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FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MIRE
22 aovembre. - L'Acad6mie des inscriptions et
belles-lettres a tenu sa seance publique annuelle
sous la pr6sidence de M. Paul Girard. Notons que le
secretaire perp&tuel a fait un grand 6loge des 6coles
d'Orient, dirig6es en partie par nos confreres et nos
seurs; dans la m&me s6ance, un acad6micien a montr6
que, si le souvenir de la France est vivace en Syrie,
c'est grice au zele et au divouement des Missionnaires,
a la multiplication de leura &coles et de leurs institutions charitables.
23, novembre. - L'Acad6mie des sciences morales
et politiques, voulant montrer I'importance de la visite
des pauvres malades a domicile, accorde un prix de
3 ooo francs a une sociitk qui s'est cr6ee dans ce but.
C'est un encouragement indirect pour les Dames et
les Filles de la Charit6, dont c'est la premierre ceuvre.
Nous avons et6 heureux d'entendre le pr6sident de
I'Acad6mie, au debut de cette m6me seance, remercier
en termes emus la divine Providence de lui avoir
permis de voir la victoire:
24 noyembre. -

Te Deum A Montmartre. L'6giise

-6e aux hommes, 1'6glise inf6rieure
sup&rieure estriservc
aux femmes. Nous ignorons s'il y avait des hommes
en bas; ce qui est silr, au timoignage d'un de nos
assistants qui repr6sentait la Congr6gation, c'est qu'une
femme a r6ussi a se glisser en haut parmi les hommes.
Le meme assistant nous dit que des c6ermonies comme
celle-l& sont inenarrables et inoubliables.
25 novembre. - Pendant la soiree, le ciel de Paris
s'illumine soudain. Les confreres qui prennent leur
recreation dans 1a cour jouissent du magnifque spectacle que produisent les flammes color6es diversement.
Si l'oa ne savait pas que ces feux de joie sont destines a ctltrer i'entre des troupes frangaises a Strasbourg,
an croirait A ua immense incendie comme celui da
Bon-March6 en 91 5. A partir de ce jour, la statue de
Strasbourg qu se troule sur la place de la Concorde
se porte plus son crepe de deadl.
26 arsembi.

-

M. Coury redevient sons-assistant

de Ja Maiso-Mre.
27 Iovembre. -

Nous allons

la rue du Bac pour la

fte de la Mkdaille miraculeuse. I y a office pontifical
c61brM
par S. Era. le cardinal Amette, archewique de Paris; M. Delanghe fait prktre-assistant;
M. Larigaldie, diacre ; M. Kieffer sous-diacre; les
~urs ex6cuteat les chants ; les s6minaristes font les
c6rkrtonies; quelques-uns, l'officiant en particulier,
prononceat le latin A la franqaise; d'autres le proooncent A i'italieaae.

Le soir, M. Crapez nous invite ' honorer le Cceur de
Marie qui est grav6 sur la MWdaille miraculeuse; il
rappelle que les congregations d'enfants de Marie ne
sQat pas sealement destinees i recevoir les jeunes

-7illes, mais aussi les jeunes gens; il nous invite a former
autour des coeurs de Jesus et de Marie une garde
d'honneur comme celles de Bourg et de Besangon.
Ce meme jour, 27 novembre, M. le Vicaire general
adresse une circulaire aux directeurs des Provinces
des Filles de laCharit6. Nous laissons de cti la partie
pratique de cctte lettre qui ne concerne que les directeurs et nous citons la partie historique qui intiresse
tous les confreres et toutes les sceurs :
c Vous savez, Monsieur et cher confrere, combien
saint Vincent estimait necessaire dans notre chore
Congregation la visite r6guliere des maisons et quels
fruits il en attendait. II ne l'estimait pas moins n&cessaire pour les maisonsdes Filles de la Charite. Parlant
aux sours en 1657 sur ce sujet des visites, illeur dit:
( C'est une des meilleurs pratiques que nous ayons. ,
Aussi le voit-on, malgr6 le poids de ses nombreuses
charges, aller en personne faire la visite de plusieurs
maisons, des hopitaux d'Angers et de Nantes, 'par
exemple, en 1649. Mais le plus souvent le saint confzait
le soin de ces visites a ses Missionnaires. MM. Portail,
Lambert, Berthe, Almeras, d'Horgny sont ceux a qui
il recourt le plus habituellement. Nous voyons le
-premier a Angers en 1646 et dans la region de I'est de
la Franceen 1655; lesecond Angers en i64 et 1644, et
plus tard I Nantes; le troisieme a Chiteaudun en t157.
Ces exemples sont pris dans les rares documents que
I'injure des temps ou le vandalisme des hommes a
6pargn6s, Noussavons que ces visites furent fr6quentes
et rggulieres au temps de saint Vincent. Les Visiteurs
entendaient la communication des soeurs, interrogeaient les administrateurs ou autrep personnes en
rapport avec elles, cherchaient un remade aux abus
constat6s, laissaient des avis, enfin rendaient compte
an saint Fondateur de I'etat des maisons, des esprits,

-8des ceuvres et des besoins. , Ces visites chez les Filles
de Chariti ressemblaient aux visites de pratique constante chez les Missionnaires, ainsi que va nous Fexpliquer dans un instant M. Bonnet.
Inaugur6 par saint Vincent lui-meme, 'usage de la
visite dans les maisons des Filles de la Charite fat
maintenu fidelement par ses successeurs, pneme lorsque
furent organis6s d'une manibre stable et uniforme
l'offce et la charge de Visitatrice, comme il ressort de
la circulaire adressie, le 13 mars 1713, aux Visiteurs des
Filles de la Charit6, par M. Bonnet, sixieme Superieur
gtndral de la Congr6gation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charitd.
Dans cette circulaire, apres avoir enumir6 les
diverses et puissantes raisons qui r6clament des visitatrices stables et permanentes a la t&te des provinces,
an lieu des simples sceurs visiteuses qui, du temps de
saint Vincent ou aptrs, 6taient envoyees a la visite
extraordinaire de quelques maisons et pour des raisons
particuliires, M. Bonnet conclut en ces termes : cBien
loin done, Monsieur, que ce nouveau secours que nous
venons donner A ces bonnes filles doive vous ralentir
dans celui que vgus avez coutume de leur donner dans
vos visites, je vous supplie, Monsieur, de le Ieur.
rendre autant que vous pourrez et de les visiter avec
soin et exactitude, comme je vous en ai pri6 dans une
de ines pr6c6dentes lettres. Je vous prie aussi de voir
leurs comptes, d'entendre leur communication, de les
confesser si elles le d6sirent, et de leur laisser les avis
et ordonnances A peu pris comme vous le faites dans
les visites de nos maisons et de nous rendre compte
de tout, ou a ma sceur supbrieure, suivant 'ancien
usage. Je vous prie de faire transcrire cette lettre dansle livre de votre office a ce destin6.
La lettre,a laquelle se r6fere M. Bonnet est du

-929 mars 1712. Comme elle est une sorte de directoire
en raccourci A l'usage du Visiteur des Filles de la
Charit6, j'estime que vous aurez plaisir et utilit6 a la
trouver reproduite ici.
cVoici le temps de vous disposer a faire vos visites.
Je Ivous prie, Monsieur, de vous bien conserver dans
ce grand et penible travail, de faire vos visites A loisir
et A fond et de nous rendre un bon et fidele compte
de l'6tat temporel et spirituel des maisons de votre
province et de ne joindre aucune affaire dans le papier
qui contiendra chaque relation, et, pour les notes des
particuliers, de descendre dans un detail exact et
succinct des qualites de chaque sujet, v. g.: i* les
qualitis de l'esprit; 2* celles du cceur ; 3* les forces
du corps ; 4 les talents; 5" les vertus; 6* les d6fauts;
7' l'aptitude pour la conduite.
" Apres vos visites faites, vous nous ferez plaisir
de nous marquer sur une feuille de papier a part
tous les besoins et changements A faire dans votre
province, et aussi les sujets que vous croyez les plus
propres pour remplir les places vacantes.
a Je vous supplie, Monsieur, dans les visites que
vous ferez des Filles de la Charit6 qui se trouveront
dans votre chemin ou dans les lieux non trop kloign4s,
de ne pas les faire trop superficiellement ou commne en
passant, mais de les faire de manibre que nons paissions connaitre 1'etat de leurs families et aussit les
qualit6s des saeurs. Et pour cela, il me semble qu'il
serait a propos de leur faire, d'abord en arrivant, un
petit discours d'un quart d'heure ou d'une demi-heure,
pour leur expliquer votre visite; puis, le soir ou Jendemain, un semblable discours, avant d'entendre leurs
communications et confessions; et enfin, aprbs leur
avoir donn6 les avis et laiss6 les ordonnances convenables, leur en faire un troisieme sur le bon usage

-
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qu'elles en doivent faire, et nous envoyer le catalogue
de leurs noms, de leurs notes et principaux besoins.
( Je suis de tout mon, cceur, en l'amour de NotreSeigneur, Monsieur, votre tres humble et ob6issant
serviteur. - Bonnet. n
Parmi les documents trop incomplets qui nous ont
&tCconserves, nous trouvons une relation de M. Heain,
d6•6gu6 par M. Nicolas Pierron, Superieur gineral,
pour faire la visite des maisons des Filles de la Charit6 a Paris et dans les environs. Commencee le
22 aout 1699, cette visite se termina le 22 fivrier 1700.
Nous avons aussi les avis et recommandations laisses
par M. Duchesne aprbs desvisites faites en des maisons
de soeurs en 1737, 1741 et 1745.
28 novembre. - Te Deum k la Madeleine, Thanksgiving Day Service, office du jour d'actions de graces,
organise par les Chevaliers de Colomb. Beaucoup de
monde aux portes de 1'6glise; il pleut; on patauge
dans la boue en attendant de pouvoir penitrer; la
police est faite par les Americains; un sergent de ville
est dans l'admiration de les voir manceuvrer ; comme
je lui manifeste ma crainte de ne pouvoir p•netrer
malgr6 ma carte sp6ciale, il me dit confidentiellement:
,.Ne craignez rien; ce sout des gaillards; tous ceux
qui doivent entrer entreront ; tous ceux qui ne
doivent pas entrer n'entreront pas. , Rassur6 par
mon aimable gardien de la paix, je prends patience,
et, en effet, j'entre; les Chevaliers de Colomb me co'duisent i une place d'oui je verrai les c6remonies et
entendrai l'orateur; c'est parfait. La messe commence;
il y a plusieurs 6vequies; la maitrise, renforc6e par des
artistes, ex6cute des chants religieut et patriotiques;
& r1'vangile, S. km. le cardinal.Bourne, archeveque
d, Westminster, monte en chaire et lit un sermon

en anglais. II indique pourquoi nous devons rendre
grices &Dieu; it rssume a grands traits les principaux
faits de la guerre : l'invasion foudroyante de 1914, la
victoire de la Marne en septembre de la meme annie,
la bataille d'Ypres en 1915, la d6fense heroique de
Verdun en 1916, laformidable offensive allemande de
printemps 1918; l'illustre orateur montre qu'A chacune
de ces phases de la guerre la Providence s'est manifest&e
DigitusDei est hic. o Je crois impossible, dit-il textuellement, d'expliquer comment les efforts les plus consid6rables de l'ennemi n'aboutirent pas au succes
complet si l'on ne fait intervenir dans la conduite de
Ia guerre une force superieure. n II termine en disant
que nous devons nous servir de cette victoire pour une
triple fin : u La gloire de Dieu, le developpement de
l'Eglise catholique, le bien de l'humanit6. n Lamesse
est suivie du Te Deum accompagn6 par les fanfares;
mais la foule qui est restee bravement a la pluie en
dehors de 1'rglise r6clame an moins la benediction
des cardinaux et des &v6ques, et ceux-ci sortent processionnellement et s'en vont, a la grande joie de tous,
y compris les photographes, benir l'immense foule
qui s'agenouille dans la boue et qui acclame les prilats.
En face se dresse la Chambre des d6put6s. J'imagine
que quelqu'un de nos 6veques a dirig6 son intention
vers ces murs en tracant le signe de la croix.
L'apres-midi de ce jour, l'Institut, sons la coupole,
se tient la seance publique- annuelle de l'Acad6mie
francaise. M. Denys Cochin lit le rapport sur les prix
de vertu. Signalons un prix Montyon de 5 ooo francs
donnI & dame Marguerite de Fajet de Casteljan (en
religion, sceur Eulalie) des Filles de la Charit6 de SaintVincent-de-Paul, et un prix Broquette Gouin de
a dame Herbeaux (en religion
2 ooo francs decerna
seur C6cile), des sceurs de Saint-Vincent-de-Paul.

Apres ce discourssimple, humoristique, qu'onserait
tenti de dire pas academique, M. Etienne Lamy,
secr6taire perpituel, lit son rapport sur les prix de
litt&rature; d6tachons-en le passage qui concerne les
missionnaires :
Ils se proposent comme l'effort le
plus parfait de leur vocation leur obeissance an pr&cepte du Christ lui-m&me, et ils prouvent leur amour de
Dieu par leur amour du prochain. Infirmes, vicillards,
malades, abandonnas, ignorants, pauvres out &t6choisis
comme compagnons par les prif6res de -la jeunesse,
de la vigueur, de la beauti, de la fortune et du savoir.
a En France surtout, se recrutent ces serviteurs et
ces servantes volontaires et perpetuels de la ditresse
humaine. Comme il n'est pas de pays oui elle ne les
attende, il n'est pas de pays oi ils ne la rejoignent et it
6tait naturel qu'ils se sentissent attires par celui oI le
Christ adonn l'exemple. Dans les Lieux saints, quand
la France, par la lassitude de ses chevaliers, perdit la
royaute de l'•pee, elle demeura, par la skculaire perseverance de ses moines, la reine de la misericorde. A
ceux-ci le zele deleur double tendresse envers le pays
de leur origine et le pays de leur vocation inspira
d'enseigner la langue qui, introduite d'abord par
nos soldats, maintenue par nos marchands, accr6ditee par les services des missionnaires, a donn6 aux
diverses races de la Palestine et de la Syrie une voix
internationale et une culture francaise.
u Apres huit siecles, cette ceuvre a &t6 interrompue,
il y a quatre ans : ses ouvriers furent chasss. Notre
victoire leur rouvre l'acces de r6gions oh moins que
jamais la-France doit se croire 6trangere. Nul instant
ne fut plus opportun pour porter le voeu de ceux qui
rifl6chissent a ceux qui gouvernent et pour accrediter
ceuxqui furent en Orient les plus infatigables, les plus
disintbressis et les plus efficaces de nos ambassadeurs.
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Depuis que l'Acad6mie a fond6 un prix pour les gardiens de la langue francaise an dehors, il a et6 offert
tour Atour aux misslonnaires qui la stment en Asie, la
propagent dans 1'Europe levantine, 1'acclimatent en
Afrique. Aujourd'hui, nous partageons les loooo francs
de ce prix entre huit congr6gations francaises qui
avaient leur principal ktablissement a- Jerusalem et y
enseignaient notre langue. Que ce vote accqmpagne
ces hommes et ces femmes, quand, r6compens6s de
leurs ipreuves par la libertA de poursuivre leur effort,
il rouvriront leurs &coles par ces mots pour toute
plainte: ( La lecon continue. ,
SLe mime jour, arrivie du roi d'Angleterre dans les
murs de Paris. La pluie gite la reception.
Le Journal officiel de la Ripublique franaise publie
une circulaire de M. le Sous-secretaire d'ktat A la
guerre qui va mettre les finances de la petite Compagnie dans une situation tout a fait prosplre : chacun
de nos confreres demobilis6s va toucher et p'ourra
rapporter an procureur local de sa maison la somme
de 52 francs.
i"

dicembre. -

Mgr

Jullien,

e6vque d'Arras,

est & Saint-Lazare ; il revient des Etats-Unis oii il a
&t envoy6 avec Mgt Baudrillart pour representer
le gouvernement francais aux fetes du cinquantenaire d'episcopat.du cardinal Gibbons; il nous dit
.1'accueil enthousiaste qui lui a kt6 fait; ii a 6t6 un
jour I'h6te de nos confreres de Niagara.
2 dicembre. - Op offre les vceux de fete i M. le
Vicaire genera. Mgr Chardst, 6veque de Lille,
est k Saint-Lazare. II nous parle des souffrances
de ses dioc6sains; d'autre part, les journaux racontent
la fermet6 avec laquelle Mgr Charost, v6ritable defessor

-
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civitatis comme au moyen age, a sw teair tte i

Pennemi.
3 dicembre. - Saint-Frangois-Xavier, fate patronale
de M. le Vicaire gineral. M. Verdier a dit la messe a
la rue du Bac. Le soir, salut tres solennel donn6 par
M. Bettembourg.
On nods communique de Gentilly le billet suivant:
Hopital axiliaire 88,3 dEcembre !tzS8.
Avant son depart pour Prime-Combe, M. Rigaud, administrateurde l'h6pital auxiliaire des PNres Lazaristes de Geatilly,
a r6uni dans ua diner d'adieux, entre autres amis et bienfaiteurs de l'h6pital, M. le Cur6, M. le Maire, M. le Mddecinchef, etc. Au dessert, M. 1'Administrateur a tenu & remercier
dans un toast plein de tact et d'a-propos les convives qui
avaient eit autant de collaborateurs de son ceavre.
Parmi les toasts, celui de M. le Maire, prononce apris celui
de M. le Cure, merite d'etre signalh, le voici:

c MON nIts RgViPEND PkRE RIGAUD,
a Ce n'est pas.sans une grosse et profonde Emotion que nous
avons appris, moi, toute mafamille et certainement tous ceux
qui vous ont approche, qui vous ont appreci depuis votre
arrivee dans notre ville de Gentilly, votre depart pour une
ville (lointaine si j'ose dire), qui nous privera da plaisir de
vous voir, d'entendre votre franc et religieux langage qui a su
faire de vous le Reverend Pere taut estim6 de tous: des soldats
dont votre devouement etvotre affabilite, vos bonnes paroles,
votre climence vous ont fait tant aimer ; des personnes composant votre personnel ; de vos collaborateurs et collabora-.
trices de notre cher h6pital auxiliaire 88 depuis le plus haut
jusqu'au plus humble, tous et toutes verront partir non sans
douleur, je dirai meme non sans larmes, le bon administrateur
et bon Pere que vous etes ;de la municipalitE de Gentilly et de
moi en particulier, mon tres cher Pere, avec qui j'ai toujours
eu de si bonnes relations, et qui ai bien souvent demand4
vos sages et precieux conseils.
t Enfin qui ne connait toutes les peines, les sacrifices saos
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nombre que vous vous etes imposEs pour le bien-etre de nos
chers soldats malades on blesses I
c Puisse Dieu vous donner encore pendant de longues annoes
la force et la sant4 afin. de vous permettre de continuer votre
vie de labeur, de bontd, de ddvouement.
. , Priez pour nous, nous prierons pour vous et permettezmoi, mon cher PNre, en vous serrantla main, de me dire votre
trbs humble et tris ddvoud. n
4 dicembre. - Seance solennelle de 1'Institut catholique de Paris. C'est toujours avec plaisir qu'on assiste
a ces reunions ou les professeurs de notre Alma Mater
Calkolica nous r6sument ce qu'ils ont fait durant
I'annde. Sur l'estrade, vingt et un 6veques; Mgr DB
chelette prononce le discours; Mgr Baudrillart raconte
ion voyage au ( pays de la vie intense , ; le resume
de sa causerie, c'est que les universit6s catholiques des
ttats-Unis ont beaucoup de dollars etque l'Universit
catholique de Paris n'a pas beaucoup de francs; an
mcyen Age, on disait que ce qui rendait 1'Universit6 de
Paris puissante et formidable, c'6tait sa pauvret6 ; au
vingtiime siecle, on dit que ce qui rendra 1'Institut
catholique puissant et formidable, c'est la richesse.
Point d'argent, point d'amphith6etres, point de professeurs, point d'6lves.
5 dicembre. -- Le roi des Beiges est dans nos murs.
II y a de grandes ceremonies officielles. On croise
dans les rues destroupes, des fantassins, des cavaliers,
des artilleurs ; on entend le canon, des musiques, des
trompettes, des tambours; on voit aux fenetres non
seulement des drapeaux, mais des tapis, de magnifiques tentures, de larges banderoles. Tout le monde
acclame le Roi Chevalier, c'est le nom qui lui est
donn6 sur les affiches officielles qui nous invitent a
pavoiser.

-
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6 dicembre. - Saint Nicolas. Fait inoui, qu'il est
bon de consigner dans les Annales pour 1'edification
de nos arriere-neveux : c'est la premiere fois depuis la
fondation de la Congrigation qu'on cilebre officiellement la f&te de M. I'Assistant de la MaisonMare. 11 ne faut pas croire cependant que nos anciens
ne fetaient pas quelquefois d'autres confreres que le

Supirieur. Ainsi nous lisons dans les vieux manuscrits
qu'en 1649 M. Portail, reotrant a la Maison-Mere
apres ane absence de trois ans et six mois, fut f&tý
tres solennellement. M. de la Fosse y alla m&me de sa
piece de vers en latin; il felicite le venerable vieillard
rendu a ses enfants :
Redditus est pfariae genitor.

IImontre la jeunesse de Saint-Lazare, sacrajuventus,
entonnant des chants d'allIgresse, faisant r&sonner
les instruments de musique
reduci chorus advolat omnis
Tympanaque insolito testantur murre plausa
Adventuquassata to ;

Le pauvre M. Portail est accueilli comme un mar&chal de France qui passerait sous I'Arc de triomphe.
tcoutez plut:t:
Spargite certatim bene odoro flore lycaeum
Plecte triumphales,age, flecte, juventa, coronas
Et sacra victricifraecingite tem ora lauro

Quels sont done les triomphesda venerable Missionnaire ? On les &numbre dans la suite du pomme; on le
montre combattant a Rome, a Genes, dans la Savoie,
a Marseille, au milieu de la peste. II lutte contre le
demon :
Hic athleta meus fulvd conspectus arena
Contudit hostiles sinuosi daemonis aestus.

-
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Les derniers vers souhaitent, comme de juste, une

longue vieillesse et le Paradis.
Hic cum Nestoreum degendo expleveris annum
Et langum saiOens curium snrieris, Olymp,

UI

flenus vita, merilis sed plenior, intres.

Nos boas aociens avaien. done leurs fetes de famille
ou tons ktaient tr6nis : pr&tres, ktudiants, s6minaristes, coadjuteurs; et cela du temps de saint
Vincent.
8 dicembre. - Cette semaine, deux cent trente-six
deces sont attribubs a la grippe.
9 dicembre. - Le cardinal Amette envoie aujourd'hui la lettre suivante a MgrrArchevtque de Guadalajara du Mexique. Nous prions Dieu que cette protestation aboutisse a quelque resultat : nos confreres, en

effet depnis pros de six ans souffrent de grandes persecutions.
A rchevckh de /Paris.
Paris, le 9 d6cembre
MONSUEIGm

g1918

UX,

A son retour d'Am6rique, Mgr Baudrillart a expose aux
archeveques et vaques protecteurs de 1'Universiti catholique
de Paris, r6unis pour leur assemblde gdadrale annuelle, la
situation douloureuse et rraiment intolerable de I'fEglise du
Mexique.
Nous avons etd emus de cet exposd. Nous compatissons da
fond du coeur i vos souffrances, et, en union avec nos v6nErabies Frires des ttats-Unis, nous protestons de toutes nos
forces contre les tres graves atteintes port6es dans votre pays
a la foi et & la libert6 chr6tiennes.
Nous voudrions pouvoir faire entendre efficacement notre
voix pour obtenir que justice vous soit rendue et qu'au
Mexique comme dans toutes les nations civilisees, soit assure
le respect des grands prancipes de libert6 des peuples et de
conscience que je prochain Congres de paix aura pour but de
faire rigner dans le monde.
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N'ayant pas d'autres moyens de servir votre cause, nous

demandons instamment A Dieu de la prendre en'main. Nous
vous ofrons, a vous et a tous vos v6nerks coll-gues de l'episcopat mexicain, Phommage de notre respectueuse et fraternelle sympathie.
S. Em. le cardinal Lugoa, archeveque de Reims, et les
vingt-sept autres archeveques et iveques protecteurs de notre
Institut catholique, m'ont donn6 mission de rous exprimer
ces sentiments.

Je prie Votre Grandeur de les agrder et de me croire votre
tris humble et tres devoud Frire en Notre-Seigneur,
-

LiON-ADOLPHE card. AMETTE,

A rchevque de Paris.
A S. G. Mgr Parchesvque de Guadalajara.

ii dicembre. - La table des 6vaques va 6tre trop
petite. Nous y avons en ce moment Mgr Locatelli,
nonce an Portugal; Mgr Cerreti, secr6taire de la Congregation des affaires extraordinaires; Mgr Halle,
auxiliaire de Montpellier.
Est-ce d'une Fille de la Charit6 que M. le Pr6sident
du Conseil a parle, lorsqu'il a dit aujourd'hui, a la
Chambre des deputes : a J'ai vu dans un petit village,
au milieu d'un groupe de vieillards et d'enfants, une
vieille bonne sceur, baissant les yeux sous sa coiffe,
qui chantait la Marseillaise, comme elle l'aurait fait
d'un hymne, comme elle aurait dit une priire, admirable ferveur d'union. , (Vifs applaudissemexns.)

13 dicembre. - Reunion des Dames de la Charit6 &
Saint-Lazare. La messe est dite par M. le Vicaire
general. M. le chanoine Roland-Gosselin adresse une
exhortation apres le salut du saint Sacrement. II
commence par constater que at
si Fassistance n'est pas

tres nombreuse, elle est du moins tres choisie; il dit
ensuite que l'ceuvre des Dames de la Charit6 est la
doyenne des euvres hospitalibres; si elle n'existait pas,
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il faudrait la cr6er; comme elle existe d6ja, il faut
seulement l'intensifier, la rendre plus vivante. Nous
avons gagn6 la victoire sur nos ennemis, il reste i remporter la victoire religieuse et morale; ii y a des
rines et des devastationsmatirielles; nous devons 6tre
plus emus des ruines et d6vastations morales, 'erreur
et les passions ; il faut en particulier refaire la famille
qui est la veritable cellule de la socit~6; or, vos visites
chez les pauvres aident A cela; vous apportez un rayon
de soleil qui•claire, 6chauffe; vous atteignez les replis
du coeur les plus secrets ; vous provoquez des ouvertures; vous criez la confiance, on vous demande

couseil ; voila bien la forme la plus delicate de ia
reconnaissance. Quel bien vous pouvez faire !
a La guerre a rendu la situation d6~icate; il y a eu
des exemples admirables pendant la guerre tant chez
les hommes que chez les femmes, c'est vrai ; mais le
clergi est dicimi; les families sont d6sorganisbes par
la mort,lpar I'absence prolongie ; c'est & vous a les
tkorganiser.
a Voici un foyer qui pleure parce que la femme a
perdu son mari; qui plus que vous pent encourager
cette veuve, I'aider ?
uVoici un foyer oi sont des orphelins. On se pr6occape d'en faire les pupilles de la nation; qui se pr&occupe- d'en faire les enfants de Dieu ? II faut que
les Dames de la Charit6 entrent dans les offices cantonaux, ne refusent pas leur concours; il s'agit de
Ml'me des enfants.
,uVoici un foyer oi le prerentremutile delaguerre;
il faut Paider A accepter son sort, I'entourer de soins
dlicats; qu'il ne se croie pas inutile, infirme; qu'il
soit honor6; ses blessures, ses cicatrices sont honorables; que son Ame ne soit pas mutile ; parlez-lui
du ciel.
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u Voici un foyer oi le plre revient sans blessure; mais
il a une r6education morale a faire ; il a vccu quatre
ans dans les camps; le passage brusque a la vie de
famille lui donnera des d6gotts; montrez-lui la noblesse de cette vie; il va etre desillusionn6 ; allez le
voir plus souvent pour 1'encourager; qu'il ne se sente
pas un isole, un abandonne ; votre visite le flatte; vous
ne voyez pas le resultat imm6diat; 1'effet est reel
cependant; vous semez autour de vous du bien, du
bonheur.
( Allez done chez les pauvres, les malades, avec
esprit de foi ; il faut les aimer parce que Dieu les
aime.
ccAllez chez eux avec bont6; dilatez leur coeur ; encouragez-les ; remontez-les.
c Meme si vos efforts ne reussissent pas, vous n'avez
pas perdu votre temps; Dienne demande pas le succss,
il demande l'effort; quand on se donne on s'am6liore;
quand on donne les tresors du coeur on s'enrichit;
vous vous elevez, vous vous approchez de Dieu,
en vous approchant du pauvre; votre exemple en entrainera d'autres ; parmi ces dames et demoiselles de
la Croix-Rouge qui se sont devoutes pendant quatre
ans, que de recrues pour votre ceuvre ! »
En terminant cette belle exhortation, M. le chanoine
Roland-Gosselin promet aux Dames de la Charit6 de
leur recruter des collaboratrices par sa parole et de
prier pour leur belie ceuvre.
14 dicembre. - Arrivee de M. Wilson & Paris. L'enthousiasme desParisiensvacrescendo a chaquevisite de
presidents ou de rois. C'est le meme d6fil. dans les
incomparables avenues du Bois-de-Boulogne et des
Champs- lysees. Les Americains jettent une note particuliere dans les acclamations par leurs ichip ! hip !
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hurrah ! o r6pit6s des milliers de fois. Les trains et
les trams sont bondes de monde et toute la journse ils
versent dans Paris des foules d6sireuses de voir
M. Wilson. Les Missionnaires qui sont obliges de
voyager pour leur ministbre en sont r6duits a le faire
i pied comme votre serviteur, qui s'en revint A Paris de
fort loin par la voiture de saint Francois.
15 dicembre. - Cent soixante et onze d6ces de la.
grippe cette semaine.
16 dicembre. - Celles de nos soeurs (et, elles sont
nombreuses) qui ont benefici6 largement pour leurs
ceuvres de la gindrosit6 des Am&ricains des 1itats-Unis
s'associeront de tout cceur aux remerciements officiels
que M. Poincar6 a adress6s aM. Wilson pour la sollici-'
tude timoignhe aux bless6s, aux orphelins de Franoe.
19 dicembre.-Arriv6e du roi d'Italie. Malheureasement, il fait un temps affreux. Les discours 6changis
c6lebrent la communaut6 d'origine et de culture entre
les deux nations.
Ce m&me jour quelques confreres privil6giis ont
assist6 A la reception du mar6chal Joffre &l'Acadimie
franqaise ; ils en reviennent jnuets de ravissement.
Le marechal Joffre fait brievement l'6loge de son
prid6cesseur ; il cite entre autres les regles suivantes
que s'ktait trac6es Claretie. t En art, la probiti, c'est
la meilleure alliee ; - dans la vie, I'honnktett, c'est
la meilleure habilet6 ; - en politique, la loyaut6,
c'est la methode la plus simple; - en litt&rature, la
clart6, c'est la qualit6 sup6rieure. )
Le marchal fait ensuite l'Mloge des diff6rentes
armies alli-es, de la France en particulier; citons pour
cette dernimre ce qui concerne les soldats, nos confreres
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d6mobilisis seront heureux de retrouver leur portrait:
A Je les ai vus, couverts de poussitre et de boue,
par tous les temps et dans tous les secteurs, dans les
neiges des Vosges, dans les boues de I'Artois, dansles
marcages des Flandres, toujours egaux a eux-m6mes,
bons et accueillants, affectueux et gais, supportant les
privations et les fatigues avec bonne humeur, faisant
sans hesitation et toujours simplement le sacrifice de
lear vie.
a Dans les yeux de ceux qui rentraient du combat,
comme dans les yeux de ceux qui y montaient, j'ai vu
toujours le meme m6pris du danger, 'ignorance de la
peur, la bravoure native qui donne a leurs actes d'h6roisme tant de naturel et de beaut6, et toujours aussi,
dans des milliers et des milliers de regards francs et
anonymes, j'ai lu cette foi instinctive dans les destinses
de la France, cet amour et ce respect de la virit#, de
la justice, cette honn&tet6 apport6e dans I'accomplissement du devoir journalier qui sont la force et la
discipline de notre arm6e. a
M. Richepinrkpond au marichal. 11 c6lbre le grand
titre de Joffre a l'Acad6mie : la victoire, le miracle de
la Marne ; il souhaite que parmi les fils ou petits-fils
des poilus, a un anonyme et un sublime comme eux
laisse un jour jaillir de son cceur une belle chanson
populaire que chantera toute la France, qui deviendra
la Marseillaise de sa delivrance et qui sera la chanson
de la Marne, lachanson de Joffre n.
20 dicembre. - Le roi d'Italie est re-u & l'Institut.
On parle de I'enthousiasme francais, c'est froid a c6t6
de l'enthousiasme italien; les viva couvrent tout sur
le passage du roi.
Puisque nous parlons des Italiens, disons un mot
d'une aeuvre qui s'occupe de ceux qui sont a Paris.
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En visitant Paris pendant lanonciature de son fils, Mme la
Marquise di Rende fut touchde de la difficulte que les pauvres
Italiens ne parlant pas la langue fraaaise ou la parlant imparfaitement avaient de remplir leur devoirs religieux et aussi
de 'isolement *oh ils se trouvaient quand ii eit fallu les
visiter dans la maladie.
Elle cut alors Pheureuse pens4e de s'adresser aux Filles de.
la Charite et de fonder dans plusieurs quartiers de Paris des
centres oh les smurs reuntssent les enfants dans des patronages, aident et dirigent les families et sont pour tous les
Italiens debarquant i Paris an appui et un conseil. '
Cette euvre qui a pris le nom de CEuvre d'Assistance
morale et hospitaliere des Italiens residant & Paris n, a ~ sa
charge deux chapelles, trois patronages et lavisite des malades
a domicile et dans les h6pitaux. Elle est spirituellement sons
le patronage de S. Em. leCardinalArcheveque de Paris; mat6riellement, elle n'a d'autres ressources que la charite publique.
Un comite de Dames s'est fond6 sous la presidence de la
marquise di Rende, en 1886, et s'est avec beaucoup de devouement occup6 de l'CEuvre, mais les difficultes des temps
diminuent encore ses faibles ressources, et il fait un pressant
appel a tous les Italiens de coeur plus fortunes, a tous les
Frangais qui out avec l'Italie des liens d'interat ou de sympathie pour lui demander un petit secours pecunier appel6 A
unir de plus en plus les deux pays 4ans une etroite entente
materielle et morale.
La Prisidents,
Comtesse de BERTUx, nde FOY.
Lts dons et souscriptions se refitvent ches la trdsoriere,
Mine CAUBERT DE CLERY, 41 bis, bholevard de LatourMaubourg.

On publie la rcapitulation de ce que. Paris a souffert
par bombardement pendant la guerre. D'abord les

Gothas et Zeppelins :
En 1914, 62 bombes,
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Ensuite les Berthas opt tue cent quatre-vingt-seize
personnes, bless6 quatre cent dix-sept. Des bombes
sont tombees tout autour de Saint-Lazare et de la
Communaut : rue Madame, rue de Rennes, jardin du
Luxembourg, boulevard Pasteur, avenue de Breteuil,
Invalides, Saint-Francois-Xavier, extr6mit6 de la rue
Oudinot, rue du Bac, boulevard Saint-Germain, cela
fait une belle petite circonf6rence, au centre de laquelle
les enfants de saint Vincent oat vcu sans accident
comme les jeunes hommes dans la fournaise; aussi nous
avons le devoirdechanterl'hymnedela reconnaissance.
Benedicite ommia opera Domini, Domino. La misericorde de Dieu nous a prot6egs a sagitta volanse in die
des Berthas pendant Ie jour, .a egotio perambulante
in tenebris des Gothas venant la nuit; mille sont
tomb6s a notre gauche, dix mille a notre droite.
Grices i Dieu et i nos anges.gardiens qui se sont
bien acquittis de l'office qu'ils avaient recu.
22 dicembre. - Cent soixante-huit d6ces par la
grippe cette semaine.
23 dcembre. - L'Accademie des sciences publie un
rapport qui n'est pas rassurant, sur les dangers des
mines flottantes apris la guerre. Elles vont flotter pendant vingt ans, errant d'une mer a l'autre, particuli&rement entre l'Europe et l'Am6rique. Elle seront
dangereuses pendant cette p&riode. Passe ce temps, on
espere qu'elles perdront leur nocivite. Avis aux voyageurs et aux d6putes qui doivent venir & l'Assembl6e
gen&rale par la voie de mer.
25 dicembre. - Saint-Lazare a revu quelque chose
des antiques splendeurs de I'office de minuit. On a
chant6 le premier nocturne de matines; M. Verdier
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a offici ; les seminaristes ont redit les cantiques
populaires: a Minuit ! Chr6tiens ,, etc. Cest la premiere

foisdepuis g193 qu'on clbre Noel en paix. Pag hominibas.
Pendant la journee, e carillon de Saint-Lazare a lance
dans les airs ses notes argentines pour chanter a sa
maniere : Gloria ii excelsis Deo.
26 dicembre. -

On publie le nombre des morts de

la guerre. En France, I 071 ooo sans compter 314 ooo

disparus dont on n'a aucune nouvelle. Pour .ce qui
nous regarde, nous avons perdu :
03 pretres: M. Leflon, M. B6liires, M. Fayard,
M. Duthoit, M. Bozec, M. Dagouassat, M. Dennetiere,
M. Lehoucq, Mgr Sontag,'MM. Dinkha, Lhotellier,
Miraziz, M. Fockenberghe.
5 etudiants : Fr. Chazal, Fr. Wurtz, Fr. Tauzia,Fr. Hieyte, Fr. Dutrey.
7 s6minaristes : Fr. Labadie, Fr. Turcas, Fr. Sabatd,
Fr. Delafosse, Fr. Soula, Fr; Wenis, Fr. Milh6.
5 coadjuteurs : Fr. Poix, Fr. Bonafous, Fr. Praeret,
Fr. Lemur, Fr. Baptiste.
II faut ajouter a cette liste un certain nombre d'apostoliques, de Wernouth et du Bercean.
Nous avons encore sous les drapeaux 83 pr&tres,
57 6tudiants et s6minaristes, 22 coadjuteurs.
28 decembre. - M. le president de l'Academie des
sciences morales et politiques enumere les ceuvres
qui ont &t6 ricompensees par cette socifti : c'est mer-

veilleuxde voir tant d'oeuvres de charit6 quisont toutes
inspir6es plus ou moins par I'esprit de saint Vincent:
ici c'est une ceuvre qui ne veut pas laisser le pauvre
dans son oisivet6 et son immoraliti Ia c'est c l'oeuvre
des.petites mendiantes qui arrache a la rue et & tous
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ses dangers de malheureuses petites flles de quatre ai
douze ans. Des Smeurs de Charit6 les recueillent, les
instruisent, les l66vent et en font de bonnes ouvriires
et d'honnetes femmes. a En meme temps qu'il enumere
les bonnes euvres, M. le President de l'Academie fait
l'eloge des nobles caracteres ; il loue en termes magnifiques le cardinal Mercier; enfin, il a un paragraphe
sur Dieu, qui est un acte de foi d'une haute portie dans
une telle bouche, devant an tel auditoire. I1 montre
l'action de la Providence, du Dieu des armies dans
cette guerre et il termine par ce mot de Foch qui r6pondait dans la cathidrale de Strasbourg aux felicitations
qu'on lui adressait: t C'est Dieu qu'il faut remercier,
et c'est pour cela que je suis venu ici. 4
29 dicembre. -

142 d6ces de la grippe.

31 dicembre. M. I'Assistant nous souhaite
de vivre longuement, joyeusement, saintement; it
nous applique ensuite les leqons que Clemenceau a
tirkes de la guerre: xr une legon d'union; 2* une
legon de sagesse, de prudence, de moderation ; 3 une
leqon de maitrise de soi, de discipline, d'6nergie, de
volont&. Nous disons tous : Ainsi soit-il. Et c'est avec
toute son ame qu'on chante le Te Deum pour terminer
cette annee de grice 1918.
1919
A la r6petition d'oraison de ce matin, M. le Vicaire
general espere que l'an prochain on pourra, suivant
l'usage antique et un peu solennel, offrir ses vceux a
genoux a M. le Sup6rieur general a la salle d'oraison.
Nous allons rendre aux sceurs la visite qu'elles nous
ont faite bier. Disons pour les archivistes futurs que,
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le dernier jour de lann&e, les seurs de la rue du Bac
viennent, non pas toutes, mais de tous les offices, a la
rue de Sevres, offrir leurs voeux a ces messieurs de
Saint-Lazare. A quelle 6poque remonte cet usage? Je
n'en sais rien. Elles viennent done, mais ne depassent
pas le parloir; elles segroupent en petits cercles dans
les diffirents coins de nos parloirs et elles offrent leurs
vreux a ceux de ces Messieurs qui sont appelks par le
frere de la porte. Le lendemain, I" janvier, les Missionnaires, non pas tous, mais de tous les offices, s'en
vont k la maison de la rue du Bac.
-I1y avait autrefois une maladrerie ; Louis C6sar de
la Baume Le Blanc, due de La Valliere, petit-neveu de
la fameuse Juchesse, y batit un h6tel qui devint apres
sa mort (178o) la propri6ti de sa fille la dame de
Ch;tillon, d'ou vient le uom de l'h6tel de Chitillon
que prit la maison. On raconte que cette dame 6tait
tres originale et qu'elle avait dans son h6tel une grande
piece meublie avec beaucoup de luxe antique et orn6e
de huit a dix pendules qui toutes marquaient le temps
d'un ton et d'un mouvement diff6rents. Une superbe
cage dor6e, suspendue en guise de lustre, 6tait occup6e
par des oiseaux chantant a pleine gorge.
Inutile de dire que nous n'avons pas retrouvb dans
notre visite ni les pendules ni la cage aux oiseaux.
On va done, d'abord au cabinet de reception de la Tres
Honoree Mere oh l'on voit tous les portraits des Meres
depuis la v6nerable Louise de Marillac jusqu'i la
derniere. On se rend ensuite successivement chez
les respectables soeurs oficiares et directrices oi l'on
est frapp6 comme partout par le cachet de simplicit6
et de pauvrete qui doit tant rejouir saint Vincent. On
parcourt ensuite les offices: on p6netre dans le secretariat qui ressenible & une belle salle d'6tudes, on se
rend A '6conomat, a la sacristie, a la lingerie, etc.; on
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monte, ondescend, on respecte cependant la cloture,
on ne depasse pas les barrieres morales, on ne visite
que ce qui peut etre vu et quand on a fait ce petit
manege pendant deux heures, on s'en revient avec la
joie d'avoir accompli ce devoir de reconnaissance pour
les seurs qui sont si bonnes pour nous. Une annke
seulement, nous n'avons pas rendu la visite: ilby avait
du verglas, le bon M. Forestier 6tait assistant,tres Ag6;
ii crut que tout le monde avait son age et il nous
d6fendit d'y aller pour ne pas nous exposer a tomber.
Les bonnes soeurs attendirent plus on moins patiemment notre visite, et lorsque le diner sonna elles s'en
allbrent prendre leur repas ; on leur fitsavoir que
c'6tait par obeissance que nous n'avions pas par A la
Communauti; elles nous rendirent leurs bonnes graces;
le firent-elles pour M. Forestier? c'est un probleme
historique pour lequel je n'ai pas fait d'enquete.
On nous lit ce soir la circulaire 'traditionnelle. Nous
en extrayons, suivant I'usage,'les principaux passages:
De Paris ce iz janvier 199.
MESSIEURS ET MES TRLS CHERS FRIRES,

La grdce de Notre-Ssigneur soit avec vous four jamais I
Da pacem Domine, in disus nostris ; Seigneur, donneznous la paix ! Que de fois cette pribre de l'iglise est sortie
.

de nos cceurs et de nos levres durant les longues et douloureuses anndes de la grande guerre qui a semi tant de ruines,
r6pandu tant de sang, fauchd tant de vies et mis en deuil des
families par centaines de mille et par millions I
Cette supplication au Dieu de paix se faisait entendre non
,pas seulement dans les pays on provinces qui supportaient
directement les souffrances de la guerre, mais encore dans
ceux qui en souffraient indirectement, on qui, du moins, so
sentaient emus de compassion 4 la pensee de ces grandes
immolations de vies humaines.
Par la misericorde de Dieu, cette paix tant dgsirie est enfin
venue. Si les formalitis diplomatiques ne sont pas encore

-29-

completes, si ler signatures ne sont pas encore appos6es, ni
ratifides les stipulations, du moins le sang ne coule plus, et
nous avons la certitude morale que la guerre est terminde.
Nous savons que la guerre ne rallumera pas d'ici de longues
annies ses homicides fureurs. Puisse-t-elle ne les rallumer
jamais !
Bient6t'la paix definitive sera signee entre les nations int6ressees. Fasse Dieu que la justice et ledroit en soient les fondements, pour la rendre durable et r6paratrice !
Le Congres de la paix, ainsi que ddja on se plait l'1appeler
et a le saluer, va se reunir en de solennelles assises, telles
qu'on n'en vitjamaisau cours de i'histoire. On parle beaucoup
d'une Societe des Nations, de la Cite paciique de l'avenir.
Leurs ap6tres les saluent deji et les peuples les attendent.
/ Societ6 des Nations! L'Eglise n'a certes aucun motif de
s'opposer k son 6tablissement, elle qui antrefois s'y essaya, et
non sans succes, par la fondation de ce qu'on appela longtemps la « Chr6tiente n. Cite pacifique de l'avenir I Nous
prierous pour que ses constructeurs se souviennent sagement
et efficacement de la menace biblique : Nisi Dominus aedifecaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant earn.
-Nisi Dominus custodieritcivitatem frustra vigilat qui custodit
earn.
&am.
Si la Cite des Nations n'est pas la Cite de Dieu, c'est en
vain que la gardeza l'homme de guerre, fit-il'le plus puissant
et.habile; et si le temple de la paix n'a point pour fondement
les droits de Dieu, garantie des droits des .peuples et des
hommes, c'est en vain qu'en sera etabli gardien Phomme de
loi le plus expirimentiet subtil.
C'est pourquoi, Messieurs et mes tres chers Frires, notre
prikre d'apres-guerre sera encore longtemps, sinon toujours :
Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius qui
pugnet pro nobis nisi tu Deus noster. Donnez-nous la paix,
Seigneur ; que nos jours presents, que les jours de ceux qui
viendront aprbs nous coulent dans la paix et la reconnaissance .
Et maintenant, de meme que les gouvernants de la terre
deji s'inquietent et se preoccupent des problemes ddlicats et
difficiles de Laprbs-guerre, restaurations de tout genre'a commencer et parachever ; nous aussi, nous avons des problbmes
d'apres-guerre ak tudier, nous avons des restaurations a commencer.
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II y a les restaurations matirielles: ce seront les plasfaciles.
Plusieurs provinces entiires, beaucoup de maisons, i la
v6rite, ont souffert au point de vue materiel: immeubles
confisqu6s on ruines, mobilier pille et disperse, degats parfois
s6rieux. Ces restaurations out fait l'objet des pr6occupations
de MM. les Visiteurs intiresses et de nous-meme ; elles sont
dejh en cours d'execution. Des indemnites regues ou' promises
et les charitis qui ne font jamais difaut, ne tarderont pas,
j'aime & l'esperer,i remettre sur pied et adapter i leur destination les maisons qui ont souffert de la guerre.
II y a la restauration des euvres. Elle sera plus difficile a
mener A bonne fin. Ce n'est pas de sit6t que nos beaux colleges d'Orient, par eyemple, retrouverout leurclientele varie
et nombreuse. II y faudra du temps; il faudra que les diverses
nationalites qui s'agitent dans cet Orient si confus, prennent
on retrouvent leur assiette : it y faudra aussi, et ceci ne
manqueral pas, an divouement plus actif, de la part des
Missionnaires qui retournent en ces regions pour y reprendre
nos aeuvres. Ce queje dis de l'Orients'applique, a des degres
divers, i d'autres provinces, comme la, Perse, la Belgique,
les Ameriques du Sud, privdes si longtemps de bons
ouvriers.
Or, c'est avec un personnel reduit en nombre qu'il faudra
proc6der i la restauration des ceuvres supprimees on an
moins ralenties durant la guerre. Cette perspective serait
grandement inquietante s'il ne fallait pas compter sur Dieu,'
capable de susciter des fils d'Abraham avec les pierres ellesmemes, je veux dire de nous assurer de nombreuses et fortes
vocations ; s'il ne fallait aussi compter sur la g6nerosite des
ouvriers qui, en multipliant tout d'abord Ie travail et les
efforts. preparent aussi, par voie de c onsequence, la multiplication de leur nombre.
Aussi bien, et grace a la.pair desormais prochaine, elle
approche de son terme cette responsabilite, da moins pour
celui qui vous ecrit. Avant qu'il soitlongtemps, il nous sera
possible de convoquer et de reunir l'Assembl6e g6enrale i
Peffet d'liire, conformiment i nos Constitutions, le Superieur
general k qui sera confiee la direction de notre chbre Compagnie.
A la verit6, par les concessions de S. S. le Pape Benoit XV,
I'Administration generale de la Compagnie a etW completee
et ktablie sur de solides fondements et mise & l'abri de
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douloureuses surprises. N'importe, tons nous avons hate
de rentrer dans la voie ordinaire trac6e par les Constitutions
et sagement gardee par nos Pires. Seule la necessit4 nous
en a fait sortir pour un temps trop long et qui vafinir bient6t.
Ce n'est point seulement l'61ection d'un nouveau Supirieur
general et de ses Assistants qui devra faire l'objet de la prochaine Assemblee gwenrale. DIautres problemes se poseront
devant elle et lui demanderont une juste et pratique solution.
Un de ces problbmes, et non des moindres, sera notre situation
juridique devant le nouveau Codex juris canonici, pour lui
conformer fiddlement notre 16gislation ecrite on coutumibre.
Elle devra examiner et decider dans quels titres De Religiosis il convient de placer notre Congregation, et partant,
de determiner quels canons lui sont applicables.
Vous savez tons que M. Louwyck: de regrettee memoire,
de concert avec MM. les Assistants, s'etait preoccupe de la
question, et comment, la trouvant impossible a trancher par
une autorite vicariale et interimaire, il. jugea prudent de
consulter MM. les Visiteurs des diverses provinces, et de
leur demander leur opinion et aussi celle de leurs confreres
verses dans les matibres canoniques. Vu les difficultes des
communications, les rdponses n'arrivrent que lentement.
Quelques Visiteurs ne purent r6pondre, n'ayant pas meme
recu la lettre &eux expdiee.
Les reponses arrivees sont, dans I'ensemble, de bonnes
etudes juridiques et historiques sur' la Congregation; elles
t6moignent chez leurs anteurs de s6rieuses recherches et d'un
sincere amour de la Compagnie. Je me permets de saisir
l'occasion qui m'est offerte de leur en dire un public merci,
au nom de MM. les Assistants et an mien.
Malheureusement, ces reponses ne furent point unanimes
sur le point fondamental, duquel d6coulent toutes les applications pratiques : sommes-nous regis par le titre XVII (De
Religiosis) ou par les titres precedents? D'oi incertitude
thdorique sur notre situation juridique.
Toutefois, comme la grande majorite des rapports reaus
nous range sous ce titre XVII, nous avons adopt6 cette
opinion dans la pratique; rdservant A l'Assemblee generale
le soin et la responsabilite de 1'infirmer on de la confirmer.
Un moment, nous edmes la pensee de recourir au SaintSiege, le priant de trancher, par son autorit6 souveraine,
cette question, dont la 'solution nous depassait. La guerre
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alors semblait devoir durer des annees encore et par ailleurs
ii nous paraissait dilicat, sinon dangereux, de vivre ainsi
dans I'incertitude. C'est ce qui explique la lettre adressee I
MM. les isiteurs le 24 avril dernier. Les reponses, pas plus
que les precidentes, ne furent unanimes. La chose se comprend aisiment, si on considbre I'importance d'une demarche
h faire pres du Saint-Siege en matiere si vitale pour nous.
Heureusement, malgr6 les obscurites de Pavenir, des indices
sirieux ne tardhrent pas i montrer que la cessation des hostilites n'etait plus aussi lointaine que nous le craignions en
avril lors de la lettre a MM. les Visiteurs. La ddmarche pres
du Saint-Siege fut reconnue inutile et tout fut reservi a
l'Assemblee generale. Les ,v6nements se sont charges de
justifier notre abstentio ; ils se sout pricipitfs; avec quelle
rapidit6, vous le savez. Disormais, P'Assemblie ne saurait etre
longtemps retarde.
Vous indiquer une date pour sareunion serait probablement
tdmiraire encore. II sy a de sign6 que Parmistice; les preliminaires de pair ne seront signds que dans plusieurs semaines
et la signature de la pair definitive sera sans nul doute
priced6e de plusieurs mois de negociations. La dimobilisation
de nos confreres pretres, leur retour dans leurs maisons et
leurs ceuvres pour assurer leur participation aux Assembl6es
domestiques on provinciales, demanderont aussi du temps.
Dans ces conditions, il a paru sage au Conseil tout entier
de ne fixer, pour le mozent, aucune date m&me approximative.
Des que le moment opportun sera venu, une circulaire
spdciale convoqueralAssemblde et fixera le jour de son ouverture.
L'Assembl6e aura donc k s'occuper des dispositions pratiques i l'6gard de nos saints Voern, quand elle se sera
prononcie sur la question fondamentale qui, rgit cette
*matiresi importante.
Elle aura aussi, en dehors de cette primordiale question, a
examiner si dans nos Constitutions, rfgles communes, regles
des offices, directoires et coutumiers, il se trouve quelque
point en contradiction avec les prescriptions canoniques.
Les travaux d6jk faits, ceux qui se feront encore avant la
reunion des deput6s l'aideront dans sa tdche et lui fourniront
d'utiles lumiires.
Une autre question se pose, r6clamant d'urgence une
reponse pratique; question n6e. du fait meme de la guerre.
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Plusieurs de nosjeunes gens, clercs on coadjuteurs, tombirent
victimes de la guerre, ayant 4mis simplement des voeux
temporaires, emp&chs qu'ils etaient de les 6mettre perp6tuels
par leur condition de militaires, quoiqie ayant djai termini
dans de bonnes conditions ler biennium de probation.
Avaient-ils droit aux prikres et aux suffrages, communions
et messes, en usage dans la Congregation ? Nous avons pens6
que la charit4 et lajustice s'unissaient pour dieter une rzEonse
affirmative. Ces jeunes frbres avaient dignement accompli
leur temps de probation: ils avaient 6t6 admis aux saints
Voeux. Si ces vceux sent temporaires et non perp6tuels, ce
fut par une nwcessite ind6pendante de leur volontf, comme
de la volonti de leurs supErieurs. Consultis, nous r6pondimes par la concession des suffrages. L'Assembl6e gnerale
jugera si notre decision fat la bonne.
VERDIER, vic4ire gineral.

3 janvier. - M. Ie Vicaire g6neral commence sa
retraite ce soir a Gentilly.
4 janvier. - M. Rellier, revenu de Suisse oi il s'est
occup6 des soldats, va d6sormais s'occuper de la
chapelle en qualit6 de pr6fet'd'6glise; il sera en plus
directeur des retraites de la Maison-Mere. M. Colliette
devient pr6fet de sante.
M. le Vicaire g6neral m'ayant charg6 d'aller itudier
une ceuvre particulixre, n6e de la guerre, appelie

Pickier central d'assistance et d'aide sociale et -d'en
rendre compte dans les Annales, je me suis rendu, rue
de Grenelle, chez ma soeur Delaage, qui a bien voulu
m'expliquer le m6canisme de l'ceuvre et qui m'a ensuite
fait visiter la maison oii l'ceuvre fonctionne 14, rue de
Richelieu.
Le Fichier central a pour but de constituer des
fiches sur les families qui out besoin d'etre secourues.
Ces fiches sont de deux s6ries : les unes d'apres les
noms propres, les autres d'apres les rues. C'est an
double catalogue des personnes a secourir.
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disa-t-on; encore de la papeEncore une nouveaut~,
rasserie. Une nouveaute? non. L'Eglise prescrit aux
pr&tres la tenue de cinq livres, cinq catalogues. Liber
baptizatorum; liber confirmatorum; liber matrimoniorum; liber status animarum; liber defunctorum. Ce
sont des catalogues.
Une nouveauti? Qu'on relise la Vie de saint Vincent,
etl'on verra qu'il a soin dans toutesses oeuvres de bien
r6gler toutes choses par le moyen de catalogues et de
reglements afin de ne pas gaspiller I'argent. Donnons
un exemple: il passe a Micon; il voit les pauvres cqurir
de portes en portes, d'6glises en eglises; la mendicite
est un m6tier; l'esprit d'organisation de saint Vincent
ne peut souffrir pareil desordre; il veut arranger cela;
on se moque de lui; il ne se d6courage pas; il fait un
rkglement et F'un des articles de ce reglement est que
l'on fera un catalogue de tous les vrais pauvres et qu'k
ceux-l8 on donnera i'aum6ne a certains jours, avec
defense de mendier et defense de leur donner. Voyez
le premier soin de saint Vincent : un catalogue. Si le
mot fiches avait existie cette 6poque, on aurait dit :
(c Le bon M. Vincent a itabli a M.con un Fichiercentral. -Nous aurions pu montrer le meme esprit pratique de saint Vincent dans ses confreries de charite et
dans les secours qu'il donne aux provinces ravagees:
rien n'est laiss6 k l'arbitraire; on ne jette pas l'argent
par les fenetres; on ne donne pas au petit bonheur,
d'apres lasensibiliti du moment; on donne a bon escient;
on ne fait pas double emploi; on fait des enquetes; on
envoie des inspecteurs; tous ces rapports aident pour
le catalogue, pour le Fichier.
Les membres des conf6rences de Saint-Vincent-dePaul ont essayi dans ces derniers temps un r6pertoire
general des families secourues; ils avouent avec la
simpliciti et I'humilit6 qui les caract&rise qu'ils n'ont
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pas rkussi parce qu'ils out voulu trop demander a ce
repertoire; au lieu d'un catalogue, ils ont voulo faire

ane petite somme; c'atait, cpmme ils l'avouent, trts
long a etablir, plus difficile A tenir an courant, assex
incommode a consuher.
II y a done en cela, comme en toutes choses, un justemilieu, et il sembie que l'organisation nouvelle dFichier central ait atteint ce juste milieu.
Le Fichier central ne doane gas lai-mtme tons lesrenseignements sur les families a secourir; it donnesemlement les reaseignements qui, permettent d'identifer les personnes; il donne des fiches d*identit6; de-

Alus, il vous indique ls euvres qui s'occpent de cespersonnes. IYune part, ce n'est done pas trbs compliqu6; c'est simple et pratique; d'antre part, c'est onemine; si on veut la creuser, on decouvrira tout ce qu'oin
souhaite : c'est wae piste; si on la suit, on arrivera A
tons les reaseignements d6sirables.
Indiquoas le micanisme de l'ouvre : Une Dame dela Charit6, ane Scar se trouvent en presence d'une
misre : c'est M. ou Mne Gunria, e'est la famille
Guerin. Cette famille est-elle dbja secourue par one
autre oeuvre? Vous teliphonez au Fichier centrai,.
14, rue de Richelieu'; on vous r6pond aussit6t. Lai
r6panse pent etre : a i* le nom de cette famille est

connu par les euvres suivantes (suit laliste des oeuvres);
"ece aom n'a pas kt6 trouve dans notre Fichier; mais
il est maintenant enregistri. » La Dame de la Charit6,
la Sceur out maintenant en main les 66ments pour
savoir ce qu'elles doivent faire; si des oeuvres sen
occupent, elles peuvent porter aillears lear bienfaisance
on compl6ter la charit6 de ces euvres; les oeuvres qui
s'occupent de cette famille lui procurent tout ce dont
elle a besoin, a quia bon lui donner des secours qui'
lui soot inutiles? elles li procurent une partie senle-
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ment, la nourriture, par exemple; vous pouvez vous
charger, si vous voulez, du vestiaire on du logement etc.; la charit6 est alors bien organis6e comme a
dhitillon-les-Dombes du temps de saint Vincent.
Aucune ceuvre ne s'occupe encore de cette famille;
vous avez le champ libre.
Les avantages de ce Fichier sont multiples : il y a
entente entre les protecteurs; un lien existe entre les
secoureurs; les efforts sont coordonnks; et, par consequent le pauvre est secouru plus intelligemment. Beatai
qui ixtelligil saper fauperem. On n'est pas expos6 a
voir quelques pauvres regorger, d'autres manquer de
tout; les mendiants professionnels sont d6pistbs; les
vrais pauvres sont assistis plus complktement, plus
promptement; economie de temps et d'argent; enfin, on
6pargne aux pauvres ces multiples enqu6tes sur leurs
nom, pr6noms, situation, etc., qui les humilie. 11 ne faut
pas que l'6minente dignit6 des pauvres existe seulement dans les sermons, il faut qu'elle se manifeste par
les actions. Disons, en terminant, que le cardinal
Amette a encourag6 le Comite du Fichier central et
que cette ceuvre a 6t6 chaudement loute par les Atudes
des J6suites et par le Bulletin des oeuvres des conf-&
rences de Saint-Vincent-de-Paul.
Ce meme jour, 4 janvier, i l'Academie des sciences
morales et politiques, ce n'est pas sans quelque surprise qu'onentend les vinrables academiciens rappel6s
a l'ordre par leur president; celui-ci leur reproche de
manquer d'exactitude et de silence; on se demands si
I'on reve, si l'on n'est pas a quelque a ob6issance a de
quelque maison religieuse; et cependant c'est bien
vrai; voici, en effet, la fin du discours de M. MorizotThibault:
Et maintenant, en terminant, voulez-vous me permettre,
mes chers confrbres, de vous rappeler que, si le president a
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des devoirs, I'Academie aaussi les siens. Je ne veux pas faire
de mercuriale; mais je ne puis oublier que, dans nos obligations communes, il en estdeux qu'il importe de ne pas
n6gliger.
Lorsque les fondateurs de l'Institut nous recommandbreat
exactitude,ils entendaient non seulement que nous viendrions
a toutes les reunions academiques, mais encore que nous assisterions pleinement aux seances. Ils avaient pris un moyen
bien dur pour nous l'imposer. Ouvrez le riglement int6rieur
du 9 thermidor de 1'an IV. i Les membres, dit-il, s'inscriront
en entrant, et, quand l'henre de commencer la seance aura
sonne, le secretaire tirera une ligne au-dessous des noms
inscrits afin de fixer le nombre des membres qui doivent
participer an droit de presence. u Si un sentiment de delicatesse a, depuis longtemps, corrigE la rigueur de la sanction,
ne pensez-vous pas que nous avons puise dans cette libert6
qui nous est rendue un souci moral plus grand de la regle?
II ne faut pas non plus oublier la tenue de l'Academic. On
a dit qu'elle est un salon. tvidemment; mais non pas un
salon ou I'on cause. Que si l'un de nous trouvait le silence trop
penible, je lui demanderais de regarder I'etranger qui lit
devaut nous. Au bruit de la conversation qui arrive jusq4u'
iui, il verrait son regard se troubler, sa main fidvreuse tourner
prematurement les pages comme pour's'excuser d'accomplir
la mission dont nous 'avons charge et le souvenir d'une meme
infortune passee ne le determinerait-elle pas a lui faire
I'aum6ne d'une attention plus grande?

5 janvier. - La Seine monte. Elle atteint 4 m. 10 au
pont d'Austerlitz, 5 m. Io au pont Royal. 142 deces de
la grippe cette semaine.
9gjanvier. - Mort de M. ]tienne Lamy, membre de
l'Acad6mie franqaise. II 6tait en excellentes relations
avec le Tres Honore PNre Villette et il avait toujours
difendu les Congregations religieuses.
o1 jarvier. Par suite des inondations, nous
sommes priv4s d'electricit6. On tire des vieillesarmoires
les chandelles et chandeliers du bon vieux temps.
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i janvier. - Mort presque subite de M. Courrege,_
-anciensuporieur des petits s6minaires de Constantine

et de Nice.
On craint le retour des inondations de 1910. On fait
des parapets avec du bois et des baches le long de La
Seine. Les caves sont inondies. Heureusement que
nous n'avons plus i y loger par crainte des Gothas.
Nous avons v6cu dans les sous-sols pendant la guerre;
nous allins &tre obliges de loger dans les greniers
pendant 1'armistice.
12 janvier. -

i15

d6cis de la grippe. M. le Pro-

cureur g6naral, en cette solennit6 de 1l'piphanie, offre
an nom de la Communaut6, I'or, I'encens et la myrrheA J6sus-enfant, en chantant la grand'messe.
14 janvier. -

On apprend qu'un navire parti de

Marseille a couli sur une mine dans la M6diterranke et
qu'il contenait des missionnaires et des seeurs. On va
anx informations :-les missionnaires sont des Assomptionnistes et des Frires des Ecoles chritiennes; lea.
scurs sont des Oblates de l'Assomption. Nous prions
Dieu pour nos confreres et nos soeurs qui s'embarquent
pour leur mission d'avant-guerre. II va falloir ajouter
aux prieres de l'itinkraire une demande sp&ciale concernant les mines flottantes on bien r6citer un exorcisme
particulier semblable a ceux qu'on trouve dans le
Rituel contre ces engins malfaisants, produits de la
civilisation moderne.
C'est aujourd'huila rentree des Chambres. C'est le
-plus Ig6 qui preside; cela nous vaut des discours oi
T'on parle de providence, de justice immanente, de
lois divines, etc., que 1'on n'est pas habitue ai
entendre
en temps ordinaire. L'ge et I'exp6rience donnent la
sagesse.
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L'Acadkmie de m6decine diclare que l'6pid6mie de
grippe que nous subissons .depuis plusieurs mois a
passe par trois phases : au debut, les complications
pulmonaires ont et6 absentes, il ne s'agissait que d'une
grippe simple, le plus souv;nt d'une grande benignite.
- Dans une seconde p&riode, aprbs quelques jours de
grippe simple, les complications pulmonaires devenaient tres fr6quentes et la maladie rev6tait par suite
Une extreme gravit6. - Dans une troisieme piriode,
qui est celle que nous traversons, on ne trouve plus
chez un grand nombre de malades les sympt6mes de
grippe au d6but de la maladie. On assiste A des accidents imm6diatement pulmonaires, accidents d'une
haute gravit6 et qui semblent contagieux par eux3memes. Comme la propagation se fait par les voies
respiratoires, l'Academie conseille la toilette de la
bouche plusieurs fois le jour. II parait que, dans certains
pays,.on porte un masque: nous n'en sommes pas encore
la, a Paris; cela viendra peut-6tre. Mais alors ce sera
Mardi-Gras.
On a repris aujourd'hui a Saint-Lazare les cas de
conscience que les bombardements et autres motifs
avaient oblige d'interrompre. M. l'Assistant a manifest6
.-la
le d6sir que la solution en fit commnuniquee
Compagnie : Le cas dont il s'agit tombe sous le
caoan 2319; les fautes commises sont frapp6es d'une
excommunication r6servee A l'ordinaire; par consequent, Marixus potuisset et debuisset absolutionem non
differre et Mauritius recte sensit.
L'archev6ch6 de Paris nous envoie
15 janvier. comme h6te de quelques jours un pretre de Transylvanie, dilgue A la Conference de la Paix.
La Socifti de statistique de Paris dit que les videi
faits par la guerre et I'6pid6mie d6passent tout ce
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qu'on a vu ou rev6 dans le pass6. Elle constate qu'on
nous a tenus dans l'ignorance i ce sujet, que le sens.
de la statistique est absent dans la presse, dans les
chambres, dans les conversations et que ce qu'on a dit

et improvis6 de sottises a ce propos est inconcevable.
18 janvier. - Ouverture, i trois heures du soir, au
ministere des Affaires 6trangeres, de la Conference

des pr6liminaires de la paix. Le Souverain Pontife adeclare, le 18 decembre 1918, dans une Lettre encyclique, aux 6veques du monde entier, que jamais reunion ne fut plus importante ni plus difficile; il a
appele sur ses delib&rations assistricem Domini sapiex-

tiam et il a promis d'appuyer de son autorit6 les
justes decisions de cette auguste assemblee. Dans son
discours du 24 d6cembre dernier, le Pape appelle cette
conference " un congris historique, le plus grand des
congris, un congres pacifque, un congrbs mondial,
l'arbopage de la paix; il souhaite que le baiser de la
justice et de la paix s'y donne dans l'esprit de charit6;
il d6clare qu'il priera.comme Moise, sur la montagne,
pour les grandes assises des peuples ,.
M. le President de la R6publique ouvre la conf6repce par un discours. I1 6tablit les origines et les
responsabilites du drame; il montre que cette guerre
a eth une croisade de l'humanit6 pour le droit; parmi
les crimes qu'J fletrit, M. le President mentionne celui
d'avoir abaisse Fidie religieuse jusqu'A faire de Dieu
Pauxiliaire complaisant des forfaits; il demande aux
del6guas de ne chercher que la justice, une justice
qui n'ait point de favoris, de respecter le droit des
nations petites et grandes, des minorites ethniques et
rel gieuses; il leur demande d'instituer une Ligue generale des nations; il termine en rappelant qu'il y a
quarante-huit ans, b pareil jour, le 18 janvier 1871,
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l'empire d'AUemagne Ctait proclami & Versailles;
ceux qui voulaient rigner par le fer, ont peri par le
fer.
19 janvier. - Le diocese de Paris c6lbre la f&te du
Cceur Immacul6 de Marie, parce que ce coeur 6tait grav6
sur la M6daille miraculeuse, qui, de Paris, s'est r6pandue dans le monde entier. Et nous, enfants de saint
Vincent, ne sommes-nous pas les premiers a qui Marie
a confi6 sa m6daille et, par consequent, la devotion a
son Cceur Immacul6?
20 janvier. - M. Wilson dit an Senat qu'un monde
nouveau est n6. L'Acad6mie des sciences demande
qu'on reforme le calendrier et qu'on s'entende pour
cela avec les autorites religieuses.
21 janvier. son-Mare.

Le nonce de Bruxelles loge & la Mai-

25 janvier. - Pendant que nous 9616brons l'anniversaire de, la conception de la Congr6gation de la
Mission qui est devenue une soci6ti comprenant des
membres de toutes les nations,.le Congris de la paix,
voulant donner la s6curit
l' hunmanit6 et emp6cher le
retour des guerres, institue une commission pour la
Soci&et des nations.

26 janvier. -- Assemblie generale de l'Association
pour le d6veloppement des syndicats professionnels
f6minins Ae la rue de l'Abbaye.
A cette assembl6e, rehaussee par la presence de
beaucoup de Filles de la Charit6, chaque syndicat
vient raconter ce qu'il a fait pendant I'annae. L'arm&e
syndicale de-1'Abbaye comprend 8 r6giments ou syn-

- 4a dicats, 70 sections ou bataillons et I5 ooo soldats. On
a dit et rip&te pendant cette guerre que nous nous
battions pour la justice et pour le droit; la petite
armee des syndicats de 1'Abbaye a le meme but; elle
veut la justice, par le travail (Vive labeur), par l'entente

(L'union fait la force), sans oublier Ia chariti (Aimerz
vous les uns les autres); tels sont les principes qui animent ces chevalibres du vingtieme siecle. Sur le drapeaa
du rigiment, on marque les victoires qu'il a remporties:
je lis sur 1'6tendard des syndicats de 1'Abbaye les glorieux faits: repos hebdomadaire (1906), minimum de
salaire pour la couture (i915), semaine anglaise (1917);

il a fallu batailler pour obtenir ces r6sultats; le sang
n'a pas it6 vers6, mais 1'energie, la force morale out
eti d6ployds. Les soldats qui se distinguent ont une
croix de guerre ou une midaille militaire : dans l'armie pacifique des syndicats de 1'Abbaye, les dipl6mes
remplacent les dicorations et, rien qu'en 1917, six

cent six vaillantes ont eti citees A l'ordre du jour. Les
officiers de valeur d'une arm6e sont appel6s a sieger
dans des commissions oiu leur comp6tence est utilis6e ;
deux membres des syndicats de L'Abbaye siegent as
Conseil superieur du travail, une autre Alacommission
municipale de Paris. Nos poilus touchent une solde,
un p6cule, maigres avantages pour les sacrifices
immenses qu'ils ont faits. Lep syndiquees de 1'Abbaye,
moyennant le petit sacrifice de leur cotisation annuelle
de 6 francs, obtiennent de grands avantages professionnels, 6conomiques, sociaux. Les soldats out des
instructeurs qui les forment aux combats; les membres
des syndicats de 1'Abbaye ont des conf&renciers remarquables qui leur apprennent leur r6le; signalons,
parmi eux, M. Raoul Jay, professeur a la Faculti de
droit de Paris; M. Boissard, professeur a l'Institut
cathplique; M. Lerolle, d6pute de Paris; M. Champe-

-+3tier de Ribes, avocat a la cour d'appel. Ce dernier preside des cercles d'6tudes oit se groupent I'elite des
syndiquies et un grand nombre de sceurs. Parmi les
questions trait6es, celle de l'appreniissage nous a paru
1'une des plus pratiques. Le mouvement syndical
<atholique est encourage par les cardinaux ct ev6ques;
les superieures de la'Communaut6 y voient le moyen
de sauvegarder un grand nombre des enfants des
soeurs. Le Souverain Pontife a declare, dans son dis-cours du 24 d6cembre 1918, que' i l'education et
V'instruction des enfants, la protection et la sage
direction des ouvriers ,etaient les principaux terrains
sur lesquels s'exercerait son action; c'est done bien
entrer dans l'esprit de l'iglise que de favoriser ce
mouvement syndical catholique, source de paix,
d'union et d'harmonie entre les classes sociales.
28janvier. - Le president de la R6publique helv6tique est recu dans Paris; on lui temoigne la reconnaissance de la France pour l'inter&t que la Suisse a
porte6 nos blesses et A nos prisonniers.
I" fivrier. - La ration de pain est augmentee; nous
avons droit k 400 grammes, du moins ceux qui n'ont
pas soixante-dix ans.
Le Congres de I'agriculture franiaise ouvre ses
seances & Paris; il veut liguer, f&•drer tous les paysans
de France. Le ministre qui preside declare que nous
assistons A des Etats g6neraux ; il vante leur rl1e
bienfaisant. Un tres grand nombre de congressistes
ont pass6 la nuit en priere i Montmartre, snivant un
usage qui se gen6ralise de plus en plus d4ns la corporation des agriculteurs.
M. le Vicaire general adresse a tons ceux de nos
confreres qui vent etre liber6s du service militaire la
Jettre suivante :

-44-MESSIEURS ET MES TlRS CaERS FRERES,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec wous our jamais 1
Pour la seconde fois, je m'adresse k vous, Messieurs et mes
bien chers Freres, par une lettre spiciale, distincte de celle
qui vient d'etre envoyie 4 tons les Missionnaires, A l'occasion
du jour de Ian.
Personne ne sera surpris de cette particuliere attention .
votre endroit, s'il vent bien considirer que vous etes encore,
comme vous l'avez 6t6 durant ces dernieres annees, la portion
la plus interessante de la Congregation par les dangers de
toute sorte auxquels vous avez et6 exposes durant le long
temps de la guerre, comme aussi par les bons services qu'elle
est en droit d'attendre de votre nombre. de votre jeunesse, de
votre bonne volout6.
Or, voici que les-conditions de vie qui furent les v6tres
depuis votre appel sous les drapeaux, ddji bien modifides par
la cessation des hostilitis, vont prendre fin bient6t, je l'espere,
par la complete demobilisation. Encore quelques semaines
on quelques mois et vous pourrez dire, empruntant et vous
accommodant les paroles du Psalmiste: Laqueus contritus est,
et nos liberati sumus. Les liens et obligatiuns, d'ailleursge6nreusement acceptis, qui nous retenaient loin de la chere
Congrdgation et de ses oeuvres, ne nous astreignent plus et
nous voil libdres! Nous voilk libres de revenir vers nos suprieurs et nos frbres en saint Vincent; libres de reprendre,
avec le saint habit de la Mission, tous les exercices de la vie
de communaute; libres de nous remettre joyeusement et
compltement sous le joug suave et leger de la Regle intigrale; libres enfin de consacrer an salut des pauvres, h la
formation et sanctification du clerg6, une vie que la guerre a
6pargnte, des annees encore jeunes et pourtant miries par
'exp&rience, une g6n6rositE qui s'est accrue dans 1'epreuve
courageusement supportie.
A la veille de votre retour, je viens vous souhaiter, an nom
de la Congregation tout entiere, la fraternelle bienvenue.
Revenez-nous done tous Nos oeuvres vous attendeit et vous
riclament. Venez et voyez comme la moisson est abondante
plus abondante que jamais! Si votre nombre, hdlas est
diminue; si vos rangs sont eclaircis par la mort on 1a maladie;
si, de plusieurs, les forces soot amoindries, le z&6e supplEera,

I tout. Dieu et les ames y comptent; la petite Compagnie
aussi I
Les labeurs, les etudes, les offices d'avant-guerre vont redevenir les v6tres. Vous allex reprendre vos places dans vos
provinces, dans vos maisons. Pr6tres et fr&res vous reverront
et vous recevront avec bonheurr les bras et les ceurs vous
sont ouverts. Vous serez, n'en doutes pas, les bienvenus.
C'est que, en effet, tous, nous qui sommes restes loin des
perils de la guerre, nous savons combien vous avez souffert,
quels ont etC vos sacrifices et queles vos privations. Nous
sentons combien profonde et douloureuse dut etre votre solitude morale an milieu du bruit et du tumulte d'une milice a
laquelle vous n'etiez point destines et que parfois, souvent
meme, votre ame religieuse on sacerdotale a di pleurer de
dEsolation spirituelle et soupirer : Heu miki quia incolatus
meus prolongatus est, kabitavi cum kabitantibus (edar ; multsi
incola fuit axima meal Helas que mon exil se prolonge et que
mon ame en souffre I
L'exil, la separation d'avec la famille cherie peserent lourdement sur votre ccur; nous le comprenons, et ce fut notre
devoir de vous compatir et de prier pour vous. Au memento
de la messe ou dans la communion quotidienne, pretres et
frbres, nous eimes toujours pour vous le souvenir le plus
fraternel; efficace aussi, j'aime a me Ie persuader.
L'extl est maintenant fini I Demain vous seres parmi nous;
vous seres chez vous dans les hospitalietes maisons de la
Mission et nous aurons & coeur de vous faire oublier les
longues amertumes de votre trop longue separation. Longtemps et ardemment desires, je me plais k vous en donner
encore une fois Passurance, vous serez les bien venus, les bien
regus.

Mais, avant de vous remettre aux travaux qui vous attendent
et auxquels vont vos aspirations: missions lointaines ou missions aux champs; itudes de foqnation personnelle on enseignement de la jeunesse clericale; emplois dans nos maisons
de la Congregation ou auvres diocdsaines; vous vondres
vous y preparer par le moyen excellemment approprid d'une
retraite serieusement bien faite; passee dans le silence
recueilli; remplie de pieuses reflexions et de fortes pensees;
couronnee par de durables et pratiques r6solutions.
Au sortir d'un milieu par nature pen favorable a la piete
et avant de mettre la main aux choses saintes de votre minis-

-44tire, de evs etudes on simplement de votre vie de communautC, vous vient & 'esprit pour animer et diriger votre
volonti, la parole que nous r6citons on chantons avec reconnaissance en la messe de saint Vincent: Exiteds media Babyloeis; mundamini qxi fertis vrsa Domini. Pour cette purification, nbcessaire a qui sort du milieu profane de la caserne
pour revenir an sanctuaire de la vie rigulibre, quel meilleur
moyen qu'une fervente retraite, conduite dans l'esprit et les
pensees de nos habituelles retraites de chaque annie.
Cette retraite, le Pere commun des fidles et des pretres,
dans sa sollicitade pour la sanctification des ecclisiastiques
et des religieux demobilisis, en fait a tons et A chacun, done a
vous aussi, une obligation formelle, accompagnae de redontables sanctions spirituelles. II marque Ia duree, les modalit6s
diverses de cette retraite, pour montrer plus evidemment sa
votonte de ces pieur exercices et les grands biens qu'il en
attend pour Plglise.
Je vous ferais injure, Messieurs et mes Freres, si je supposais un seal instant que les peines canoniques dent le SaintPire menace les retardataires, lents i se renouveler dans la
retraite, spient de quelque necessiti pour quelqu'un d'entre
vous. Je suis meme persuad4 qu'Il vous aurait suffi de la
paternelle invitation que saint Vincent vous en fait prdsentement par le ministere dson successeurqqueleindigne quil
soit.
Mais, an reste, je sais que cette retraite r6pond a vos plus
intimes disirs. Je le sais par des confidences faites A moi on
a d'autres avec priire de me les faire connaitre; je le sais
parce que je connais votre attachement filial I la Congregation, votre fid6iiti a la vocation, votre zile a ne pas dechoir
dans la vie spirituelle, votre amour-propre de bon aloi par
ot vous roalez 6tre aptes aux ceuvres et fonctions de notre
Institut.
Vous ferez done cette retraite preparatoire i la reprise de
vos travaux dans la maison designee par vos Supirieurs et
soes la conduite prudente de ceux qu'ils choisiront a cet
effet.
Vous la ferez avec desir efficace de bien connaitre, dans le
detail pratique et quotidien, les volontes de Dieu sur vous et
avec le desir non moins etficace d'y etre obeissants mnme et
surtout s'il en cofte a la nature.
Vous la ferez avec 1'attention non point scrupuleuse, mais
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serieuse, de passer en -revue chacune de vos obligationsacerdotales, religieuses ou chritiennes et d'en faire constamment et loyalement la direction de votrevie. Vous la ferez
avec le plus pur esprit de foi, voyant Dieu, le cherchant et
'aimant en tout ce qui doit composer et rendre m6ritoirevotre vie de communaut6.
Et pour en assurer le succes, vous mettrez en pratique la
parole bien connue de saint Bernard: Intrate toti; manete
soli; exite alii. Gendrositd, Silence, Reformation, telle sera
done votre retraite par la grande misericorde de Dieu-et la
cooperation de votre bonne volonte.
-La bin6diction de saint Vincent que je donnea tous et a
chacun de vous; les prieres nQetbreuses. et ferventes qui
seront faites pour vous, aideront a cet heureux resultat. Dans
cette assurance, vous remerciant par avance de la bonne 6dification que vous nous donaerez et me recommandant a voscharitables prieres, %
Je me dis, en Notre-Seigneur et Marie Immaculee,
Votre tout dUvou4 confrere,
F. VER.IER,
Vic. gin.

2 fieier. -

M. le Vicaire general benit les cierges;

M. le Directeur du s6minaire chante la grand'messe.
Deu* douzaines de confreres d6mobilis6s commencent ce soir la retraite dont vient de nous parler
M. Verdier. M. Cazot. dirige les exercices, M. Dujardin

donneles instructions, c'est a peu pris l'horaire de nos
retraites, sauf qu'il n'y a qu'une miditation; des instructions remplacent les trois autres meditations; la
r6petition des c6r6monies a lieu Aonze heures et demie
au lieu de treize heures et demie et la repetition d'oraison a dix-huit heures et demie an lieu de vingt heures;
de plus on perknet de causer. apris diner.
3 fivrier. -

On reooit M. Wilson ý la Chambre des

deputes; il ne cache pas que I'avenir est gros de
menaces; que dans l'Allemagne, la Pologne, la Russie,
1'Asie, il y a des problemes qui pour le moment
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restent ans solution; il commente trbs habilement la
devise : L'homme s'agite et Dieu le mene, par cette
belle comparaison: a Les fuseaux ont lentement tisse
la trame de l'histoire. Nous n'en avions pas Yn le dessin jusqu'iceque les fils se soient crois6s et recrois6s.
Nous ne 1'avions pas vu dans son ensemble; tout l'art
do dessinateur nous 6chappait. n M. Wilson vante la
Societi des nations. Nous allons faire an monde dans
lequel il fera bon de vivre., Qui vivra verra!
5 fivrier.- M. Ie Vicaire general est parti pour
Metz et Strasbourg.
- A l'installation d'un cure de Paris, Mgr Fages a
donne les d6tails interessants suivants sur l'6tat religieuxde Paris:
II existe, mes trts chers Frires, cette itrange anomalie que
le diocese le plus riche et le plus gendreux qui soit an monde
se trouve etre le plus deshdritd au point de vue religieux.
En tenant ce langage, je ne fais pas entrer en ligne de
comptecertaines paroisses priviligidescomimeSainte-Clotilde,
Saint-Thomas d'Aquin, la Madeleine, Saint-Augustin, SaintPhilippedu Roule, Saint-Pierre de Chaillotetquelques autres,
qui out tout ce qu'on pent desirer et an del&, mais je parle
des paroisses des faubourgs de Paris on de la banlieue, qui
comptent 5o, 6o, 8o et loooo ames, avec 6, 7, 8 et 1o pretres
au plus.
Comment voulez-vous que xo pretres puissent atteindre
tooooo imes?
Un homme, quels que soient son intelligence, sa puissance
de travail, son ztle, son d6vouement, ne peut pas s'occuper
skrieusement de plus de 2 ooo ames; que deviendront les autres
si, comme & Sainte-Marguerite, Notre-Dame de Clignancourt,
Saint-Ambroise, Belleville, Saint-Joseph, Montrouge, Levallis, le chifre de la population s'eliee k quatre-vingt on cent
mille ames ?
De sorte que je n'hisite paa & dire que le grand mal du dii.cse de Paris, c'est de x'avoir pas asses de centres religiwux,
de f'avoir pas asses de fritres.
Et qu'on ne vienne pas nous dire que la multiplication des
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centres religieux et des pretres n'augmente pas le nombre des
chrotiens et des honnetes gens, 'exprrience est li pour d6montrer le contraire; depuis que l'ceuvre'des chapelles de
secours existe, il y a des quartiers qui ont t6 transformes par
cette oeuvre, la paroisse principale n'a pas eu I souffrir du
dimembrement et de nouvelles paroisses se forment qui
donnent les rdsultats les plus consolants, de sorte que I'on a
constat6 que, depuis vingt-cinq ans, le nombre des habitants
atteints par l'influence chr6tienne s'0l6ve a cinq ou six cents
mille en plus. Voila le resultat acquis.
Donc il faut a tout prix travailler A multiplier les centres
religieuxet a susciter des vocations ecclesiastiques.
S'il faut entretenir avant tout les centres religieux que nous
avons cres, - et pour cela une somme. de Sooooo francs nous
-est mncessaire tons les ans, - s'il faut multiplier ces centres,
puisque nous .avons encore sept on kuit cent mille habitants
qu n'ont pris et ne 4euvent prendre aucun contact avec le
pritre, fa ute d'lglises; nous ne devons pas oublier non plus
que nous avons un besoin absolu de pretres: Messis quidem
multa, operarii autem pauwi, lisions-nous ce matin k la messe
(c'est la parole de J6sus-Christ lui-meme envoyant ses disciples N la conquete du monde); aussi je supplie tous nos
jeunes pretres qui se trouvent en position de faire surgir autour d'eux des vocations, soit qu'ils procurent par eux-memes
ou par les fideles, des ressources . cet effet, soit qu'ils leur
donnent les premieres notions du latin, d'avoir :cceur cette
ceuvre des vocations. Je connais un pretre de notre diocese,
jubilaire comme moi, qui a prdpar6, quand il 6tait jeune,
neuf enfants pour nos s6minaires, qui, tous les neuf,sontarrivis a la pr8trise; ils travaillent actuellement parmi nous avec
beaucoup de fruit; deuxont succombH k la tiche dans l'exercicedu saint ministare. Voyez par IA, chers Messieurs, le bien
que peut faire un pretre qui se livre a ce travail si pricieux.
Non seulement celui dont je vous parle a eu le discernement
n6cessaire pour d6couvrir ces futurs siminaristes, mais encore
il les a form6s, leur donnant lui-meme des leqons de latin et
faisant prendre une autre direction aux jeunes enfants dans
lesquels il n'a.pas cru ddcouvrir lesaptitudes necessaires pour
l'apostolat, car en cela il faut mettre du discernement. Quoi
qu'on fasse, ily a presque toujours des erreurs, mais avec
beaucoup d'attention et dq tact, on 6vite des essais malheureux on infructueux.
4
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Je connais 4 Paris une insigne bienfaitrice qui non seulement consacre une grande partie de sa fortune . faire ilever
des seminaristes, mais encore dans nos 6coles libres, dans nos
orphelinats, dans nos patronages, discerne elle-meme ceux
qu'elle juge aptes au sacerdoce, paye leur pension dans nos
s6minaires, les aide et les soutient dans leur jeunesse, en
attendant la joie de ies voir exercer le saint ministere et multiplier ainsi le nombre deschritiens.
Voill des exemples a imiter.
Quant aceux et a celles qui ne peuvent pas personnellement
travailler a cette ceuvre des voc.tions eccl6siastiques, qu'ils
fassent les largesses qui sont en leur pouvoir, soit pour multiplier les centres religieux autour de nous, soit pour nous
procurer des pretres zilds et divouds.
Je me suis etendulongtemps sur ce point, mais je crois vous
avoir d6montr6 clairement que le grand mal du diocese de
Paris, c'est de ne pas avoir assez de centres religieux,c'estde
ne pas avoir ici assez de pretres; d'oh la n6cessit6 de multiplier et les centres religieux et les vocations ecclsiastiques.
C'est le plus puissant moyen de christianiser le diocese de
Paris et par suite la France,.et de la transformer au point
de vue religieux, moral et social.Je ne crois pas me faire illusion; il y a vingt ans que je rdflechis sur cette question et
plus j'avance en age, plus cette conviction se fortifie en moi.
8 fivrier. - II y a aujourd'hui trois cents ans que
notre saint fondateur etait riomm6 aum6nier royal des
galeres de France par Louis XIII. Relisons a ce propos le brevet qui lui confie cette charge :
Aujourd'hui huitieme fivrier 1619. IMrui etant a Paris, sur
ce que le sieur comtede Joigny,gindral desgalbres de France,
a remontrEi Sa Majest6 qu'il serait necessaire pour le bien
et soulagement des forgats, etant, et qui seront ci-apres es
dites galbres, de faire election de quelque personne eccl6siastique de probit6 et suffisence connue, pour Ie pourvoir de
la charge d'aum8nier real qui ait 6gard et superioritd sur
tous les autres aum6niers des dites galeres, sa dite Majest6,
ayant compassion desdits formats, et disirant qu'ils profitent
spirituellement de leurs peines corporelles, A accordi et fait
don de ladite charge d'aum6nier real a M. Vincent de Paul,
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pretre, bachelier en theologie, sur le tmoignage que ledit
sieur comte de Joigny a rendu de ses bonnes mceurs, pikti et
int6griti de vie, pour tenir et exercer ladite charge aux gages
de six cents livres par an. et aux memes honneurs et droits
dont jouissent les autres officiers de la marine du Levant.
Voulant sa dite Majeste, que ledit de Paul, en ladite qualite
d'aum6nier rial, ait dorenavant egard et superiorite sur tous
les autres aum6niers desdites galeres, et qu'en cette qualit6,
il soitcouch6 et employe sur I'etat de ses galtres, en vertu du
present brevet qu'Elle a signi de sa main.

I1 ievrier. Deuxieme cas de conscience: Le
recours au Saint-Siege n'est pas necessaire dans le
cas parce que la censure encourue n'est pas r6serv6e
specialissimo modo au Souverain Pontife (canons 2252
et 2334).

M. le Vicaire general recoit la lettre suivante:
Socid.

franfaise de secours aux blessis militaires
(Croix-Rouge franfaise)
Paris, le zi f6vrier x919.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Vos jeunes'eleves vont retrouver Ie chemin de votre maison
de Gentilly, de ses salles spacieuses, de son beau parc. Au
moment oi nous venons d'en prendre conge, je tiens k wous
remercier, au nom de notre societe, pour l'esprit de ginereuse
charite et de patriotique d6tachement avec lequel votre
institut, durant plus de quatre annies, s'est priv6 de la jouissance de cet immeuble pour le mettre ala disposition des
soldats de la France. II ne vous a pas suffi de leur donner un
toit et de leur assurer les soins excellents des Filles de la
Charite ; la soci6et des Pretres de la Mission a trbs g6ndreusement pris sa part des d6penses occasionnees par cette formation. Tous ces sacrifices, Monsieur le Vicaire General,
.nous laisserdnt un durable souvenir, et je m'honore d'avoirk
vous en offrir la reconnaissante expression.
Je.vous prie, Monsieur le Vicaire general, de vouloir bien
I'agreer, avec l'hommage de mes plus respectueux sentiments.
Le Secritairegdenral,
V. de VALENCE.

-
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M. Dolet ouvre dans notre chapelle la

retraite des assoctees de la Sainte-Agonie. Le mauvais
temps ne favorise pas ces exercices spirituels.
14 fivrier. -

On. nous avertit que, vu la raret6 et la

chert6 ducharbon, on ne. chauffera plus le calorifere
que:le matin..
15 fvrier. - Notre infirmerie est pleine de malades.
17 fevrier. -

Anniversaire de la mort de M. Lou-

wyck. I n'y a ni grand'messe, ni vepres pour la fete
dkU bienheureux Clet. L'archeveque d'Albi donne la
b6nediction du saint Sacrement. M. Cazot ouvre ce
soir la seconde retraite pr&hee aux pretres d6mobilises; ils sont environ une quarantaine, particuliRrement du diocese de Sens. Plusieurs cardinaux et
6veques logent chez nous.
19 fivrier. - Vente de charit6 i notre salle des
Reliques. Les, cardinaux et archeveques tiennent une
assembl6e. a Paris; on ne sait rien du sujet de leurs
dliberations.
Unie loi est vot6e par la Chambre des deput6s qui
accorde la capacit6 civile aux syndicats professionnels.
Les professions libkrales peuvent profiter de ces avantages.
22 fMuier. -

La grippe augmente toujours.

z3 firier. - Petite fete de famille chez les sceurs
de la rue du-Bac pour le cefitenaire de soeur Houbin.
Armandine-D6sir6e-Virginie-H oubin naq uit le i8 f6vrier j8I9
k Fontaine-la-Guyon. (Eure-et-Loir)et entta a la Communaut6
le 9 aoft ix38.
Elle fut placde, en sortant du Siminaire, h Lyon, paroisse
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Saint-Pierre. En r852, elle fut nomm6e soeur servante a Viziln
(Ishre); en 1859, Lyon, paroisse Saint-Louis, et en 1872, a
La Ricamarie. Une robuste santE lui permit de servir les
pauvres dans toute la mesure de son divouement, car, detail
a signaler, sceur Houbin a encore toutes ses dents, bien
plantees et solides.
Quand devenue octogenaire elle n'eut plus 1'energie physique et morale necessaire pour la conduite d'nne maison,
la Mere Lamartinie lui demanda de venir ' la Maison-Mere
contin9er, par la pribre, a servir la Communaute. AussitAt,
sans un retour sur elle-meme, la venerable soeur se rendit
avec reconnaissance a cette invitation, protestant qu'elle
voulait finir ses jours dans l'obeissance d'une petite soeur du
Seminaire.
Depuis plus de vingt ans, elle edifie les bonnes sceurs
anciennes par son egalite d'humeur et sa fidelite aux moindres
pratiques du Seminaire. Afin.:d'etre toujours occupee, lorsqu'il ne lui fat plus possible de tricoter, elle imagina de
couper du papier pour les emballages de l'office des Missions.
Les jours ot les sceurs anciennes recoivent de la lingerie des
corbeilles de linge a plier, soeur Houbin vient s'installer a la
table et plie encore quelques petites pi&ces.
Le centenaire de cette chbre soeur ne pouvait passer inapergu; c'est un fait unique jusqu'ici dans l'histoire de la
Compagnie des Filles de la Charitd. Comme la faiblesse de
sceur Houbin ne lui permet pas de se lever pour la messe,
le 18 fevrier, par une exception bien justifi6e, le saint sacrifice fut cdlbxr6
I'infrmerie, devant le lit de la venerable
ancienne et le chacur des sceurs chanteuses, qui s'y etaient
transportees, fit entepdre des cantiques de circonstance dont
les 6chos affaiblis arrivaient a Ia chapelle.
Le dinanche 23 fevrier, cut lieu la petite fete de famille a
la chambre de Communautd, apres le diner. Au moment
voulu, l'heureuse centenaire etait assise a la droite de Notre
Trbs Honoree Mere et avait pres d'elle, son assistante, ma
sceur Dumatray, Agee de quatre-vingt-quatorze ans et demi.
Un harmonium avait &t6 apporte au milieu de la chambre et
le groupe des petites smurs chanteuses du Seminaire a
entonn6 quelques couplets charmants en 'honneur de Ia
venerable sceur Houbin. A la fin du chant, un colloque tout
edifiant et surnaturel s'etablit entre Notre Tres Honoree Mere
et sa chbre fille de cent ans. Avec le regret de ne pouvoir
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rendre le ton du langage maternel et celui des r6ponses si
ferventes et si vivantes de ma sceur Houbin, nous allons en
donner ici un echo aussi fidele que possible.
Ma bonne Sceur Houbin,
NOTRE TRES HONOREE MkRE. dites-nous un mot du bon Dieu.
S(EvR HOUBIN. - Je ne saurais... II me faudrait un interprkte...
NOTRE TRES HONORAE MkRE. - Vous Lui demandez, n'estce pas, que toutes nos chores petites sceurs qui out si bien
chanti, arrivent a cent ans, et qu'elles aiment bien Ie bon
Dieu.
S(EUR HOUBIN. - Elles arriveront I 1'aimer par l'exemple...
par 1'exemple que leur donneront les anciennes.
NOTRE TRES HONORiE MaRE. - Alors cela veut dire qu'il faut
que nous soyons bien idifiantes. Dites-nous, ma bonne soeur
Houbin, avez-vous toujours dt6 heureuse?
Avec un accent devive reconnaissance, et joignantles mains
ma sceur Houbin s'ecria: Oh oui, j'ai toujours t6d beureuse...
meme avant d'entrer en communaut6... (Sourire gindral.)
Oh ! oui, par la p rvision... je m'y suis pr6parde pendant un
an, j'ai examine ce que j'aurais k souffrir... a supporter des
differences de caracteres... du travail, et 6 dix-neuf ans, j'ai
voulu tout donner au bon Dieu, tout mon cceurx tout mon
amour et je ne m'en suis jamais repentie... j'ai toujours 6tC
si heureuse I
Alors cela veut dire que
NOTRE TREt HONOREE MERE. lorsque ncus ne sommes pas heureuses...
Sans laisser achever la phrase, ma sceur Houbin sembla
vouloir protester disant: Oh! mais...
NOTRE TRtS HONOREE uMRE reprit: Laissez-moi finir.... Si
nous ne sommes pas heureuses, c'est que nous ne sommes
- pas bien au bon Dieu.
SMEUR HOUBIN, avec un accent toufours ferme. - II faut

tout donner an bon Dieu et Lui etre ftdile. II est si bon... on
Lui donne un pen... Tout de suite II r:compense en donnant
sa grace, ses lumieres... Ah I qu'll est bon !
NOTRE TRES HONORAE MkRE. - Mais c'est une vraie conf6rence que vous nous donnez, ma bonne sceur Houbin; vous
voyez que vous n'aviez pas besoin d'interprite.
SCEUR HOUBIN. - C'est vous, ma Mere, qui l'etes, et c'est
vous qui nous avez menag6 cette belle journee, cette reunion
de toutes nos soeurs ici. Que c'est beau, cette union des
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volontes, des coeurs.... cette chariti !... C'est le commencement
du Ciel... Que Ie bon Dieu est bont on ne le comprendra
qu'au Ciel. Et que c'est beau la Vocation!... Si le monde

savait... 11 resterait sans personne (Eclat de riregindral.)...
Quand on commence, on ne sait pas quel est le bien qu'on
entame en communaut6... Qu'ai-je fait au bon Dieu pour
m'attirer une belle journ6e comme celle d'aujourd'hui dont
mime au Ciel je garderai le souvenir... Je ne veux pas supcomber N la tentation de me reposer, mais je veux toujours
faire mieux pour mieux aimer le bon Dieu.
NOTRE TRES HONORE MERE. -

Quand il y a une belle fete

tout extraordinaire comme celle d'aujourd'hui, il faut prendre
toujours une resolution.
SCEUR HOUBIN.

d'un ton fsrme. -

Et la tenir...

Y etre

fiddle!
NOTRE TRES HONOREE MkRE. -

Nous prendrons donc la

resolution de ne jamais nous reposer, surtout dans la pratique
de la vertu, de faire toujours mieux pour plaire au bon Dieu.
ssEUR HOUBIN. - Nous faisons des meditations sur le bon
Dieu, mais ce n'est pas cela, nous ne Le connaitrons vraiment
qu'au Ciel. II faut aimer le pauvre... le servir par amour...
le consoler... I'instruire, parce que Ie pauvre se laisse seduire
par le tourbillon du monde.
NOTRETRES HONORfE MxER. -- Et la sainte Vierge,aime-t-Elle
la Communaut ?
S(EUR HOUBIN. -

Cela va sans dire... Elle nous aime. Elle

sait que nous sommes faibles, que nous avons besoin d'etre
soutenues. Elle nous aide. Elle preside ici... Elle nous voit...
Elle nous bEnit...
NOTRE TRES HONORIE MERE. - Nous allons ecrire & notre
Mbre de Rome pour lui donner de vos nouvelles, pour tii
raconter cette journde. (Protestation de sarur Houbin.) Oh!
si, nous lui ecrirons ce que vous avez dit d'edifiant.
.SCEUR HOUBs.--Par vous, ma Mere, passant par yotre coeur,

par vo:re charite, ces paroles auront une force extraordinaire.
NOTRE TRES HONORiE kERa. - Chtre amet.., Ma bonne
soeur Houbin, nous allons demander an bon Dieu que vous
restiez longtemps encore avec nous, que vous soyez ici pour
les cent ans de ma suour Dumatray, pour etre son assistante
dans cinq ans.
S(EUR HOUBIN. -

11 faut laisser faire le bon Dieu, ma Mire,

je veux tout ce qu'll vent.
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NOTRE TRkS.HONOR.E MkRE. -

Nous allons rCciter un Sow-

ven•e-vous pour vous, pour toutes ici, afin que nous soyons
fidtles i notre resolution !
Cette reunion restera dans le souvenir de celles qui y ont
assistd et leur rappellera toujours le-bonheur que gouite l'me
fidele qui s'est donnee au bon Dieu dans toute la sinceritt du
ca(ur

24 fivrier. - M. le Vicaire gendral partpour Amiens.
28 fivyier. - La conference, non de lapaix, mais de
Saint-Lazare, s'occupe de la question des retraitesa la.
Maison-Mere. C'est M. le Vicaire general qui preside.
La question est d'actualit6, car voici deja deux retraites
prechees aux pr&tres d6mobilises.
Les retraites commencirent au college des BonsEnfants ver§ I63o :.« ii y a trois jeunes hommes qui
font leur retraite et qui occupent tous nos lits n, dit
saint Vincent en 1634; il ajoute: c Nous avons ici une
jeunefillelutberienned'Allemagne, habille enlaquais,
qu'on nous a envoy6e de Gonesse; elle desire se convertir de moeurs et de religion. ) Les retraites se continuerent a Saint-Lazare; Abelly estime que cetteseule
maison de Paris a reiu, log6 et nourri chaque annee
sept a huit cents personnes; on recevait gratuitement
les retraitants malgr6 la charge qui en r6sultait pour la
maison; r1'dification qu'ils en recevaient et les fruits
qu'ils en rapportaient n'6taient pas petits; on peut lire
sur ce sujet, dans le second volume d'Abelly, le chapitre des retraites spirituelles. Saint Vincent affection-

aait cette ceuvre; il recommandait aux siens de soutenir cette charge avec constance et perseverance. La
Maison-Mere des Filles de la Charitm avait aussi l'oeaure
des retraites; il en est souvent question dans leslettres
de saint Vincent; il envoya meme une fois a Mile Le
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Gras une comedienne qui voulait se convertir- Les
superieurs geniraux ont toujours continue ces bonnes
traditions jusqu'd la Revolution.
Apres la R6volution, I'exiguitU du local ne permit
pas d'organiser les retraites comme autrefois; m&me
lorsque le P. Etienne cut fait bitir ce qu'on appela
le bitiment des retraitants, les 6tudiants eurent vite
fait d'occuper les nouvelles chambres; on ne ste decouragea pas pour cela et il y eut toujours des retraites et
des retraitants a Saint-Lazare; il n'est pas t6imraire de
penser que le choix de M. Mellier, comme assistant et
comme vicaire gtneral, fut inspire au P. ]tienne en
partie par le d6sir defair erefleurirl'ceuvre des retraites;
M. Mellier, en effet, a 6t6 un de nos pr6dicateurs de
retraites eccl6siastiques les plus gotbis en France. A
peine 6lu sup6rieur g4niral, le P. Fiat entreprit de
rendre a I'ceuvre des retraites son antique splendeur;
il chargea quelques confreres, M. Forestier entre autres,
de pr&cher aux pretres qui venaient; nous avons le
r6sum6 des conf6rencesdonn6es par ce ve6nrable confrere; en 1881, il pr&che trois retraites sacerdotales i
Saint-Lazare; la premiire en octobre, les principaux
sermons sont la saintetk du pr6tre, le p6ch6, la fid61ith
aux exercices de piet6jle Breviaire et la sainte messe,
le zile, le reglement; la seconde, les premiers jours
de d6cembre, il traite, en particulier, de 1'esprit de foi
et de l'etude; la troisieme, fin decembre. En 1882,'il

donne la retraite de d6cembre : les principaux sujets
sont lachute de saint,Pierre, 1'abus des grices, laconversion de-saint Pierre, I'administration du sacrement
de P6nitence, la predication, la priere. Nous ne trouvons plus trace, apres cette 6poque; de retraite pr&ch6e
aux pretres, a Saint-Lazare, par M. Forestier. Nous
voyons,bieu qu'il preche g des pr6tres dans Paris, mais
en dehors de la Maison-Mere.
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Nous ignorons a quelle epoque les retraites pr&chies
ont cessk & Saint-Lazare.
Quoi qu'il en soit les circonstances actuelles favorisent la reprise de cette oeuvre. Espirons que le few
actuel ne sera pas un simple feu de paille et qu'il ne.
s'6teindra pas lorsquela p6riode de d6mobilisation aura
cesse. 11 faut battre le fer pendant qu'il est chapd.

L'ARMISTICE

LES CONFRERES
Lettre de M. GENOUVILLE, pfrere de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire gindral.
28 janvier 191 9 .

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,

Votre binddiction, s'dt vous plait!
Je suis a Dunkerque depuis un mois. J'ai rempli,
d'abord, les fonctions de (caporal d'ordinaire ,, mais
il me fallait une 4 diplomatie de commercant n dont
j'6tais absolument d6pourvu. Je suis mieux a ma place,
devant un bureau, dans une chaire ou un confessionnal
que dans une cave ou une d6pense.
Le commandant de mon detachement principal a;
jug6 alors a propos de me nommer a aide-cuisinier
plongeur , et lessiveur des effets de corv6e des. cuisiniers... C'itaient des repr6sailles, c'tait,toutau moins,,
une expirience que faisait ce brave chef. Les u curbs P
n'ont jamais rim6 avec lui et je croirais volontierk
qu'il les d&teste cordialement. J'ai essays de me con-;
duire aussi bien au milieu du charbon, de la suie, del
la graisse et des eaux grasses, que je me suis conduit
au front... Ai-je 6difi6 mon chef?... En tout cas, il y a
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une huitaine, il m'appela a son bureau, me priant de
m'atteler a un travail press&. Au coursde l'apres-midi,
le capitaine vint, a plusieurs reprises, examiner mes
paperasses et se montra fort satisfait; le lendemain,
il m'annona qu'il me conserverait a son bureau jusqu'a
la liberation. Et le m6me homme qui, derniirement,
me promit huit jours, me distribue depuis, avec prodigalite, compliments, sourires, poignees de main; il va
presque jusqu'a l'intimit6 et jusqu'aux confidences : il
vient s'asseoir pros de moi jusqu'a sept on huit fois
par jour.
J'ai beaucoup souffert pendant mon s6jour a la cuisine, non pas A cause de la petite humiliation, que je
binissais de toute mon ame (pourquoi pas moi, plut6t
que n'importe quel autre camarade, a ce poste graisseux?)... mais ce qui m'etait particulirement p6nible,
c'6tait d'etre absolument d6pourvu de tout ce qui
m'aurait etC absolument ri•cessaire pour bien laver la
vaisselle et pour bien lessiver le linge.
Louis GENOUVILLE.
M. Baligand &critle xr1janvier 1919:

Apres avoir goiit6 les joies, les douceurs de l'Alsace,
apres avoir 6t6 t6moin de ce delire de populations
ivres de bonheurd'avoir retrouv6 la mbre patrie, et qui
ont burin6 en nos esprits des souvenirs ineffagables, je
suis venu pour ainsi dire m'enterrer dans une petite
ville d'Allemagne; Merzig, bourg d'une dizaine de

mille d'habitants, merveilleusement situ6 dans la
vallie de la Sarre, entour6 des collines qui dominent
la rivibre, et, qui donnent au paysage, par endroits, un
aspect feerique.
Oui, nous sommes ici en victorieux, mais, selon le
conseil de Notre-Seigneur, des victorieux qui ne
savent que rendre le bien pour Ie mal. On dirait par-
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fois qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont commis chez
nous, ils ont peur, on le sent, que I'on en fasse autant,
et ils se font petits.
Mais ils ne connaissent pas l'ame franqaise que la
moindre souffrance emeut et pousse a la chariti.
Adolphe BALIGAND.
Le frere Louis Gimalac est a Neuwirchen qui
compte quarante (mille habitants ; le calme regne
dans la ville, qui est remplie d'usines et de fumie. Les
fetes de Noel ont et6 magnifiques, les 6glises 6taient
bondees par la foule et les ciremonies liturgiques
m'ont rappelk celles de Dax ou de Saint-Lazare. Ala
grand'messe solennelle de cinq heures du matin - car
il n'y a pas de messe de minuit ici - la sainte table a
, ti remplie pendant plus d'une heure; la population
est tres catholique et les hommes n'ont pas de respect
humain, je vous assure, ni pour faire queue &la porte
du confessionnal, ni pour suivre les prieres liturgiques
dans leurs livres de messe.

GIMALAc.
Le frtre Pommier 6crit du chateau de Schaumbourg (prbs
de Nassau), le 23 dicembre 1918:
C'est du coeur de l'Allemagne, de l'autre c6te dn
-Rhin, dn chiteau d'un prince allemand, que je vous
envoie mes meilleurs vceux de bonne annie.
Je prends en ce moment mes vacances ou mes quartiers d'hiver. Je suis install princierement dans une
bonne chambre comme un h6te de marque. Le pays.
est pittoresque, les Allemands tres hospitaliers, de
gr6 ou de force, je ne sais. Mais l'on ne se comprend
que par des t ya n, des (unix ), ou des ( capout *.
Nous avons eu la messe de minuit, comme dans une
iglise de France. La terre s'est couverte pour la cir-
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constance, d'un beau mantean de neige. Cela n'a pas
empech6, de prier et de chanter Notre-Seigneur d'un
cceur tout fervent.

J. B. PoMMIER.
M. Geysen, aum6nier Z 275, aimee beige, dcrit le 7 janvier 1919 :

Ici je me trouve fort bien. L'entree dans le pays
s'est faite a souhait; pas de dbsordre de notre part,
encore moins de la part des Allemands: peuple tres
polic6, il se montre tel a l'6gard de la nouvelle autorite, dont il se dit d'ailleurs tres content, a cause de"
l'ordre et de la s6curit6 que nous faisons regner.
Evidemment, je prends bien un petit plaisir malin,
tout intirieur, a me voir saluer trts bas par ces gens
Je ne manque pas l'occasion non plus de leur raconter
la virit6, car ils ne savent pas, et c'est une excuse
qu'on ne peut pas m6connaitre.
Mais, somme toute, je me montre poli, respectueux
avec le clerg6, mais reserve ; ce n'est pas a nous de
mettre en pratique des sentiments de haine et de
vengeance, ni d'appliquer les .moyens qu'ils ont
appliques i notre egard. C'est excusable chez les officiers et, de temps en temps, a ils , subissent bien
quelques vexations. D'ailleurs ils nous redoutent: ii
faudrait voir la figure des paysans lorsqu'on fait des
perquisitions pour retrouver des chevaux voles en Belgique; rien que dans cette commune-ci, sur le bord
du Rhin, nous avons decouvert d6ja une vingtaine de
ces chevaux.
Mon service religieux n'est pas aisA. Mes hommes se
trouvent disperses, en trois ou quatre groupes, 1 20

kilometres et plus les uns des autres ; i faut voyager
presque continuellement pour leur dire rapidement
bonjour une fois la semaine. Et je ne puis pas dire la
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messe en plusieurs endroits a la fois. D'ailleurs le
metier d'aum6nier militaire est toujours assez ingrat,
et, a c6te dequelques consolations, offre beaucoup de
deboires.
M. GEYSEN.
Leitre de M. Roux, pritre de la Mission,
ie M. VERDIER, vicaire general.
Procure des Lazaristes, Toursainte-Saiite-Marthe, ipris Marseille.
Le 14 decembre 1918.

Sachant toute la joie que vous en aurez, je me fais
un devoir de vous envoyer quelques d6tails sur la

retraite que j'ai eu la consolation de pr&cher a l'ceuvre
de la jeunesse de M. Timon David: Elle a etd suivie
avec une regularit6 parfaitependant cinq jours par
pres de cent cinquante jeunes gens de douze a dix-huit
ans, et une cinquantaine d'anciens membres de l'oeuvre,,
maribs et phres de famille : dans le nombre se sont
trouv6s quelques soldats permissionnaires: prbs de
quatre-vingts sont sons les drapeaux. Le nombre total
des membres actifs de l'oeuvre &taitde trois cent cinquante a quatre cents avant la guerre.
Cette oeuvre, comme celle de M. Allemand, dont elle
est comme la fille; fait le plus grand bien a la jeunesse
ouvriere de la grande cite commerciale et industrielle.
Ele a &t6 fond6e en 1846 par M. le chanoine Timon
David qui, lui-m6me, fr6quenta dans sa jeunesse
I'oeuvre de M. Allemand, fondee en 1799. M. Allemand
avait fond6 son oeuvre pour les jeunes gens de la classe
bourgeoise, trop souvent livrbs &eux-m&mes avectous
les moyens de s'adonuer aux plaisirs mondains. Cest
a cette oeuvre que Marseille doit les hommes d'action
qui out it6 et sont encore a la t&te des oeuvres catholiques. M. l'abbe Timon David, s'6tant rendu compte
que la classe ouvriere se trouvait d6laiss6e et n'avait
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pas moins besoin d'6tre arrach6e a la contagion des
plaisirs malsains du monde, fonda son oeuvre. II fonda
en mime temps la Congregation des Pretres de
I'Enfant-Jbsus, qui a pour but de s'occuper de la jennesse, en 6tablissant des oeuvres partout oii cela lui est
possible. C'est ainsi que Marseille a le bonheur de
posseder plusieurs oeuvres de jeunesse dont les principales sont celles de la rue du Camos, - oii je viens de
pr&cher la retraite, - du Prado, d'Endoume et de la
Viote; il existe une cuvre de la Congregation, tres
fiorissante, a Orou.
La retraite, suivie avec une r6gulariti et une pi&te
exemplaires, s'est cl6tur6e le dimanche 24 novembre,
par plus de deux cents communions. Le soir, a l'exercice de cl6ture, a eu lieu la c6r6monie de la r6novation des promesses de fiddlite 'ceuvre, et I'imposition
de la m6daille d'honneur a un membre de I'ceuvre, prisonnier en Allemagne depuis le debut de la guerre, et
rapatri6 des les premiers jours de l'armistice.
SJ'ai grandement joui pendant la retraite, en voyant

tons ces jeunes gens, groupes dans la chapelle, le
matin a six heures et le soir a huit heures, priant et

chantant avec tout leur coeur.
Mais, dimanche, j'ai particuliirement joui, en les
voyant jouer avec un entrain admirable. Petits et
grands r6alisaient la maxime de I'ceuvre: « Ici on prie
et on joue i ,
Roux.
Nous empruntons a la Semaine religieusede Nice la petite
notice suivante sur M. Courrage:

Sa haute silhouette et sa large carrure se dessinent
nettement aux yeux de ceux qui l'ont connu. Son
robuste temp6rament d'homme du Rouergue (il 6tait
hn6

Vimenet, en Aveyron, canton de Crubjouls), nous
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aurait presque induits a croire qu'il serait inaccessible
aux atteintes de la mort. Ceux de nos amis, ses anciens
ilves, qui revenaient de Paris en passant par la rue de
Sevres, s'accordaient i dire qu'il 6tait toujours aussi
vert, qu'il ne cessait de s'intiresser a ce cher passe, a
tous ceux qu'il avait connus et form6s dans cette
u maison
dont ii n'oubliait rien; mnme luciditi
d
d'esprit, rien de change, semblait-il, dans cette figure
imposante, au front large, aux yeux bleus, pleins d'nne
finesse qui fusait par moments comme en un eclair.
Pendant plus de trente ans, il a dirigi le Petit Seminaire de Nice, et il avait su donner a cet etablissement
un vrai renom, grice a la discipline qu'il y maintint
comme superieur, apres l'y avoir restaur&e comme
a pr6fet n. M. Courrege, en effet, avant d'etre appelk

&diriger le Petit Seminaire, y avait fait une premiere
apparition, de x866 & 1871, en qualite de surveillant
g6neral. Sur ces entrefaites, il est-envoy6 A Constantine, et y prend part & la fondation d'on Petit Seminaire. C'est cette circonstance, sans doute, qui pr&ta
corps a la l6gende (car de bonne heure la l6gende
s'empara de M. Courrege) d'apres laquelle il aurait
tit officier en Afrique avant d'entrer dans les ordres.
Son allure martiale n'!tait pas faite, d'ailleurs, pour
infliger un d6menti & cette croyance. Ses superieurs
ne tardent pas i le rappeler a Nice, oh il devient en
1875 le superieur du Petit S6minaire, a une heure particulibrement difficile. Des lors ils sont l6gion ceux
qui, dans le diocese et bien an dela de ses limites,
recueilleront le fruit de sa direction large et ferme a la
fois.
Je le revois encore, recevant les visiteurs avec cette
courtoisie pleine d'aisance et de tact, oi la distinction
s'alliait si bien h une simplicit6 qui savait se rendre
presque familibre sans s'abaisser, lorsque les cir-

-

65 -

constances l'exigeaient. Le voici qui parcourt la
terrasse ou les cours de recriation, de son pas alerte
et d6cide; armc d'un calepin il y 6crit de cette ecriture large et ferme, dont les contours amples auraient
aiskment d6cele, aux yeux du graphologue le moins
averti, une noble originaliti en mame temps qu'une
parfaite maitrise de soi. II note ce qui l'a choque dans
tel ou tel mouvement, au passage des e61ves, auquel il
assistait de loin. Car il estime que l'autoritese diminue
a vouloir s'immiscer directement dans les moindres
details de la vie d'une maison: De minimis non curat
praetor ! Aussi bien ses a collaborateurs ) doivent-ils
prendre leurs responsabilites. Et M. Courrege
connaissait I'art de leur faire accepter, sans le moindre
froissement, les observations qu'il avait a leur faire sur
tel ou tel ilkve pris en d6faut. Caril avait trop le sens
de la hierarchie et il 6tait trop profondement imbu du
Major e longinquo reverentia pour infliger lui-mme un
blame au dilinquant.
II se d6partait pourtant de cette r6serve lorsque, a
la veille de la sortie mensuelle ou a la fin d'un trimestre, professeurs et 6elves 6taient convoques au
grand rkfectoire pour de solennelles assises. Nous
avons vu alors plus d'une fpis tel de nos camarades
re6put6 ( forte t&te o rccevoir, tout penaud et debout
devant tous les e61ves, la « monition ,) qu'en termes
secs et brefs lui infligeait M. le- Superieur. Au
reste, M. Courrege avait une trop haute id6e de 1'Mducatiop pour ne pas faire appel de pr6ference chez les
e61ves aux sentiments grands et nobles, A ce qui exalte
plut6t qu'a ce qui reploie. E4 queis termes empreints
de fierti ne nous parlait-il pas de la t Maison , et du
respect que ses 6leves devaient avoir pour elle, au
dehors surtout 11 tait lui-meme si jaloux de 'honneur
et di bon renom du Petit Skminaire! Aussi que ne
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faisait-il pas pour lui conserver, en y ajoutant encore,
ce precieux patrimoine!
L'oratoire de 1'icole lui parut bient6t manquer
d'ampleur. II revait plus grand et plus beau, et des lors
s'dleva cette jolie chapelle oii nous nous sommes si
souvent agenouillbs. Autelsde marbre, vitraux, magnifique chemin de croix, rien n'y manquait, semblait-il,
de ce qui pouvait ilever l'Ame a Dieu sur les ailes de
la priere. M. Courrege voulut entendre sous sa voste
une voix plus puissante et plus nuanc6e que celle d'un
harmonium, et I'on y entendit des orgues. II avait le
culte de I'art et du beau sous toutes ses formes, et
c'est A la chapelle qu'il s'affirmait d'abord. 11 ne negligeait rien pour donner aux chants religieux le plus de
perfection possible : il assistait lui-meme aux repktitions du samedi, et y intervenait de sa personne par
des conseils toujours empreints du goit le plus sir,
touchant la maniere de bien executer tel ou tel
morceau. Avec quel soiri m6ticuleux ne veillait-il pas
A la pr6paration des grandes f&tes religieuses: Immaculke-Conception, Noel, Premiere Communion, etc.! 11
ftait educateur trop averti pour ne pas comprendre
quelle trace profonde ces impressions liturgiques
laissent dans l'Ame d'un enfant ou d'un jeune homme.
Quand A1 eut prepard a Dieu une demeure, moins
indigne de lui, sa sollicitude de u bAtisseur » se porta
sur un autre point. A ses Rlives, il voulut donner plus
d'espace, A un Age oi l'activit6 physique a particulierement besoinde se depenser, et les cours de r6cr6ation
virent s'itendre et s'61argir leurs murs. En meme
temps, le rocher reculait, et sur ses ruines se dressait
un nouveau corps de batiment, qui devait abriter le
grand r6fectoire et de nouveaux dortoirs; sur l'ahgnement de la grande facade un autre edifice s'6tait 6levA,
riserve aux classes. Dans ces nouvelles constructions,

67 M. Courrege n'eut garde d'oublier une salle de spectacles, et, grace A une conception originale autant que
pratique, elle se pretait a recevoir les 6leves les jours
de pluie.
S'il fut un grand constructeur, il consacra surtout
son activit6 a 1'edueation des eleves auxquels il pr&parait une maison de jour en jour plus spacieuse et
plus accueillante. II avait su mettre au front du Petit
Seminaire une veritable aureole: an ssrieux des etudes
assur6 par des maitres comme M. Layn6, A une discipline 'large mais ferme, 1'ecole joignait un renom
aristocratique de bon aloi, qui orientait vers elle les
families soucieuses de faire donner a leurs enfants
une iducation complete, solide et brillante A la fois.
Pour le maitre en education que fut 4 tant d'egards
M- Courrege, tout etait pretexte A former 'intelligence
et le goit, le coeur et la volonti ches les jeunes gens.
Le P. Didon venait-il donner aNice une conference
sur l'enseignement libre? L'explorateur Bonvalot
venait-il y exposer ses.idees en matiire d'iducation ?
Les el6ves de la division des " grands » allaient
entendre ces orateurs qui se ressemblaient si peu. Ce
que l'on oublie trop parfois, il pensait que l'enseigne-

ment secondaire, loin de specialiser les jeunes gens,
doit tendre Aouvrir le plus possible leur horizon intellectuel et artistique. Aussi sa conception du plan
d'etudeS s'inspirait-elle de l'6clectisme le plus judicieux. A c6t6 des matieres officiellement imposees par
les programmes, il fit une large place aux arts d'agr6ment. La musique, a le plus subtil des arts apres la
poesie, et le plus puissant de tous ,, 6tait repr6senthe
-au Petit S6minaire par des professeurs de chant, de
piano, de violon et de fifte. Elle y etait si bien en
honneur qu'on y eut meme une fanfare. Si d'aucuns
s'effarouchaient de ses manifestations un peu
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a bruyantes a i leur gri, elle n'6tait pas l'un des
moindres klements de succes dans les f&tes de 1'&cole
ou le jour de la promenade d'honneur, qui, chaque
annie, fournissait au Petit S6minaire une occasion
d'affirmer au grand jour son existence, par un d6fil' a
travers les grandes arteres conduisant a la gare.
Paralllement a la musique on cultivait A l'6cole l'art
de bien dire. Et pour stimuler 1'ardeur des jeunes
disciples d'Euterpe, de Melpomene ou de Thalie, des
manifestations artistiques ypermettaient periodiquement aux jeunes talents de s'affirmer sur la scene.
Car ces seances dramatiques et musicales de la SaintJoseph on de la Saint-Louis 6taient un r6gal pour
I'oreille et pour I'ceil comme pour l'intelligence. Le
goft le plus sur et le moins 6troit pr6sidait au choix
du programme; grice a une rep6tition generale faite
la veille de la representation, rien n'etait laisse au
hasard, mais tout ktail prvvu pour assurer le succes de
ces manifestations artistiques. Elles prenaient, du
reste, les proportions d'un veritable evenement mondain: on les attendait, elles avaient leurs admirateurs
et leurs habitu6s, qui debordaient le cercle etroit des
filles et des 6l'ves. Ces jours-la fiacres et 6quipages
se dirigeaient en grand nombre vers le boulevard de
I'Implratrice de Russie.
Ces f&tes 6taient aux yeux de M. Courrege une
occasion unique de former le gout des eleves et
d'ouvrir leur ame tout entiere au culte du beau et de
l'art, dans toutes leurs manifestations 16gitimes. Sous
la forme d'une 4 leCon de choses n, il voyait dans ces
skances dramatiques et musicales 'un des plus surs
moyens d'inculquer aux el6ves ces principes de bonne
tenue et de politesse sur lesquels il ne manquait.
jamais d'attirerleur attention, la veille d'une fete. Pas
de manifestation bruyante on de mauvais goft dans la
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facon de souligner le succis d'un camarade sur la
scine, mais franchise discrete et de bon ton dans les
applaudissements, courtoisie parfaite du co6t des
a grands ), dans la maniere dont ils s'acquittaient de
leurs fonctions d'introducteurs, en v gentlemen n
d'une correction et d'une tenue impeccables, mains
gantees et k6pi sous le bras.
Car la politesse et le bon ton dans le langage 6tait
un des points sur lesquels il ne croyait jamais trop
insister, toutes les fois qu'il s'adressait aux elves. En
lui, du reste, paroles et manieres reflitaient la vraie
distinction: celle qui n'exclut ni la simplicit6 ni le
naturel. Dans le blame comme dans l'Iloge, il ne se
d6partait jamais de cette mesure et de ce tact, qui
n'admettaient aucun terme capable de froisser la
susceptibilit6 la plus exigeante. Parce qu'on le savait
intransigeant sur la tenue, jamais un ,pensionnaire n
n'aurait eu I'idee de sortir de l'cole autrement qu'en
uniforme.; aucun externe ne s'y montrait le jeudi et le
dimauche avec une autre coiffure que le kepi ktoil6,
adopt6 dans la maison; aucune division ne quittait la
cour sans qu'une sorte de revue efit permis a M. le
SupCrieur de se rendre compte par lui-mrme de la
correction des l66ves dans leur mise, avant le.depart
pour la promenade. Du respect et de la tenue il en
voulait chez Ie professeur, se rappelant que rien ne
persuade comme l'exemple. Aussi poussait-il le scrupule jusqu'a demander avec instance que jamais on ne
s'adressat & un 6l1ve qu'en faisant pr6ceder son nom
de 1'pithite de a Monsieur ). Cette d6f6rence que
l'on pourrait taxer d'excessive n'est-elle peut-etre pas
apr&s tout le meilleur moyen d'obtenir. soi-meme le
respect d'un Age oi I'esprit d'imitation est plus divelopp6 qu'i tout autre, et s'ktend a tout?
II se plaisait trop &rappeler le mot du po&te mens
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sana in corpore sano pour ne pas faire sa part, tres
large aussi, a 1'education physique. Pas de cour qui
n'eift sa barre fixe, et qui le jeudi ne groupit de jeunes
gymnastes autour des agrts et 'des barres paralleles.
L'escrime et la boxe &taienten honneur au Petit Seminaire,'et il n'y avait pas de s6ance artistique oh les
jeunes athletes n'eussent leur place privue au programme, dans les entr'actes. Le club nautique et le
club alpin trouvaient l'cole des novices qui, les jours
de conge, faisaient I'apprentissage du rowing ou dela
marche en montagne. llaimait lui-meme la mer, et, en
toute saison, il ne craignait pas, chaque jour, d'affronter
la fraicheur de ses eaux dans une ( visite ) matinale.
11 avait I'Ame trop noble pour ne pas la goiter autrement qu'en a sportif ). De son cabinetde travail ou de
cette magnifique terrasse de l'icole, dont il faisait les
honneurs avec tant de courtoisie et de fiert6, il voyait
les vagues se briser on mourir sur les rochers; a
gauche, c'6tait le Mont-Boron itageant la verdure de
ses pins au-dessus de la pointe de l'Anglais; et dans le
lointain, son regard pouvait errer surla nappe bleue de
la baie des Anges, qui, ense prolongeant, barre I'azur

du ciel d'une ligne plus fonc6e.
Ce fils du rude Rouergue ne pouvait pas 8tre insensible aux beautis de la montagne et de la grandiose
nature alpestre. Chaque annee, lorsque arrivait la
Saint-Louis, il profitait des deux jours de vacances
privus a l'occasion de sa fete, pour escalader les
hautes cimes: en compagnie du Chevalier de Cessole
et de M. Thierry, deux anciens 61;ves du Petit S6minaire, il allait fouler les glaces du G61as ou du Tinibre.
C'etait son a grand cong6 D avant les vacances. Au
cours de I'ann6e scolaire, ne pouvant parcourir les
blanches cimes aussi souvent qu'il l'aurait voulu, il
bornait son ambition & escalader quelque sommet
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moins hautain: le Baudon on le Vinaigrier. Les l66ves
des classes supkrieures itaient de la partie, et dans
I'effort physique ils trouvaient un excellent derivatif
a leur surcroit de labeur intellectuel, au cours des
semaines qui precedent imm6diatement le baccalaurbat.
Aussi bien, l'alpinisme n'est-il pas une excellente
&cole poui former la volonte, et ouvrir l'Ame toute
large aux grands spectacles, en mime temps que le
corps y pulse de nouvelles energies? Le Mont-Boron
recevait la visite quotidienne de M. Courrege, et seul
le v6n6r6 M. Rouchy aurait pu pretendre en connaitre
aussi bien les moindres sentiers.
La sollicitude de notre sup6rieur ne se confinait pas
dans les limites de l'6cole. II s'intbressait aux
" anciens n, et il contribua a les grouper en, une
m Association amicale u qui avait son president, son
bureau et aussi ses traditions. M. Courrege avait
grand plaisir a se trouver au milieu de ses disciples
d'autrefois, et a prendre part, chaque ann6e, aux
fraternelles agapes qui les reunissaient autour de lui.
Pour mieux maintenir le contact entre l'icole et les
( veterans D, il crea un periodique sous le nom de:
Bulletin de PAssociation amnicale des anciens elkves du
Petit Siminairede Nice...
Nous voici arrives en 1902... Une tempete se dechaine sur l'iglise de France. Les Lazaristes, qui
avaient la direction du Petit Stminaire, durent le
quitter, et s'expatrier avec tant d'au'res religieux!
M. Courrege ne putrester a son poste qu'au prix de
bien des difficult6s. Le voili maintenant s6par6 de ses
confreres, de celui notamment dont ii mettait volodtiers
A profit les conseils et l'exp6rience : le venbrb
M. Rouchy. Il semble qu'& dater de ce moment le
Petit S6minaire ait subi comme une 6clipse : ce n'est
pas une ceuvre aisle que celle qui consiste A renouvelein
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du jour au lendemain, le personnel dirigeant d'une
6cole. D'ailleurs, le depart de ses confreres semble
v lui avoir vaincu le courage >. En 9go6, il quitte la
direction de cette maison, oiu le remplace M. Ie
chanoine Brunner. Mgr Chapon avait voulu reconnaitre
les services iminents rendus au diocese par le sup6rieur du Petit Siminaire lorsque depuis quelques
annees d6ja, il l'avait ilev6 a la dignit6 de chanoine
honoraire. En quittant Nice, M. Courege s'enveloppe
voloptairement dans l'ombre, et il apporte dans sa
retraite la mime dignit6 qu'il apporta en tout au cours
de son existence. 11 rentre a la Maison-MWre des Lazaristes, et c'est I~ qu'il s'est 6teint pieusement, le
i janvier dernier. Du moins la Providence lui avaitelle epargn6 une dure epreuve ; il n'eut pas a assister
lui-meme a l'abandon impose d'une 6cole qu'il avait
construiteen grande partie, dont il 6tait devenu 1'ame,
et a laquelle, durant prss de quarante ans, il donna le
meilleur de son intelligence et de son d6vouement.

LES SCEURS
AVANT

L'ARMISTICE

Extrait d'une letre de ma scew VASSEUR, de Iorpfeliaat
de Santes, a une saur de la Maison-Mere.
19 aoBt 198S.

J'ose me permettre de vous envoyer un petit compte
rendu de notre retour d'exil.
Nous avons quitt6 Santes le 9 mars 1918, avons
s6journ6 a Lille, rue de la Barre, jusqu'au 18 du m&me
mois; nous nous sommes embarqures dans des fourgons
a bestiaux, pour arriver en Belgique le 19 sous les
auspices du bon saint Joseph. Nousy sommes restses
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jusqu'au 26 juin, jour de depart pour notre chere
France.
Rendez-vous i la gare a minuit sous une pluie battante, notre trainse mit en marche vers sept heures du
matin, aprbs une visite mticuleuse et cela pour la
deuxieme fois. A cinq heures du soir, nous 6tions au
duch6 du Luxembourg; la, nous avons du attendre la
nuit, puis le train filant t'oute vitesse nous conduisit
a Metz un peu avant minuit.
C'est bien encore avec une vi;ve emotion que je me
rappelle les sentiments 6prouves an cours de notre
voyage pour le rapatriement ! Je n'oublierai jamais ce
que j'airessenti a I'approche de notre chere patrie ! de
ce coin de terre en deuil. Mon Dieu! quelles ovations
nous ont faites ces braves Lorrains! Malgre une s6evre
surveillance, ils ont trouv6 le moyen de nous donner
une marque de leur attachement a la France.
De passage & Strasbourg, vers midi, notre train
stoppe uncertain temps; alors, ils ont tout brave, et en
nombre je vous assure, ils nous attendaient, femmes,
jeunes filles, jeunes garcons et enfants.
Les mamans nous faisaient envoyer des baisers par
les b6b6s, tous en silence, cachant soit dans leur
tablier ou dans lespoches, voire meme derriere leur dos,
les fleurs qu'ils nous destinaient, cueillies tout expres
pour les Francais.
Ils n'osaient s'approcher de la gare, mais sachant les
convois tres longs, ils se blottissaient dans un petit
bois proche, cherchant le moyen de nous faire parvenir leurs presents. Comme nous ne pouvions descendre du train, ces braves gens nous jetaient leurs
fleurs, mais il nous 6tait impossible de les atteindre,
toutes tombaient sur la voie.
Alors une femme n'6coutant que-son coeur, sort da'
compartiment, saisit un bouquet, ce qui valut un proces
r
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verbal la pauvre Alsacienne quil'avait jeti. Un autre
trait est celui d'un soldat, alsacien-lorrain sans doute,
qui avait suivi les gestes des manifestants en conformiti avec ses sentiments ; i fait signe aux enfants,
descend du wagon et va s'asseoir pros d'une barriere
d'oii les bambins nous lancaient leurs bouquets. C'6tait
vraiment touchant de voir ces enfants se faufilant,
l'un apres l'autre pour donner au soldat toutes leurs
fleurs, prises dans les jardins les plus proches.
Le soldat les cache sous sa capote, regagne doucement sa place et aussitot le train en branle, vient, la
figure rayonnante, nous apporter ce que ces chers
petits lui avaient confie.
C'est le cour bien mu que nous avons distribue Anos
enfants quelques boutons et p6tales de roses d'Alsace.
Le cmeur plein d'emotion et d'esperance, nous quit-

times Strasbourg et nos enfants chanterent quand le
train partit: Strasbourg, s6chez vos larmes, non pas
adieu mais, au revoir. , Toutes les personnes qui nous
entouraient 6taient profondement remuies et s'unissaient aux chants de nos filles.
Sceur VASSEUR.

DEPUIS L'ARMISTICE

SOMME
Letfre de ma seur DUTILLEUL, saur servante de I'H~LelDieu de PTioxne, a la Trks HonorieMere MAURICE.
Ans, Maison Centrale, 28 novembre 1918.
MA TRES HONOREE MERE
La grdce de Notre-Seigneur soit avec Ious pour jamais!
C'est le 28 aoit 1914, a cinq heures et demie du soir
que nous avons te envahies; j'6tais seule pour recevoir

-

75 -

les Allemands; le maire, tous les administrateurs
6taient partis, les employ6s caches ; la crainte -tait
grande. Rassembl6es dans le couloir de la Communaut6
nous disions notre chapelet au bruit du canon, quand,
tdut a coup des cris retentissent : a Ce sont eux! o'
Que faire ? Aller au-devant. Je n'h6site pas, mais
tremblante cependant, je voir d6filer cette horde qui
me rassure d'un geste, me montrant le drapeau de la
Croix-Rouge. II passent, poussent des cris, d6molissent
des maisons et, peu apres, allument aux quatre coins
de la ville, un feu qui brale encore le lendemain.
Pour nous, veillant sans lumibre dans notre h6pital,
nous nous assurons qu'il est pr6serv6 et, apres une
nuit de prieres et d'angoisses terribles, dbs I'aube, le
directeur du lazaret se prisente en disant : u C'est
moi qui commande tout ici. » II faut s'incliner, ce que
nous avons fait pendant deux ans, ayant change neuf'
fois de lazaret. Grace a nptre patience et endurance,
au devouement cache de mes compagnes, nous avons
pu, jusqu'i l'evacuation, garder,tout I'office des vieilSlards, des enfants et le n6tre.
Nous esperions tout reprendre. II a fallu toutquitter !
Apres quinze jours de bombardement passes dans les
caves (neuf bombes sur 1'hopital, deux entre autres
qui, en quelques secondes,.detruisirent notre chapelle,
ou deux soeurs qui priaient ont it& sauvees comme par
miracle, 'une d'elles ayant eu la cornette arrach6e) il
faut 6vacuer et laisser, faute de moyen de transport,
les vieillards-impotents, les malades. Quelle perplexit6! C'est le 8 juillet 1916. Vers cinq heures du
soir, nois quittons l'h6pital et traversons ces rues
sinistres et sillonnees de bombes; les enfants tombent,
pleurent, mais marchent vers la citadelle oh pendant
deux heures, nous attendons en vain, pour nous mettre
en route, un peu de calme et de securit6. Le comman-
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dant, voyant la nuit venir, nous invite a partir,et alors
commence un trajet angoissant de 17 kilom6tres, i
travers le vacarme terrifiant de torpilles, d'obus, d'aroplanes. Plus le danger est grand, plus grande est la
confiance; on crie la priere et Dieu l'exauce ! Nous

n'avons eu pendant toutes ses tristes periodes qu'un
employe et une enfant blesses sans gravit6. Arrivies i
Roisel, vers onze heures du soir, le chemin de fer nous
conduit au Cateau, oh nous d6barquons le 9 au matin;
nous etions design6es pour le petit village de Troisvilles.
C'est a l'6cole communale que nous nous installons,
recevant bon accueil de la municipaliti. Quelques mois
apres, le 1 novembre, nos vieillards nous rejoignaient
et trois de nos soeurs ataient appplies a Inchy, village
voisin, pour les soigner; le mois suivant, trois autres
partaient pour Caudry, demand6es par un docteur
allemand pour une clinique de malades civils.
An mois d'avril 1917, toute la famille 6tait de nouveau reunie a Troisvilles, sauf ma soeur Soulier qui
s'etait d6vouee pour conduire a Valenciennes les vieillards que l'on ne voulait plus IInchy,
Bient6t, on parla d'un train et, le o nmai, M. l'Aconome, et tout I'h6pital, partait pour la France. Treize
de nos enfants 6taient exclues, A cause de leur age,
sous pr6texte qu'elles pourraient faire des munitions :
nous ne pouvions les abandonner, je demandai I'autorisation de garder deux soeurs, on ne m'en laissa qu'une,
et encore par faveur.
L'6cole 6tant trop vaste pour le petit personnel, on
nous logea chez une demoiselle qui mit quelques
chambresa notre disposition oi pendant dix-sept mois,
nous sommes rest6es, attendant I'heure de Dieu, le
retour dans la patrie ! Bien des fois, I'esp6rance an
coeur, nous nous sommes fait inscrire,,employant pour
reussirtoutes les cordes qui nous paraissaient sensibles
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mais chaque d6cision 6tait pour nous une deception !
Le 4 octobre 1918, 1'&vacuation de Troisvilles est
d&cid&e, nous quittons notre petite demeure pour errer,
cette fois, a travers les campagnes franiaises et belges,
i pied, en chariot, en fourgon.
Apris dix-huit jours d'6tapes douloureuses, voyant
le depbrissement de nos enfants, 1'etat de sant6 plus
que pr6caire de ma bonne compagne que je craignais
perdre en route, et moi-meme, fatiguee et inquikte,
j'invoquais le Saint-Esprit pour qu'il m'indiquit une
voie de salut, quand A Hannut, petite ville pres de
Liege, on' me dit que nous ne sommes pas loin d'Ans.
Fallait-il continuer ce chemin de la croix ou aller
frapper a cette porte familiale ? C'etait bien tentant,
surtout pour nous qui n'avions pas vu la Communaut6
depuis quatre ans, de cornettes, sauf les deux n6tres,
depuis dix-sept mois ! mais, d'un autre c6tk, nous
itions engag6es dans la colonne allemande allant vers
la Hollande et pouvions-nous, sans risques, nous en
detacher ? Nous continuons jusqu'i la ville voisine,
descendons a Saint-Trond et l1, recues tres cordialement par les Saeurs de Charite de Jesus et de Marie,
apprenant par elles que nos seurs de Sin-le-Noble ont
pris la direction d'Ans, nous d6cidons de venir,
nous 4ussi, nous r6fugier prbs de notre Pere et ses
filles.
ltait-ce bien vrai ? Allions-nous revoir des sceurs
comme nous? II nous semblait encore &tre traquies,
poursuivies : et nous avancions anxieuses vers le port,
demandant au bon Die4 qu'll exauce enfin le d6sir de
nos ames ! 11 l'a comnbl, et, quand a la porte de la
maison centrale, avant decline nos titres d'evacuees,
on nous r6pondit: soyez les bienvenues, nos coeurs
s'6panouirent et, pres du corps de notre bienheureux
Pere saint Vincent, s'exhalerent en un merci cent fois
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repit&. Oh oui, ma Mere, 1'accueil a et6 large, gine.
reux, faisant honneur aux traditions de famiiUe.
II nous tarde cependant, ma Mere, de rentrer an
bercail, de vous connaitre, de vous voir, de savoir, de
reprendre le travail des Filles de la Charit6.
Pendant ces longs mois de solitude, nous n'avons
pas, il est vrai, travaille pour la Communaut6, mais je
crois pouvoir vous assurer que le sacrifice de rester
pour nos enfants s'est fait sentir chaque jourt et que
chaquejour il a &t6 renouveli et ginereusement accepte
pour la France, nos gindraux, nos soldats, la Communaut6. Souffrir, s'abandonner, n'est-ce pass'utiliser?
En attendant vos ordres, ma Mere, tout en nous
occupant ici, selon nos petits moyens, nous nous retrempons dans la vie de communautd, jouissant tres
intimement des belles fetes qu'on c6C1bre et goRtant,
avec suavit6 et reconnaissance, les bontis ineffables
de notre Sauveur ; c'est le Thabor apres le Calvaire,
en tous les deux, c'est le bon Dieu, cela suffit.
Sceur DUTILLEUL.
AISNE
SCEURS DE FRESNOY-LE-GRAND
27 decembre

9&8.

Toitures des maisons fort endommagees, conduites

en fer pour recevoir l'eau qui en d6coule a peu pres
detruites, par suite murs trou6s -c et la par les obus;
croisees sans vitres, pillage du linge par les Allemands
permettant aux 6vacu6es d'emporter peu de choses.
Surtout, sirtout manque de bois et de charbon, pas
de lait, pas de fromage et autres aliments; depuis
quatre ans, pas de vin pour reconforter vieillards et
d6biles, etc.
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De plus, des gens avides de gain ont l'injustice de
vendre a des prix inormes les ahiments les plus n6cessaires : je voulais acheter i ou 2 litres de vin
pour les d6biles, mais a 4 ou 5 francs le litre et peut&trem6lange d'eau, je n'ai pas ose.
Nous sommes dans les memes conditions que nos
concitoyens, mais nous unissons nos privations aux
souffrances de Notre-Seigneur comme notre part de la
penitence qu'il faut faire pour nous et notre chere
patrie.
Soeur RONDIER.
M. Const4nt dcrit le ii
caire gineral.

novembre 1918 1 M. Verdier, Vi-

J'ai vu aussi au passage les soeurs de Saint-Michel.
Elles vivent encore les six et sont en bonne sante,
malgr6 les privations qu'elles ont eu a supporter. Les
Allemands avaien't pris leur maison et les avaient
religu6es a 4 kil9metres plus loin, A Montorieux, avec
les enfants qu'elles n'ont pu rendre aux families et
qu'elles sont oblig6es d'entasser dans un local trfs
restreint.
L'industrie de chaussure, attenante a la maison de
Saint-Michel et 'qui permettait aux sceurs d'6leVer
deux cents jeunes filles, est ruin&e. L'Allemand a cases
tout ce qu'il n'a pu emporter. De plus, au'moment de
sa fuite precipit&e, il a fait sauter deux ponts qui sont
darns le voisinage de la maison. Celle-ci a bien souffert
de 1'explosion et il faudra quelques jours- avant que
les sceurs puissent I'habiter.
Le r6cit des souffrances pbysiques et morales
endurees pendant plus de quatre ans d'esclavage est
lamentable. Cela ne peut s'6crire. MWme pour le dire,
il faut des mots que nous n'avons point l'habitude de
prononcer. Pour ce qui est de nos sceurs, elle ont eu
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bien des privations et des exactions, mais elles ont
toujours su imposer le respect de leurs personnes et
des enfants confi6es i leur garde.
CONSTANT.
Lettre de ma saur GAYRAL, saem servante
de 'Hospice de Laoo, d ma sacr V..., a la Maison-Mere.
ao octobre 19z8.
Oh ! que le dimanche x3 octobre fut an heureux
jour apres ces quatre annbes de malheur oit nous avons
tant souffert : mais notre plus grande peine, c'6tait la
privation de nouvelles de notre chire Communaut6.
Nous avons longtemps apprehendi l'evacuation;
heureusement, elle n'a pas eu lieu. Au mois d'avril
dernier, le bombardement fut terrible, deux obus arrivrent sur la maison; tombant droit, ils auraient certainement atteint cinq de nos sours, debout sous le
porche, pressant les enfants de descendre a la cave;
mais par une protection bien visible du Sacr6-Coeurque
j'avais mis en cet endroit, lobus obliqua vers la
gauche, brisant tout et,passant au-dessus de nos sceurs,
il s'enfonca dans la terre aux pieds de la statue.
.Aidez-nous, je vous prie, a remercier le bon Dieu
et la trbs sainte Vierge. Que de marque visibles de
leur protection n'avons nous pas eues pendant ces
terribles ann6es !
J'ai eu la douleur de perdre deux compagnes. L'une
d'elles est morte d'une attaque foudroyante pendant
que nous 6tions dans les caves; vous concevez notre
douleur, mais le bon Dieu m'a donn6 du courage, il

m'en fallait pour tout le monde. Nos santis sont assez bonnes, la joie va nous
fortifier.
Smeur GAYRAL.
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ARDENNES'
S(EURS DE RETHEL
Montherme, Maison Laurent, 27 decembre g198.

Les Allemands nous ont fait bien des misbres, il
faudrait un volume pour les raconter ; mais ce qui
nous a kt6 le plus sensible, c'est notre dernier d6mbnagement, ou ils ont enlev6 de leur lit nos pauvres vieux
et vieilles.
L'une est morte en cours de route, un autre en
arrivant et plus d'une dizaine se sont suivis.
Ils sont reste§ seize jours sur une paillasse ou
plut6t des copeaux, sans autre couverture que leurs
habits. Aussi, depuis le 7 novembre ot ils itaient cinquante-huit, lesvoilrreduits h trente-cinq.
Quant a nous, nous avons souffert avec courage et
nous souffrons encore de ne pouvoir rentrer dans notre
cher h6pital de Rethel; tous nous desirent; M. le SousPrifet, M. le Maire, l'adjoint et les conseillers, demandent notre retour ; mais impossible, les voies de communications ne sont pas encore r6tablies.
Si nous 6tions seules avec nos vieillards et enfants!
mais nous avons tout un materiel qui rendra bien
service puisque les Allemands ne nous ont laissk que
les quatre murs.
Sceur BRETAUDEAU.
NORD

La saur GALLEREUX, saur servante de la Maison de
Chariti de la rue de la Barre, i Lille, icrit A la Tres
Hoxorie MŽre MAURICE.
18 octobre 1918.

II sont done enfin finis les jours de la captivit6 de
Babylone ! Hier, le Sacr&-Coeur de J6sus a mis notre
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ennemi en fuite. C'est un miracle dont nous ne pouvons
assez le remercier et qui nous laisse ktonnees et
ravies.
Notre ceur vole prbs de vous, ma Tres Honoree
Mere, pour vous dire que vos filles sont rest6es

confiantes et courageuses toujours, mais que 1'l6oignement de leur chore Communautd, I'absence de toute
nouvelle, leur ont 6t6 la chose la plus dure.
Aussi comme ii me tarde de vous revoir, de vous
dire la tres particulibre protection du bon Maitre, les
miracles de la Providence en notre faveur !
Pendant 1'occupation, nous avons, je crois, bien employ6 notre temps: i3oo jeunes flles environ ont fr6quenti les cours syndicaux, les ouvroirs de guerre
(couture, peinture, etc.) et les patronages, se sauvant
ainsi de l'oisivet6, si mauvaise conseillbre ici. Aussi,
maintenant, elles recueillent les fruits d'une jeunesse
occupbe et serieuse : tout se r6organise et les banques,
la mairie, les itudes se remplissent de nos jeunes flles
qui se font de belles situations.
Cela console de bien des tristesses.
Smur GALLEREUX.

Letlre de ma seur BUISSONNET, sawe servaxtede la
creche Saint-Joseph, a Lille, a la Trks honorde Mere
MAURICE.

MA TRts HONOREE MRE,

at octobre

g198.

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous four jamais
C'est avec le cEur rempli d'une vive Emotion que
j'ai l'honneur et le bonheur de vous ecrire pour la
premiere fois, n'ayant pas le plaisir de vous connaitre,
neanmoins, elle n'en sera que plus marquee en voas
parlant de notre dblivrance.
Permettez-moi, ma Tres Honoree M&re, de vous dire
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ce que notre maison a support6 pendant l'occupation;
Sd'abord, les Allemands, pour entrer a Lille, ont bombard6 pendant deux jours et deux nuits; la premiere
bombe eclata dans une rue prbs de la n6tre ; elle a mis
le feu aux maisons, notre local des oeuvres eut le meme
sort. En apercevant les flammes qui gagnaient si
rapidement, nous nous sommes sauv6es 4 1'aventure,
et avons fait plusieurs itapes a travers 1'incendie, les
fils de fer 6lectriques, les briques des maisons qui
tombaient, les obus, les balles de fusil qui ne cessaient
de siffler. Les gens, - et m&me les chiens, - en nous
apercevant,croyant trouverdes sauveurs, nous suivaient.
Dans notre fuite, qu'est-ce que nous apercevons ? Des
Allemands qui portaient des corbeilles remplies de
grenades pour incendier les maisons:.' Enfin, pendant
ces jours inoubliables, nous avons et1 heureusement
gardees par la Providence, puisque malgr6 tous les
dangers courus, nous n'avons pas re;u une 6gratignure,
U Dieu soit lou6 » ! II s'agissait a ce moment de chercher un asile, nous le trouvimes i l'autre boat de la ville,
chez ma sceur Hocquet, laquelle nous requt comme une
mere et dbs lors fut notre bienfaitrice, ainsi que plusieurs soeurs servantes et le bon M. Vidal qui est venu.
i notre secours en bien .des circonstances. Ma soeur
Hocquet nous h6bergea done pendant un mois ; nous
partions le matin pour nettoyer notre petite habitation,
laquelle 6tait remplie d'eau et de p6trole et nous
revenions vers les quatre heures du soir. -Quelque
temps apres a eu lieu I'explosion des douze ponts;
nous n'avons pas eu tous les desastres qu'ont support6s
les sceurs de Moulins-Lille, qui logaient tout pres;
malgr6 cela, toute la ville a subi la commotion, noslits
ont et6 secou6s, les vitres, les portes et les chassis enleves, nous 6tions ensevelis sous le verre; ici encore,
grande protection pour chacuni de nos soeurs. Nous
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des matelas, etc. Puis, pendant la nuit, ce fut leur tir
mal dirig6 sur les a&ros allies;oh! combien de fois nous
sommes allUes a la cave pour nous mettre .
l'abri 1
Heurensement qu'elle 6tait bien.voftee. Le soir, nons
preparions notre petit bagage afin qu'A la premiire
alerte nous n'ayons qu'a le prendre, et c'est t la cave
que nous nous babillions.
Ce n'est pas tout: deux mois avant leur d6part, un
dinanche au sortir de la messe, nous entendons une
bombe tomber dans nos decombres, encore une fois
m•tme d6vastation: barricade de cl6ture a terre, vitres,
chLssis, portes; briques, poussibre, poudre... En y
arrivant, nous ne voyons plus clair, mais nous trouvons
la police, tous les gens qui circulaient dans la maison;

nous avons 6t6 obligees de monter la garde jusqu'i
midi pour surveiller le pillage. I1 a fallu plusieurs
jours pour ramasser tous les debris.

La toiture de notre grenier est une vraie passette, il
y pleut comme dans la rue, pas moyen de la faire
riparer, car, I' de nouveaux projectiles venaient ditruire I'ouvrage; 2° notre petite maison, d'apres les
plans de la ville, doit 6tre abattue.
Et maintenant, c'est a peine si nous pouvons croire
Snotre bonheur; oui, nous devons cette d6livrance aa

Sacr-Cceur, a Notre-Dame-de-la-Treille, patronne de
la ville; a la bienheureuse Marguerite-Marie, au bon
Saint-Joseph pation de notre maison.
Vous voyez, d'apres ce petit r6cit, que nous avons ea
notre part de souffrances et d'expiation ; puissentelles un peu cooperer au salut de la France! iosceuvres
ont quand meme marchb, sauf la creche ; nous avions
deux ouvroirs, un externe et l'autre appel6 l'ouvrpir de
guerre, qui r6unissaient les jeunes filles de fabriques,
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les patronages et les cat&chismes; tons les jours nous
allions dans quatre locaux differents, nous itions
'toujours en route.
Seur BUISSONNET.
Lettre de ma scur MASSON, swur servante de fkospice
Stappaert, t Lille, a la Tres Honoree Mere MAURICE,
& Paris.
j9 octobre g198.

MA TRts HONOREE MERE,
La grdctede Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais
Actions de grace au Sacri-Cdeur si ardemment

invoqui; A Marie Immacule et i notre bon Pare saint
Vincent! Nous sommes Francaises?
Nos coeurs d6bordent de joie de pouvoir renouer
nos relations si longtemps interrompues avec notre
chore Comniunaut&.
Comment allez-vous, VIneres Superieurs? Soyez
surs que malgre la barriere de fer qui nous separait,
nos coeurs se retrouvaient sans cesse pros des v6tres
dans I'union intime avec J6sus dans la sainte communion.
Pour nous, les 6preuves ont &temultiples. L'an g194,
le Ii octobre, bombardement de la ville; le 12, trois
bombes sur notre 6tablissement : d6egts matbriels, pas
de victimes; d6cembre 1915, epid6mie de fibvre typhbide; le 24 de ce m8me mois, je fus prise d'unt
congestion pulmonaire et administr6e; puis vint une
crise de rhumatisme et de sciatique qui m'a privee de
l'usage de mes jambes; depuis, je circule dans la
maison en petite voiture.
Le ii janvier 1916, explosion de dix ponts; lb
encore, protection visible pour notre maison. Pendant

les deux annees suivantes, le bon Dieu a appel a lui
neuf de nos enfants et une de mes bonnes compagnes,
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sour Hoffeman, ag6e de quarante ans, enlev6e a notre
affection en 1'espace de trois jours par une crise
d'urimie; le 9 aofit dernier, elle 6tait administr6e et'
faisait g6nureusement le sacrifice de sa vie, seur tres
necessaire, occupbe aux Acritures pour 1'ouvroir et aux
comptes rendus pour I'administration. Enfin, les Allemands nous ont tout pris : matelas des seurs et des
enfants, cuivres, c'est-a-dire toute notre batterie de
cuisine. ls nous ont fait souffrir de mille manieres,
sans parler de la nourriture : pain p6tri de plitre,
verre, paille, chaux, etc.
La nuit de leur depart, iis nous ont salu6 par une
grele de gros cailloux de gres, provenant de 1explosion des ponts, tombant sur les lits des enfants au
deuxieme itage; grace a la protection da Sacr-Cceur,
que nous invoquions sans cesse, nos enfants venaient
de quitter le dortoir.
Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'avoir souffert
pour la France et la conversion des pecheurs.
Quant au spirituel, nous avons eu, chaque annie,
quatre jours de retraite et, regulierement, nos conferences du mois; l'union existe dans la maison, grace
a l'esprit de support, malgr6 la surexcitation provoquee par les 6v6nements.
Pardon, ma Tris Honor6e Mbre, du d cousu de cette
lettre 6crite sur mes genoux dans ma petite voiture
aiec de vieux yeux de quatre-vingt-cinq ans.
Sceur MASSON.
Lettre de ma s$ur LEQUETTE, saem senvaxte de rorfkelinat de Lille-Fives, a la Tres Honoree Mere MAURICE.
b novembre 1918.

Votre pr6cieuse petite carte 6tait attendue avec
impatience, car elle 6tait le t6moignage palpable de
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notre reunion avec la chbre Maison-MEre aprbs quatre
longues ann6es de s6paration. Que d'6v6nements et
que de durs moments! Mais tout cela est pass6, et le
bon Maitre nous a bien m6nag6es en nous 6pargnant
la plus grande des calamites : celle de devoir partir,
le petit sac a la main, abandonnant tout au pillage,
comme tant de nos maisons ont di le faire.
Nous avions eu neanmoins d'autres 6preuves: le
petit billet ci-joint vous apprend, d'abord, le d6chs de
deux de nos seurs, qui, quoique portant une maladie
izcurable, sont bien n6anmoins des victimes de la
guerre,et par la d6pression morale, et par l'impossibilit6
de se procurer ce qu'il fallait pour combattre leur mal.
Nos orphelines ont 6t6 visitees presque chaque
annie par une 6pidemie quelconque, d'abord la fivre
typhoide, puis le scorbut et enfin la grippe espagnole.
Vous voyez, ma Tres Honoree M&re, que vos filles
de Fives-Saint-Maurice ont en de quoi se dipenser :
et a l'interieur de la maison, et a l'exterieur, celles
qui visitent les pauvres et les malades, qui n'ont pas
manque, ainsi que maintenant, du reste. Aujourd'hui
(A Saint-Maurice seulement) il y a cinq deces. Comme
il n'y a plus de chevaux, les pauvres indigents sont
traines sur des baladeuses et les Anglais pretent leur

concours, car il n'y a plus d'hommes pour porter les
morts, les Allemands ayant emmen6 devant eux tous
ceux de quinze & soixante ans sans exception : pr6tres

et malades. Et cela, quelques jours seulement avant
leur fuite de Lille.
Nos soeurs sont toutes bien ddprim&es, le regime de
guerre a 6t4 & quelques-unes toute inergie et le travail retombe toujours sur les mimes. Je ne sais si nous
pourrons reconstituer nos belles oeuvres de perseverance : ouvroirs de bonneterie et de couture.
Sceur Lucie LEQUETTE.

Lettres de sour DESSEAUX, saur servant ede la maisow
Saint-Sauveur, de Lille, & la Tres Honorie Mire
MAURICE, i Paris.
Lille Saint-Sauyeur, 19 octobre 1918.

MA TRES HONOREE M-RE,
Lagrdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Apres avoir remerci6 le bon Dieu de la d6livrance
de Lille, je suis heureuse de pouvoir vous assurer de
la respectueuse et filiale soumission de la petite maison
de Saint-Sauveur.
Nous avons beaucoup souffert, mais notre plus
grande souffrance a t la privation de communications

avec notre chere Maison-M&re.
Enfin, la ligne de feu n'existe plus pour nous et, de
nouveau, ma Tres Honoree Mere, mes compagnes et
moi, nous nous mettons' entierement a votre disposition
pour faire tout ce que vous voudrez et comme vous le
voudrez.
4 novembre 1918.

Comme nous avons 6t6 heureuses de recevoir des

B6atitudes venaut de notre chere Maison-Mere : nous
en avons ete privees si longtemps! Merci pour mes
chbres compagnes et pour celle qui se permet de vous
parler un peu de la petite maison de Saint-Sauveur.
Trop petite maison pour un quartier si populeux ofi
les miseres sont nombreuses et oit les enfants et les
pauvres seraient heureux de trouver des salles de
reunion.
L'orphelinat s'est maintenu pendant la guerre,
malgri la fievre typhoide et le scorbui qui ont atteint
-plus de la moiti6 des enfants. Six sont mortes et quarante-deux nous xestent.
La visite des pauvres a donna a nos sceurs la facilit6
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mourants.
L'ouv'roir externe a ete transform6 en ouvroir de
guerre oi une soixantaine d'ouvrieres sans travail sont
venues trois fois par semaine 'passer pieusement et
utilement leurs apres-midi. Des cours de francais et
de comptabilit6 ont &t6donn6s le matin aux plus intelligentes.
Le jeudi et le dimanche ont 6t6 consacr6s aux cat6chisines et aux patronages.
Le 25 janvier de cette annee, nous avons ft6e tres
simplement, mais avec la presence d'une ou deux
soeurs des autres maisons, le soixantieme anniversaire
de vocation de notre chere seur Viguier.
Cette excellente Fille de la Charit6 portait vaillamment son grand age, mais une bombe tombant sur
1'eglise au moment oit nous y 6tions a caus6 unetelle
panique que la pauvre soeur a 6t6 renvers6e et a eu le
poignet cass6.
Les santes se sont maintenues malgrA le travail et
les privations. Le bon Dieu nous a visiblement prot6g6es en bien des circonstances.
Sceur DESSEAUX.
Lettre de ma seur HOCQUET, swur servante de 'orpkelixat Dekau, de Lille-Esquermes, a' la Tres Honorie
Mire MAURICE.
Lille, 22 octobre g198.

Trouvant une occasion sure pour Paris, je m'empresse de venir pros de vous chanter le Te Deum de la
d6livrance.
Nous voila enfin sorties de ce terrible enfer et soustraites a ce joug 6pouvantable.
Grace au SacrC-Cceur et a sa sainte Mere, nous
sommes toutes saines et sauves malgr les privations,
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les vexations, les frayeurs nocturnes, les bombes, les
obus, les ahroplanes.
Jamais *nous ne pourrons oublier cette effroyable
derniere nuit oh nous 6tions entourbes de gros canons
dont les coups se suckedaient sans interruption et faisaient valser notre maison comme une simple balle.
Nous avons cru notre dernier moment arrive, surtout
lorsqu'on a fait sauter les ponts et les portes dont
nous sommes si rapproch6es.
11 vous est impossible, ma Tres Honorie Mere, de
vous faire une id6e de ce que nous avons souffert, mais
tout a 6t6 compti par Dieu qui nous avait choisies
pour cet office.
La pauvret6 est pratiqu&e sur toute la ligne et nous
ne poss6dons plus que ce que nous avons pu sonstraire a nos risques et perils. Plus d'une fois, nous
avons trembl6 au cours des perquisitions brutales oi
les moindres coins etaient.explores avec menace
d'amende ou de prison.
Enfin, ma Tres Honor&e Mere, vos filles, vos pauvres
filles sont heureuses de venir se jeter dans votre caeur
et d'avoir retrouv6 leur Mere. Nous avons faim et soil
d'entendre parler de notre chore Communaut6 et de
rbvivre de sa vie. Les liens, sans etre brises, nous
manquaient; nous n'entendions plus la voix de nos
v6n&ris Superieurs.
Sceur HOCQUET.
Lettre de ma saur MAROT, smur servante de Sars-Poteries,
aila Tras Honorie Mere MAURICE.
z3 dicembre 9gt8.

MA TRts HONORE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
C'est une douce jouissance pour mon coeur de
pouvoir vous offrir cette ann6e les voeux de a. petite
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famille. Nous ne sommes plus expos6es an fen de
deux armies acharnies l'une contre I'autre ; quelques
jours de plus, et les Allemands nous faisaient evacuer
vers "Avesnes, front de guerre, pour retarder la
marche des Francais et prot6ger leur retraite. ls
avaient mine partout. Pendant plusieurs semaines apres
Irur depart, c'6taient des detonations a ne pas tenir
debout; malgr6 tout on ne-voulait pas mourir, les plus
forts encourageaient les plus faibles.
La guerre finie, on pense A autre chose. Nous avons
beaucoup de travail et nous ne pouvons rien faire.
Toutes les laines de matelas ont 6t6 cachies sous un
toit pour en iviter le pillage, on couche actuellement
sur des chiffons. Nous faisions des chaussons avec des
bouts d'etoffe, mais on ne le peut plus a cause du
manque de il. Une de mes compagnes va voir les
malades avec une paire de bottines d'homme, et moi,
ma Tres Honoree Mbre, j'ai les souliers d'une dame
6migree; je chausse trente-huit et c'est du quarante et
un. On ne fait pas la classe au village, sans quoi nos
enfants auraient les pieds dans l'eau. Avec cela, ni bas,
ni laine pour raccommoder. Pas de chauffage, je fais
couper des arbres fruitiers pour lacuisine. II est tellement vert qu'il ne veut pas chauffer. Pai d'6lectricite.
On met de la graisse dans un verre avec un bout de
chiffon au milieu et encore avec regret, si on la brfle,
on ne la mange pas. Les soldats s'&clairent avec une
bougie, ils en ont si peu qu'ils ne peuvent pas nous en
donner. II y a un mois qu'on nous promet un-bon ravitaillement, on vit d'espoir. En attendant pas de pommes
de terre ni legumes secs, pas de lait. Les Anglais nous
ont procur6 de la viande fraiche et un pen plus de
pain.
Pour le spirituel, ce n'est pas beaucoup mieux. M; le
Cur6 de Sars est malade depuis trois mois. Nous allions
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A la messe a la paroisse de Beugnies; une mine a
emport le toit de 1'6glise et ses vitraux; depuis lors le
bon cure de cette localiti vient nous dire la messe le
samedi; nous l'avons eue quelquefois aussi par des
aum6niers militaires; c'est bien heureux que nous
ayons pu conserver notre oratoire. Nous observons la
regle comme nous pouvons, surtout pour le lever et le
coucher; on ne peut pas se heurter contre les murs.
D'ailleurs en ce moment, nous pouvons nous considbrer
comme malades. Ii ne nous est guere possible encore
de reprendre des forces. Dans cette situation, la propretA laisse bien a desirer. Pas de savon ni de balai;
les Allemands n'ont pu supporter un magasin dans le
pays. Ils ont tout pris; ce que I'on pouvait se procurer
par fraude coutait bien cher et les fraudeurs qui se
laissaient prendre payaient aussi bien cher leur divouement.
Les,Atstraliens sont toujours ici, les routes sont
impraticables. On croit que le chemin de fer arrivera
aujourd'hui a Sous-le-Bois, pros Maubeuge, a 20 kilometres de chez nous. La prochaine fois, je vous 6crirai
la lettre ouverte, faute de timbre.
Soeur MAROT.
Letire de md scur MADELEINE, de la Misiricorde de
Douai, aux Swurs de la paroisse de Saint-Laurest,
a Paris.
Orchies (Nord), Maisou de la Providence,

27

octobre 1918.

MES TRES CHtRES SCEURS,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec wous pour jamais

Apris quatre ann6es de silence, je saisis avec
empressement I'occasion qui se presente pour vous

faire savoir que je suis encore en vie. C'est en r6citant
tous les jours le Te Deum depuis jeudi soir que je
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remercie le bon Dieu de m'avoir sauvee de si grands
p6rils. Pour ne vous parler que de ces dernierstemps,
je vous dirai que, le I" septembre, on sonna 1'6vacuation de Douai qui devait se faire en quarantebuit heures. Nos trois maisons de la ville 6taient
r6unies depuis dix-huit mois i l'h6pital g6neral, lequel
ne pouvait bouger en raison des vieillards, enfants,
malades, bless6s, qui s~ trouvaient.,
Le 4 septembre, a deux heures, la kommandantur
nous informe que des bateaux qui servent habituellement &transporter le charbon sont i notre disposition
sur la Scarpe. De deux . sept heures du soir, nous
y transportons tout notre monde. Figurez-vous, si vous
le pouvez, ce tableau de miseres et de souffrances se
d&roulant sous un bombardement du front et de l'air,
tout croulant et brfiant autour de nous. Les Allemands nous laissbrent ainsi sur I'eau, nous annonqant
un remorqueur qui n'arrivait jamais. Deux jours et
deux nuits se pass&rent ainsi; enfin le remorqueur
parut et nous debarqua a Saint-Amand-les-Eaux :
l'H6tel-Dieu dans un chateau en construction,
1'Hospice et la Mis&ricorde dans la maison des Freres
expuls6s depuis quinze ans; c'est-a-dire, d'un c6t6
comme de l'autre, rien que des murs et de 1'humidit6,
pas un meuble, une chaise, un poele, un ustensile;rien,
rien, que les quelques caisses de bagages indispensables a notre vie. Nous 6tions ainsi camp6s depuis
six i sept semaines, couchant par terre, ayant i la fin
quelques ustensiles et chaises, grice a la genbrosit6 de
quelques estaminets, lorsque, samedi dernier, les Allemands reparurent, en-diroute cette fois; ils firent
sauter les ponts qui entourent la ville, mirent le feu i
la gare, aux usines, nous entourerent d'un foyer de
flammes et disparurent pour nous bombarder d&s lundi
matin. Nous passames deux jours sous une pluie
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d'obus, au milieu de sifflements et ecrasements in6narrables, y joignant les cris de nos prieres vers le ciel:
t( Envoyez-nous vos anges, 6 Marie, afin qu'ils nous
gardent dans les dangers, etc. ) H61as ! I'ennemi avait
vise notre quartier, et, a six heures du soir, mardi, un
obus jetait dans la rue et sur nos tetes notre pauvre
maisonet tuait net une orpheline de seize ans; quelques
autres furent bless6es. Malgre cq deuil, nous regardons
comme un miracle la conservation de nos vies, car ce
n'est pas une qui devait perir, mais toutes les seurs et
les enfants, environ soixante A soixante-dix groupies
avec celle qui fut victime.
Les cris, 1'obscurit&, la poudre qui touffait les
gorges, les demolitions de toutes sortes, -je ne puis
vous les dire. Toujours sons les obus qui se succ6daient
i la minute, nous nous glissons chez des voisins dans
des caves, au risque d'y etre enterr&es, comme celaa
eu lieu pour plusieurs families, et nous passons ainsi
la nuit de mardi a mercredi dans une veritable agonie,
nous preparant a la mort et craignant de la voir venir
dans de cruelles conditions. Enfin, le lendemain, nos
vaillants dfenseurs vinrent nous d-livrer et nousaider
a quitter la ville deji en ruine, se chargeant, avec des
voitures de la Croix-Rouge, du transport des vieillards
inirmes, des malades accompagnies par quelques
sceurs. C'est done encore sous les obus que, prenant la
route d'Orchies, fuyait mercredi toute une population
plus que doubl&e par les 6vacu6s qui s'y ajoutaient.
Pour moi, je ne quittai que jeudi, faisant partie de
celles qui, vu 1'rge ou la sante, devaient prendre les
voitures apres le transport des infirmes; mais le soir
arrivait et il restait encore beaucoup de monde pour les
autos; alors, avec une de mes compagnes, je me mis
en route a pied vers Orchies & 18 kilometres; nous
en avions fait six, fatiguees, poussant une brouette,

-

95 -

et portant des paquets, lorsqu'un commandant anglais,
passant dans son auto, nous prit en piti6, et nous fit

les honneurs des premibres places de sa voiture, nous
r6p6tant plusieurs fois qu'il tait tres heureux de nous

obliger ; noas ne savions que lai dire merci
n
n et lui
promettre nos pribres. II nous arreta a Orchies etnous arrivimes chez les bonnes Sceurs de la Providence
oi se trouvaient depuis la veille plusieurs de nos sours
de Yorphelinat de Saint-Amand, de 1'hospice de
Douai et de la Mis6ricorde, avec une partie des orphelines de chaque maison; les autres avec d'autres
soeurs, s'itaient dirig6es vers Marchiennes. Malgrd la
penurie des-vivres, les chbres seurs nous soignent avec
une gtnerosit6 digne de leur nom a Providence s. Elles
nous ont donne toute leur literie et couchent sur le
plancher.
De notre maison de la Mis&icorde de Douai, on ne
trouve, parait-il, que des pierres noircies par le feu;
une partie de 1'hospice seulement reste debout.
Le canon gronde toujours, les obus tombent encore
sur Saint-Amand; nous attendons une accalmie pour
aller dans les d6combres rechercher nos sacs bleus et
notre linge, car nous sommes ici sans one chemise
pour changer, mais cela n'est rien, nous sommes
d6sormais Franqaises et reconnaissantes & Dieu et i
nos soldats de notre dilivrance. Sceur MADELEINE.
Lettre di ma satu LANGEVIN, s(ur servante de EHdtelDieu de Valencimenes, A Ia Trks Honorie Mere MAU- RICE.

x"' d6cembre 1918.

MA TRtS HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soil avee sous pour jamais L
Merci tout d'abord de votre bonne lettre du 8 no-
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vembre, nous I'avons lue et relue avec bonheur; itre
depuis cinquante mois privies de toute communication
avec nos v6nir6s Supirieurs 6tait si dur pour nous!.
Maintenant, ma Tres Honoree Mere, je vais essayer
de vous d6peindre nos malheurs: notre sentence 6tait
portee; un impitoyable major avait dicid6 l'vacuation
de tous les malades et du personnel de I'H6tel-Dieu;
le 13 octobre, un premier train nous emmine soixante
malades sans vouloir -que le personnel accompagne;
le 15, un second train, apris avoir stationn6 deux
jours en gare, emporte environ cinq cents malades dont
deux cents des n6tres, blesses, grands malades; on ne
veut pas encore de personnel, mais nous insistons, et
alors une de mes compagnes, itrs Incessaire ici, se
d6voue pour accompagner ses malades; nos cinq sceurs
de Bapaume, dont.trois 6taient en office ici, partent
egalement. Depuis quelques jours seulement, nous
savons qu'on les a diriges a Averboode, non loin de la
frontiere hollandaise; ma sceur Boulanger y est morte,
il y a quinze jours, et sceurs et malades devront forc6ment rester S jusqu'a ce que la circulation soit retablie.
Un troisieme train s'organise de suite, le supplice continue, on nous prend encore trois cents de nos malades;
cette fois, c'est ma sceur Thiriez qui accompagne ses
grands malades, une soeur de I'h6pital general part avec
elle, malades, mouraots, infirmes, gAteux, dix enfants
de la creche, voila le triste convoi du i8;que l'on a fait
rouler en Belgique pendant cinq jours sans pouvoir
trouver ou deposer tout ce pauvre monde; A chaque
Sarr&t, il fallait descendre des morts; dans des trains a
bestiaux sur des paillasses, sans feu, sans lumiire,
jugez, ma Tres Honor&e Mire, ce qu'a 6t6 ce voyage;
enfin on a pu caser tous ces pauvres gens A 33 kilometres de Mons, en quatre 6tablissements diffirents, A
Manage et & Fayt.
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Enfin, pour en revenira la terrible evacuation, notre
sentence 6tait portie, il fallait que nous quittions
toutes l'H6tel-Dieu avec le reste de nos malades, environ
cent soixante, dont trente-cinq contagieux typhiques,
dipht6riques, etc. Nous ne cessions de prier pour que
le d6part n'ait pas lieu; enfin, le 19, le bombardement
-commencant, on d6clara qu'aucun train ne pouvait plus
circuler, nous nous estimions heureuses, car rien de
pire que l'evacuation et ne fussions-nous parties que
quelques heures, c'eft 6t6 le pillage complet de la
maison. Nous nous disposons a descendre dans nos
caves avec nos malades, mais helas! quelle vie, quelles
souffrances! manque d'air, de feu, de lumiere, il faut
s'yentasser bon gre mal gre; pour comble de malheur,
I'eau monte, les Allemands ayant ferm6 les &cluses,
nous sommes inond6es en plusieurs endroits; il faut
pomper sans discontinuer, le jour, la nuit; on ne pent
se faire une id6e de ce que nous avons souffert pendant
une quinzaine. Nous avons eu au moins quarantemorts
-qu'il a fallu enterrer dans notre jardin, tant le danger
etait grand. Plac6es entre deux feux, les obus sifflaient
continuellement sur nos t&tes. Je crois vous l'avoir deja
&crit, plus de cinquante se sont abattus sur notre vieil
HBtel-Dieu, faisant d'6normes br6ches a nos gros murs,
effondrant nos toits; le plus gros coup a 6te un obus
formidable tomb6 sur notre chapelle, une heure avant
notre d6livrance. Le jour de la Toussaint, deux messes
ont &t6 c6l6bries dans la salle de chirurgie, au rez-dechauss6e, ou nous avions 6t6 obligees de faire remonter
vingt-cinq blesses; tout s'itait bien passe quoique au
milieu d'un bruit infernal de canonnade, mais voilh
qu'I midi et demi un obus tombe par une fenetre de
cette salle, traverse les matelas qui volent en charpie
et 6clate au milieu des malades. La panique est a son
-comble, nous n'entendons que des cris de d6tresse; on

-98descend les malades qui sont entassis dans les caves;
nous comptions trouver des morts et des mourants,
mais non, par une protection toute miraculeuse nous
n'avions a d6plorer qu'un seul accident sans gravit6.
Aidez-nous, ma Tres Honor6e Mere, a remercier le bon
Dieu qui nous a priserv6es d'une fagon si manifeste
que chAcun crieau miracle.
II faudra de longs mois pour r6parer nos dbgits,
mais nous ne perdons pas courage. Ce qui me pr6occupe le plus, c'est 1'6tat d'6puisement oh nous
sommes pour la plupart, en face de la vie de surmenage
qui se continue pour nous, comme nous I'avons eue
depuis quatre anndes. Nous avons encore actuellement
plus de deux cents malades, des services tres importants sans sceur, des difficultes insurmontables contre
lesquelles nous avons a lutter chaque jour.
Sceur LANGEVIN.
Lettre de ma saur CAU, saw servante de la maisox
des Forges de Denaia, a la Tjes Honoree Mere MAURICE.
Denain, 9 novembre 1918.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais i
Je ne pensais pas en vous icrivant hier a la surprise
qui m'attendait aujourd'hui; ce matin, quel ne fut pas
mon etonnement en reqevant, par l'interm6diaire de
Mme Y..., un paquet, un vrai paquet de la Communauth,
c'6tait le papier de la Communaut6, l'6criture de la
Communaut6, je ne revais pas! Et tout en le d6ficelant
je me disais : A Si j'y trouvais un petit mot !
i

Oui, il y avait un petit mot et de votre main et'de
belles et bonnes choses. La premiere lettre de France,
la premiere joie apres quatre ans d'eaSI, c'6tait vous
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qui nous les procuriez ! Comment vous dire notre reconnaissance ! Tout cela est bien d'une Mere !
Merci des cornettes toutes pretes a tirer, merci du bon
chocolat, nous en avions oubli6 le goit, et les jolis
carr6s de sucre blanc, tout cela est du luxe ! Enfn,
merci pour la petite image des Beatitudes, qu'on a soigneusement enferm&e dans son Formulaire.
La privation de vos chores circulaires et de tout ce
qui vient de la chire Maison-MWre a et6 une de nos
plus grandes privations, aussi nous aspirons & lire
bient6t toutes celles qui ont paru depuis l'occupation.
Hier, j'avais permis a deux de mes compagnes d'aller
jusqu'& Valenciennes voir si nos seurs n'avaient pas
trop souffert. Heureusement qu'elles ont pu gagner de
distance en distance des autos de munitions en
partance pour Mons, sans quoi il leur eft fallu renoncer
au voyage, tant les routes sont mauvaises et dangereuses. Pas de blesses dans aucune des trois maisons,
quelle protection! Ettrente obus sur 1'H6tel-Dieu. La
chapelle est completement abimme et une salle de fivreux. OnIdit la messe dans la salle d'op6rations. Nos
seurs des Forges d'Anzin, evacuees & Valenciennes,
sont logies dans une maison particuliire ofi elles attendront encore quelque temps avant de retourner chez
elles. Leur vieille maison a ete pillke consciencieusement; elles'ontiperdu beaucoup de linge; il leur reste,
parait-il, i chacune,une paire de draps qu'elles avaient
emportie dans lear sac bleu.
Les Allemands7 ont eu Faudace d'emporter leurs
rideaux de lit aprts avoir pris le temps de d6coudre
les anneaux [qui restent ironiquement attaches aux
tringles. Heureusement, la chapelle n'a pas 6t6
pillee !
Si vous saviez, ma Tres Honor&e Mere, moi qui n'ai
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pas connu les borreurs de l'6vacuation et du pillage,
comme je suis heureuse de donner a ceux qui n'ont

plus rien.
Tant de pretres sans iglise, sans presbytere qoi
viennent me demander de quoi dire la messe ! Nos
-scurs me disent toujours : a Mais, ma Sceur, vous
n'aurez plus rien. , A quoi je reponds : , Le bon Dies
sous a bien githes, il faut lui en &trereconnaissantes.*
Quand je viendrai a Paris, je remonterai notre
petite sacristie, dcji des ames gen&reuses me I'ont
offert.
Que de ruines autour de nous ! De Valenciennes i
Cambrai, on ae compte pas les villages incendiks et
aneantis. Aussi Denain est comme l'oasis au milieu da
desert. Valenciennesa beaucoup plus souffertque nous.
L'Uglise du Sacre-Cceur est par terre, celle du faubourg aussi, les nouveaux quartiers sont entierement
<,imolis. Le centre a maoins souffert. Et dans tout ce
bombardement, rien que trois morts i dpplorer;
par contre, a Denain, on compte a peu pros cent

rictimes.
Maintenant, ma Trbs Honoree MBre, la question
bralante qu'on soulkve a chaque recr6ation, c'est celle

qui a trait au voyage de Paris. Qui est-ce qui ira la
premiere a la Communaute ?Je crois bien que c'est moi,
m''est-ce pas, ma Mere ; apres cela, je vous demanderai
ce bonheur pour deux de mes compagnes a la fois.
Elles oat et bien gentilles et aspirent toutes &la grice
Soeur CAU.

de la retraite.
SCEURS DE CAMBRAI

Mons, le 3o dicembre 198.

J'ai 6prouvi une bien grande tristesse, mon Respec-

table Phre, en constatant l'6tat lamentable dans lequel
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se trouve notre chire citi cambrbsienne, sa cath6drale,
notre gglise Saint-G&ry et notre maison en particulier,
totalement detruite par 1'incendie : il a'en reste que
les sous-sols. Mgr I'Archeveque y est rentr6, ainsi que
plusieurs membres de notre administration.Tous se montrent favorablement disposes pour notre -uvre de
jeunes filles, et tiennent a la conserver a Cambrai, son
lieu d'origine. Leur intention est de nous donner une
aile de I'hospice (ancien petit s6minaire) d&s que les
Anglais auront quitt6 l'6tablissement, et qu'ils auront
pu faire les reparations jugees necessaires en attendant
que la fondation Van der Burch soit r6tablie sur ses
premieres bases.
II nous faut done rester encore quelques semaines
en Belgique, a Limbourg-Dolhain, oii nous sommes,
du reste, aussi bien que nous pouvons le souhaiter em
pareille circonstance, dans une petite maison de trois
Filles de la Charit6,oi, nous pouvons vivre de la vie de
communaut6 ; M. le Doyen et son vicaire sont tout
d6vou6s pour nos soixante-dix enfants ; la population
nous est sympathique, et se fait un bonheur de nous
6tre utile et de nous rendre les plus petits services.
Seur TURMENY.
Lettre de ma smur PARTHENAY, saur servante
de L'kpital de Loas, i la Trks Honorie Mere MAURICE.
3 novembre 1918.

MA TRtS HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous four jdmais f
Pendant dix-huit mois, nous sommes rest6es dans.
notre h6pital-hospice qui avait le titre de Croui-Rouge
francaise. Mais, au mois de mars 1916,1a Kommandantur allemande nous donnait quarante-hait heures pour
nous retirer avec nos malades et nos vieillards. Et
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aller oi ? Nous n'en savions rien. Un chiteau dilabri

tait rest6 inoccup6; c'est celui qui nous abrite depuis
deux ans et demi. Gr&ce a Dieu, nous pCmes, dbs le
debut, y am6nager une chapelle et avoir la messe tons
les jours. Mais voilk qu'au mois d'avril 1917 I'autoriti
allemande nous enlevait brusquement la moiti6 de nos
vieillards et deux de nos cheres compagnes pour
les envoyer en Belgique. Quelle douleur pour nous qui
restions ! Nous aurions voulu partir routes, mais le
bon Dieu avait ses desseins, nous nous en sommes
rendu compte plus tard. Notre chateau est entouri
d'eau et fort bien situ•i c6t6 de la Deule, mais a 4kilometres des tranch6es, en sorte que dans notre voisinage, il tombait force bombes et obus; leurs degts en
sont des preuves evidentes. Un seul a atteint notre
maison, traversant la toiture, et an eclat est tombi dans
notre dortoir d'o&l'une de nos seurs venait de sortir;
deux lits ont 6t6 pulv6ris6s. Le projectile traversant le
plancher tomba dans une petite piece . u se trouvaient
trois personnes: deux employees, et un vieillard.
Quelle heureuse surprise de les retirer de 1l sans la
moindre 6gratignure,tandis que les murs et le plancher
6taient cribl6s de balles ! Les marques sont encore 1
comme timoins. Voyez, ma Tres Honoree Mere, dans
quelle mesure les prieres faites pour vos pauvres filles

de Loos ont etC exaucees.
Depuis le 9 octobre jusqu'au 17, jour de l'arrivie des
Allies, ce furent nos jours les plus penibles. LesAllemandsavaient braqu6 leurscanons Alongue port6e tout
autour de nous. Nous avions r6fugi6 nos infirmes au
sous-sol et, A toute minute, nous allions les voir. Les
coups r6p6t6s des canons faisaient voler nos vitres en
mille 6clats, et la nuit ces souterrains itaient le refuge
de toute la famille, qui ne sommeillait qu'a force de
fatigues.
Smur PARTHENAY.
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Ma sceur Suin, saur servante de la Misericorde de Loos,
6crit a la Trbs Honorde Mare Maurice, le 2o novembre 1918 :
Enfin, nous voilA d6livries ! Que le bon Dieu et
notre bonne Mere du ciel en soient remerciis, car nous
avons couru de grands dangers, surtout pendant les
derniers jours de l'occupation oit la position n'6tait
plus tenable par la crainte des projectiles meurtriers
lances dans notre direction.
La maison a recu une bombe et deux obus ; nous
n'avons, ma Tres Honor6e Mere, que des degits
mat6riels assez grands ad6plorer, mais pas d'accidents
de personnes, c'est vraiment miraculeux.
Sceur SUIN.
PAS-DE-CALAIS
Lettre de ma sJur HOUILLON, seur servante

de Buly-les-Mines, A la Trls Honoree Mere MAURICE.
Maison de Charite de Bully-les-Mines, 7 novembre 19x8.
MA TRks HONOREE "MWRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec xous pour jamais!
L'ennemi parti, nous voici devant une tiche bien
ardue; des digits mat&riels, on n'en parle pas, ils se
ripareront avec le temps; il n'y a plus d'ordre, tout
est.peIe-mele, on remettra chaque chose a sa place un
peu a la fois, heureuses d'avoir pu mettre ai 'abri,
linge, v6tements, mobilier, beaucoup n'ont pas eu cet
avantage.
Moralement, tout est a refaire ou a r6parer; de plus,
il faut faire face a des n6cessitis crk6es par la guerre.
La population est nombreuse, les cites avoisinantes
n'existent plus, les ouvriers sont loges ici, melange
regrettable, mais qu'il faut subir en attendant que les
choses se remettent au point. Les pauvres gens ne
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sont pas difficiles, ils sont heureux quand m6me d'etre

dans une maison k demi d6molie, ( ils sont chez eux »;
I'6vacuation a et6 une rude ecole.
A nos oeuvres s'ajoute l'h6pital : jusqu'& pr6sent,
il a servi aux soldats; actuellement, il sert pour les
civils, il est distant de la maison d'une dizaine de
minutes, il tient continuellement deux sceurs, quelquefois trois.
Les enfants n'ont pas eu de classes depuis quatre
ans, l'ceuvre des catechismes est pressante.
II faut 6galement mettre la main sur les enfants de
treize ans, elles ont vicu de libert6 et d'indipendance,
elles n'iront pas en classe; pour elles, il faut un cours
sp6cial; I'administration tient essentiellement pour
cette cat6gorie qu'on reforme les cours m6nagers.
Nous avions I'ceuvre de la garderie : pour ne pas
abandonner cette ceuvre que nous ne pourrions plus
reprendre par la suite, je pensais prendre les enfants
de cinq a sept ans et faire une &cole maternelle (ce
serait plus interessant qu'une garderie); pour'ce changement, il faut que j'en refere a 1'administration. Instituteurs et institutrices voudront reprendre leur r6le.
De notre cEte, c'est le moment favorable pour prendre
pied pour les muvres.
Nous ne sommes plus en nombresuffisant, je compte
sur votre sollicitude si maternelle.
Pour les cites avoisinantes, Loos et Vermelles 46pendant de la meme administration, il faudra encore
du temps; c'est piti6 de voir dans quel 6tat ont 6et
reduites ces cites si florissantes, il n'en reste que des
demolitions ! Vermselles se relevera d'abord, mais nos
soeurs, pour se trouver 1l 5 mesure que la population
s'y reformera, devront etre installees provisoirem'ent;
quant a Ieur maison, il faudra bien un an ou deux, si ce
n'est plus, pour etre rebatie.
Seur HOUILLON.
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MARNE

.

Letire 'de S. Em. le Cardinal LuC~N,
la Tres Honoree Mere MAURICE, a Paris.
Ay (Marne), Ie 26 octobre

S918.

MA VkN.RtE MtRE,
Vos Filles m'ont apport6 bier les utiles et gracieux
pr6sents que votre charitb vous a inspire de leur remettre pour moi. lls nous sont d'autant plus pricieux
qu'il est plus difficile aujourd'bui de se procurer ce
dont on a besoin ; mais c'est aussi precis6ment ce qui
fait que je vous en suis plus reconnaissant, et ce qui
augmente le m6rite du sacrifice que vous en faites a
notre faveur. Que le bon Dieu vous en recompense!
Ici, comme a Reims, vos lilles s'empressent a nous
rendre tous les services qui sont en leur pouvoir. Elles
veulent bien abriter les quelques colis que je fais venir
pour les distribuer a nos malheureux rapatries qui ont
tout perdu.
Mais c'est seur Germaine, 9, boulevard de Courcelles,
a Paris, qui nous rend des services dont nous ne
pourrons jamais assez la remercier. Elle dirige notre
o Union remo-ardennaise n et notre a Vestiaire de
guerre ) avec une intelligence et un devouement audessus de tout tloge. Je vous remercie, ma VWndree
Mere, d'avoir bien voulu la mettre i notre disposition
et de nous la conserver.
Vos filles de Sainte-Genevibve, au mois de mai dernier, lors de I'incendie de notre maison, ont opere le'
sauvetage de tout cequi meublait mon cabinetde travail,
de ma bibliotheque et des papiers d'affaires qui 6taient
dans mon cartonnier.
De tous les services que m'ont rendu les Filles de la
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Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, je vous remercie,
Madame, vous lear Mere, et j'en resterai I jamais
reconnaissant.
J'apprends que sceur Th&rese, de Saint-Pierre-deVaray, va faire une excursion a Reims. Qu'il me tarde
aussi a moi de retourner dans ma ville 6piscopale !
Puissions-nous, vos sceurs et moi, nous y retrouver
bient6t pour travailler de concert au soulagement des
innombrables d6tresses que la guerre a multipli6es
autour de nous!
Veuillez agr6er, Madame et Vn6r6ee Mere, l'hommage de mes plus respectueux sentiments.
L.-J. Cardinal Lu oN,
ArckevOque de Reims.

ALSACE-LORRAINE
Lttre de ma sJurADAM, sceur servante de FHjpital de
Boulay (Lorraine), la Trts Honoree Mkre MAURICE.
MA TRts HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !

Quelle joie et quel bonheur de pouvoir venir vous
offrir, des la premiere occasion, nos sentiments de
filial respect, et de vous redire notre affectueux attachement a notre chore Communaut6, a nos v6ner6s
Sup&rieurs majeurs.
Quel long exil nous avons v6cu, ma Trbs Honor6e
Mere, sans correspondance avec vous!
Nous avons bien prie, travaill et souffert & vos
intentions, ma Tres Honorke Mere, car. vous-mime
aviez certainement beaucoup de soucis pendant cette
longue guerre.
Elle est finie, et on croit r&ver, tellement tout a
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change vite. Que Dieu soit beni, et la Vierge de la
Midaille miraculeuse, notre Immaculke Mere. Elle
nous a protegees miraculeusement, en l6oignant de
nous un grand accident de bombes; deux grosses
torpilles sont tomb6es tout pres de notre maison, dans
notre potager, entre deux statues de notre Vierge
Imaacul6e; nous n'avons en heureusement que la
frayeur. Pendant plusieurs mois, il nous fallait presque
tous les jours descendre a la cave, et souvent plusieurs
fois dans une nuit, avec de grands malades.
Comme maintenant on oubliera tout cela, pour jouir
de la paix que la divine Providence nous a envoy6e
contre toute attente!
Boulay, cependant, n'oubliera pas le dernier jour des
Allemands, car c'est en ce jour qu'ils ont cambriol6 le
tabernacle de trois autels, volf les vases sacris, et
profane, en les repandant, les saintes hosties.
C'etait le commencement de la revolution, on nous
a jet6 des pierres par les fenetres; chaque nuit, il y
avait d'autres desordres a signaler.
Enfin I'heure de la delivrance a sonn6, et le
21 novembre, fete de la Presentation de la sainte
Vierge, nos lib6rateurs on fait leur entr6e officielle
dans notre petite ville impatiente de les recevoir;
aussi, c'6tait plus que de l'enthousiasme, c'6tait du
delire.
Le lendemain, un Te Deum solennel d'actions de
grices 6tait chant6 dans notre chere 6glise pavoisde
de fleurs et de drapeaux tricolores; nos soldats franqais
avec leur aum6nier se sont unis i nous pour remercier
Notre-Seigneur et sa divine Mere de nous avoir donn6
la paix avec la victoire.
Ma Tres Honoree Mere, combien d'autres choses i
vous dire! Le coeur deborde, on sent un besoin de se
dilater apres une si longue oppression.
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Nous nous pr6parons avec une grande joie A chanter
et feter la fete de la Midaille miraculeuse, car nous
avons choisi ce jour comme fete principale de lamaison
en souvenir et en reconnaissance a Marie Immaculie
de sa visible protection pendant la guerre.
Soeur ADAM.
Extrait d'une lettre de ma sour CURICQUE, saur
servante de fitablissement d'alines de Lorquin (Lorraine).
Le Sacr-Coeur et son Immacul6e Mire nous ont
bien proteges pendant ce temps d'ipreuves, d'anxi6tes,
de troubles et d'ennuis.
Malgr6 la proximit6 d'un camp d'aviation, d'un
dep6t de munitions, et le sbjour presque journalier du
gen&ral allemand, nous n'avons eu ni bombe, ni balle
de mitrailleuse. Nos maisons exterieurement sont

intactes, mais l'int&rieur a 6t6 bien d6grade par les
soldats; certains endroits ressemblent a de vraies
&curies. .
Le i6 novembre, a neuf heures du matin, eat lieule
d6part des dernieres troupes allemandes laissant
comme souvenir celui de leurs vols; elles nous ont
coupe les courroies de nos machines a laver, enfonc6 la
porte du grenier aux grains afin de s'en emparer ainsi
que de quelques feuilles de tabac recoltees pour nos
vieillards.
Le 17 au matin, vers huit heures, les Frangais
faisaient lear entr6e dans la localit6; nous avions en
juste le temps de prendre les drapeaux et d'organiser
quelques chambres pour les officiers de passage se
rendant , Strasbourg.
Soeur CURICQUE.
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Extrait d'une lettre de ma saur BARROS GOMES, sceur
servante de la maison deal Sainte-FamilledAlgranges
(Lorramie).
29 d6cembre 1918.

Grace a l'inergie de sceur M..., le patronage a d6jA
pu a Noeldonner une petite repr6sentation en francais;
son cours de frangais compte quatre-vingts ilkves, il
est tres appr6ci6. Mais n'y sont admises que les ~61ves
de l'&cole m=nagere et les enfants de Marie, le local
ne permettant pas de ripondre a toutes les demandes.
Extrait d'une letire de ma scer CORBALLIS.
HMpital militaire n* I bis, Strasbourg, le 16 janvier.

MON TRtS HONORL-PeRE,
Votre binbdiction, s'il vous plait!
Notre Tres Honor&e Mere vous aura dit probablement que le gnearal Hirschauer, gouverneur militaire
ici, d6sire absolument garder nos sceurs a Strasbourg;
il a beaucoup insist6 pour qu'on nous donne du travail,
non pas dans deux ou trois mois, mais tout de suite.
Au sous-secr6tariat a Paris aussi, on a insist6 dans le
mxme sens, mais les nouvelles euvres stables ne sont
pas encore formees, il en existe beaucoup d'anciennes
qui marchent tres bien et qui tres probablement continueront de fonctionner.
Pour le moment, notre poste est provisoire, nous
changeons aujourd'hui d'h6pital, allant a l'adresse
donn6e ci-dessus; situation fort delicate, ii y a IA
quatre religieuses allemandes qui sont chez elles et
de nombrenses infirmieres. Pour pouvoir rester a Strasbourg, c'est le seul poste disponible en ce moment.,
Apres, il serait question d'un sanatorium qu'on
offrirait A la Communaut&.
Sceur CORBALLIS.
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BELGIQUE
M. Willems

crit de Liege, le 29 novembre 1918.

Enfin, nous voila dilivres de l'oppression des Allemands. On respire maintenant A l'aise.
Ils sont partis; par consequent notre chire maison
Saint-Pierre, a Liege, n'est plus occup&e par une partie
de leur troupes.
Pendant quatre ans et trois mois, soixante A quatrevingts soldats y ont s6journe sans interruption. C'est
vous dire, mon Trbs Honor6 Pire, dans quel 6tat se
trouve cette maison, jadis une des plus belles de la
province, et maintenant...
C'est triste, c'est navrant; oui, c'est coeurant, poar
ne pas dire davantage. La premiere fois, apres le depart
des soldats, que je l'ai visitee, depuis la cave jusqu'au
grenier, parcourant une chambre apres I'autre, je n'ai
pu m'empecher de pleurer.
Vous apprendrez avec joie que le corps de saint
Vincent repose toujours A la mime place a la chapelle.
Le danger a eti parfois bien grand, mais nous avons
eu confiance en son intercession aupres de Dieu: et
notre esperance n'a pas 6td trompie. .

H. WLLEMS.
Extrait d'une lettre de ma sar BULTHEEL, de la maison de Saint-Lionard de Liege, & la Trks loxorne
Mere MAURICE.
Ma Tres Honoree Mere, nous devons remercier le
Seigneur da soin que sa divine Providence a eu pour
nous durant cette guerre. Au point de vae spirituel,
nous n'avons pas tie a plaindre, vu la proximit6 de la
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maison centrale. J'ai pu faire profiter mes compagnes
de la retraite abrg&6e qui s'est donn6e plusieurs annies;
moi seule en ai 6t6 forcement privie, mais d'apres la
permission qui m'avait t6 donne, vules circonstances,
de r6quisitions et de perquisitions que nous devions
si souvent attendre..
Forcement, I'oeuvre de la Liniere, a partir de 1915, a
subi un changement. Tant que le directeur a pu faire
travailler un tant soit peu son personnel, nous avons
eu une partie de notre monde; mais, insensiblement, les
des ceuvres de
choses ont chang6 et nous avons formn
gierre. D'abord, les deux premiers mois, nous avons
transform6 la maison en ambulance, nous avions de
pauvres mutilks, d'abord tous Belges, puis des Allemands. Quoique peu nombreuses, nous avons fait notre
devoir et chaque nuit nous faisions notre tour de
veille avec une personne de confiance. Nous avons
accept6 de faire la soupe pour le quartier et nous
distribuions tous lesjours environ mille cinq cents portions de soupe. C'est vous dire que nous avons vu la
misere de nos pauvres. Le contact quotidien que nous
avions avec eux nous a permis d'en ramener au bon
Dieu, d'obtenir la r6gularisation de mariages et de
faire pr6parer des premieres communions.
Nous avons conserv6 les enfants de la creche et de
l1'cole; tous les jours, jusqu'i present, nous les avons
nourris, ce qui fait qu'ils se portent tous relativement
bien pour le temps actuel. La Providence nous a merveilleusement secourues. Depuis un bon mois, nous
avons ouvert nos portes aux pauvres prisonniers venant
d'Allemagne. Nous avons requ des Franjais, Anglais,
Russes et Polonais. Actuellement, nous en avons encore
vingt-trois, tous Polonais. Nous tichons de nous faire
comprendre le mieux que nous pouvons. Ils auront la
messe de minuit k Noel. Ils seront heureux de chanter
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ensemble des chants de Noel en leur langue; if est tres
regrettable que nous ne puissions trouver de prtre
qui les comprenne, ils feraient tous leurs devoirs de
chrtiens.
Somur BULTHEEL.
Extrait d'une lettre de ma sawu COPPIETERS,

sceur servante de fHospice-Orpkelinat Cockerill.
Seraing, 3o novembre.

Notre Immacule M&re a -te divinement bonne pour
nous, aussi mon premier ouvrage est-il maintenant de
faire elever dans notre jardin one chapelle en l'honneur
de la Vierge Puissante; je lui avais promis cette
chapelle si elle nous priservait. Elle a fait des miracles
pour notre grande maison; ainsi, lorsquedans les plus
petites habitations on avait huit ou neuf Allemands a
loger, nous n'en awns pas eu ur se4d et nous 6tions sur
le passage des troupes.
M. Rivire €crit de Louvain, le 37 novembre 1918.

Grice a Dieu nous n'avons pas trop souffert ici; la
sainte Vierge nous a gardes d'une faqon visible. J'ai pu
continuer a visiter quinze maisons de soeurs dont j'ktais
charg6, sans doute en m'exposant un pen, mais ce i'est
rien. Toutes les maisons de Gand, Bruges, et Ostende
sont rest6es isolees. Je n'ai pu y pn&btrer. Une fois,
j'allais arriver i Bruges quand des gendarmes m'ont
ramene comme un malfaiteur Ala Kommandantur oiu j'ai
&t6examin6 et bientbt relachM.
A. RIVIjRE.
M. Lebacq Ecrit de Rongy, le it novembre 1918.

La prison est ouverte, mais les routes ne sont pas
assez libres, A ce qu'il nous semble, pour permettre k
la maison de Rongy d'aller au-devant de la chRre
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Maison-M&re, pour la saluer longuement, et reprendre
avec elle les relations nCcessaires si impatiemment
d6sir6es. Voili plus de quatre ans qu'elle est comme
un ilot perdu, A peu prbs desert, d6sol, par la mort de
MM. Fockembergue et Leflon.
SNe craignez rien, les derniers bombardements n'ont
pas d6truit .notre bonne maison, et les gaz allemands
n'ont pas diminu6 sa volont6 d'etre hospitalibre. Sans
doute, chez nous coumme ailleurs, il y aura des r6parations A faire, un mobilier A renouveler en bonne partie, un pan de mur- relever, des vitres A replacer,
quelques autres d6gats a refaire.
J'ai pu, quant i moi, travailler pendant cette guerre
A la chre ceuvre d'6vang6lisation des pauvres, adorations, retraites de jeunes gens, d'hommes, de femmes,
de congreganistes, quelques sermons de circonstances,
et une mission.
Evidemment, il y eu de longs ch6mages, par suite
des difficult6s de ravitaillement, et surtout par les
Anormes difficultes que les c kommandantur ) suscitaient aux pretres oblig6s aux d6placements; on trompait leurs gendarmes, on luttait d'adresse avec leurs
commis voyageurs enf procks, on corrompit leurs a policemen " et puis, quand on manquait son coup, on restait chez soit " Chartreux a la maison », ce n'est pas
gai, ni facile, ni possible toujours, quand la maison
est par trop d6serte, quand on a la force et le d6sir
d'employer son activiti... J'ai fait ce que j'ai pu, et
de mon mieux, il le fallait bien, d6pourvu de direction.
Liege 6tait emmuraillk et Paris enferraillb.
Heureusement, notre chapelle est intacte, elle sert
A pr6sent d'6glise paroissiale, les Allemands ayant fait
sauter celle de Rongy pendant le mois d'octobre.
M.. le Cure fut ravi, sans #tretetonnb, de l'hospitalit6 que nous donnions A sa paroisse, et il ne cesse de
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nous remercier. N'6tait-ce pas notre devoir, et pouvions nous priver ces pauvres gens du plaisir d'assister
a la sainte messe ?
R. LEBACQ.
M. Girard 6crit de Verviers, le 14 janvier 1919, a M. Verdier,
Vicaire gineral.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre bxendiction, sil vous plait!
Je suis toujours a Verviers, chez nos sceurs de la
maison Saint-Joseph qu'occupa le vin6r& P. Etienne
pendant la guerre de 1870; j'espbre cependant rentrer
bient6t en notre maison Saint-Pierre, des qu'il sera
possible. C'est le 2 aott 1914 que, sur le couseil de
M. Heudre (comme je n'6tais pas mobilise, ayant &tL
reforme du service militaire en 1907), que je vins a
Verviers pour y precher deux retraites cons6cutives
d'enfants de Marie.
La premiere retraite itait a peine commencee, que
le mardi 4 aoft, a neuf heures du matin, les Allemands
faisaientleurefitr6e dans la vile. Grand 6moi partout!
M. le Doyen de la paroisse que je voyais a ce mbment
me demanda de rester et de lui rendre service, comme
il lui manquait deux vicaires. Mon retour a Liege, en
ces circonstances, ne pouvait que m'etre p&rilleux: pas
d'auto, pas un train en gare, et les Allemands avancaient a pas rapides vers les forts de Lidge. Faire le
chemin a pied, c'6tait risquer de me mettre entre deux
feux. Les soeurs de leur c6te me supplierent de rester.
Les premieres semaines se passerent dans l'angoisse,

nous n'apprenions que de mauvaises nouvelles : les
envahisseurs semaient la ruine et la terreur sur leur
passage. J'appris par un mot que me fit parvenir
M. Vasseur que M. Vandamme et nos confreres avaient
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et6 arretis et mis en prison ainsi que notre boa vieax
frere Hudeley. Vous avez sn depuis, mon Tres Honore
PNre, ce qu'ils ont eu i souffrir. Ce n'etait done pas
pour moi le moment de rentrer a Liege. M. Vandamme

etait de cet avis; d'aillers, la maison 6tait complktement occupbe par les Allemands.
Je restai done seul a Verviers, s6pari de mes confreres durant toute la guerre; je n'avais le bonheur
de les retrouver que de temp* C., temps. Mon sejour
ici semblait vouloir se prolonger indfiniment; je me
prisentai a M. l'Agent consulaire franmais, qui, dans.
son optimisme sur la durie et rissue de la guerre,
me conseilla de rester, me donnant sa parole d'houneur qu'il r6pondait de moi et de a dicision qu'il prenait.
En d6cembre 1914, 1'autoriti militaire occupante
ordonna que tons les sujets 6trangers en guerre avec
1'Allemagne devaient se.prisenter a u bureau de
contr6le, s'y faire iascrire, et defense leur etait faitede sortir de l'arrondissement sans une permission dai
chef de ce bureau.
Quelqaes jours auparavant, des jeunes gens belges
avaient 6th faits prisonniers et envoyes en AHlemagne
alors qu'ils venaient pour le contr6le. Je craignais le
meme sort et h6sitais de me faire connaltre aux Alemands. M. Vandamme ne partageait pasmes apprehensions et me conolait en me disant que ( ce serait pour
moi une occasion de voir da pays n. Le voyage ne me

tentait pas du tout.
Je ne me pr6sentai pas aux Allemands et je pus
sans &treinquiet& de lear part, rayonner au dela de
l'arrondissement de Verviers, vaquer au ministkre de
la predication durant les deix annees rg5i et 1916,
dans les maisons de nos scentr,
dans les paroisses,
prachant des retraites des triduums eucharistiques,
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des sermons de circonstances, et meme deux missions
de dix jours qui m'ont procur6 de grandes consolations.
En juillet 1916, un agent de la police secrete allemande m'arreta pour me demander ma carte d'identit6; voyant que j'tais Franjais et que je n'avais pas
de carte de contr6le, il m'obligea d'aller de suite au
Meldeamt de Liege. Inutile, mon Trbs Honor6 P&re,
de vous narrer la r6ception qui me fut faite par le
major prussien, sectaire et grossier. Malgr6 ses injures
et sa colbre, je pus garder mon sang-froid, et heureusement pour moi qu'a son service se trouvait un lieutenant bavarois catholique, qui, en cette premiere circonstance, me tira d'embarras. Je n'en fus pas quitte
pour cela, car, quelques jours plus tard, j'avais a me
presenter au tribunal de la Kommandantur; mais j'eus
gain de cause aupris du juge, car M. Vandamme, tons
les mois, envoyait nos noms an Meldeamt sur la meme
list que les sceurs, et par m6garde les employ6s du
bureau les inscrivaient dans le registre des femmes.
Les religieuses 6tant dispenshes de se pr6senter,
nous l'6tions aussi par le fait meme (puisqde nous
6tions inscrits comme femmes). Pendant longtemps
M. Vasseur eut sa carte d'identit6 portant comme profession (smur).
Cette erreur une iois decouverte (elle I'aurait t&un
jour on l'autre), les Allemands me tinrent a l'ceil et
voulurent m'envoyer en Alledmagne comme ind6sirable.
Le bon Diei fut avec moi, et en maintes circonstances je sentis visiblement la protection de la tris
sainte Vierge et I'efficacit6 de la priire.
L'idie me vint de franchir la frontiere, la gucrre
paraissant se prolonger. Sept fois mon entreprise
demeura infructueuse. Arriv6 a dix minutes de la
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frontiere, ilme fallait revepir sur mes pas. La derniere
fois, j'essayai de passer en Hollande par l'Allemagne;
costumes en marchand de lard, nous 6tions trois a
tenter I'affaire; l'un put passer; le second fut pris
ainsi que la passeuse et condamn6 i vingt ans de travaux forces; je rebroussai chemin non sans apprehension.' C'est alors qu'on m'ayertit indirectement que la
police secrete allemande me surveillait de tre4 prks.
Le parti le plus sage pour moi 6tait de ne plus bouger: la Providence semblait bien me findiquer. Je
resolus de continuer mon ministere comme par le
passe, m'y adonnant avec plus de zele et d'ardeur.
Aussi dois-je voug dire, mon Tres Honor6 Pere, que
cette derniere ann6e 1918 fut particuliirement bien
remplie. Je pus, par exemple, sans fatigue, donner, de
juillet a octobre, douze retraites cons6cutives. La
grippe me forca d'abandonner mes travaux du mois
de novembre. Je les ai repris depuis, avec non moins
d'ardeur. M. Willems et moi, nous commenqons une
mission ensemble, dimanche prochain xg, la premiere
apres la guerre. Que le bon Dieu veuille ia b6nir.
L.-Andr6 GIRARD.
Lettre de ma sax

DAHAU, saur servante de forpkelisat
de Blandin.

MA TRts HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
L'6preuve s'est abattue sur nous et sur nos ceuvres
avec un acharnement peu commun, et noas ne pouvons
que nous incliner sous la main du bon Dieu, en redisant un Fiat sincere et bien profond.

Nous avons eu, au mois de janvier dernier, une viritable catastrophe en notre orphelinat de Blandin: des
bombes ont d6moli une partie de notre installation,
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tul deux de nos petits orphelins et rendu notre depart
necessaire. (Dis le soir m&me, tons les enfants affolis
furent transportis dans le convent de la Visitation.)
Le lendemain, les Ursulines de Tournai nous offraient
leur noviciat de la rue Crampon pour y installer tous
nos eafants, orphelins et orphelines. An bout de
quelques semaines, quand notre installation fut faite,
les Allemands nous chasserent, comme ils le firent
successivement des diffErents couvents qui nous abritOrent pendant ces terribles mois qui viennent de nous
apporter tant d'6preuves. A Kain, chez.ies Redemptoristes, an convent de la Sainte-Union, nous avons toojours trouv6 grande chariti aussi. Enfin, quand nous
avons di quitter forchment le couvent de la SainteUnion de Kain, nous avons cru bien faire de nous
installer dans la maison des Missionnaires Lazaristes
de Froyennes, devenue vacante par le d6part de
M. Fanguin; et, i peine les premiers jours passbs,
la tourmente arriva par le bombardement de Tournai,
et il fallut fuir pour ne pas perir avec tous nos enfants
dans la petite cave si restreinte de la maison de
Froyennes. Les Anglais nous presserent de partir
pour sauver la vie de nos enfants, et, sous la mitraille,
nous nous sommes enfuies emportant nos petits enfants
comme nous le pouvions!
Des autos d'ambulance nous amenerent i Lille, a
l'orphelinat du boulevard de la Moselle, et, apres avoir
confie nos petites orphelines a ma sceur Hocquet, je
me snis instalie provisoirement avec les petits orphelins au chateau attenant A l'Orphelinat. Nous n'avons
rien, et nous nous trouvons dans la plus singulibre situation: celle d'6vacues.
Seur DEHAU.
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BRUGES
NOTES DE CE QUI S'EST PASSE PENDANT LA GUERRE
A

LA MAISON MARIE-IMMACULIE,

PLACE DE LA VIGNE

Aolt 1914. - A la d6claration de la guerre, toute la
ville de Bruges met sa confiance en la precieuse relique
du saint Sang de Notre-Seigneur; nos enfants font
plusieurs pelerinages pour obtenir preservation et
secours.
Le'4 aoit. - A huit heures du soir, le principal
medecin de la ville commande de preparer quatre cents
lits chez nous pour les blesses. Tout le mopde prete son
assistance, voisins, freres de Charit6, messieurs, dames,
demoiselles; jusqu'a une heure de la nuit, chacun se
croise dans les bUtiments de 1'externat, qui avec un
matelas, qui avec un coussin, un lit, des couvertures, etc.
Le lendemain matin, les communautis et particuliers comprenant comme nous que le medecin s'est
trop press6, chacun vient chercher les literies pr&tees.
Les vacances entieres se passerent a faire et k d6faire
des lits.
Le 19 aodt. -

Arriv6e des rifugi6s a Bruges.

SLe 20 aoi2t. - Soixante-dix & quatre-vingts femmes
et enfants louvanistes sont A l'ecole gardienne. C'est
navrant de voir le brisement de toutes ces families et
d'entendre leurs r6cits effroyables.
Le 23 aout. - Les pessieurs de la ville nous demandent de faire une centaine de litres de soupe pour les
n6cessiteux, leur nombre s'accroit tellement qu'apres
tres peu de temps il faut en faire de 8 k goo litres par
jour, pour deux paroisses.
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de
duneheure
Le 13 seembre. -Dipartdesr~fugis
dont
I'apres-midi. A quatre heures, arrivie des blesses
plusieurs mortellement atteints; heureusement le bitiment de l'ouvroir externe, patronage et 6cole m6nagere, etait bien aminag6, ces ceuvres ayant cess6 au
d6but de la guerre.
Le 17 septembre. - Rentr6e des classes qui vont etre
ouvertes et ferm6es bien des fois pendant ces quatre

ann6es.
Le 22 septembre. - Administration bien 6difiante
d'un bless6 atteint de typhoide; danger de contagion
pour nos nombreuses orphelines; cas isolk grice certainement a la protection divine.
Tilegramme annoncant nos
Le 26 septembre. sours d'Hoboken avec leurs orphelins.
Le 27 septembre. - Messe et salut solennels chantes
par les blessks les moins malades, pi6t, bien idifiante
de nos soldats.
Le 28 septembre. - Soeurs et orphelines d'Anvers,
les orphelins d'Hoboken et les religieuses du meme
village viennent augmenter la population de notre
maison, mais les mars ne s'ilargissent pas, aussi la
tribune est transformie en dortoir.
Les mois d'aout, de septembre et d'octobre, tous les
jours, nos soldats fatigues, de passage & Bruges,
viennent se restaurer, prendre un bain et changer de
linge, grace & la bonne Providence qui nous permet
de "disposer de ces secours pour nos vaillants difenseurs.
Souvent, dans le courant de la guerre, nous avons
senti que Dieu avait beni ces petites charites, car nous
aussi nous itions destinies & etre evacuees.
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Le 13 octobre. - D6part de soixante-quinze soldats,
veritable cortege de chez nous &la gare. Une s0eur accompagne chaque civibre, une haie de civils vent voir
passer nos malheureux soldats, mais tout cela bien tristement, car cbacun craint d'emotionner ces braves,
condamn6s a fuir 1'ennemi sans pouvoir songer a se
d6fendre. Tout doucement ces bons jeunes gens nous
souhaitent bon courage.
A onze heures, notre cortege itait entri i Ia gare au
milieu d'une foule corapacte, les blesses furent cases
dans des fourgons; h6las! tout avait 6t6 si pr6cipiti
qu'ils resterent plusieurs jours sans boire ni manger et
mirent deux jours i traverser la mer dans de si p6nibles
conditions. Le midecin civil, M. de Cooman, qui leur
avait donni gin6reusement ses soins experimentes,
eut, a la suite de ce d6part, une attaque d'apoplexie; il
mourut vraiment de chagrin.
Le 13 encore, nous fumes invitees a piller reliiieusement l'h6pital militaire ; douze hommes portaientdes sacs de v6tements, souliers, courroies, etc., avec
lesquels nous fimes encore bien des heureux. Une
soeur les precedait, une autre fermait la marche et ainsi
i travers la ville.
DejA une bombe tomba devant nous comme nous
revenions de notre expedition; il s'agissait d'enlever
aux ennemis tout ce que l'h6pital ne voulait pas leur
laisser. A deux heures, nous fiames invitees i agir de
mnme a la gare oit Ies gardes civiques avaient laiss6
quantite de provisions; les bras nous manquaient pour
prendre tout ce que l'on nous pr6sentait pour, nos
pauvres et nos enfants.
Le 14 octobre. - Premier coup di canon; A deux
heures, le bruit court de l'arriv6e des Allemands; A
trois heures, 1'artillerie d6file devant la maison. C'est
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le regne de la terreur qui commence ; nous nous attendons a leur entr6e chez nous... Nous mettons notre
confiance dans notrebonne Mere. Un coup de sonnette
nous fait fr6mir... Une soeur ouvre, trois offciers demandent un logement; la soeur les prie d'attendre ma
sceur superieure, ils ob6issent ; c'est a la porte de
l'externat, il faut donc le temps d'avertir. Ma Sceur
leur pr6sente 1'ambulance que les sceurs avaient entierement nettoyee, esp6rant encore le retour de nos
soldats; les of fciers demandent de la paille, ma Sceur
leur offre des lits, ils peuvent loger cent cinquante.
Nous plions les couvre-lits tout blancs; tout a coup les
salles sont remplies d'Allemands, I'officier leur fait
remarquer la proprete et leur commande de plier les
couvertures blanches a notre place. Nous n'avions plus
qu'i nous retirer, heureuses d'en &trequittes 5 ce prix.
Ils pouvaient aussi bien envahir I'orphelinat, mais la
sainte ,Vierge leur en a vraiment ferm 1entr6e,
'
sauf
une fois pour la requisition de la laine.
II est cinq heures du soir, les officiers veulent du
pain pour leurs hommes, toutes nos sceurs les servent.
Toute la nuit, trois cents soldats se remplacent pour se
coucher quelques heures; ils out respect6 les lits, qu'ils
n'ont memepas ouverts. Ils sont partis pour 'Yser, oh,
parait-il, ils ont trouvi la mort.
Le 15 octobre. - Le bruit court que l'on va bombarder
Bruges; toutes les jeunes sceurs font un puits pour les
pommes de terre, les enfants arrangent les caves avec
banes et tapis.
Novembre. - Les provisions se prominent du grenier
A la cave et de la cave au grenier, selon les rumeurs
publiques : bombardements ou inondations.
Le 7 dicembre. -

Les religieuses de Clerken avec
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quatre-vingt-dix-neuf orphelins et cinquante-six orphelines viennent loger dans l'ancienne ambulance :
c'est pour trois ans. Nous tichons d'amiliorer un peu
I'6tat de ces malheureux enfants qui ont passe six semaines dans les caves. Ils restent toujours avec leurs
soeurs, tout A fait separ6s des n6tres; les soldats allemands les ont remplaces en novembre 1917.
Janvier 1915. - Les ornements de la chapelle sont
mis dans des caisses a la cave; ma sceur sup6rieure
peut acheter deux vaches, contre toute esperance
pendant la guerre; ce fut un grand bienfait pour la
maison. Les porcs de la basse-cour se remplacent,
mais il faut les tuer clandestinement et avec des pr6cautions inouies.
Le g octobre. - Commencement de 1'oeuvre des Petites
Abeilles. Dans leurs visites aux pauvres malades, les
soeurs entendaient avec peine les plaintes ambres des
meres de families: fahte de lait et de farines, les enfants
devaient mourir.
Cinquante-deux demoiselles s'enr6lent pour aider
les seurs a porter aux jeunes enfants et a leurs meres
les fortifiants n&cessaires i leur faiblesse. Tous les
secours nous sont remis, les bras ne sufisent pas a
porter les paniers d'oeufs et les bouteilles de lait dans
tons les quartiers de la ville; ainsi les angoisses des
pauvres meres cessent pour benir les demoiselles et
les soeurs lear apportant la vie de leurs chers petits.
Des milliers d'enfants ont dd leur conservation!
cette ceuvre qui prit chaque jour de nouvelles proportions.
Un rbfugik ramasse un' revolver
Janvier rg16. allemand; if joue avec l'arme an jardin; elle 6tait
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chargee, la balle part et effleure la t&te du jardinier et
d'une sous-maitresse.
Le 5 mars. - A une heure de l'apres-midi, le feu
prend dans un grenier de6 rkfugi6s, une police complaisante fait tous les efforts pour 6teindre; heureusement
que l'incendie ne se d6clara pas la nuit et qu'on s'en
apercut a temps, car ce bAtiment envieux bois touchait
Sl'orphelinat.
Le 10 juillet. - Les premiers repas. sont donnis aux
enfants des classes, cela reconfortera bien des enfants
qui souffrent de la faim. Nous sommes chargies de
faire la soupe pour diffirentes ecoles : plus de
900 litres par jour.
Le 27 aoit.- Les pauvres regoivent une carte pour les
medicaments et docteurs gratis; nous sommeschargkes
de faire des listes et distributions de cartes destinses
i soulager bien des miseres cach6es.
SOctobre. - Nous avons recu l'ordre de faire la phosphatine pour tre consomm&e sur place par les inscrits
des Petites Abeilles. Recherche des locaux pour les
distributions sur place dans les differentes paroisses.
Deux cantines sont installees dansles deux maisons de
nos soeurs. Tout le lait des environs nous arrive pour
faire la phosphatine ; deux fois par jour les enfants
et les meres inscrits viennent dans chaque cantine
boire le lactigene et la phosphatine bien sucres et au
goit des pauvres petits qui n'ont guere que cela pour
se soutenir.
Le 3o dicembre. - Les soeurs de Charit6, nos voi-,
sines, regoivent 'ordre de partir pour Merkplaats, nos
enfants aident & dem6nager leur sacristie et les sceurs
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nous envoient le plus de choses possible chez nous pour
etre transporties plus tard ailleurs.
lanvier 1917. - Les expulsions tout autour de nous
nous font craindre le meme sort; nous pr6parons des
sacs pour les enfants ainsi que le dme6nagement de
tous les offices. Apres bien des jours de crainte, notre
bonne seur servante reqoit une assurance secrete de
ne pas etre 6vacu6e ; cependant, quelqu'un de bien au
courant avait vu notre nom sur laliste d'expulsion.
Le 8 fivrier. - Bombe chez nos soeurs du quai de la
Poterie, a trois heures de 1'apres-midi; toutes sont
6pargn6es, meme une sceur malade entoure de verre,
de tout c6t6. Les bombes qui nous menacent jour et
nuit font beaucoup de- victimes; mais plus le temps
passe, plus nous comptons sur la protection visible de
la sainte Vierge.
Fin fivrier. - Toujours des pr6paratifs a l'expulsion
possible pour ne pas dire certaine ; les v&tements des
euiants, les livres de la Communauti, les medicaments
sont envoyes en sfrete dans toutes les directions.
Arriv6e de vingt-quatre orphelines d'une maison
Avacoue nommie l'Ange Gardien. Tout d'un coup le
parloir plein d'enfants et de paquets et, dans la rue, des
charrettes avec la literie ; ma soeur se r6crie, la place
manque; mais les messieurs de la ville ont d6cid6 de
sauver ces enfants si exposees, il faut absolument
qu'elles soient A l'abri du mal.
Le 5 novembre. - Les classes sont r6quisitionnies.
D6m6nagement chez les voisins, dans les parloirs, a la
buanderie.
Le 6. ovembre. specteursi

Contre-ordre par MM. les In-
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Le 13 novembre. - Depart des sours Colettines qui
tiennent aussi une &cole dans notre paroisse.
Le 15 novembre. - Deux nouvelles classes doivent
se faire chez nous pour prendre les enfants de l'6cole
supprimee qui 'iraient aux ecoles de la ville.
Le 18 novembre. - M. I'Inspecteur doit venir voir
l'installation des deux nouvelles classes. Deux heures,
l'externat est r6quisitionn6, d6minagement des classes
et des d6pendances. Pour la nuit, les garcons refugies
s'installent i la classe, les filles sur des matelas au
s6choir. Les Allemands occupent le local, mais Dieu
nous abien gardses.
Le 19 novembre. ailleurs.

Les garcons rifugies vont

Le 21 novembre. - Tous les cuivres de la chapelle
et autres sont enterris ou mis en lieux stirs.
Le 23 novembre. - D6part du regiment qui occupait
nos locaux.
Le 24 novembre. - D6part des filles r6fugiees, aprs
sejour de trois ans.
Le 5 dicembre. - Les grandes orphelines preparent
la Saint-Nicolas des plus jeunes; des coups effrayants
menacent d'enfoncer les portes de l'orphelinat.: c'est
la menace pour la lumiere que la Saint-Nicolas avait
fait un peu oublier.
Le6 dicembre. - Visite d'un Allemand qui doit savoir
oil il yavait de la lumiere. Les papiers brunsajoutis le
contentent heureusement.
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Le 27 dicembre. - Les enfants tombent malades cent
a la fois. Une douzaine de grandes sont terrifites. Le
m6decin est si alarm6 qu'il n'ose dire que ces mots :
,(Faites pour le mieux, mes sceurs. , Nous voyons le
danger, nous craignons des cas de folie, tant les delires
sont affreux; nous passons les jours et les nuits ; la
fivre varie entre 39 et 40 degr6s et an dell, les plus
malades sont raides comme des planches et ne donnent
guere signe de vie. Le docteur dit plus tard qu'elles
auraient df &tre administr6es, mais il n'a os6 en parler
a cause des graves cons6quences a craindre. Nous nous
sommes confides a lui et le silence reciproque 6tait le
resultat de notre 6pouvante.
La sainte Vierge nous a encore bien aidees: aucune
enfant n'est morte et n'a meme eu des suites de cette
affreuse maladie, radicalement guerie au bout de deux I

k trois semaines. Par une protection visible, les seurs
de'j bien peu nombreuses restent debout sans etre le

moins du monde atteintes,
Le 24 janvier 1918. - Arrive de cent quinze soldats,
une classe est aussi arrang&e pour trois officiers, qui
auraient voulu une chambre du c6t6 des soeurs.
Le 27 mars. -

Promenade au docteur allemand,aux

bureaux, a la Kommandantur pour garder la laine de
nos sceurs malades et infirmes; nous obtenons de vagues.

permissions.
Le 28 mars. -

Livraison de la premiere laine.

Le 31 mars. - Visite de deux commissaires pour la
laine; perquisitioaeffrayante de deux heures et demie
dans toute la maison.
Le 2 avwil. -

D6faire tous les matelas sur l'ordre du
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commissaire qui ne permet pas un brin de laine malgr6
la soi-disant tolerance de la Kommandantur.
Le 4 aril.- Toute la laine partpour la deuxieme fois.
Instance an commandant g6neral, nous sommes deji
tres heureuses d'en etre quittes sans condamnation.
Le 26 mai. - Les enfants depuis deux mois deja
n'etaient plus tranquilles la nuit que quand les soeurs
se promenaient dans les dortoirs pendant les bombardements. C'6tait rgulierementde minuit k deux heures
que le concert airien commencait.
Le 26 mai. - Heureuses de voir un beau soleil, les
enfants font une belle promenade aux remparts. Tout
a coup les shrapnells volent au-dessus de nos t&tes,
les enfants se sauvent sous la gr&le des projectiles
jusqu'a unlieu d'abri, la porte Sainte-Croix; toutesles
personnes que nous avons rencontries ont eti tuies ou
mortellement blessies; nos pauvres petites n'ont cessi
de ripeter : u 0 Marie, concue sans p6ch6. Plusieurs
passants leur ont conseillk de se coucher a terre, elles
ont continue leur course eteux ont &t6tus.
Le 28 mai, cinq heures et demie du matin. - Les sceurs

6taient a la chapelle et les enfants au lavoir, une bombe
siffle au-dessus de la maison, et un coup foudroyant
la fait trembler. La chute a eu lieu & quelques pas de

chez nous a la porte du Beguinage.
Le 3i mai.--Terrible explosion d'un d6p6t de muni-

tions par une bombe, il est une heure de la nuit. Toutes
les vitres qui se brisent donnent la sensation que la
maison croule. Tout l'air est en feu, il semble que les
belles tours de la vieille cite sont devenues des flambeaux incandescents. Cette lueur qui suit les coups de

-

129 -

I'explosion terrific nos enfants ; petites et grandes
descendent en grand silence, enveloppies dans leurs
couvertures; tout se passe dans la plus grande' obscurite, car la lumiere pourrait attirer les bombes
ou les amendes. Apres trois ou quatre heures
de veille, on remonte en prenant bien soin de ne pas
marcher dans le verre et de ne pas se blesser dans les
lits dont plusieurs sont encore couverts de debris : pas
une enfant n'a une 6gratignure.
Le matin le verre jonche le sol de tout c6t6 ; a la
chapelle, rien sinon un vitrail qui est descendu sans
&trecass6, formant comme un ventilateur.
SLe Ir juin. - De crainte d'avoir des malheurs en descendant lanuit dans l'obscurit avec deux cents enfants,
nos soeurs installent les petites la cave et les grandes
a la salle de r6criation, oi un magon a perc6 trois trous
de I metre pour donner de 'air et poser 1'&chelle en
cas de malheur.
Dans l'obscurit6, encore grand danger de tomber
dans les trous de la cave, cependant les enfants ont
trop peur pour rester dans les itages superieurs.
Le 5 juin. - Une sceur qui dort a la cave avec les
enfants monte pour s'habiller; elle ouvre la porte de
la petite chambre situae entre les dortoirs, vides a
pr6sent, et elle apercoit sur son propre lit un gros
eclat de bombe pass6 •travers le carreau d- la fenktre I
Le morceau est entour6 de petits eclats de la bombe
et le plancher est tout luisant des parcelles de verre.
L'impression de la sceur fut grande en voyant le danger
auquel elle avait echapp6 grice & 1'obhissance qui
l'avait placie ailleurs.
Le 22 juin. - Une mauvaise rougeole se d&ecare
parmi les petites; six d'entre elles partent pour le ciel
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Le 22 juillet. - Le portrait du Roi et de la Reine est
jet6 dans notre jardin par ballon : c'est une lueur
d'espoir.
Le 13 aozt. - Dans la matinie, grand combat airien,
comme tous les jours, depuis quelque temps surtout. Ma
Soeur se rend en hite dans une classe pres des petites;
un morceau de shrapnell lui passe devant la figure
sans ]a blesser. Elle aussi ne peut dire combien elle a
senti la protection divine.
Le 15 aozi. - Toujours, toujours des bombes; depuis
deux ans, c'est continuel; un jour, il a fallu descendre
neuf fois de l'ouvroir a la cave. Avec les enfants, dans
une matinee, presque plus un diner qui ne soit interrompu une ou deux fois, quelle vie ! Des messieurs de
la municipalite sont venus s'assurer que nous avions de
bonnes caves et obligent a y d 9 scendre avec les enfants
au signal d'alarme.
Aujourd'hui, fete de la sainte Vierge et de notre
bonne supirieure, nous avons encore une secousse tragique. A deux heures, comme. ma Sceur distribuait un
petit gAteau aux enfants, une d6tonation plus formidable que d'habitude projette toutes les enfants dans
un coin de la salle; apres un instant, nous apprenons
que le dispensaire est presque d6truit par une bombe,
il en est tombk quinze dans les environs, dans 1'espace
de deux minutes. Les garcons orphelins qui jouaient
aux alentours se sont jet6s par terre et n'ont rien
ressenti que la peur. C'etait A 1'heure ofi, les autres
jours, les soeurs faisaient les pansements aux pauvres;
c'6tait a l'heure aussi oil les enfants se riunissaient
les jours de fete pour se voir, freres et sceurs ensemble;
cette fois, grace A un retard providentiel, personne
n'etait 1i. Tout le plafond, le pave, la marquisesont en
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miettes, c'estdire qu'il eut ete impossible d'6chapper a
la mort. Ce fut le cadeau de f&te de la sainte Vierge.
Le 23 aoit. - Notre maison a 6t6 consacr6e an Sacr6Cceur. Nous devons encore bien des graces A notre bon
Maitre.
Octobre. - Grande d&route parmi les Allemands; le
3 octobre, toute la ville a l'aspectd'un d6minagement;
les Alli6s avancent, l'espoir de la delivrance arrive bien
a l'improviste. Les pionniers nous prbviennent q ue, dans
quinze jours, les Belges seront chez nous; ils avouent
qu'ils doivent encore faire sauter vingt-huit ponts et
quatre fabriques. Leur d6p6t de dynamite est sons nos
fen&tres, ce qui nous fait avoir doublement A craindre
les bombes.
Les dernimres nuits se passent en explosions et brisements de vitres du haut en bas.
Les pionniers nous ont quitt6es.
Le Ig octobre. - Pendant la messe, ma sceur supCrieure nous annonca l'entr6e des Alliess et, d'une voix
bien 6mue, nous entonnames le Magnificat de la delivrance et de la reconnaissance pour tant de protections
extraordinaires.
Extrait d'une lettre de ma seur NELO, saur servante de
la maison des Saints-Anges de Bruges, a la Trks
Honorde Mere MAURICE.
Depuis deux ans, nous avons df subir de nombreux
bombardements, mais cet 6t6 surtout ils ont 6t6
intenses: A chaque heure du jour, la sirdne annonqait
les aeroplanes; aussit6t tous les pauvres du quartier
se r6fugiaient chez nous, et c'6tait beau d'entendre
avec quelle foi et quelle confiance ils r6pondaient au
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chapelet de l'Immacul6e-Conception; les premiies
bombes lancies sur la ville sont tombees autour de la
maison et une dans la cour des enfants; les sceurs out
6t- priserv6es miraculeusement, et la statue de Marie
Immacul&e restait debout, intacte, au milieu des debris
et des d6combres; malheureusement, six enfants, 6tant
venues trop t6t pour une distribution de soupe scolaire;
ont 6t6 tuees &la porte d'entr6e de l'6cole; ce jour-li,
il y eut douze victimes dans le quartier. Depuis, plnsieurs bombes sont tombdes autour de nous, idifferentes reprises, et chaque fois Marie Immaculee
veillait sur ses filles; nous en avons 6t6 quittes pour la
peur et quelques degkts materiels. Nous itions fort en
danger, puisque la maison est situie A quelques- matres
du port maritime. Les nuits aussi ont 6t6 tres pinibles,
les 6clats de shrapnells pleuvaient sur le toit, plusieurs
brisant nos fen&tres et rasant nos lits, mais jamais
aucune sceur n'a te' atteinte...
Smeur NELO.
Extrait d'une letre de ma saur MAES, sceur servante de
I'ccle Saint-Vincent de Bruges, t la Trks, Hotoret
MkreM.AURICE.
28 octobre g918.

Samedi 19 octobre, les Allemands out quitt6 la ville
de Bruges et les environs, apres avoir enlev6 et endommag6 tout ce qu'ils ont pu. II ne reste ni chevaux, ai
btes & comes, sauf ce qu'on a reussi a soustraire i
leurs minutieuses recherches.
Durant une annie enti&re, nous n'entendions nuit et
jour que le bruit du canon, le sifflement des bombes
et des obus, les cris des personnes effrayees se r6fugiant dans les caves et souterrains. Le Sacri-Coeur de
Jesus a 6t6 honore dans le diocese d'une maniere toute
particulibre. S. G. Mgr I'lveque a fait une conse-
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cration publique et les particuliers se sont cotis6s pour
faire dire des messes dans toutes les 6glises; presque
toutes les families ont faft introniser le Sacr&-Cocur
dans leur maison.
Ppur ce qui nous concerne, ma Trbs Honoree Mere,
nous n'avons eu aucun incident ficheux. La divine
Providence nous a pr4serv6es et a b6ni nos ceuvres,
aussi nous ferons-nous un devoir de lui prouver notre
reconnaissance par une grande fiddliti A nos saints
engagements et une exacte observance de nos saintes
regles.
Sceur MAES.
Extrait d'unelettre de ma sar BRIzoN, scaur servaxte de
I'Hospice Saixt-Jeax-Baptiste deDinant,a la fres Honoree Mare MAURICE.
Dinant, le xa d6cembre 198.

Apres ces jours d'angoisses et le cceur encore broy&'
par les tristes et d6sastreux evenements qui oqt plong6
nos pauvres Dinantais dans le deuil et les larmes, il
m'est doux de m'6pancher dans le v6tre, ma Tres
Honor6e Mere, car, hilas depuis quatre longues
annbes, nous-vivons au milieu de nos ruines, sdparies,
par un mur de fer et de feu, de nos v6ndr6s Sup€rieurs!.. Que d'epreuves! que de tristesses ont pes6
sur notre cher u Dinant' cimetiere n, ainsi que le nommait notre bon 6veque, si d6vou6 pour ses pauvres
sinistr6s.
Je sais de bonne source, ma Tres Honorie Mere,
que vous etes au courant de ces d6solantes nouvelles,
mais laissez-moi vous dire, avec notre filiale soumission,
qu'en notre faveur le bon Dieu s'est montr6 prodigue
de ses dons, tant en ces derniers temps qu'au debut de
la guerre, et qu'au milieu des ruines et des desastres
6pouvantables, notre cher hospice et notre nombreux
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personnel ont et6 gardes et preserves d'une maniire
vraiment miraculeuse par I'Immaculec Marie.
Aussi nos ceurs dibordent de reconnaissance envers
cette bonne Mere.
Sceur BRIZON.

GAND
Lettre de ma scur GRILLET, sawur servaxte de l'cole
Saint-Vincent de Gand.
Comment vous d6peindre mon bonheur de pouvoir
enfin vous envoyer quelques lignes. Oh! quel purgatoire avons-nous fait durant cescinquante et un mois!
Aujourd'hui 19, nous avons recu la visite de
quatre Lazaristes, aum6niers a I'armee belge. Sans en
connaitre un seul, nous 6tions folles de bonheur de
revoir des fils de saint Vincent de Paul. Les dichs se
sont tellement multiplies en notre province, ma Tres
Honor&e Mere, nous avons fait des pertes si douloureuses en la personne de notre bien-aim6e sceur visitatrice, de notre si regrett6 PNre directeur, de la bonne
soeur assistante, de notre chere sceur directrice et de tant
d'autres, que les cceurs en 6taient meurtris, et voila que,
le 17 octobre dernier, il a plu au divin Maitre de
rendre sa croix plus pesante encore, en appelant a lai
notre chere sceur Vander-Meersch, ag6e de trentehuit ans, la dix-neuvieme de sa vocation. Elle est
morte, victime d'une joie ind6finissable qu'elle a
eprouv6e,le
I 6, midi, de revoir son pOre qu'elle aimait
si tendrement et qu'elle n'avait plus revu depuis plus
de quatre ans; elle a 6t6 prise de congestion, a retrouv6
connaissance vers les sept heurcs du soir, a 6t6 administree avec des sentiments d'une ferveur exceptionnelle et ne cessait de rep6ter depuis: a- Oh! quelle
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consolation! Je ne l'aurais jamais pens6! Oh! je n'ai
pas peur de mourir. »
Mes bonnes compagnes se sont devou6es sans
compter jusqu'au dernier moment et surtout durant
huit jours ou, sans communication avec la ville, nous
6tions seules au soin des malades du quartier sans
m6decin, sans pharmacien, sans pouvoir declarer les
d6ces et enterrant les morts a l'interieur de 1'6glise
Saint-Vincent-de-Paul en construction; seules aussi
avec nos fugitifs et les sinistres de la paroisse, mais
confiantes en Dien qui nous a si paternellement protegees. Alors que les plus pauvres gens avaient des
ennemis a loger, notre maison n'a du abriter que des
compatriotes. Tout ce que nous avions de provisions
n'a jamais &t6 d6couvert aux heures de perquisitions.
Si bien que .j'avais promis de faire placer une statue
de Marie Immaculee dans la cour des classes, si nous
restions preservees jusqu'au bout. Vous permettez
d'accomplir cette promesse, n'est-ce pas? ma Tres
Honoree Ypre. Nous avons pu repandre la Medaille
miraculeuse a profusion.
Grace A nos ch6meuses, elle avait penetr6 dans
presque toutes lesmaisons et notre bonne Mere a gard6
les vies intactes, meme sons des d&combres. Nous
devons done bien l'honorer.
Soeur GRILLET.
Extrait d'une lettre de ma sceur MkLIS, seet servante de
la maison Saint-Vincent, e Gand.
29 novembre 1918.

J'ai ete jusqt'A treite fois demander un passeport
pour Ans, refus, toujours refus! Nos maisons ont 6t4
6pargnees du bombardement, du pillage, des requisitions, des visites. Mais la maison de Saint-Bavon a
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di ktre 6vacu6e plus d'un an pour un lazaret. En
luttant, je suis parvenue a pouvoir occuper, avec nos
cent orphelines, I'aile droite de la maison et nous y
sommes rest6es, bien serries, bien difficilement, mais
nous 6tions chez nous et avions l'oeil ouvert sur la
partie occupee. A la maison de la rue du Poulet,
1'6cole externe a 6t, occupee par une caserne et celle
du hameau des Capucins par des aviateurs. Nous ne
pouvons que b6nir Dieu de nous avoir si bien gardies
pendant ces quatre ans.
Sceur MELIS.
Extrait d'uxe leare de ma saeur DESALME, de Villerslez-Heest (Namur), a la Trks Honorde Mere MAURICE.
8 d6cembre g198.

Nous voila done, ma Trbs Honoree M&e, dlivrbes
de ce joug 6tranger qui nous a tant fait souffrir, surtout
dans les derniers mois de I'annie 1914.
Plac6es pres de Dinant, nous avons ete victimes des
exces du 23 aofit, ou tout fut mis A feu et A sang.
N'ayant plus ni maison, ni meubles, ni linge, nous
fimes alors riduites a errer de maison en maison vers
Celles, Namur, jusqu'A ce que nous pussions rentrer A
la maison centrale, fin octobre, oi la bonne et regrett6e
sceur Ducher nous recut en pleurant.
Je vous dirai, ma Tres Honoree Mare, qu'en nous
dirigeant vers Celles, j'emportais le cadavre d'une
bonne compagne d6cedee subitement au milieu des
soldats (sceur Stoffel). Inutile de vous dire combien
nos cceurs 6taient broy6s, mais le bon Maitre nous a
toujours prot6eges.
.
Soeur DESALME.
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Extrait d'uae lettre de ma swur CRUSSARD,$•eur servaxte
d'Qbaix-Buset.
26 novembre 1918.

Nous 6tions plus que jamais envahies, les ennemis
etaient partout, ils entraient dans les maisons, on 6tait
obiige de les loger; ils minaient nos gares, nos ponts,
nos voies ferries, occupaient des centaines de prisonniers francais qu'ils forgaient a creuser des tranch6es;
et ce, tout a c6te de chez nous. Quels travaux gigantesques ! effrayantsi voir! Nous etions par consequent,
les premieres englobbes dans la ligne de feu. Nous
etions epouvant6es, quand un matin nous apprimes,
par un officier d'6tat-major allemand, qu'il nous
faudrait svacuer le 13 novembre. L'evacuation, c'est la
chose la plus lamentable qu'on puisse voir; c'est la
phase la plus triste, la plus odieuse de la guerre: nous
savions ce qu'il en etait; car, nous les avons vus, ces
milliers de caravanes, ces pauvres gens piles, hale-"
tants, dbcharnas, terroris6s, marchant i pied, trainant
leurs'pauvres bagages sous des pluies torrentielles.
Ici, dans notre couvent, nous en avons recueilli plus
de cent cinquante; actuellement, nous en avons encore
onze, lesautres avaient 6ti forces de partir sur l'ordre
de l'autorit6 allemande qui prenait leurs places pour
loger hommes et chevaux, jusque dans notre chapelle
des congr6ganistes qu'ils ont laissbe dans un itat
indescriptible! Oui, nous etions i deux doigts de

notre perte, le sauve-qui-peut devenait .jmginent si
l'armistice avait seulement. t6 retarde de deux jours.
Avec les Allemands, il n'y a pas a discuter; un brdre
etait donn6 a huit heures par exemple, i neuf heures
il fallait qu'il fft ex6cute. Nos paquets 6taient pr&ts
et vaillamment, courageusement, abandonn6es b la
sainte volont6 du bon Dieu, et tout en vaquant a nos
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affaires, nous attendions l'ordre d'ivacuer. Au fond du

coeur, je gardais toujours une inebranlable confiance
'dans la misericorde de notre si bon Dieu et dans la
toute-puissante intercession de la sainte Vierge. Je ne
m'ktais pas trompbe; a midi sonnant, le i novembre,
un officier strasbourgeois, qui logeait chez nous, vint
nous annoncer 1'abdication du Kaiser et Ia fin des
hostilitis; I'armistice 6tait signe. Je ne puis dicrire
mon emotion I elle etait intense et nos coeurs se fondaient en actions de graces et remerciements. Nous
etions sauvies!!! nous etions lib&eres!! nous respirions a l'aise!! I C'6tait reellement trop beau! La
dblivrance s'6tait accomplie dans 1'alligresse g6enrale.
II fallut que vers deux heures une formidable d6tonation vint calmer quelque pea notre enthousiasme.
D'aucuns croyaient qu'une batterie belge annoncait au
peuple le d6part definitif des Allemands. Helas! la
verite etait tout autre! Quarante wagons de munitions
laiss6es dans les gares de Luttre et de Pont-a-Celles
(gares a proximite de la n6tre) sautaient les uns apres
les autres. C'6tait 6pouvantable! Les Allemands,
pour nous terroriser encore une fois, A leur d6part,
avaient mis le feu A ces wagons pour les faire
exploser. Affol6es, A moitii mortes de peur, nous
nous rifugiames dans nos caves. Sans discontinuer,
toute la nuit, ce fut la mnie conflagration. Vingtkuit vitraux de notre eglise furent r6duits en miettes.
Le danger etait tel de ce c6ti-lA qu'on avait fait
6vacuer tous les quartiers avoisinant les gares. Si
jamais les wagons charges de dynamite qui se trouvaient non loin du feu (mais que de courageux employes
du chemin de fer 6taicnt parvenus A isoler), si jamais,
dis-je, ces wagons eussent saut6, nous 6tions r6duites
en cendres. Nous entendions, 6pouvantees et bl&mes,
ces terribles d6tonations Quel enfer! C'6tait un veri-
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table volcan qui vomissait du fer, du feu, de la
mitraille, enfin toute espce de projectiles: bombes,
obus, grenades, cartouches. Nos craintes 6taient
d'autant plus fondees que nous savions que ces munitions avaient &t6 preparees pour les combats qui se
seraient livres A nos portes. Quel miracle! et quelle
protection de la sainte Vierge! En 1914, elle nous
avait dejA bien pr6servees. Voulez-vous me permettre
de vous demander de prier la chore sceur Mktivier, de
placer, aux pieds de la grande Vierge (comme je le
faisais jadis), un cierge en reconnaissance de notro
dilivrance et de notre conservation. En temps et lieu,
j'acquitterai cette petite dette. Grand merci en attendant. Comme je vous l'ai dit dans mes precedentes
lettres, la Providence nous a toujours t6 bonne, ses
bienfaits I mon egard sont sans mesure. Et voici
comment : en i916, le 19 juillet, on inaugurait dans
notre maison une oeuvre de guerre tres int&ressante:
l'(Euvre de l'alimentation de la premiere enfance.
Instaur6e a l'initiative et sous la direction de M. notre
chef de gare, cette ceuvre ne rencontra pas d'abord la

faveur du grand public, ni meme de I'administration
centrale, 1'on trouvait semblable institution superflue a
la campagne. Cette ceuvre naquit des dons particuliers,
et nous sacrifiames la-majeure partie de la maison a
I'installation des differents services qui comprennent
une cantine infantile, une cantine maternelle, et une
cantine pour debiles. En ce moment nous avons quarante-cinq nourrissons, quatorze meres et quarante
debiles. Les repas sont peses et prepares par une sceur,
et ils sont distribu6s sous mon contrble et ma surveillance, par des dames et des jeunes filles, dont le
devouement accordS, i titre gracieux, ne s'est jamais
dementi.
Les bienfaits de l'oeuvre n'ont pas tard6 I se traduire.
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De mois en mois, 'on a vu les enfants grandir et se fortifier et les futures meres et meres nourrices-supporter
sans trop de depression morale et physique les charges
de leur 6tat; et ce, malgrk les temps de disette et de
privations qu'elles ont eu a traverser. Aussi, le succCs
de l'oeuvre a-t-il t&grandissantdans l'esprit du public.
Grace a cette cantine, nous avons toujours eu un pea
de pain, du lait, des ceufs, du cacao, du sucre, mais
tout itait horriblement cher! !!
Soeur M. CRUSSARD.'

HOLLANDE
Lettre de ma seur WAUTERS, scur servanle de Susterex,

& la Tris Honorte Mýe MAURICE.
Le ag novembre 1918.

Notre maison, ou plut6t l'6cole, est transformbe en
caserne. Les classes suspendues a cause de la grippe
sont occupees par cent cinquante soldats.
Nos soeurs sont bien divou6es. A quatre on suffit a
peine pour les malades a domicile, qu'on traite surtout
par des injections de camphre. Beaucoup de jeunes
gens meurent. Les quatre dernieres semaines, il en est
mort autant que jadis dans une annie entibre, Le fils
unique de notre bon et si d6voui bourgmestre est mort
aussi. Puis, a present que les Allemands sont partis, c6
sont les prisonniers de guerre qui nous arrivent: Dieu
dans quel 6tat. L'autre jour, vers la nuit tombante,
c'6tait environ cent cinquante Italiens, qui, bris6s'de
fatigue, n'ayant plus que des haillons, s'itaientcouches
le long de la grande rue. Un de nos messieurs passant
heureusement p1r li a pu leur parler. Its 6taient an
comble de la joie. Nos gens ont fait tout ce qui etait
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en leur pouvoir pour all6ger leurs souffrances. Sept ont
di etre transportes en auto, ils n'en pouvaient plus.
Le lendemain, nous avons recueilli une troupe de
Russes et d'Anglais, malades, extinu.s. Pauvres gens,
comme ils etaient reconnaissants du peu que nous
avons pu faire pour eux. Ily a toujours en permanence
quelques chaudrons de haricots, de pommes de
terre, etc., que, le cas 6cheant, on n'a qu'i rechauffer,
pour servir tout de suite une soupe bien chaude; et
heureusement, car, avant-hier, a dix heures et demie
du soir, une trentaine d'Anglais et un Francais arrivaient sous la conduite de aos soldats qui ont fait
I'impossible pour les rechauffer, les bien coucher. Je
me suis relev6e pour leur faire la soupe. Et le lendemain ils sont partis nous comblant de remerciements.
Mon Dieu! Ma Tres Honoree Mere, que de souffrances! et comme nous avons lieu de remercier la
Providence qui a pr6serve notre petit pays des horreurs
de la guerre.
Sceur WAUTERS.

DANPMARK
M.

Watties 6crit d'Elseneur, le 24 d6cembre,

I918, k

M. Verdier, Vicaire g6ndral :
En attendant la messe, qui doit &tre dite . minuit
pour les officiers frantais sortis de captivit6 et de
passage a Elseneur en attendant leur rapatriement, je
viets vous offrir les respectueux hommages et les bons
souhaits de la petite famille d'Elseneur.
On nous laisse une grande libert6, mais malheureusement les protestants danois ne songent pas encore
beaucoup a rentrer dans le giron de 1'Eglise catho-

-

142 -

lique. Les Filles de la Charite sont bien vues par la
population d'Elseneur, et elles ont cette ann6e recu des
secours de l'Etat et de la commune pour subvenir &
leurs oeuvres de charit6.
Les prisonniers francais ont hate de quitter l'Allemagne et recoivent en Janemark une bienveillante
hospitalite qui les touche beaucoup.
A Elseneur et dans les environs, il y a bon nombre
de prisonniers: plusieurs officiers viennent chaque
jour a notre petite chapelle pour entendre la sainte
messe, pout communier, pour visiter le saint Sacrement; ils sont tres 6difiants; et font ici une bonne impression.
Quatre pr&tres frangais sont en ce moment log&s et
hebergis dans notre maison; ils en sont tres heureux.
... Je reprends ma lettre interrompue depuis six jours.
Trois des pretres, qui 6taient chez nous, sont partis
pour la France le 26 d6cembre, et quand cette lettre
vous arrivera, vous aurez peut-tre d6ej en des nonvelles d'Elseneur par un ou deux de ces pr&tres; ii
ne nous reste plus que M. 'Abb6 de Bersaucourt, capitaine, professeur au petit s6minaire de Versailles.
Six cents prisonniers francais sont encore arriv6s bier,
mais il n'y avait pas de pretre parmi eux.
Nous avons en ce moment une vie assez mouvementke par ce passage de prisonniers de guerre, et malbeureusement plusieurs sont dans les h6pitaux, 'uan
est mort A Copenhague, et je viens ce matin d'administrer un Breton A l'h6pital,d'Elseneur.
WArTTIEZ.
Extrait d'une lettre de ma seur LAEN•EC, seur servante
a Elseneur, t la Tres Honoree Mire MAURICE.
Depuis une quinzaine de jours, notre petite ville
surabonde de soldats et d'officiers francais venant
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des camps de prisonniers d'Allemagne: I 2oo soldats
sont d'abord arrives et sont installks a 7 kilometres
dans le camp occup6 I'6td dernier par les Russes;
puis 5 35o officiers, r6partis dans les h6tels de bains
de mer entre Copenhague et Elseneur. Parmi ces officiers, ily avait 8 pretres soldats: 4 ont &t6 dirig6s sur
Copenhague;M. Wattieza recueilliles 4 autresquisont
heureux- d'avoir une chapelle a proximit6 et nous edifient profond6ment par leur pi&t." Un bon nombre
d'offciers viennent a la messe chaque matin et plusieurs
y font la sainte communion; le dimanche, notre pauvre
chapelle est trop .petite, quoique nous ayons cinq
messes; les officiers chantent eux-memes la grand'messe et 'un d'eux fait de lui-mane la quete pour les
ceuvres des soeurs. Ce sont des jours inoubliables pour
nous. Hfir et aujourd'hui, ils nous ont apporte tout ce
qui leur Teste de boites de conserves pour les distribuer aux pauvres; il y en a bien une centaine. Ils sont
heureux de trouver ici un petit noyau francais et
chaque jour nous recevons queIues visites. Is sont
accueillis par les Danois avec enthousiasme et on leur
fait fete sur fete. En t6moignage de reconnaissance,
ils ont fait une petite uete entre eux et ont port6 le
produit au bourgmestre de la ville pour etre distribuee
aux pauvres a l'occasion de la f&te de Noel. Le
bourgmestre nous a envoy6 cette somme par le consul
frangais, disant que I'argent donn6 par les officiers
francais devait etre distribue par les soeurs francaises;
nous avons t66 tris touchees de cette dtlicate pensee
et sommes all&es l'en remercier. Nous avons 6et parfaitement recues par lui et sa femme, qui est charmante.
Sceur LAENNEC.
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ITALIE
PROVINCE DE ROME

Riponse (autographe)du SAINT-PERE

t une letre de la
tris respectable saWr MAURICE, de Sainte-Marthe, la
veille de l'Anxonciation 1918.

Les Filles de la Charit6 a qui se cachent derriere
1'Ange de 1'Annonciation , ne peuvent pas ne pas etre
comblies de grAces, au l'occasion de la renovation de
leurs voeux ,. Mais Nous voulons que la ben6diction
-postolique soit le gage de ces graces et de ces faveurs
divines. Aussi est-6e avec plaisirque Nous la donnons
A toute la Communaut" et a Sainte-Marthe, tout en
Nous rdservant le plaisir de la renouveler de.vive voix
A qui voudra bien Nous rtjouir par sa visite.
BENEDICTUS PP. XV.

ANNIVERSAIRE DE L'iLECTION DU SAINT-PERE

Ricit de ma scwur

LANCEROro, de Sainte-Martke
du Vatican.
3 septembre g198.

DejA depuis la fin d'aoit, notre VWn6r6e Mere se
disait et nout disait : 4 II ne faut pas nous mettre en
retard; qu'allons-nous faire pour l'anniversaire de
l'6lection du Saint-Pere ?.:.

Dans notre impuissance,

nous allons lui demander un acte de bienveillance, la
grace d'assister a sa messe... , Et en effet, le 29 aofit,
elle lui &crivait:
t( TRLS SAINT-PERE,
t L'approche des deux dates, 3 et 6 septembre,
m'ambne irr6sistiblement aux pieds de Votre Sainteti,
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car j'ose dire que ce double anniversaire, tres cher a
toute la chr6tiente, 1'est tout particulierement aux
enfants de saint Vincent qui leur a legu6 son attachement inviolable a la Chaire de saint Pierre. Unie done
de cceur et de disir a la M&re Emilie de Paris, dont je
ne suis que la pauvre interprete, et pour supplier a
l'impuissance de Vous •6moigner comme nous le voudrions notre filiale veneration, je me permets de solliciter de Votre paternelle bonte, Tres Saint-Pere, la
grande grice d'tre admise, avec quelques-unes de nos
seurs de Rome, a Votre messe, aujour que Votre Saintete voudra bien npua indiquer, afin que dans cette
intime et fliale union a notre auguste Pontife, ce saint
sacrifice offert par Lui, cette communion revue de sa
main sacr6e, tout soit offert a ses saintes intentions,
s'ajoutant ainsi & l'offrande que, toutes, nous renouveIons chaque jour, dans ce m&me but filial.
« Dans cette humble demande, veuillez ne voir, Tres
Saint-Pere, que 1'expression d'un intense besoin que
Jesus lui-meme met dans mon pauvre coeur, de t6moigner a son vicaire notre inalterable d6vouement, et
que Jesus qui a couronn6 Votre Saintete Pere et Roi
des ames, couronne aussi d'un plein accomplissement
tous vos saints dbsirs, c'est notre ardente prire I...
Humblement prosternme A Vos pieds sacres, je reste,
au nom des Filles de la Charit6 et surtout de leur
Superieure generale, sous votre main paternelle et
b6nissante, Tres Saint-P.re,
t De Votre Saintet6,
4 ILa tres humble servanteet tres soumise fille,
ce
Seur Marie MAURICE. D
Le lendemain matin, notre v6nerke Mere envoyait
soeur Ccile ehercher une r6ponse, juste au moment
-oi le tel6phone du Vatican l'appelait pour la lui don-
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ner; le Saint-Pere, pr6voyant d'autres demandes, fixait
sans retard la date da 3 septembre & six heures pour
les Filles de la Charit6, au nombre de vingt. La joie
de notre Veinere Mere a 6t6 grande et se lisait sur sa
figure imue et iayonnante: quelle delicatesse paternelle juste le 3! Vite, par la digne soeur Gueze, toutes
les maisons ont et- prCvenues, toutes se sont empressees d'accepter, moins l'Addolorata et San Filippo qut
ne trouvent pas de moyens de transport, a une heure
si matinale.
Cependant la veille, a la premiere heure, notre
Vener6e Mere avait une ombre de souci; elle se disait
en remontant de la sainte messe: e Aller au Saint-Pare
pour recevoir une telle grace, pour feter son anniversaire et n'avoir rien &lui offrir, absolument rien, c'est
peu, trop pen! a Eh bien! mon Dieu, si dans la journ6e vous m'envoyez quelque chose qui soit digne de
votre auguste representant, nous Ie porterons; sinon,
nous nous porterons nous-m&mes! en pauvres filles de
saint Vincent! Mais voici la r6ponse du bon Dieu; pour
la comprendre en entier, il faut retourner de quinze
jours en arriere.
Le 2o aoft, Santa Maria in Cappella f&tait la soixantaine de sa soeur servante honoraire, la bonne sceur
Vincent; pour faire plaisir a la vaillante presque nonagenaire, les soears avaient pr6par6 une petite loterie
pour la famille et les invit6es: notre ven6rie Mere
avait tir6 sans tricherie - le numero 33, et
une exclamation joyeuse avait accueilli la nouvelle,
parce que c'etait une belle croix de Jerusalem, en
nacre aux nuances ddlicates, finement travaille,
c'6tait une vraie dentelle d'un effet riche et gracieux,
enrichie aussi du chemin de la croix... Notre vener&e
Mere, apres l'avoir admir6e et pieusement bais&e, la
laissa a la sceur servante, soeur Boyaval, pour lui faire
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faire un 6crin digne d'ekIe. Notre Mbre n'y pensait
plus quand, dansl'apres-midi du 2 septembre, elle voit
venir ma sceur Boyaval portant la belle croix dans ua
magnifique icrin d'un beau rouge au dedaas et a&
dehors. oi elle etait vraiment resplendissante ; notre
Mere admira cette d1icatesse da Pire celeste, repondant si bien a son confiant abaqdea. Puis, sans perdredetemps, vite In mot d'offraade dans 1'&cri :
K Les Filles de la Charite, heureuses d'entourer leur
Souverain Pontife et Pere l'aube de ce jour, deposeat
huinblement a Ses pieds sacrs, avec le symbole de la
foa et de l'amour, l'ardent dasir de rendre sa croia
plus l6gbre par leurs confiantes priires, Veurs petits
sepsacrifices, leur filial etinviolable attachement. -3
tembre g918. - En I'anniversaixe bini de 1'election de
notre saint Pontife glorieusement rignant. a
Vite, toujours, un beau papier, un beau xuban; celui-ci
manquait, par exemple; c'est-i-dire ii y en avait deux
morceaux qui se sont laisss coudre et ont fait tres
belle figure.
Le lendemain 3septembre, a trois heures et demie du
matin, c'est-i-dire a la nuit, &clateun orage, digne da
Sinai, qui ne s'est apaise que vers cinq heares, dans
une pluie torrentielle. Cependant quand nous sorfons,
vers cinq heures et demie, quelques petites etoiles
cherchent a sourire au milieu des nuages, coume pour
nous rassurer.
Ave Stella matutina, ora pro nobis 1 En effet, nous
avons traverse presquek pied sec la place de la Sacristie,
les Fondamenta, la cour Saint-Damase; le gardiea de
I'ascenseur dormait encore, mais nous pouvions.
attendre a notre aise sous le grand portique, a c.te
d'une fontaine qui chantait, etc'6tait charmant de voir
dans la lumibre grise et encore incertaine, poindre
de temps en. temps a la porte d'en face, de l'autze
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c6to de la cour, une, deux blanches cornettes, se riunissant silencieuses et priant dans lear coeur. Nous
montons enfin; encore une petite attente dans la salle
des Gobelins; notre bonne Mere nous compte; nous
sommes quinze: sceur Morchio, soeur Boyaval qui
n'auraient pu venir qu'k pied sans l'orage, avaient di
y renoncer. Apres quelquesminutes, nous entrons dans
la petite chapelle rouge oI Sa Sainteti est dijh en
priere, et notre v6n6ree Mere prend la place que
prenait notre Tres Honor6e Mrre, en haut, & droite,
la oif 6tait autrefois le lit du saint Pie X et oi II a
renda le dernier soupir. Oh! qu'on se sentait loin de
la terre! De la terre nous n'avions dans nos cceurs que
les innombrables tristesses pour demander a la divine
Victime de les consoler, pardonnant le pech&qui en est
la cause, nous n'avions que les ames bless6es, dMfaillantes ou rebelles pour obtenir, par la vertu de V'auguste sacrifice, leur gubrison, leur retour a la maison
paternelle ; notre v6neree M&re portait dans son cceur
la petite Compagnie tout entiere, mais celle-ci n'est
pas de la terre! Sa Saintete adit la messe du dimanche
precedent (XV* apres Pent.) en vert, et qu'elles 6taient
consolantes sur sa bouche les paroles de l'offertoire:
a J'ai attendu le Seigneur avec persev6rance et II s'est
tourni vers moi, II a entendu ma priere. n Apres cette
messe qui a rempli l'Ame de notre si pieuse Mere
d'inoubliables 6motions et apres la messe d'actions de
grices,dite par Mgr Testoni, son secr6taire, nous nous

sommes rang6es en demi-cercle dans la salle oui nous
6tions auparavant, et a I'arriv6e du Saint-PNre nous
sommes tombees a genoux. Et notre v6ner6e Mere, a
genoux, la figure souriante lev6e vers le Saint-Pere,
lui a parl6 delicieusement, avec une voix impregne&
de pi6t6, de douceur, d'emotion, de joie cl6este, elle
lui a dit, a peu prbs: ( Voyez, Tres Saint-Pere, nous
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sommes en petit nombre, mais au nom de la Communaut6 tout entiere qui est Iaavec nous, a Vos pieds, et
Mere Emilie la premiere... - Oh I interrompitle Pape,
la Mre Emilie, j'en garde un si bon souvenir! t Notre
Mere a continu6 en parlant de la tourn6e faite par
notre *Tres Honor6e Mere dans le midi de la France,
de l'6pidemie qui y s6vit, du depart enfin sir et prochain des sceurs pour Jerusalem. Le Saint-Pere 6coutait, montrant un interet tout paternel. (J'ai oubli6 de
dire qu'en entrant et en nous b6nissant il avait dit
d'un ton tres affectueux : c Je vous ai donn6 les pr&
mices. ») 11 fallait maintenant faire la pr6sentation de
la boite, qui attendait envelopp6e de papier et ruban
blancs, sur la grande table. Notre MBre reprit : , Tres
Saint-Pere, ne sachant pas comment Vous timoigner
notre reconnaissance nous Vous prions d'accepter cette
croix. -

Oh! les croix ne manquent pas, -

Tres Saint-

Pere, c'est dans le.d6sir d'allbger les v6tres. » Le SaintPere, en souriant, defit vite le paquet, sortit la croix en
l'admirant beaucoup et, baisant le chemin de la croix,
il lut tout hautle cartonnet: Oh! je l'agr6e beaucoup,
ajouta-t-il en la remettant dans l'6crin, et aussi le billet
qui I'accompagnait. u II a fait le tour,donnant sa main
Abaiser et une medaille i chacune, content de nous
savoir au nombre des mysthes du saint Rosaire, et
apres une dernire b6n6diction, qu'Il a 6tendue jusqu'aux conins du monde, partoutoi ily a une Fille de
la Charit6 etuneceuvre sons ses ailes, la blanche vision
a disparu, nous r6pCtant encore, avec un geste d'adieu:
t Vous avez eu les pr6mices. )
Nous sommes descendues par le grand escalier
royalluisant de marbreq et oi les vitraux nous donnent,
dans une lumiire id6ale, la vision des grands ap6tres ;
en bas, dans la cour Saint-Damase, on hissait le drapeau pontifical; la voiture attendait le Pape pour sa pro-
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menade matmale dans les jardins. II faisait bean, ii
a'y avait plus trace d'orage dans Ie ciel purifa6, et le
soleil triomphant semblait mettre en fuite des flocons
I'horizon, comme
epars de nuages qui s'amassaient
an petittroupeau apear6 sur lequel le vainqueur m&me'
jetait un mantean de lumiere.
Qu'ilen soit ainsi de l'erreuret du mal I
Rome, 5 septembre 1913.

AUDIENCE ACCORDUE PAR SA SAINTETE BENOIT XV AUX
FILLES DE LA CHARITE QUI TERMINAIENT LES EXERCICES DE LEUR RETRAITE ANNUELLE
Vatican, 23 septembre g198.

La veille de la retraite, notre vCnirbe M're s'itait
empressei de demander a Sa Sainteti la Biendiction
Apostolique pour la petite portion de son troupeau qui
allait se recueillir dans le cenacle,eten mmetemps elle
implorait la grace d'nne audience pour la cl6ture des
saints exercices. Des le lendemain, Sa Saintete, avec
sme condescendance toute paternelle, fixait i'audience
an lundi 22 septembre, dernier jour de la retraite. Au
jour et a l'heure indiques, notre vin1ree Mere se rendait
avec un pieux empressement au Vatican, oh elle tronvait une belle couronne de plus de soixante cornettes
xanges autour de la petite salle du Tr6ne, attendant
ie Saint-Pire. Lorsqu'il arriva, il fit d'un regard satisfait le tour de la salle benissant ses filles qui s'itaient
misesa genoux, et, les ayant fait lever, il S'assit sur son
tr6ne et leur adressa ces paroles d'une voix claire,
wibrante et inspirie :
a C'est une sage et pieuse coutume qu'ont les comUwnautis religieuses de cl6turer leur Exercices spiritnels en venant implorer la Binediction Apostolique ;
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oui, il est sage et salutaire de recevoir cette B6endiction que detout cceur nous allons vous donnerpourqu'elle
soit comme un sceau qui scelle vos bonnes r6solutions
et pour que celles-ci soient rendues plus efficaces et
plus durables, itant comme approuvies du ciel meme
par la B6endiction Apostolique qui descend sur vous
et sur vos bons propos.
4Mais, pour que vous demeuriez fiddles et constantes
en ces saints propos, il est bien aussi que vous les r6sumiez en une seule pensee, en une seule parole que*
vous garderez comme souvenir des grices revues,
comme une fleur que l'on tient serree sur son coeur,
pour que lz parfum qui s'en exhale rappelle a tout
instant sa pr6sence. Et ce matin, en pensant A vous,
files bien-aimees, sachant que nous devions r6pondre
a votre disir, nous nous sommes recueilli et nous avons
demandi i Dieu, dans notre priere, cette parole qui
rbsumer
serait.le mot d'ordre de votre vie, propre
tous les enseignements de la retraite et vous donner
l'ilan n6cessaire pour pers6verer dans vos bonnesr6solutions, et aussit6t nous nous sommes souvenu de ce
mot d'une grande sainte, Th&erse de Jesus : Dieu
seul suffit.
Oui, Dieu seul suffit ! voilA la grande parole qui
doit vouS servir de r&gle de conduite, voila l'unique
mobile de toutes vos affections et de toutes vos
ceuvres.
a Diet est l'Etre parfait, Dieu est le bien supreme,
Dieu est la bonti infinie; II peut seul contenter tous
les disirs de notre nature. Notre intelligence a besoin
de virite, toutes les sciences humaines ne suffisent pas
ala contenter; maissielle possede Dieu, Dieu qui est
la v6rit6 meme, elle est pleinement satisfaite. Toutes
les beauts de Dieu ravissent notre imagination, comme
ses bont6s calment les angoisses de notre coeur, nous
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nous trouvons parfaitement satisfaits en toutes les
aspirations de notre etre, quand nous possedons Dieu:
Dieu seal suffit.
a Mais nous parlons a des religiecses, A des ames
particulibremeut aimies de Dieu, qui ont laiss6 toutes
choses pour se consacrer a Lui; a elles surtout convient cette parole. La perfection de la vie religieuse
consiste, en effet, en la pratique des vceux de panvrete,
chastet6, obeissance : et ces vceux ne se r6sument-ils
,pas tous en cette parole : Dien seul suffit? Or, pourquoi vous etes-vous recueillies dans le silence de la
sainte retraite, pendant lasemainequi vient de s'ecouler, si ce n'est pour vous mieux &claireret vous affermir dans la pratique de ces saints vceux ?
- Qu'est ce que ta pauvrete, sinon la moderation
dans les disirs! Rappelez-vous que celui-la est le plus
richequi desire moins,et celui-la est le plus pauvre qui
est le plus affam6 desbiens de la terre, car ils n'arriveront jamais A combler ses desirs. Mais une Ame a qui
Dieu sufft ne desire plus les biens de la terre; ni les
richesses, ni les honneurs ne la tentent plus; en possedant Dieu qui est le bien supr6me, elle posshde plus
que tons les tr6sors de cemonde; ses d6sirs demeurent
dans la moderation. - Elle est pauvrement nourrie,
pauvrement log6e, pauvrement vttue, mais elle est
satisfaite ainsi, car elle voit que Dieu donne le v6tement au lis des champs et elle pense qu'll lelui donnera aussi; les petits oiseaux de l'air trouvent toujoursde quoi se nourrir ; pourquoi Dieu ne lui procurerait-il pas aussi les aliments: necessaires? II pourvoit les renards de tanieres; II lui donnera aussi un
toit. Dieu seul suffit! voil bien la perfection du vceu
de pauvret6.
a II est aussi celle du veu de chasteti, de cette vertu
magnifique qui donne A I'Ame des ailes pour s'elever
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jusqu'au ciel ou Dieu la remplit de joie et la satisfait
A l'infini. Les affections dela famille, les souvenirs du
monde, les jouissances de 1'amitii ne sont plus rien
pour la religieuse qui a compris la beaut6 et la perfection de Dieu.--Dieu seul lui suffit! Et cette parole
sans cesse r6p6t8e l'aide encore, a triompher des tentationsqui luiviennent et de I'ext&rieuret de l'interieur;
car c'est aussi dans l'interieur que le demon, jaloux
de nous voir occuper sa place dans le ciel, cherche a
exciter les passions. Mais Dieu seul suffit a la religieuse fervente, et son vaeu de chastet6 sera integralement gard6.
a Le voeu d'obbissance tend aussi a la rendre parfaite. La v6ritable ob6issance consiste a ne pas s'arrater a la personne qui commande, mais a voir dans le
commandement la volont6 de Dieu. Une sceur obbissante ne discutera done jamais I'ordre de ses sup6rieurs; ellene pensera point que le precepte qu'on lui
donne lui puisse etre disavantageux on nuisible; elle
ne voit dans ce commandement que le commandement
meme de Dieu et saitbien que ce Dieu si bon ne peut
vouloir son mal, ce Dieu qui l'aime tant ne peut lui
ordonner une chose qui ne tourne pas a son avantage.
Elle ob6it done parfaitement parce que Dieu seul lui
suffit.
(c Dieu seul suffit! - voila done le r6sum6 de la
perfection religieuse et au sortir de ces Exercices spirituels, oi vous avez cherch6 le moyen de croitre en
perfection, c'est notre souhait, nos tres chores flles,
que vous fassiez de cette parole la rbgle de votre conduite, tant en votre particulier que toutes ensemble
pour la saintet6 de votre Communaut6. Ne d6sirez pas
les biens de la terre, Dieu est le bien supreme, Dieu
seul suf fit! N'attachez pas votre coeur a ce qui passe,
Dieu est votre vrai tr6sor, Dieu seul suffit! Pratiquez
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1'obbissance en voyant la volonte de Dien meme, ea
celle de vos supirieurs - Dieu seul suffit!
a Un jour, e Sauveur apparut a sainte Thbrese et lui
demanda : a Qui es-tu! - Je suis Thrbese de JEsus,

, r6pondit-elle. - Et moi, ajouta Notre-Seigneur, je
a suis le J1sus de Therese. n Vous aussi, Filles de la
Charite, il faut que vous puissiez a la m&me question
donner la meme reponse : a Nous sommes de Jesus ,
Ej comme a la grande sainte Therese, J6sus vous dira
qu'llest vdire! C'est le souhait que nous vous adressons
a la fin de vos saints exercices et nous y ajoutons, avec
effusion du cceur, notre B6nediction Apostolique.
a Or done, nos tres chires filles que la b6nediction
de Dieu, descende abondante sur vous et vous fasse
accomplir, avec fruit et m6rite, toutes les oeuvres de
charit6 qui vous sont propres; 6 Filles de la Charit6.
Qu'elle descende survos maisons particulibres, sur vos
superieures et vos compagnes, et qu'elle se r6pande
plus abondante encore sur votre Superieure g6nerale
qui, ces jours-ci, tout en 6tant en esprit avec vous, a

du s'occuper d'une retraite qui se donnait a Paris en
m&me temps. ,
Benedictio Dei Omnipotentis.
Amen.

PROVINCE DE NAPLES
Lettre de M. RISPOLI, supfrieur de la maison de Naples,
i M. VENEZIANI, assistant de la Congirgation.
Naples, le 18 novembre g918.

MONSIEUR ET TRES HONORt CONFRkRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous a jamais !

Connaissant combien vous est agreable la glorifica-
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tion de notre confrere, Mgr Justinde Jacobis, je pense
vous faire plaisir en vous renseignant sur la petite fete
qui a eu lieu chez nous pour le centieme anniversaire
de lavocation de notre confrere.
Ayant note a 1'avance que la date heureuse tombait
le 17 octobre 1918, onaen soin de preparer une petite
image-souvenir A envoyer aux confreres et sceurs
d'Italie et aux autres admirateurs et d6vots du serviteur de Dieu, et aussi a vous-meme, et pour cela il est
inutile d'en donner la description. Outre l'image du
serviteur de Dieu, on a reprisent6 aassi les lieux qui
avaient relation a la circonstance,c'est,a dire : t* la paroisse oii il a 6t6 baptis6; 2' le panorama du lieu natal
du Vintrable, qu'il quittait pour suivre sa vocation a la
Congr6gation; 3* la facade de la maison de Vergini,
avec la porte par oui il entra, il y a cent ans, pour se
<dlvouer entierement au service divin; 4! l'intirieur de
la meme maison illustr6e par le Vne'rable avec l'indication du s6minaire interne et do scolasticat qu'il a
sanctifi6s; 5* une aatre partie de la maison oi on voit
la cloche . laquelle il a toujours obei comme a la voix
,de Jesus Ohrist depuis sa premiere entree, et oi l'on
voit aussi la coupole de notre 6glise vers laquelle
souvent il dirigeait ses regards, pour y adorer JsansHostie.
Ces images ont ete expediees a temps aux confreres,
surtout A ceux qui se trouvaient au service militaire,
pour exciter en eux la pense de la grace de la vocation, et pour qu'ils s'unissent avec nous pour remercier
le bon Dieu d'avoir accord6 ý la petite Compagnie et
surtout i la
anaison de Naples un sujet de si grand
merite.Vraiment q'aurait 6t6 une faute sans excuse de laisser passer inaperque une date aussi m6morable. Et
quoique les lois liturgiques difendentj de rendre as
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serviteur de Dieu aucun honoeur, qui pourrait paraitre
un culte public, avant le jugement solennel de l'glise,
elles n'emp&chent pas pourtapt de rendre graces a
Dieu pour les dons accord4s a ses serviteurs et pour
le bienfait accord6 a la Congregation de la Mission de
1'avoir parmi ses fils. En hommage a'ces lois,le tableau
reprisentant Mgr Justin de Jacobis a &t6 expose, non
dans l'6glise, mais sons le porche devant la porte,parmi
les plantes verdoyantes. II attendra qu'on lui accorde
la permission d'entrer dans l'6glise pour y recevoir lee
honneurs des autels, IA oh il y a cent ans il avait le
bonheur de se consacrer au service du Seigneur; en
attendant il bWnit avec tendresse ceux qui s'y rendent
pour y remercier celui a quo boxa cuncta procedust et
auquel seul il appartient de glorifier ses serviteurs
fidles, dans le ciel comme sur la terre.
Le jour m6morable arriv6, l'6glise est parke et an
avis affichk a la porte dit aux iddles le pourquoi de
cette solennit6 comme 'inscription de la premiere
page du feuillet-souvenir l'avait annonc6 aux personnes
kloign6es. Maisla pluietombe A torrent. On commence
a se demander si les Filles de la Charit6 invit6es tC1lphoniquement pourront venir avec les elves de leurs
institutions, et si le visiteur lui-m&me pourrait venir
de la maison de Chiaja. Mais a l'heure fix6e arrive
M. Morino qui, malgrA son grand Age,adefi le temps
pour venir honorer Mgr de Jacobis et rendre grice as
Seigneur. On voit aussi quelques-unes des Filles de la
Charite, en petit nombre il est vrai, mais an moins on
a une repr6sentation de la double famille. I y a en
particulier ma sceur officiare avec quelques sceurs de
la maison centrale, et autrea des maisons plus rapproch6es. A neuf heures commence la messe solennelle
pro gratalium actioxe, mais au chceur manquent plusieurs Missionnaires retenus dans leurs chambres par
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la fievre Apid6mique (qui, par l'intercession de Mgr de
Jacobis, n'a pas eu d'accidents facheux).
Apres la messe, on expose le tres saint Sacrement
et on chante avec l1an le Te Deum. On sent chez tous
le besoin d'exprimer solennellement la reconnaissance
envers la divine Bon6 pour avoir donn6 & tl'glise,a la
Congregation, A la province de Naples, un apotre
infatigable, un missionnaire exemplaire, un fils de
benediction. Et pendant qu'on attend avec une impatience bien justifie le jour oi l'on pourra le venerer
sur les autels, on est content de saisir l'occasion propice d'exprimer les sentiments d'estime et de v6neration pour le glorieux confrere. On cl6ture la.belle fete
avec la b6endiction eucharistique et tout le monde se
retire avec la satisfaction d'avoir accompli un devoir
sacre, faisant des vaeux pour des choses plus grandes
La nouvelle de l'heureuse circonstance s'6tant r6pandue A.Sanfele, patrie de Mgr de Jacobis, et qui est
fibre de son heroique citoyen, on recoit deux tl6egrammes : le premier de M. le Doyen Nicolas Tom-

masuolo, au nqm du clerg6, qui dit : o Nous, Pretres,
avec nos fiddles, en faisant parvenir nos congratulations
aux Pr6tres de la Mission qui c1elbrent le centenaire
de Mgr de Jacobis, faisons 6cho leurs priires a Dieu
pour 1'l6vation A l'honneur des autels de notre glorieux citoyen. Respects. , Le second de M. le Maire,
qui dit : c Toute la ville s'associe avec enthousiasme
c6l6bration centenaire Mgr de Jacobis. ,
A ces sentiments et vaeux se sont joints les sentiments
des confreres non seulement de Naples, mais aussi des
autres provinces. M. Dame, visiteur de la province de
Turin, se fit l'interprkte de ceux-ci en remorciant le
Sup6rieur de Vergini : u Plaise a Dieu qu'on sollicite
le procks de sa Batification; c'est une figure vraiment
sympathique, parmi tant d'autres aussi dignes d'admi-
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ration. u Nous ne pouvons pas ne pas approuver cette
juste r6flexion, priant instamment ceux a qui il appar-

tient de la prendre enconsideration,d'autant plus qu'on
en espere une nouvelle impulsion pour les oeuvres et
pour avancer dans Fesprit de notre vocation, et une
speciale protection pour obtenir des graces nouvelles
sur la double famille de saint Vincent.
Je finis avec la pens6e qu'a exprimie la respectable
visitatrice de Naples, sour Chesnelong, a l'occasioa
de cette commemoration centenaire: , On souhaite que
l'heureuse date soit pour la Congregation de la Mission et les Filles de la Charit6 un commencement de
graces nouvelles. ,
Je suis dans l'amour de Notre-Seigneur et de Marie
Immaculee, votre serviteur.
Raphael RISPOLI.

CORPS EXPEDITIONNAIRE IFRANIAIS EN ORIENT

'eetlre de M. BOHIN, Pritrede la Mission, 4 M. VERDIER,
Vicaire ginzral de la Congrigation.
6 novembre

g918.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Dans ma derniere lettre, je vous parlais de notre

entree en Bulgarie. C'est le 2 novembre. On va sur
Sofia. II est sept heures du soir, le coup de sifflet est
donne; le train s'ebranle. Tout le monde crie r a Sofia
a Sofia!... C'est le bonheur, lajoie. On rit, on s'amuse.
Dans des wagons a bestiaux, quelques-uns grignotent
un miserable biscuit, d'autres deja s'installent au jeu
de cartes. Mais bient6t, la nuit grandissant, on s'endort, couche tant bien que mal les uns sur les autres.
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Le lendemain, h six heures, un hurrah nous reveilla.
Quelques camarades plus vigilants que les autres guettaient : Sofia. Tout le monde ne fait qu'un bond, et on
se presse a l'unique porte du wagon...
H6las! on croyait passer au moins a c&t6 de la capitale, mais un embranchement qu'on nous a fait prendre
nous en a 6loignes de quelques kiloinmtres. Mais le
soldat franjais ne se laisse pas dipiter... et il chante,
joyeux, lance des r6parties, se moque un peu m6chamment, il est vrai, de quelques soldats bulgares d6guenilU6s, qui nous regardent passer.
On.ne pense plus & Sofia. Nous nous contentons de
contempler la nature. La terre semble trbs riche. Mais
comme nous le disait un officier bulgare a Chiusevo,
les Allemands, a mesure que les recoltes mirissaient,
envoyaient tout chez eux. a Ils nous ont tout pris,jusqu'aux poulets de nos basse-cours n, ajoutait-il. Aussi
la population s'en ressent. Les visages sont haves,
amaigris. On voit que la souffrance a pass6 par la.
A midi, on d6barquait a Tsaribrod : ville frontiere,
bien situ&e au flanc d'une montagne tres boisee. 11
semblait que le C. I. D. allait s'installer 14. Mais, hblas!
nous avions encore en perspective 18 kilometres a faire
a pied.
Enfin, surpris de nous voir balanc6s d'une ville &
l'autre, comme on fait d'une balle, on se resigne quand
meme.
On part le lendemain a six heures, et nous disons
adieu a la Bulgarie. Vers les neuf heures, nous nous
retrouvions en territoire serbe : les habitants sont
accueillants, hospitaliers : c'est la Vieille Serbie.
En route, nous rencontrons. un vieux soldat serbe
rapatrie. Assis sur une borne, il cherchait, 'dans ses
habits, de petits insectes, que les militaires ont appel6s
(<totos ). I1 s'apercoit de notre sourire,...et du.doigt,
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nous montrant la Bulgarie : Is viennent de la-bas!
semblait-il dire, et toute la colonne se met en gaieti.
A midi, nous itions au bout de nos marches. Nous
sommes cantonnis dans un village, tres joliet. Les soldats sont unanimes & dire qu'il ferait bon ici l'et1...
Nous jouissons pour le moment de tres belles journies.
On se croirait au printemps. Je suis toujours secr6taire
du major, et les soldats, de combattants, deviennent
cantonniers. Le village ne possede pas de pope, mais
il a une tres jolie iglise. Je l'ai occup&e imm6diatement, j'y dis la messe le matin; j'en etais priv6 depuis
le 19 octobre.
Le dimanche, je suis charge d'organiser le culte.
On fait pour le mieux. Que le regne de Dieu arrive!
Demain, fete du Bienheureux Perboyre, je m'unirai
de cceur aux prires de Saint-Lazare : que ce Bienheureux frere hate le retour de tous ses freres dans la douce
famille de notre PNre commun saint Vincent.
G. BOHIN.
7.dkcembre 1918.

J'ai quitt6 Soukovo le 21 novembre, en ce beau jour
de laPr6sentation de la sainte Vierge. J'ai bien regrett6
la petite 6glise que .je m'6tais appropriie. Un drapean du Sacr6-Cceur, que m'avait donn6 un lieutenant
du 93* bataillon s6n6galais, montrait au visiteur en
qui la France catholique mettait tout son espoir.
C'est dans ce village, que rendait plus agriable un
dblicie'ux
t6 de Saint-Martin, que nous apprimes
l'armistice.
La joie fut grande parmi les soldats. Le lendemain,
je disaisla messe en actions de grices, et nous dimes
le Te Deum.
Cette bonne nouvelle nous enlevait notre r6le de
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cantonnier, et, deux jours apres, nous devious quitter
Soukovo.

Nous partimes, mais mon Dieu, par quel chemin!...
La neige tombait affreusement. Nous avions de la boue
jusqu'au dela de la cheville. Nous nous sommes reposis
un peu a Piret. Les rues de la ville 6taient encore
jonch6es de fleurs, qui avaient ft jet6es en l'honneur
de 1'arriv6e des premieres troupes.
Des arcs de triomphe nous disaient : 4 Soyez les
bienvenus, vous,,nos liberateurs?
Le lendemain, il fallait reprendre la marche; toute
la nuit, le mauvais temps avait continue, aussi augmentait-il consid6rablement les difficult6s de la route.
J'avais mis nion autel portatif dans la voiture de l'infirmerie: ... que de mauvais sang, je me suis fait! Les

nquvelles les plus pessimistes couraient: Jamais les voitures n'arriveront... plusieurs chevaux avaient crev6

en route... Je craignais pour mes objets du culte. Que
de fois'j'ai 61ev6 ma pensee vers la Vierge Immaculee!
que de fois je lui a demande d'avoir la joie de celebrer
la sainte messe au jour da 27! Ce bonheur me fut
accordS. Jle 25, nous 6tions aux portes de Nisch.
Le 26 au soir, les voitures nous arrivaient, grace a des
boeufs qui avaient 6t6 r6quisitionnes, et le 27, dans une
famille serbe, heureuse de me donner l'hospitalite,
j'offrais le saint sacrifice dela messe. Toute la journee,
je vivais d'esprit avec tous les fervents, qui visitaient,
en ce jour, la chapelle de nos chores soeurs.
Le lendemain, I'ordre 6tait d9nn6 d'aller a 1oo kilometres au deli de Nisch. Toujours avec la neige, nous
partons; que de souffrances, que de privations nos chers
soldats doivent endurer!
Le C. I. D. de la 11" division coloniale atteignait la
division a Parachyne. C'6tait sa mort. Le C. I. D. 6tait
dissous... et tout le monde, en different service, 6tait
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eparpill6. Mon rble d'infirmier-aum6nier auprbs da
C. I. D. itait fini.
Je suis maintenant a une dizaine de kilom.tres plus
loin; je sui nommn o infirmier-major , an service de
l'infirmerie de l'ambulance colonne mobile 1 . Le travail ne manque pas. Mais te n'est plus le r6le consolant
du prktre travaillant au salut des ames. Enfin, a la
grace de Dieu. Benissons le jour oit nous reprendrons
notre marche en avant pour rejoindre la France.
Daigne le Seigneur le hater!
Nous sommes sans nouvelles depuisplus d'un mois:.
pas de journaux, pas de lettres. On vit content quand
meme pour Dieu et pour la France.
G. BOHIN.
Kovino (Hongrie), 7 janvier g19g.

J'ai recu, hier, avec un vif plaisir, des nouvelles de la chore petite Compagnie... II y a longtemps qunous 6tions prives de lettres, alors que nous battions
la semelle par monts et par vaux, & travers les routes
bien miserables de la Serbie! Les soldats sont heureax
quand un courrier arrive. Cela leur fait oublier le
manque de chaussures, de vetements. Pauvre armet
d'Orient! quel spectacle elle donne aux populations
ennemies : nous sommes 'dans la victoire, ce que lea
troupes de Napoleon 6taient en Russie dans la defaiteSi vous 6tiez parmi nous, vous verriez des costumes de
toutes les cogleurs, arrang6s par des moyens de fot,
tune, des simulacres de souliers. Beaucoup marchent
- sinon pieds nus - mais on se demande ce qu'il*

peuvent bien porter!
Je suis de ce nombre... je ne suis pas d&chaussimaia, 1'inverse des Capucins,j'ai i'empeigne et pas 4
semelle.
Mais cela ne nous empeche pas d'etre gais quand
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meme et de chercher, dans la privation, le royaume
du Christ.
Le jour de-Noel, nous 6tions en marche pour Semendria... mais dans la nuit du 24, aux casernes de Palanka, oi'nous cantonnions, malgr6 la fatigue, nous,
le personnel de l'ambulance tous ensemble, nous nous
sommes mis a arranger un autel avec des branches de
sapins, de buis... Des drapeaux de la Croix-Rouge,
drapdaux frangais paraient les murs.
A minuit, je disais la sainte messe. Une belle voix
de t6nor chanta : ( Minuit chr6tiens ..-( Venez, divin
Messie. ' - (cL'Enfant-Jesus a la cr&che. ,
J'expiiquais en quelques mots le mystere du jour.
AprBs 1'Flevation, I'assistance chanta : ai Les Anges
dans nos campagnes. » - a Il est n6 le divin Enfant. n
C'6tait l'hommage du personnel de I'ambulance de
la i1 division coloniale au Christ-Enfant, a la veille
de quitter le sol serbe pour entrer en Hongrie.
Le 27 au matin, nous 6tions tous sur le, Danube en
pkniches; avec nous, il y avait le personnel du C. B. D.
sans compter deux batteries du 21" R. A. C.
Un remorqueur autrichien nous prit, et, sans trop
de po6sie, nous sommes allks an large; il faisait froid,
le temps 6tait gris, quelques flocons de neige tombaient, et le Danube n'avait rien du bleu d'azur qu'on
lui donne dans nos imaginations occidentales.
Une demi-heure an plus de traversee, et nous 6tions
en terre hongroise. La population est avenante; en
grande majorite catholique.
J'ai assist6 a la grand'messe, dimanch-e; le pr6tre
chante en latin, mais le peuple en sa langue maternelle. Cela m'a surpris de prime abord. Mais ces contumes doiventleur venir de leurs voisins orthodoxes:
telles que porter du pain et du vin & leurs morts.
Le soldat francais, en geniral, se comporte bien, et
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accepte sans trop sourire ces coutumes auxquelles les
a habitu6s un long s6jour en Macedoine grecque et
serbe.
L'ambulance fonctionne ici pendant quelque temps:
elle soigne indistinctement civils et militaires. Dans
quelques jours, nous allons aller & Temesvar. - Je

suis ici agent de liaison entre le m6decin-chef et le
medecin divisionnaire.
G. BOHIN.
Letire de M. BIZART, Prerede la Mission, & M. VERDIER,
Vicaire gindral de la Congregation.'
Salonique, 7 novembre 198.

MONSIEUR ET TRES HONOR#

PkRE,

Votre binxdiction, s'il vous plait!
Chaque soir, j'ai ici ane bonne centaine de pretres.
En ce moment, le travail dans les h6pitaux estsi intense
que beaucoup ne sont pas libres. Tons les quinze jours
je donne une conference. La chapelle est trop petite.
Pendant la semaine, je visite les h6pitaux des environs.
Le dimanche, je preside une r6union de soldats a sept
heures dans la chapelle des soeurs. A hait heures, je,
dis la messe, c'est a cette messe qu'assiste le general
en chef. A dix heures, je fais I'homelie,t I'annexe
Allatini, puis je vais presider la c&remonie, a onze
heures et demie, dans un des h6pitaux qui me sont
confi6s,ayant soin de dire toujours quelques mots pour
encourager les soldats et les pr&tres qui se chargent

de 1'organisation du culte. Si vous ajoutez i cela les
confessions des pr&tres et des militaires, sans compter
celles des Italiens nos voisins qui sont heureux dk

trouver quelqu'un qui parle lear langue, vous convienadrez que je n'ai pas du tout les loisirsque j'escomptais
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*un peu pour me remettre au point sous le rapport des
etudes.
Tout irait pour le mieux sous tous rapports si
nous n'avions pas le chagrin d'avoir tant de malades.
L'epidemie, helas! fait bien des victimes.
M. Lobry vous aura raconte sans doute comment la
France avait honor6 ses morts 1'aprs-mnidi de la
Toussaint au cimetiere et le jour des Morts A 1'eglise
de la rue Franque. Ce fut splendide. Aux deux c6r6monies assistaient le general en chef et plusieurs
autres g6neraux.
P. BIZART.
P
8 novembre x1918

Malgr6 la menace de dislocation progressive, nous
continuons a nous r6unir et a nous 6difier mutuellement. Le 21, fete de la Presentation, M. Lobry devait'
presider la cirkmonie de la renovation des promesses
clricales. II s'en est alle me laissant le soin de parler

A sa place a nos pretres. Je le fis en toute simplicit6.&.
et devant cette assemblee de plus de deux cents

pretres de tous les dioceses, il ne me fut pas difficile
de trouver des paroles qui vont au coeur. J'entezds
encore le vibrant Dominus pars que le chcur langait
apres chaque verset du psaume Conserva me. Chaque
soir,' nous avons le 'chant des complies, sauf Je
dimanche oi, naturellement, on y subtitue celui des
vepres. MWme les soldats qui ne sont pas 6cclisiastiques viennent volontiers a ces reunions, a la suite
desquelles ils ont toute facilite pour se confesser, lire,
se r6cr6er.
Derniirement j'ai profit6 du passage de M. Kremer
pour I'inviter 1 nous parler des ceuvres catholiques A
Constantinople. II s'est acquitt6 de sa tache avec brio
et 6dification. Peut-tre I'aurai-je encore au milieu de
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nous A la fin de la semaine. II est all6 prendre ses.
bagages pour de IA se rendre a Constantinople comme
aum6nier du nouveau centre hospitalier de cette ville.
Je lui avais conseill6 de demander cette mutation.
L'6tat-major et la direction du service de santi ne
firent aucune difficulte. Pour moi, je resterai ici pour
assurer le service des h6pitaux qui continueront a
fonctionner.
La fermeture de certains est done d6ja d6cid6e...
On envoie les infirmiers et le personnel soit - Constantinople, soit a Varna, soit a Constanza, etc. Ceux
qui ont le goit des voyages vont pouvoir le satisfaire.
Malheureusement, il y a chez beaucoup la nostalgie du
chez soi et on regarde volontiers du c6t6 de la
France.

P. BIZART.
aod6cembre i98. .

La dispersion s'effectue progressivement. Voici que
beaucoupdepoilusappartenant aunclasses 1893 et 1894
sont sur le point de s'en aller. D'autres sont rapatriables comme ayant un long sbjour d'Orient. Parmi
ceux-ci se trouvent la plupart de geuxqui nous aidaiec
pour le culte et I'administration des sacrements dap
les h6pitaux. M. Guirard est venu me dire hier sai
qu'il comptait s'en aller aussi.'M. Poupart, qui est d
laclasse 1897, nesaurait tarder. Aussi, bient6t, je serai
peu pres seul par ici. Si j'*tais sur de n'6tre pas d
mobilis trop tard, je resterais un peu plus jusqu'a l
liquidation complite du cercle.
Malgr6 une certaine agitation bien compr6hensibli
chez les partants, nos r6unions sont encore nombreuses
et actives.
II faut entendre le chant des complies, Ie soir...ce
imouvant. Pour les confessions, je suffis a peine.
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plus penible maintenant sera d'assurer le service
cultuel le dimanche ici dans les h6pitaux qui restent.
Jusqu'ici, il yavait tropde celebrants; maintenant, ce
sera la p6nurie.
On se prepare d6ji pour Noel. Nous aurons ici,
comme a la paroisse du reste et dans plusieurs 'h6pitaux aussi, la messe de minuit. Je pousse les pretres
k redoubler de zile pour se preter a cette occasion au
ministere de la confession.
P. BIZART, aumanier militaire.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
M. Gabolde 6crit de Salonique, le 28 dicembre 1918, &
M. Verdier, vicaire gnaral :
MONSIEUR LE VICAIRE GiAERAL,

Votre bixidiction,s'il vous plait!
Nos fetes de Noil se sont bien passies. Suivant
l'usage inaugur6 I'an dernier par le general Guillaumat,
le g6n6ral Franchet d'Esperey, I'amiral et leurs 6tatsmajors respectifs ont honors de leur presence notre
grand'messe du jour.
M. Brunetti a fait executer la messe Davidia de
Perosi et moi-m&me, quoique c61lbrant, j'ai prononcA
le discours traditionnel que j'ai termink en exhortant
nos chers compatriotes, trisnombreux dans l'assistance,
de vouloir bien demander a Dieu, en cet anniversaire
de notre naissance nationale et chritienne, que cette
annee 1919 ne f t pas seulement I'ann6e de la paix
glorieuse que nous avons rev6e, mais encore qu'elle
inaugurat- une &re nouvelle de paix et de libert6 religieuse et que la France redevint plus que jamais le
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soldat de Dieu et de l'1glise. A la messe de la nuit,
nous avions eu encore plus de monde, car bon nombre
de Grecs ont l'habitude de venir assister chez nous i
cette ceremonie de nuit qu'ils n'bnt pas chez eux. Ils y
ont gard6 le silence et ont du 6tre 6difi6s du nombre
et de la piet6 des communiants militaires.'
La grippe espagnole sCvit toujours parmi nos paroissiens : aujourd'hui, nous avons eu trois enterrements;
grace a Dieu, aucun de nous n'a 6te atteint jusqu'ici.
Une autre cause de souffrance pour notre population
est la chert6 persistante des vivres et le manque de
combustible. Beaucoup de m6nages font leur cuisine
an charbon de bois ; or, il fait presque totalement
d6faut. Heureusement, l'hiver a 6t6 jusqu'ici tres
benin : le thermometre n'est pas encore desqendu i
zero.
GABOLDE.
M. Bergerot 6crit de Monastir, le 23 dicembre i918, a
M. Verdier, Vicaire gendral.
.
MONSIEUR ET TRts HONORE PtRE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Je suis fier et heureux de voir les Francais, tons les
dimanches dans notre petite 6glise qui a souffert et
qui n'est pas suffisamment r6paree. Tout s'y passe fort
bien.
La grand'messe du dimanche est un r6gal pour la
piete. Bien des soldats voient ici ce qu'ilsin'ont pas
vu dans beaucoup d'6glises de France.
Le plain-chant est execut6 avec la perfection voulue.
Les petites orphelines de sceur Raymond y font leur
partieet excitent avec beaucoup de raison l'admiration.
Depuis hier, nous avons eu une troisibme messe i
onze heures. Chaque dimanche, apris le salut de
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quatre heures, a lieu une conf6rence sacerdotale pr6sid6e par M. l'abbl Desgranges. J'y assiste. Tout s'y
passe fort bien, selon la m6thode de saint Vincent;
simplement et pieusement. Apres que l'orateur a
expose son sujet, chacun peut dire son petit mot sur le
sujet.
Bien des soldats s'approchent des sacrements et
j'espere qu'. I'occasion des fetes de Noel ils se presenteront nombreux.
Je recois la visite des soldats-pr&tres, religieux,
s6minaristes, tant Frangais qu'Italiens. Trois ou quatre
c6lebrent chaque jour chez nous.
Une nouvelle charge nous incombe, pas bien lourde
il est-vrai. Nous devons remplir, aupres des soldats
morts pour la patrie et enterres a Monastir, le culte que
les parents absents ne peuvent leur rendre. Les enfants
de saint Vincent seront heureux de les remplacer en
entretenant leurs tombes et en priant pour les d6funts.
Actuellement, je dis des messes pour les soldats morts
dans les combats de novembre et decembre 1916. Ces
morts seront des protecteurs pour la Mission.
Les families et les mires, surtout, seront consolees
en sachant que nous comprenons et que nous voulons
remplir cette tUche.
J'ai fait cette declaration en chaire, devant les
officiers et soldats.
Je me permets ce post-scriptum. Grace A un bon
aum6nier-militaire allemand, nous avons pu conserver
les vases sacres et les vetements sacerdotaux. Sans lui,
tout aurait 6t6 derob6 comme ont 6t6 derob6s nos
meubles.
Apres la reprise de Monastir, nos sceurs ont port 6 i
Salonique tout ce qui avait echapp6 auvol de l'ennemi.
Par malheur, les caisses contenant les lioges d'autels,
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nappes, purificatoires, aubes, ont 6t6 d6posees chez les
sceurs de Salonique. L'incendie a tout d6vord.

D. BERGEROT.
M. Lordon ecrit de Cavalla, le

21

d6cembre 1918, k M.Coste,

Pretre dela Mission:
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grace de Notre-Seigneur soit toujours avec nous!

Le travail ne manque pas et je n'ai guere le temps
de m'ennuyer. A defaut des catholiques qui avaient fai,
sauf quelques femmes, je trouvais 1'ambulance Io!io
de la 122z division francaise, itablie partie dans la
maison 6vacu6e des Filles de la Charit6 et partie dans
les vastes magasins de tabac du consul autrichien en
fuite. II y avait plusieurs pr6tres parmi les infirmiers,
et les malades furent nombreux, car la course contre
la Turquie, course qui effraya les Turcs par sa soudainet6, causa quelques d6chets par le paludisme ou la
grippe. Je remplagai M. Jougla comme aum6nier
benivole : visite des malades, sacrements et enterrements. J'enterrai trente de nos braves soldats dans
notre nouveau cimetiere. J'ai tenu a conduire moi-meme
nos chers soldats a leur derniire demeure pour
rehausser le prestige de la France aux yeux de la
population qui fait grand cas des c6drmonies ext6rieures du culte.
Une fois l'ambulance 6vacuee, je songeai a arranger

notre cimetiere qui n'etait qu'une prairie de 65 metres
sur 36. Je fis un plan qui s'ex6cuta grice a la bonne
volont6 des autorit6s nmilitaires franjaises et anglaises.
D'abord le commandant du port francais, M. de Buttet,
me pr&ta ses marins et quelques ouvriers civils. Puis
le colonel commandant la base anglaise, M. Smyth,
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me pr&ta des ouvriers civils a la solde des Anglais, et
pendant huit jours, m6me sous la pluie, on traca des
all6es au cordeau, on enleva le gazon et les broussailles,
on 6galisa un pen le terrain et finalement on mit du
sable de la mer sur les all6es.
Au milieu du cimetiere se dresse une croix de bois.
Les allies formant la croix out 6 mitres de large, les
autres 3 metres. Vous voyez qu'on peut circuler meme
en automobile. Les soldats ont fait des croix de bois
pour leurs camarades; au cas oi on les diroberait, on
pourrait retrouver I'emplacement des tombes, car j'ai
peint en noir les numiros sur le mur.
L'arrangement du cimetiere etant termin6, il fallut
songer a relever les ruines de notre mission, j'entends
de notre mur d'enceinte et de sept magasins dont le
revenu servait A nous faire vivre. Les pierres avaient
At6 prises par. les Bulgares pour construire non loin
de l un abri fortifii contre les .bombardements. Les
bois de charpentes et autres avaient disparu dans le
fen ou ailleurs : impossible de les r6cuperer. Quant
aux pierres, elles 6taient sous nos yeux. Cependant
leur masse meme'effrayait; comment les transporter?
M. Jougla revait de poss6der un mulet qui aurait d6plac6
pen 4 peu la forteresse sur son dos, ou A son d6faut,
une brouette poussee par un pauvre homme. Mais la
divine Providence est venue A notre secours, et quatre
mulets et vingt et meme cinquante hommes (le tout pretA
par le colonel anglais) ont transport6 les pierres A pied
d'ceuvre dans notre propri6t6. 11 y a bien eu quelque
petit incident diplomatique pendant les operations,
mais tout s'est heureusement achev6 apres un travail'
continu de onze jours, que j'activais par ma presence
et quelques galettes (biscuits) et cigarettes distribuies
aux ouvriers.
jEt les Anglais sont partis apres les Francais. M. de

-

172 -

Buttet reste avec lne vingtaine de marins francais,
tout dispose ; nous rendre service.
Et M. Jougla songe qu'avoir les pierres, c'est bien,
mais avoir les autres materiaux pour reconstruire, c'est
mieux : ii attend en faisant travailler un peu et il esphre
beaucoup de la Providence.
Mais il y a encore fort a faire pour nettoyer notre
residence des traces laissies gendreusement par les
Bulgares, qui y avaient install6 un h6pital.

LORDON.
M. Lobry, visiteur de la province, ecrit de Constantinople,
le 3 d6cembre g918, a M. Verdier, Vicaire gendral :
MONSIEUR ET BIEN CHER VICAIRE GENERAL,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec

nous pour jamais!

Me conformant a vos indications contenues dans le
t6legramme que M. Pichon, ministre des Affaires
itrangeres, m'a adresse, je me suis mis en mesure de
rentrer a Constantinople. Le bateau de guerre Patrie
devant conduire le general Franchet d'Esperey dans
la capitale de la Turquie, l'amiral Pugliesi-Conti m'offrit de lui-m6me une place a son bord. Je m'embarquai
le jeudi 21 novembre, en laissant a nos confreres de

Salonique mon meilleur merci, pour la cordiale et fraternelle hospitalit6 dont j'ai joui parmi eux depuis le
3 d&cembre 1914, soit & Salonique, soit a Zeitenlik.
Je leur garde la plus vive reconnaissance, car j'6tais
arriv6 parmi eux bien pauvre de v&tements et de toutes
choses; or, ils ne m'ont laiss6 manquer de rien.
Je fus reCu r la table des officiers superieurs et des
-colonels et commandants de la suite du gen6ral. Des
le soir meme, le g6neral en chef tint & me voir. La
nuit, nous essuyimes une tempete; mais j'en fus quitte,
i mon lever, pour relever les meubles de ma cabine
qui avaient roulk et culbut6.
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Des l'aurore, nous etions anx Dardanelles. Nombre
de nos soldats y ont verse leur sang. Arrives a 1'endroit o' le Bouvet a disparu sous les eaux, une absoute
a 6t6 faite par l'abbi Renaud, devant i'amiral, le gen&ral
et l'equipage; cette cerkmonie fut impressionnante.
On traversa le detroit a petite allure, a cause des
mines qui restent; ies offciers et matalots avaient leur
ceinture de sauvetage.
Une partie de Ia matinee, je restai avec le gn&iaal
Franchet d'Esperey. A Gallipoli, je montrai le cimetiere de nos soldats francais, morts du cholera, lors
de la guerre de Crimbe. A midi, I'amiral, qui faisait
table a part avec le g6neral, me fit 'honneur de m'inviter a partager le repas.
Vers six heures du soir, nous 6tions en vue de Constantinople et, une domi-heure apris, on jetait 1'ancre
en face du palais du Sultan. L'amiral Amet vint a bord
pour saluer le g6neral. Celui-ci me fit appeler, apres
le diner du soir, pour me presenter a F1amiral, haut
commissaire de France aupr6s- des Turcs.
Puis, avec le g6neral et I'amiral,.il fat r6glM que, Ie
surlendemain dimanche, la messe aurait lien a dix
heures a la chapelle de 1'ambassade; et qu'i onze
heures, ii y aurait rception de la colonie i I'ambassade..
Le lendemain samedi, I'abbe Renaud et moi, apres
avoir dit nos messes comme la veille, nous primes nos
mesures pour descendre a terre.
Nous nous dirigeAmes vers Saint-Benoit. Ce ne fut
pas sans ressentir une 6motion profonde que je revis
notre vieille 6glise, la seule chose que les Turcs ne
nous aient pas prise. Les murs isolant l'iglise denotre
itablissement n'6taient.pas encore abattus.
Le frare Joseph, sacristain, nous conduisit A la
demeure, assez proche, de nos confreres.
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Je ne vous dicrirai pas la joie de nous revoir apres
une s6paration qui avait dur6 quatre aannes. Pauvres
confreres, ils ont souffert avec patience et abandon a
la Erovidence, ils se sont d6vou6s sans compter pour
le bien des aeuvres restantes et.aussi pour menager le
plus possible la facilit6 de la reprise de celles qui sont
detruites. M. Dekempener, qui a eu la lourde responsabilitA de la direction des n6tres et de tout ce qui
nous concernait, m'a dit le bon esprit, I'esprit d'obiissance, Ie d6vouement de tous et de toutes.
Nos confreres ont un appartement compos6 de trois
pieces, dont l'une sert de salle de communaut6, une
seconde de dortoir commun, une troisieme de refectoire; de plus, une petite cuisine, et une chambrette
pour le domestique.
Ils me disent que la Providencf a ete bonne en leur
mknageant ce petit local, rapproch6 de l'6glise et oi
les Turcs les ont laisses tranquilles. Leurs sant6s, vu les
6preuves subies, sont relativement bonnes. M. Dekempener, qui s'est d6pens6 sans compter, est un peu fatigu6; M. Picard, paalgr6 sa vie mouvement6e de procureur, a tenu bon;M. Murat, M. Vachette, M. Proy,
M. Lebarque et le frere Joseph vont bien. J'ai en le
regret de ne plus retrouver l'excellent et digne M. Lacambre, qui s'en est all au ciel, oi il prie pour nous.
Aprbs cette premibre entrevue, nous sommes all6s
visiterSait-Benoit,sur lequel flotte denouveau le drapeau francais. C'est le coeur serr6 que je parcourus
les diff&rentes parties de la maison. Quel massacre des
choses dans tout l'itablissement, quelle malpropreti!
Le mobilier a disparu presque en entier. Au premier,
dans l'aile de la Mission, toutes les cloisons separant
les chambres ont ete abattues.
La cuisine et nos r6fectoires sont dans un 6tat lamentable. Au college, il ne reste qu'une bonne partie des
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tables. La bibliotheque, les cabinets de chimie et de
physique, la salle renfermant nos collections sont
encore scellis; ii semble que l'on n'y a pas fait trop de
disparitions. La salle des f&tes est dans un itat relativement convenable. Quant aux dortoirs, il n'y a plus
de lits, ni matelas, pas plus que dans nos chambres.
Une maison en bois servait d'habitation aux Freres
Maristes travaillant dans notre collbge; on en a arrach6
les fenetres pour en faire du fen.
A la Maison centrale de nos sceurs,c'est un massacre,
par suite des bouleversements interieurs': cloisons
abattues, r6fectoire d6moli et remplack par une grande
salle de bains turcs, riche en marbre et qui pourra
faire une buanderie. Quant au mobilier, ii a disparu.
Rentr6s a la r6sidence, nous nous retrouvames en
famille. Lajoie de se.revoir demeura doucement grave,
car depuis quatre ans l'on a souffert et on est demeur6
's6par6.
N'ayant point de place a la residence, c'est a l'orphelinat Saint-Joseph, dans une d6pendance isolee, qu'une
chambre m'a 6t6 preparee. Avant de m'y rendre, j'ai
fait visite a Mgr Dolci, dle6gu6 apostolique, qui me
fit I'accueil le meilleur possible. Je lui dis notre reconnaissance profonde pour le d6vouement 4u'il nous a
t6moign6. Cette m&me reconnaissance, je l'avais exprimee & Mgr Pompili, vicaire g46nral, qui avait pris le
repas de midi avec nous.
Pendant les jours suivants, j'ai rendu visite aux
maisons restantes de nos soeurs. L'orpkeliat SaintJosehka et6 l'objet d'une protection sp6ciale de la Providence. On y a vecu c6te 4 c6te avec les Allemands
qui y avaient organis6 une ambulance pour leurs marins •
et un dispensaire. A l'Hospice des Artisans,nos sceurs y
ont v6cu dans une extreme pauvret6, supportant les
privations avec courage. A la Maison de la Pair, grice
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an petit noyau de soeurs qui y 6taient rest6es pour
soigner les ali6n6s, il n'y a pas eu trop de dommages;
les choses se riorganiseront un peu a la fois. J'ai
retrouve l'Hopital Girdmia dans son fonctionnement
ordinaire. Cinq de nos sceurs sent rentr6es a l'H6pital
franfais et y soignent nos marins et nos soldats.
Quant & Sainte-Pul!ckrie, tout y a &t6 saccage,
d;truit; des choses de la chapelle et de Ia sacristie, il
n'en reste rien. Quand j'ai visit6 la maison, j'y ai trouv6
deux de nos sceurs, organisant des lits pour recevoir

nos solda:s malades. C'est en ce moment un h6pital
militaire.
A 1'6cole de la rue de Brousse et & la maison des
sceurs de Scutari, les confrbres m'ont dit que tout le
mobilier avait disparu. Je n'ai pu encore les visiter.
Je n'ai rien dit plus haut de l'6motion de nos sceurs
en me revoyant parmi elles. J'ai b6ni Dieu en mon ame
de ce que l'esprit de saint Vincent, a travers quatre
annies de dures ipreuves, de privations de toute sorte,
les avait faites si fortes, si abandonn6es a la Providence, si aptes a s'adapter rondement et g6nbreUasement,
Atout ce que r6clamaicnt les circonstances et la volont6
de Dieu.
Au jour de la f&te de la Medaille niraculeuse, quatrieme anniversaire de 1'expulsion des missionnaires
de Sainte-Pulcherie, on a redit la premiere messe dans
la chapelle.
Le meme jour, je suis all6 a Bibek dans 1'apres-midi.
En arrivant, ce qui me frappa, ce fut un clocheton construit sur le milieu dutoit de notre maison avec cadran
marquant l'heure a la turque; alors que notre 6glise
n'avait plus ni son clocher, ni l'horloge, ni la cloche.
Un grand portail en maconnerie a 6t6 construit dbs le
bas de la montie qui mene a notre maison. L'escalier
double en largeur est superbe. Dans 'V6glise,c'est une
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mosquie; le mirab. construit a la porte d'entr&e qui
a 6t6 mur6e, est tourn6 dans la direction de la Mecque.
Cette profanation de notre eglise m'a navr6 le cceur.
A B6bek, nous avons l'6glise dont je viens de parler,
une r6sidence de Missionnaires et maison de campagne,
an college'tenu par les FrEres Maristes; deux maisons
de soeurs de charit6, celle de Saint-Joseph situee pris
de l'eglise, et celle de Louise de Marillac qui se trouve
bien plus haut dans la montagne; et de plus des maisons de rapport. Or, pour relier tons ces immeubles,
les Turcs, surun parcours de 35o metres, ont construit
un fort large couloir qui se d6roule A travers la montagne.
L'escalier est beau, majestueux m&me, en ce couloir
tailli dans le flanc de la montagne; le tout est fort
61ev6, couvert, bien menuis6, avec une verriere interminable de chaque c6t6.
Inutile de dire que dans nos immeubles, il ne reste
plus rien; tout a 6t saccag6, detruit. Les Turcs, dans
les constructions qu'ils ont faites, n'ont pas travaillM
pour nous. Ainsi, en face de la nouvelle maison
Louise de Marillac, en prolongement de la salle des
retraites, ils ont biti deux grandes salles superposees.
Celle du bas eait une salle de cinimatographie; celle
au-dessus est de toute beaute, avec un plafond ouvrag6
enbois, vitr4e dans tout son pourtour. Eile a 42 m:tres
de long sur Ii de large. Dans les principaux immeubles,
on trouve des bains oi le marbre abonde. Les travaux
faits par les Turcs sont estimes deux millions. Ilsont
encore fait un immense reservoir d'eau dans, le haut
de la propri6et des seurs, avec des conduites vers les
immeubles.
Les Turcs y avaient install6 un grand orphelinat de
flles et de garcons. '
Des soldats frauncais sont proposes A la garde des
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immeubles de B6bek et ils doivent y rester quelquetemps encore. A Saint-Benoit, a 1'orphelinat SaintJoseph, a la Paix, il y a aussi des soldats qui gardent,
mais on va les retirer comme n'6tant plus necessaires.
En ce moment, on fait les inspections et inventaires
officiels.
Les Turcs auraient d'enormes indemnites A payer,
mais il faudra les attendre.
Depuis mon retour, j'ai pris contact avec les autorites militaires et navales. Toutes se montrent fort
bienveillantes. La situation est encore uu pen i 1'etat
de chaos.
A 1'amiral Amet, j'ai aussi demand6 de la farine de
1'Intendance, a titre remboursable, pour les soeurs et
pour nous, car le pain est mauvais. II m'en a accorde
dans la proportion des besoins de nos maisons et de
nos oeuvres. Bient6t, nous aurons aussi de 1'Intendance
le riz, les legumes sees, etc., selon les arrivages que
l'on attend. Les haricots ont 6t6 un plat de luxe dans
nos maisons; et la plupart du temps, le pain a 6t6
detestable.
La cherte des choses et de la vie est encore excessive. Le bois, le ciment, les materiaux de constructions,
lesjourn6es d'ouvriers ont pass6 de un a dix. Un simple
ouvrier demande 23 francs par jour, une livre turque.
D'autre part, nons avons a ex&cuter des travaux
indispensables pour notre reinstallation et nous avons
besoin du mobilier necessaire, de fournitures classiques, etc. Les Turcs ne nous ont rien laiss., ni &
nous ni a nos soeurs.
J'ai encore entretenu I'amiral Amet de cette grave
question. II a &t6convenu que je lui remettrai une note
& ce sujet. Puis il fera au gouvernement franqais ane
demande d'allocation extraordinaire. L'amiral est
rempli de sympathie pour nos deux families; il a connu.
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nos Missionaaires et nos sowers en Chine; it a eu des
relations avec Mgr Favier et il garde avec soin Ic
volume sur PNkin, sorti de nos presses du P6-T'ang.
Tous mes confreres, toutes. les Filles de la Charitide Constantinople vous font arriver leur filial souvenir,

vous priant de les benir; ce que je demande aussi pour
moi-meme.
F.-X. LOBRY.
Ma 4sur Voisin dcrit

a M. Verdier, Vicaire genEral :
Hopital frangais maritime,
Constantinople, le 29 decembre 1918.

Oh! oui, c'est bien vrai, pendant ces quatre annees
de guerre, mes compagnes et moi avons 6tC l'objet de
la protection toute particulibre de la tres sainte Vierge
et aussi Mgr Dolci qui a &t6 si paternellement bon
pour moi, me disait, qu'il reconnaissait combien Diea
nous comblait de ses b6n6dictiops. Quelle grace de
n'avoir pas quitte Constantinople, car, bien simplement,
je vous assure que connaissant tous les coins et recoins
de notre pays, j'ai et:de quelque utilit: pour remettre
tout en place. Quel d6sastre partout! Tout le plus
beau du mobilier a iti volb : tout le reste completement
abime. Les Turcs, je dois le dire, ont cependant
respects toute la literie des sceurs, qu'ils avaient descendue a ia chapelle. Dans ce dernier lieu, j'ai df le
constater en remerciant les bons anges qui en avaient
&t6les gardiens, la jolie porte du tabernacle avec la
clef a 6et enlevie et bien rang6e dans une armoire.
Toutes les croix, chandeliers, lampes, etc., etc., meme
le chemin de croix avaient 6te soigneusement range&.

Un tapis, cadeau de M. Cambon, m'a t6 remis. Le
confessionnal, qui est tres beau, n'a subi aucun digit,
quand ailleurs ils en avaient fait des guhrites.
Notre medecin chef, qui est parfait A notre 6gard, a
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pour r6compenser les sceurs de leur devouement fait

installer grandiosement l'6lectricit6 dans notre chapelle oui nous avons eu une bien pieuse et solennelle
messe de minuit, pendant laquelle j'ai beaucoup pri6
pour nos v6ner6s Superieurs.
Soeur VOISIN.

ASIE
Voici la premiere lettre envoyee de Smyrne depuis 1'armistice:
Smyrne, collfge du Sacr-Coeur.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,
Votre blrediction, s'il vous plait
Ce n'est pas I'heitre de vous parler d'affaires, ni
meme de nos miseres passees, jam meminisse juvat.
Depuis quatre ans et plus, nous portons memes chapeaux, memes souliers, memes soutanes. Depuis
deux ans et plus, ni caf6, ni lait, ni sucre chez nops;
et le reste a l'avenant. Tout notre monde, soeurs et
confreres, a gaillardemment pris et supporti cela.
Tout ici est A la joie 'de la delivrance: gaudeamusix
- Domino!
A plus tard les d6tails.
Excusez, s'il vous plait, 1'encre toute blanche! C'est
de l'encre de guerre.et de blocus. Je n'en ai pas
POULIN.
d'autre.

AIDIN PENDANT LA GUERRE (1914-1918)
Nous sommes en pleine retraite au Coula de Smyrne
quand les premiers bruits de guerre parviennent A nos
oreilles. C'est M. le Pr6dicateur lui-meme qui nous
l'annonce. Il est facile de comprendre combien tons
les coeurs francais on a amis des Frangais a tressail-
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lirent douloureusement a cette nouvelle. Chacun rentre
chez soi preclpitamment. Ce n'est pas la guerre
diclarbe avec la Turquie que nous habitons, et, cependant, c'est tout une atmosphere de guerre que nous
respirons. Un a un, les Francais quittent en hate le
pays, heureux d'aller se grouper autour du drapeau
de la chire patrie.
Ce n'est que le 21 novembre 1914 que commenchrent
les premieres tracasseries pour notre petite commueaut6 d'Aidin: Deux m6decins turcs vinrent faire la
visite de notre immeuble... Simple visite sanitaire,
nous disent-ils, mais nous ne nous meprenons pas et
nous comprenons facilement que l'on desire transformer notre maison en h6pital. TleCgraphier, 6crire
au sup6rieur des Lazaristes a Smyrne pour demander
avis, est chose impossible; Notre agent consulaire
pr6venu trouve n6cessaire qu'une seur descende &
Smyrne. Pas de temps a perdre; il est dix heures et
demie et le train part a midi. A huit heures du soir,
ma seur Marie arrivait en gare, voyait M. Poulin qui
pouvait donner les renseignements suivants: i* les
&coles devaient etre fermees; 2 les immeubles seraient
confisqu6s; 3° les Francais probablement expulsis.
II fallait de suite dresser un inventaire, mettre en
s•ireti tout ce que l'on pouvait. Tous les esprits etaient
tres surexcit6s. Pendant que nous causions, arrive le
frare Honor6, sup6rieur des frires des Ecoles chrtiennes. II rentrait de chez le vali (gouverneur) qui
I'avait fait appeler. c Ehi bien, lui avait dit Son Excellence, avez-vous reu quelque chose de Constantinople,
quant a la fermeture des classes? - Non, rien,
E.mcellence. Nous ne savons quelque chose que par les
bmhits qai courent. - Alors, r6pondit le vali, attendoms! a et le fzrre Honore apportait en hate ce mot de
dteate A M. Poulin. Le lendemain matin, je retourne
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-chez M. le Sup6rieur et.lui demande si je ne ferais
pas bien de voir le vali... t Voir le vali!.. me r6pondit
M. Poulin, eh!.. peut-etre!.. qui sait.. essayez! ,
En route donc pour le Konak (palais du gouverneur).
C'est un soldat allemand qui monte la garde A la
porte du vali, et qui nous dit, du ton le moins aimable
possible, que Son Excellence ne viendrait que dans
une heure. Et on nous laisse la de planton, ma compagne et moi, dans ces grands corridors oi circule
tout un monde d'hommes, de femmes. Un monsieur
nous fait introduire dans le grand salon de r6ception :
vaste piece garnie d'une quantiti de canapes et fauteuils, de petites tables de fumeurs. Enfin, une porte
s'ouvre, laissant passage a un homme haut de taille,
jeune, revatu de la redingote- noire, "c'tait le vali.
II me fait asseoir aupres de lui... et je lui parke de la
visite de notre immeuble, de la question de la fermeture des classes, de celle de l'expulsion, etc.
S. Ee. Rahmi bey me demande combien nous itions
-de seurs, quelles 6taientnos oeuvres et me dit:
- Je ne sais pas s'il est question de prendre votre
maison pour en faire un h6pital; mais voili, j'ai
requ, il y a six semaines environ, l'ordre de Constantinople de fermer toutes les Acoles de mon vilayet,
je ne l'ai pas fait; si I'on me dit quelque chose, je
m'excuserai en disant que je me suis r6serve le pouvoir
-d'appliquer tel ou tel ordre du gouvernement, quand
je le croirai utile on faisable dans mon vilayet; si l'on
m'oblige, je serai force de le faihe, mais ce serait a
regret.
- Excellence, que fera-t-on de ces milliers d'enfants
sans classes, et, pour ne pas parler que de nous A
Aidin, les gens pleurent djk A*la pens6e de nous voir
partir?
- Mais, reprit Son Excellence, partout on vous
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aime; j'ai pass6 plusieurs annees en France: et, mettant
la main sur son cceur, je vous avoue que j'aime beaucoup les Francais. - Excellence, si l'on ferme nos
classes et que l'on prenne notre maison... pouvonsnous exiger qu'une aile de la maison nous soit
conserv6e ?- Eh ! pourquoi pas?- S'il y a expulsion
de belIigerants, les etrangeres peuvent-elles rester?
- Je ne verrais pas pourquoi on les renverrait. n
Le vali nous promit que si l'on venait a donner un
ordre d'expulsion, il nous ferait privenir officieusesement,de facon a nous donnerle temps de nous organiser. t I1 est certain, nous dit-il, que ces immeubles
serviront ides &coles ou h6pitaux turcs, mais ils seront
rendus a la fin des hostilit6s ». Et je repris : ( Excellence, on est- tres fanatique . l'intirieur, et nous
pourrions 8tre massacrees sans que personne puisse
nous secourir... » Alors, se redressant un peu, le visage
subitement color, Rahmi bey me rpondit: Ma Sceur,
on nepeut pas me faire plus de peine qu'en me parlant
de massacres dans mon vilayet. ) Je rapportai cgs
details au P. Poulin qui en fut tres satisfait et trbs
heureux.
1915
Rentr6e &Aidin, rien de saillantne se passa jusqu'au
5 f6vrier 1915, oi M. Poulin nous t6legraphiait de
descendre et nous annoncait la fermeture des classes.
Arriv6es a Smyrne, on nous dit que toutes les classes
franqaises sont ferm6es et que, de plus, tous les professeurs sont obliges de quitter le pays. Le vali avait

maintenu les classes jusqu'ici, mais, d6nonc, par le
consulat allemand, il recevait un nouvel ordre d'ex6cution sous peine d'etre cassi de son poste. II avait
done pri6 Mgr Zuchetti, archeveque de Smyrne, de
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communiquer cet avis aux 6tablissements frangais,
demandant que fermeture et expulsion se fissent de la
facon la plus b6nigne possible.
Nous rentrons done a Aidin; nous fermons imm6diatement nos classes, au grand chagrin de nos 61lves
et de leurs parents. Les professeurs u francais , seuls
devaient quitter le pays et encore c ceux ) capables de
voyager. Nous avions dans notre maison deux soeurs,
professeurs de frangais: l'une d'elles, ne supportant
pas les voyages en mer, se trouvait exemptie, et seur
Regad partit seule pour rejoindre a Smyrne tous ceux
et celles devant subir le meme sort. On plaignait les
partants, et cependant plusieurs disaient: u Ceux qui
partent sont les plus heureux! ,
Nous donnons alors quelques lemons .particuliires:
piano, peinture, allemand, francais avec autorisation
du Vali. II faut commencer a iconomiser: le cafe, le
sucre et bien d'autres denrees deviennent rares et tres
chers. On les supprime done, et c'est ainsi que nous
remplacons le cafe au lait par du lait sucre avec du
bois de r6glisse; on ne parle plus de sucre, ni de riz,
ni de caf6, gardant le peu de provisions qui nous reste
pour les cas extraordinaires ou les malades.
A dix heures dumatin se presentent, en civil, K6mal
bey, inspecteur des 6coles, et le commandant de gendarmerie, Djemal bey. Is veulent visiter la maison
pour y logerdes soldats. On attend huit mille hommes
iAidin. Is montent, ils descen4ent, o.uvrent euxm&mes en maitres toutes les portes. Apres la partie
r6servee aux enfants, ils s'en vont d'importance dans
l'aile consacr6e aux soeurs, voient meme la chapelle
disant que ce n'est point lU une 6glise, mais une ecole
puisqu'il y a des... bancs. Ils parlent de mettre cent
trente soldats et s'en -vont. Deux soeurs essayent de
parler au mutessarif,qui les rassure en leur disant que
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pour le moment on ne nous mettra personne. Nous
respirons.
Nous pr6parions un placage de cornettes, quand,
a quatre heures du soir, la p6lice, suivie de trois soldats,
nous annonce I'arrivee des soldats dans une heure.
Nous essayons'd'obtenir un d6lai d'un jour afin d'avoir
le temps de vider nos classes, dortoirs et refectoires
des pensionnaires, demandant 6galement que les
appartements reserves aux sceurs soient respectis.
Mais le mutessarif dit ne pouvoir faire autrement, que
Sla troupe est 1U qui attend et qu'il nous faut absolument quitter notre maison immidiatement. « Mais,
Excellence, oi irons-nous? - Allez chez votre pretre,
chez vos catholiques... mettez toutes vos affaires dans
une chambre, mais, partez! partez! n
Nos deux visiteurs de samedi reviennent; ils recommencent l'inspection des lieux. D6jI, comme une
trainee de poudre, tous nos catholiques et voisins sont
avertis et viennent offrir leurs services pour nous aider
A dminager et leurs maisons comme un asile oi nous
serions reques de tout cceur. Ce fut un mouvement bien
spontan6 et bien consolant pour nous de nous voir si
affectueusement entdur6es et secondees par nos catholiques. Meme la plus pauvre famille vint nous proposer
son modeste logis et sa cuisine.
Tandis que tout ce monde se met a degarnir leslits
dlu dortoir des pensionnaires, a transporter le mobilier
des classes, etc., nos deux inspecteurs continuent lear
tourn6e. Arrives au dortoir des sceurs, ils trouvent la
porte, du c6t4 des enfants, fermee a clef, et, devant
un peu de retard pour trouver la clef, pendant lequel
on les priait de ne point occuper le dortoir des sceurs,
le commandant de la place, Djemal bey, d'un formidable coup de genou, fat sauter la serrure en priant la
soeurqui lui parlait de setaire. Alors, hommes, femmes,

enfants, soldats, tout le monde sepr6cipita dans notre
grand dortoir autant pour nous aider que par curiosit6.
En un instant lits, armoires, chaises, tout fat transportk pele-mtle dans le corridor; on d6crochait les
croix, les benitiers... Ce fut un moment inmaarrable...
Et le commandant satisfait dit alors : a Nous n'irons
pas plus loin, ces femmes me font pitiS, je ne-veux pas
les mettre a la porte u. Un officier dit: " Je ne puis
laisser ces femmes seules avec ces brutes de soldats;
je coucherai ici. ) Et il se choisit une chambre.
K6mal bey demande un inventaire ditaill6 de tout
cequi est dans la maison, nous le lai promettons pour
le lendemain; A six heares du soir, quatre cents soldats
sont align6s dans la cour des ~~1ves, puis repartis dans
les diverses salles. Nous congedions les amis et les
curieux. Un de nos braves catholiques voulat coucher
-hez nous, afmn que nous ne restions pas seules avec ces
Turcs a la merci desquels nous restions cinq pauvres
seurs. On lui prepare done un lit*a la salle de communaut6. A huit heures, nous prenons notre petite
rifection, priere - et chacune va a la recherche de son
lit. Ibfaut passer sous silence le c6t, comique de la
situation qui ne manque presque jamais, m&me au
milieu des instants les plus critiques.
Ma Sceur redescend dangson cabinet pour ecrire a
M. Poulin, sup6rieur A Smyrne, afin dele pr6venir de
<e qui se passe; je la rejoins pour dresser la copie de
notre inventaire. Nous travaillons jusqu'k uneheure de
Ja nuit, pendant que nos h6tes se couchent sur le
plancher, un paquet de hardes sous la tate. C'est A
celui qui fera le plus de tapage; ils crient, chantent,
dansent, fument...
SDe bonne heure, nos catholiques viennent s'informer
de la maniere dont nous avons passe la nuit, et nous,
neus commencons lestemeht notre placage de cor-
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nettes, assistant en mame temps a I'alignement de nos
nouveaux soldats dans la cour. C'est tout un m6laige
d'hommes venant de l'interieur des montagnes, les uns
grisonnants, quelques-uns boiteux. II n'y en a pas
deux qui portent le meme accoutrement, pantalons
longs ou courts, casaques bleues ou vertes, fez ou
turbans.Pendant que les soldats s'ent vont hors de la ville
pour faire l'exercice, nous en profitons pour jeter un
coup d'ceil dans leur nouvelle caserne : dans notre
grand dortoir, si propre un jour plus t6t, ce sont des
paquets de vieux souliers, de vieux habits, de vieux
tapis. Aux clous ot nous avions nos binitiers et nos
petites croix de missionnaires, sont accroch6s maintenant, sabres, 6cuelles, ceinturons, cartouchiires, que
sais-je?Le soir, les officiers se prominent an jardin en
picotant les fraises; ils nous prient de nous interesser
un peu a leurs malades. Nous faisons |ainsi chaque
jour des tournies dans toutes les salles, distribuant
un peu de lait ou de tisane, pansant les petits bobos.
A trois heures un quart du matin, ils'commencent
leurs prinres et cinq fois le jour nous les voyons
prostern6s. Leur hodja (ou pratre) commence a chanter
a Allah! , et presque tous, malgr6 l'heure matinale,
descendent dans la cour, ,e lavent, se d6chaussent et
vont se prosterner en face du hodja, suivant ses gestes
et les r6p6tant sans respect humain et sans ditourner
la t&te. Au milieu de tout ce d6sarroi, nous reprenons
notre petite vie. Certainement nos ennemis avaient
pens6 que de nous-memes nous evacuerions la maison,
car, humainement parlant, la cohabitation, de cinq
pauvres soeurs, avec plus de quatre cents soldats etait
chose inouie, impossible. Et voili, qu'au lieu de lear
abandopner la place, nous restions-1~.
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4 juin. - Vendredi. C'est le jour de priires des
Turcs. Ils semblent qu'ils n'ont jamais tant devotionne
qu'aujourd'hui et leur < hymam a crie encore plus fort
que de coutume.: Allah! Allah! ce c6tO est mauvais,
mais l'autre c6te (vie) est meilleur. ,, II y a grande agitation, puis, signal du d6part. Tout ce monde
s'embarque pour aller an feu. Avant de quitter la cour,
leur chef fit une sorte de harangue, les invitant a faire
leur devoir et, s'il Ie fallait, a mourir pour leur patrie.
6 juix. - Dimanche. Ce matin, a sept heures et
demie, nous avons pu fermer la porte de notre caserne.
Dbs le lundi, nous comnmencons a nettoyer les salles.
C'est une odeur! une saletCl... et des .puces I... Ces
dernieres sont un fi6au en temps ordinaire ici, mais
on ne pouvait pin6trer dans les chambres occup6es
par les soldats sans en ramasser defax on trois cents,
et cela, sans exageration. Nous 6bouillantons les
planchers, nous d6sinfectons.
Dija, nous subissons un fort renchirissement des
vivres, les m6dicaments sont plus chers encore; c'est
ainsi que la quinine se vend 20 livres turques le
kilogramme (soit 460 francs). L'huile de cade, qui se
vendait 5 francs le litre, vaut i pr6sent 70 francs.
Depuis janvier, nous remplacons le sucre et le caf&par
une d6coction de r6glisse que nous melangeons A du
lait pour notre r6fection du matin.
Tout le monde s'etonne de nous voir si bien debarrass6es des soldats, alors que tous les cafes, cin6ma-

tographes en sont garnis. Les gens disent: a Sirement
que les seurs ont dO faire quelque neuvaine A quelque
grand saint pour 6tre si vite tranquilles. , II est A
signaler que, malgr le voisinage bien peu agrbable de
tous ces soldats, nous n'avons eu qu'a nous loner de
leur bonne attitude envers nous. Nous avons un
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grand jardin oui plusieurs praniers 6talaient leurs
longues branches de prunes dories, ils n'auraient eu
qu'i enjamber la fenetre pour d6valiser les arbres,
mais on leur avait dit : ( C'est defendu ! , et pas un
soldat ne se permit de couper un fruit, et Dieu sait
cependant si la troupe est mal nourrie ! Leur joie 6tait,
durant le mois de Marie, a l'heure oh ils rentraient de
1'exercice, de se grouper du c6te de la chapelle pour
entendre les cantiques . la sainte Vierge. Les officiers
eux-memes disaient qu'ils n'avaient jamais rien entendu
de si beau.
A toutes lescalamit6s actuelles, il fant ajouter celle
des grosses sauterelles. C'est une invasion extraordinaire; elles s'abattent comme une nuee sur tel jardin,
ou tel quartier, rongent, ravagent, saccagent tout, puis
vont porter la terreur plus loin. Notre pauvre jardin,
toute notre pauvre ressource en ces temps-ci, est
saccag6! Ces maudites b&tes s'attaqueat meme aux
leurs. Nous faisons des prieres et processions, mettons
des medailles, de 1'eau benite pour arrxter ce riouveau
*
flau.
3 juillet. Deux d6l6gues du gouvernement
viennent nous annoncer que le a Croissant-Rouge n va
occuper notre maison pour en faire une ambulance et
que, pour le moment, on allait dresser une centaine de

lits dans les classes.
8 juillet. - Apres avoir fait blanchir et repeindre
notre dortoir, nous quittons, qui un coin d'escalier, qui
un bout de corridor, pour nous reinstaller un pen
mieux, sqlon l'usage dela Communaut6.
16 juillet. - Le Croissant-Rouge fait apporter une
quantit6 de mat6riel pour ambulance; tout cela est le
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produit de ses requisitions. A nous, ses ennemis, it
nous confie la garde de tout son butin!
4aoit. - On hisse le drapeau du Croissant-Rouge.
Quoique ce soit 1'6tendard de la Charite, nous avons
un peu le cceur serr6 de le voir remplacerle drapeau
frangais...
25 aoit. - Notre fameux Kemal bey et le Mudur on
directeur del'6cole Sultani6, viennent imperieusement
r6quisitionner vingt lits complets. A deux heures, on
s'empare des lits. Comme il manquait quatre matelas
et qu'ils insistaient insolemment pour avoir leur
compte,-on prit quatre matelas dans le lit des soeurs.
Us r6clamirent ensuite des draps, des moustiquaires
et penktrtrert comme des pillards dans le dortoir des
sceurs, fouillant impudemment leurs lits-pour voir si
nous n'y cachions pas quelque literie. Puis ils firent
enlever la grande pendule de la communaut6. Apres
quelques demarches faites aupres du gouverneur, nouspimes rentrer en possession de nos quatre lits de
sceurs.
4 ociobre. - Nouvelle visite de K6mal bey, du
Mudur et de cinq autres professeursturcs. Ils vienAent,
disent-ils, de la part du Vali et du Pacha,nous intimer
l'ordre d'kvacuer la maison dans les quarante-huit
heures. En proprietaires, ils visitent toute la maison,
ouvrent les portes, voire mime les armoires, disent
avoir besoin de tons les locaux et s'arratent assez longuement a la chapelle dont la grandeur a 1'air de leur
convenir, tournent et retournent du jardin a la cuisine,
au poulailler, partout. Un des professeurs nous dit
mame: a Ah! si vous 6tiez des Russes! nous vous
mettrions en poudre!1
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II faut soumettre a M. Poulin ce qui se passe et
chercher avis. Ecrire? il n'y faut pas penser... ii faut
que quelqu'un aille a Smyrne... Un de nos catholiques
veut bien nous rendre ce service d'ami. II doit partir
le soir meme; mais, avant, nous voulons tenter une
demarche aupres du mutessarif, pour obtenir de lui la
conservation au moins de la chapelle et d'une aile de
la maison, ce qui nous permettrait ainsi de continuer
a soignerles pauvres... Mais il ne veut pas en entendre
parler, nous dit qu'on va itablir un internat dans notre
maison et que, vu l'immoralit6 des professeurs, ilnous
6tait absolument impossible de cohabiter. Pour se
debarrasser de nous, il nous renvoie au mudur de
Tralles. Nous y allons. Dans le corridor figure magnifiquement notre grande pendule. Le directeur nous
recoit assez aimablement, mais nous dit:~ Comment
voulez-vous que, dans une &cole du Sultan, nous supportions la presence de sceurs francaises! Cela ne se
peut pas. Dans deux jours, il faut que vous quittiez
votre &cole, c'est d6cid6 ainsi. ) La-dessus, il a la
a gracieuset, , de nous offrir un cafe, et, comme nous
le remercions, il sort d'un tiroir un petit sac en papier
d'oit il tire deux bonbons rose et vert, en disant :u Un
pour chacune... quoique vous ne nous ayez rien offert
ce matin. i
Nous rentrons dans ]a cour de notre maison, quand
la police vint nous rit&rer 1'ordre du gouverneur de
quitter l'itablissement dans les quarante-huit heures,
et defense de rien transporter au.dehors sans leur permission. Que faire ?
Is ont notre inventaire detaill6 en main, et cepen'dant nous voudrions leur soustraire tant de choses! Le
temps presse. Nous avons a c6te de nous une petite
maison de chambres louees a de braves couturieres
schismatiques; nous les prions de nous faire un peu de
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place et nous nous mettons immediatement en mesure
d'emballer le plus n6cessaire et ce que nous pouvions
faire disparaitre sans donner 1'iveil: provisions, cave,
lingerie, tout cela leur sera soustrait. Un de nos catholiques, puis deux. puis trois vienaent a notre aide.
Jusqu'k pres de minuit, nous emballons etnous faisons
partir, dans les t6ndbres, tout le vin de messe, les
cierges, les confitures, les m6dicaments du dispensaire, l'huile, le beurre, du linge, des itoffes, de la
literie, chaises, tables, batterie de cuisine. De chaque
c6tt du mur d'enceinte ,tait dress&e une 6chelle, et c'est
amsi que par-dessus le mur nous faisions passer nos
ballots et nos corbeilles. L'un de nos aides voyant le
bouteiller vide s'empresse d'y remettre en ordre de
belles rang6es de bouteilles vides en disant : a Qu'ils
trouvent au moms quelque chose en visitant la cave ! )
Dans les armoires, nous 6parpillons des boites A peu
prbs vides. A la chapelle, nous avait-on dit, mettez
toutes les affaires de 1'eglise. Nous y rangeons done
les meubles contenant ornements, vases, chandeliers,
etc. Puis aussi tous les christs, statues, tableaux, que
nous avions successivement decroches dans chacune
des pieces, afin d'eviter toute profanation.
Le lendemain, d&s I'aube, nous recommencons nos
allies et venues, faisant des malles, des caisses. De
fort bonne heure, les amis, les catholiques viennent
nous voir ; ils ont les larmes aux yeuxen songeant que
nous sommes peut-6tre a la veille de les quitter pour
toujours.
Pendant ce temps, quelques Turcs des meilleures
families se donnent la main pour faire les d6marches
necessaires pour que nous conservions I'aile r6servie
aux Missionnaires aimsi que la chapelle.

8 octobre. -

Les membres;du Croissant-Rouge se
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remuent et de leur c6t6 ne veulent pas c6der l'ambulance preparee pour en faire une ecole ; ils viennent
done refaire l'inspection des lieux.
9 octobre. - Nous apprenons que M. Poulin a
tent6 une d6marche aupris du vali qui tle6graphia ici
dene point nous faire partir. Et enfin, le dimanche, on
fait appeler ma seur superieure au Konak, pour lui
annoncer que notre maison sera une ambulance et non
une 6cole. Officieusement, nous sommes averties que, le
mercredi matin, le pacha et les membres du CroissantRouge viendront visiter notre maison. Ils arrivent
done. Ma Sceur fait au pacha ses offres de service pour
les soins a donner aux malades ; il en a l'air satisfait,
veut tout voir, et nous devinons qu'il trouve l'aile des
Missionnaires suffisante pour nous y rel6guer.
16 octobre. - A huit heures du matin, Kemal bey
reparait avec le mudur et toute une suite de garnements de quinze a vingt ans, suivis de hamals (ou
portefaix) et de la police. Furieux d'avoir 6chouE
dans leur projet d' 6cole du Sultan '), ils venaient
chercher le mobilier scolaire que nous nous disposions
a leur remettre tel quel; mais, leur premiere parole
nous renversa : ( Nous venons ici prendre tout ce que
nous voudrons. ) Inutile de discuter avec ces gens
grossiers qui nous traitaient de t voleuses et de menteuses ). Ils se jettent sur le mobilier scolaire que les
portefaix emportent imm6diatement. La police ellememe met dans ses poches ce qui lui semble bon :
boites de plumes, regles, etc. Nous ne nous 6tious pas
douttes qu'on agirait ,aussi brutalement; mais notre
indignation monta son
O comble quand nous les vimes
sans facon aucune p6netrer dans les autres pieces de
la maison, emportant les chaises, canapes, armoires du
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parloir; ils continuent leur course dans to~t friboeubl,
ouvreat toutes les portes, les enfo•auatt * besfth
pour aller plus vite. C'est ua Veritable ptlhge. Le
spectacle est navrant pour hous surteut qMi aiimidits
cette maison et plus encore poat hotte dignb sdieu
servante qui venait A peine d'en fii r 1a restauratiohn i
de payer la grosse dette qui pesait sut elle. Nbut
&tionsla, cinq pauvres sceurs, debout au iilien de
notre cour sans oser bouger de lA, taut noS enimniis
craignaient de nous voir faire passet qaelqdie bjet
par une autre porte. Un un,nou. vooyoas hos ide~ubt
emport6s. Pas un ami ne peut appti•thte
, b les irlivoi*
impitoyablement, et tout le monde & peit de se contpromettre.
Alors, nous courons an Konak et demandons audience
au mutessarif. Nous nous arretons aun buireau dAi
Croissant-Rouge pour chercher un appui, et disons I
ces messieurs que ce n'etait pas ainsi qu'on proc6dait
avec des femmes... tout ce inotde est entri chel bout
comme une bande de volekrs. A cei tnots, Hamdi bey,
president de la societ6, homme maigre et-sec, prtairt
redingote et lorgnon d'or, se dfesse d'unibobd, et, d'un
ton courzouc6, commence une lefgue haiangue, me
foudroyant de son regard et proeimebant sod c~i indign6 sur I'assemblie poor qu&ter ie;approbatffid
que personne ne lui donne. a Etfef ! di(-il, elle parf1
coutre le gouvernement. Nous, les Turcs, des vbfeure
f
1
vous injuriez notre nation! voau autrCes,
s' Fiain•~
s,
qui jetez les fez de nos soldats A Ia met,... qti iar•chez
dessus..., Nous les quittons pour parlerau pacha, lequel
nousditqu'on nedoit toucher qu'A I'cole. Nous reditr6i'd
en hate et trouvons nos pillards en pleine salle de coimmanaute, jetant iterre leslivres de notre bibliothquge.
(Depuis plusieurs semaines, nous avions deja cachte
une grande partie de nos livres de communautd.) Nout
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nous approchons de Kemal bey et lui donnons la
reponse du pacha, c'est-a-dire l'ordre de ne toucher
qu'a la partie scolaire. Et,.prenant 1'inventaire, nous
essayons de lui prouver que cette chambre depend du
couvent et qu'ils n'on rien a y toucher ; mais, pour
toute r6ponse, ce personnage, rbpond que c'est lui le
pacha et, d'un geste impertinent, me renvoie le cahier

a la figure.Au dortoir, ils comptent cinq sceurs, done cinq lits,
cinq armoires, cinq chaises et s'emparent du reste ainsi
que de tout le mobilier de 1'innrmerie. Ils avaient gard6
pour leur dessert les pieces oit se trouvaient les pianos;
ils se font done ouvrir les parloirs, s'emparent des
pianos et de tout ce qu'il y avait dans ces pikces. Alors
ils disent avoir fini, pouraujourd'hui ! II reste la cave,
disent-ils et le mudur, devant certaines armoires a
demi vides, disait : a Elles ont tout vid ! elles ont
tout vid6 ! ), Et lorsque nous leur exprimames notre
indignation de voir traiter des femmes, des religieuses.
ainsi... le mudur eut I'insolente r6ponse suivante :
a Ne dites rien, sans cela nous vous envoyons A pied
a Koniah (ville de l'intbrieur). ) Ils emportaient
jusqu'a notre provision de fil, de coton, les machines,
et, dans la rue, onvendait avil prixnotre vaisselle, etc.,
tandis que les chefs de la bande faisaient porter dans
leurs habitations particulibres les meubles qui leur
convenaient.
Dans la soiree,alors quenous n'avions plus avoirque
nos salles d6vast6es, les amis oserent venir apporter
leur sympathie. La premiere visite fut celle d'un Turc
influent, qui vint avec son beau-frire nous exprimer
tous leurs regrets et nous demander pardon pour
ceux qui 6taient les auteurs de tout ce d6sastre : a Ce
sont des 6migrs venus du dehors, disent-ils, les Turcs
d'ici,qui vous connaissent, n'auraient jamais fait cela. ,
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Le soir nous 6tions brisees de fatigue mais calmes et
soumises a la volonti de Dieu.
Nos amis avaient trouv6 necesaire que je descende
i Smyrne pour protester aupres du consulat des etatsUnis qui s'occupe de nos intr&&ts. Je pars done, voir
M. Poulin, puis je demande audience an vali. Je dis a
Son Excellence: (Vous savez quýon nous a tout pris?Mais non, me dit-il, seulement le materiel scolaire. Non, Excellence, on nous a pris, meme les machines A
coudre, piano, assiettes, il: on a pill la communaut6.
- Mais on n'avait pas le droit, reprit le vali; on vous le
rendra, ma chere Sueur ,, et... sance tenante, il ridige
un t6l1gramme et le fait expidier. De mon c6te, je
t6legraphie a mots couverts a ma sceur servante.
Je passe au consulat aimricain ; je rends compte
de notre situation. Je fais un rapport que je remets
avec notre inventaire au chancelier du consulat de
France. Pour la premiere fois, je touche l'allocation
accord6e par la France, soit zo livres turques. Je
remercie, et l'on me r6pond : a Ne nous remerciez pas,
ma Sceur, remerciez la France ! n
Oh! certes, nous la remercions, cette cbhre France,
qui, an milieu de ses malheurs, s'occupe comme une
mere de venir en aide A tous ses enfants qui souffrent
sur terre 6trangire.
A Aidin, on recevait, en effet, la visite dufameux
Kbmal bey qui disait a ma sceur que le vali avait tI66graphi6 de nous rendre un piano, une pendule, une
machine a coudre. Nos seurs vont alors chez le mutessarif, qui t6lephone an mudur de Tralles. Celui-ci
ne vent rien rendre : il faut que le pacha se fiche et
lui crie : Soumettez-vous! C'est un ordre du vali L!..
3 xovembre. - A huit heures du matin, visite du
comit6 du Croissant-Rouge. Is veulenttoute la maison
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et aous doaatet cinq jours pour d6m6nager. Quel
travail! Nous dn6mnageons notre grand dortoir, salle
de communiaut•, cabinet de la superieure, r6fectoire
des saues, cuisines et dependances... Ohi mettre tout?
Nous sommes aatorises 1 aous retirer dans les cinq
petites chambres qui forment I'aile des Missionnaires.
Pas de cuisine ! Pas de fourneau ! Pas d'eau. Dans un
petit couloir obscur, devantla cave, nous faisons percer
une. fenktre et sur des mangales on rechauds an charbon de bois, nous faisons la cuisine. Quelle pitib pour
faire un simple repas ! Grice A Dieu, nons conservon
satre chere chapelle, mais sans sacristie. Nous avons
aussi la jouissance, dw jardin et nous faisons installer
I'eau dams la cour. Notre grande cour est ferm6e
pew one haute barricade de planches, ce qui donne
toot i fait l'illusion pen charmante d'etre en prison.
Nous reprenons aos petites legons particulieres et It
dispensaire. Le travail est compliqu6 par le manque
de place, mais nous nous trouvons heureuses de rester
dams notre maison.
29 dicembre. - On.vient nous demander les lits que
mnus avions en t trop. oNous' avions an premier 6tage
quatre bons matelas r6serv6s aux Missionnaires et a
l'infirmerie. Pendant que ma soeur d6libere avec eux
an rez-de-chauss6e, nous jetons les malelas par une
fenktre et neus les emportous promptement chez une
voisine. Ncas tenninions apeine notre besogne lorsque
aa ssux remente aec nos. Turcs qui veulent s'assurer
que nous n'axons bien que nos cinq lits. Satisfaits, ils
se etirnte. On ne cessera done pas de nous tracasser !
Le lendemain, ae voalant pas se tenir pour battus,
ils reviennent a la charge, exigeant que nous leur
fouraissionsdix lits complets, en disant : a Siveus ne
Qua domnne pas. ce que nous vous demandons, nous
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vous ferons partir! .Nous privenons le mutessarif en
lui disant que nous ne pouvions pas donner ce que
nous n'avions pas. Ils nous laissent tranquilles.

1916
3o janvier. - On entend le canon A Scala-Nova.
Tousles chretiens sont dans la joie, croyant deji les
Francais & Aidin. Quelques braves nous disent: < Ah !
quand les Francais arriveront, j'irai a leur rencontre; je
les saluerai plusieurs fois jusqu'A terre, puis je leur
baiserai les pieds. n
29 mars. - Vers quatre heures du soir, nous entendons de lourds tombereaux s'arr&ter A notre porte.
C'est une soixantaine de pauvres eclop6s dont la plupart ne peuvent meme pas marcher. On les jette palememe dans la cour. Tous sont si 6puises qu'ils se
laissent tomber sur la terre nue. Durant deux heures,
ils restent lU, 6tendus comme des bates de somme
attendant qu'on leur donne un bain, puis du linge et
un lit.
i' avril. - Le medecin de l'ambulance vientidemander, de la part du m6decin en chef des h6pitaux, si
nous voulons bien nous occuper un peu des malades.
Nous y allons done chaque jour, le matin, pour suivre la
visite du m6decin, visite qui dure pres de trois heures
et bien p6nible parce que la moiti6 des malades sont
couch6s par terre sur des matelas serres les uns contre
les autres, pour pouvoir caser plus de monde. Dans
I'apris-midi, nous faisons les pansements, prenons les
tempiratures. Ils sont maintenant cent quarante, le
plus souvent couches deux ensemble et sans couver-
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ture. Nous sommes pour eux... une chose... qu'ils
n'ont jamais vue, mais il ne leur faut pas beaucoup de
temps pour s'habituer a nous; ils voient bien que nous
ne leur voulons que du soulagement ; ils comprennent
que c'est un avantage pour eux d'etre soignis dans
l'h6pital oi les soeurs donnent quelques soins et
g&teries. Car ma seur superieure, tout en faisant sa
tourn6e, a toujours quelque panier de figues, de raisins
secs, de confitures, de cerises. On dirait alors non plus
des soldats, mais des enfants de l'asile; tous tendent
leurs mains, et les derniers regardent avec anxiete le
fond du panier ou du tablier pour voir s'ils auront
bien leur part. Ils demandent aussi des fleurs, et nous
montons aupres d'eux apres avoir rempli nos tabliers
de roses.
Si I'un d'eux a eu un gros typhus ou une dysenterie,
le docteur dit en faisant sa tourn6e : t En voici un
qui aurait besoin d'etre remont&6. Vite, ma Sceur lui
prepare un consomm6, une c6telette. Il faut voir leurs
yeux briller! IIs ne savent pas dire merci, ou, sur cinquante, un seul temoigne sa reconnaissance en portant
la main au front et sur son cceur. Les chefs eux-memes
nous disent combien tout le monde est satisfait des
sceurs.
Pendant le mois de juin s6vit une 6pidemie de rougeole ; nous en avons plus de trente gravement atteints
avec des mauvaises complications pulmonaires ou autres.
On n'a pas meme un peu de tisane chaude a leur
donner ; ils sont couches sans couvekture sur un
mechant matelas. La moitie sont morts ainsi.
14 juin. - II fait une chaleur atroce. Tout grille
dans les jardins et les sauterelles s'en donnent a leur
aise pour ravager tout ce qu'elles trouvent sur leur
passage. On dit que de memoire d'homme on n'a jamais
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eu pareille temperature ! Hilas! au milieu de toutes
ces miseres, le cholera fait son apparition menacante.
Un cholera foudroyant. Le premier cas est un jeune
homme catholique qui, le matin meme, assistait a la
messe et le soir sept heures 6tait mort. A l'h6pital, ce
n'est que le 26 que le terrible filau commence ses
ravages. Cinq malades sont isol6s pendant la visite du
m6decin ; I'un d'eux 6tait c enterr6 n) le soir meme.
D'autres cas viennent s'ajouter aux premiers, c'est
tune vraie panique dads les salles ; les convalescents,
qui ne demandaient pas mieux que de se dorloter un
peu avant de retourner au r6giment, trouvent instantanement les forces necessaires pour quitter
1'h6pital.
Combien nous aimerions Aleur parler du bon Dieu a
tout ceux qui s'en vont dans l'autre monde! Quelle
difference de mort avec celle d'un catholique assistd
des secours de la religion ! Ceux-l meurent comme
des chiens; quant on les voit pros de tr6passer, les
Turcs leur placent la tete plus bas que le matelas pour
qu'ils expirent un peu plus vite; ils ont A peine rendu
le dernier soupir qu'on les emporte sur une planche
oh on les ebouillante A grande eau, puis vite ! deux,
trois, quatre dans la meme boite, on va les jeter dans
un trou. Quand nous le pouvons nous leur demandons
s'ils aiment Allah (le bon Dieu), s'ils veulent aller le
voir ? Ordinairement tous repondent : i Oh ! oui !
Dieu le veut ainsi., Un pauvre juif auquel nous posions
ces memes questions r6pondit en montrant les seurs
de sa main d6charn6e :a Oui, mais avec vous autres,
dans votre ciel je veux etre. )
M6decins, directeur, infirmiers, tout le monde est
kpouvanti a l'h6pital. Au dehors, la panique est plus
grande encore. Les rues sont d6sertes, on ne circule
que pour la grande necessit6. Beaucoup de gens ne
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veulent ni boire, ni manger, de crainte d'avaler des
microbes. En pleine rue, on voit des hommes tomber
foudroy6s par le fliau qui prend des proportions extraordinaires. Dans presque toutes les rues, il y a deux
on trois cas. Catholiques, Grecs, tous viennent nous
demander des m6dailles de saint Roch. Notre cure est
& Smyrne, et il a fallu enterrer un contamine comme
un chien faute de pr&tre. II en sera de meme de nous
si le bon Dieu permet que nqus soyons victimes du
cholera- comme tant d'autres. Plus que jamais, on se
sent en pays de missions quand tout secours religieux
vous manque. Personne ne veut aller soigner les cho1eriques, la misbre est pourtant grande et, cependant, on
ne trouve pas une femme qui veuille s'approcher d'un
cas de chol6ra. Quant a nous, nous continuons notre
r6gime ordinaire, mangeant les prunes et les concombres de notre jardin au grand 6tonnement des apeur6s.
De toutes parts, on vient nousdemander engrices pour
soigner les cholbriques. Nous nous decuplons pour
aller d'une maison i l'autre faire les injections, les
frictions, enfin donner les soins requis en pareille
maladie. Les gens surpris s'6crient :. Mais le chol6ra
a peur des sceurs ! ,
11 fallait cela encore pour faireconnaitre ce que peut
la charit6 des ames consacr6es a Dieu... Le docteur de
I'h6pital, un Grec, malheureusement athee, ne savait
assez exprimer son admiration pour les soeurs. On peut
r6p6ter ici sans orgueil ce qu'il disait A certaines personnes qui furent heureuses de nous le redire apres sa
mort: ((Je ne connaissais pas ces femmes; maintenant je
les connais... mais ce ne sont pas des femmes ! ce sont
des anges. 11 faut les voir aupres de ces malades qui
sont leurs ennemis... soigner les choleriques !... n
21

juillet. -

Les Allemands installent un laboratoire
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de bact&riologie an premier itage de notre maison. II
y a deux m&decins allemands qui viennent supplier ma
Seaur de leur preparer leurs repas, car, disent-ils, nous
ne pouvons nous habituer a la cuisine orientale et
nous d6sirons manger proprement. Ma Sceur ne sait
pas dire non, et la voili par charit6 pr6parant le
diner a nos ennemis. Enfin ces messieurs se conduisent
tr&s poliment et nous sommes tranquilles... quand, le
28 aoit, notre kbmal reparait encore: a Je viens, dit-il,
de la part du mutessarif vous signifier 1'ordre de
quitter imm6diatement cette maison dont nous avons
besoin tout de suite pour faire un h6pital civil. "
Nous courons chez le mutessarif pour lui demander
un sursis de quelques jours, it Non, non, nous dit-il,
nous avons besoin de la maison. - Enfin! Excellence,
trois on quatre jours? - Jusqu'A demain. n Nous ne
voulions qu'une chose, gagner quelques heures pour
qu'un envoye a Smyrne ait le temps de faire des demarches aupres du vali, et il n'y a qu'un train tons les
deux jours.
Nous recommehions ces fameux paquets tant de'
fois faits et refaits, tout en 6tant persuadees que le
vali interviendrait en notre faveur. Le lendemain
matin, nous priimes notre cur6 de venir nous donner
la. sainte communion afin de consommer la sainte
r6serve. La priere est faite d'un trait... I'oraison se
continue en vidant les armoires, divissant les lits; piis,
le cceur serr6, nous nous rendimes dans notre chbre
chapelle que Notre-Seigneur allait abandonner. Je
crois que notre action de grices fut bien fervente a
toutes. Nous n'avions plus le saint tabernacle pour
venir nous abriter aupres de lui, et y chercher force,
conseil, il fallait faire son f*t.
Toute la jeunesse vient A notre aide ; tous les amis
sont a nos ordres. On porte les meubles, les paquets &
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droite et a gauche chez les voisins complaisants qui
veitlent bienrecevoir: qui une table, qui une armoire...
Le soir, les hommes viennent pour vider la chapelle.
On circule, on parle, on d6croche les stations du
chemin de la croix ; les statues sont descendues l'une
apres l'autre, puis ce fut le tour de la belle et grande
statue du Sacr6-Cceur, plac6e au-dessus de l'autel; et
alors la d6molition de l'autelde marbre du a M. Bossan.
Certes, ce fut th que nous comprimes mieux l'horreur
des 6preuves que nous avions a supporter. A une
heure de la nuit, nous congidiAmes tous nos aides, car
nous n'en pouvions plus de fatigue et l'aube allait
arriver avant que nous ayons vide la moitie de la
maison. Les amis nous invitent a trainer et a ne pas
quitter la maison; cela donnerait peut-etre le temps
d'arrangerles choses. Nous trainons done, et les Turcs
ne nous pressent pas. D'ailleurs, ( ou n aller ? Nous
n'avons pas de maison vide et il nous faut attendre
que le loyer de notre petite maison, louee a de braves
couturieres, soit expir6 et il y a encore deux mois I...
Nous sommes au vendredi sans avoir de nouvelles de
Smyrne. Que veut dire cela ? Les Turcs avaient bien
dit: u Elles essayeront d'ecrire ou de tel6graphier...
mais nous avons la poste et le teligraphe en main *
Enfin! voila notre commissionnaire de retour de
Smyrne nous apportant une lettre de M. Poulin nous
disant que le vali avait promis d'envoyer lui-meme des
ordres a Aidin, qu'on n'avait pas le droit de toucher A
la chapelle, que nous devions rester dans notre maison
et faire sortir ce que I'hopital ottoman y avait fait
apporter. M. Poulin nous faisait savoir de ne quitter
notre immeuble que par la force et de nous installer a
Aidin . moins que nos vies ne fussent en danger. 11
avait envoy6 une d6p&che qui ne nous est jamais
parvenue.
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Et pourtant, on continue & apporter quantit6 de
anobilier pour l'h6pital. Nous retournons encore chez
ie pacha et lui demandons : c Excellence, pourquoi
continue-t-on a apporter du mobilier alprs que Xous,
nous avons recu Fordre du vali d'arrkter notre d6m6nagement... N'avez-vous pas recu un t6l6gramme, Excellence?-Je n'ai rien reu. - Mais, Excellence, que faire?
il ne nous reste qu'use chambre, tout le reste est deja
*occup6 par I'bhpital ; que faut-il faire ? Nous ne pouvons pas rester ainsi ? - Nous ne vous chassons pas,
reprit le mutessarif, mais eette maison sera un h6pital.
- Mais enfin ! comment faire alors ? - Rien. » Devant
des r6ponses aussi ridicules, nous rentrons. En notre
absence, le mudir de 1'h6pital avait envoyi une estafette a la mairie. Aussit6t apres arrivent deux policiers qui nous reiterent I'ordre de c6der im•i6diatement
au mudir de l'h6pital toutes les pieces dont il a besoin.
La pression devenait de plus en plus forte, et cependant nous ne voulions pas quitter ainsi notre maison.
Ma Saur prie notre charitable commissionnaire, revenu
hier de Smyrne, d'y retourner encore. Nous comprenons
que les autoritis deSmyrneetcelles d'ici sont d'accord.
En effet, le dimanche 3, nous apprenions officieusement que le vali aurait effectivement 6crit ou t6l1graphiC au pacha d'Aidin en lui disant de ne pas a chasser ,
les seurs, qu'il n'en. avait pas le droit ; mais d'envahir la maison bel et si bien que les seurs soient
obligees de se retirer d'elles-memes...
Ce meme dimanche, le mudir de l'hpital nous fait
dire que, le lendemain matin, les femmes viendront
laver toutes les pieces de la maison et que si mnous
n'ouvrions pas les portes, la police nous ferait sortir de
force. Nous passons done notre dimanche a vider l'immense cave que nous avions remplie d'armoires, de
-caisses et de provisions.
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4 septembre. - Nous apprenons par un infirmier que
le mudir est parti pour le Konak voir ce qu'il fallaitfaire... car nous restions dans la maison alors que hli,
" le directeur n, devait rester A la porte comme un chien
de garde. Nous ne vouhons pas leur abandonner la
place ; nous n'avions plus qu'une chambre qui nous
servait de ~( tout). Dans un coin, deux matelas roules
pour ma Soeur et pour moi, la table du refectoire,
des chaises pour la communaute, le parloir et l'oratoire.
Les trois autres sceurs allaient coucher dans une autre
maison. Quelle vie de communaut6 nous menons !
Une leure apr6s, rentre le mudir suivi de la police.
Poliment, ma Soeur les engage Aentrer, mais la police
est la, menacante et brutale, ne voulant rien entendre
et nous intimant l'ordre de sortir de la maison sur-lechamp. ,Nous voulons parler avec calme en demandant
un ordre icrit de qui de droit. L'employe nous r6pond
qu'il n'a pas d'ordre ecrit, mais qu'il a l'ordre de nous
mettre a la porte, et que, si nous r6sistons, nous serions
envoyees comme prisonnieres a Smyrne. II est pret a
nous frapper, faisant mine de tirer son revolver, empoignant les chaises, voulant jeter les 6paves de nos
meubles parles fenetres... Lentement, nousle calmons
et le prions d'attendre un peu que nous ayons rbglM
cette affaire avec le mutessarif. Nous voulions r6sister
jusqu'au bout et nous r6signer a n'abandonner notre
immeuble que par la force.
Nous demandons donc A Son Excellence si c'est
bien par son ordre qu'on nous chasse de la maison.
, Oui. - Eh bien, Excellence, veuillez nous donner le
temps nicessaire pour finir de vider la maison. - Jusqu'a demain soir a cinq heures. » Alors nous exigeons
un ordre 6crit... le Pachaappelle un deses secretaires...
Veuillez, lui dis-je, mettre que vous nous prenez l'6cole,
I'iglise et Ie cowvent... mais il ne veut pas, et par trois
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fois renvoie le secr6taire et son papier qu'il ae signe
que quand il fut redig6 ainsi. a Je donne ordre de
prendre la partie de I'etablissement des sours qui n'est
pas occupee par 'bh6pital militaire. » C'atait la moitii
de ce que nous voulions, mais nous ne pouvons plus.
insister.
On s'occupe done de tout debarrasser, meme l'immense cave avec son inorme contenu. Nos catholiques
sont encore 1 pour nous lider. On enleve la croix de
fer forge surmontant le portail, de crainte de la voir
profanie. Nous hesitons A faire descendre une statue
enfontedesaint Vincent placieau-dessus delachapelle,.
mais une de nos catholiques nous dit: a Laissez-le.
Maintenant qu'on a chassi « ses filles n, il va 6tre
furieux et prendra un bAton pour frapper sur les
Turcs. ,
A cinq heures,nous quittons en petits groupes notre
vieille maison, le cceur serr6, nous demandant si jamais
fune ou I'autre de nous rentrerait dans cet immeuble...
Nous allons nous abriter tout aupres, dans la m&me
rue, chez un ami italien. Nous installons nos matelas
par terre au milieu des meubles de la famille. Une
petite cour, grace au beau temps, nous sert d'oratoire,
der6fectoire, de salle de coipmunaut6, de parloir. Enfin I

c'est un abri, et nous remercions la divine Providence
d'avoir soin de nous. Les amis viennent nous voir, nous
apportent A manger,
8 septembre. - M. Poulin fait dire que soeur Marie
descende immidiatemcnt. Apres bien des d6marches
aupres du gouverneur de la police, j'obtiens une permission de voyager. Le lendemain matin, A six heures
un quart, je voyais M. le Superieur ; A dix heures, je
demandais audience au vali. Aussit6t arrivie, aussit6t
revue. ( Excellence, vous ates au courant de ce qui
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nous arrive & Aidin et vous savez que nous sommes i
la porte de notre maison ? - Oui, mais on vous a
Nos
designi un autre endroit pour vous loger ? deux maisons ? Sur l'une le konak percoit le loyer six
mois d'avance. Que faire ? Nous sommes revues chez
un ami, et couchons par terre. - Vos soeurs m'ont
mis au courant de ces choses-lh ; je ne savais rien,
c'est un malentendu. - Que faut-il faire, Excellence?
De tout le vilayet nous sommes les seules a subir ce
sort; aucune communauti n'a &t6 mise A la porte de
son couvent ; jusqu'au dernier moment, nous avons
compt6 sur vous, Excellence ; vous .m'avez promis a
moi-meme denous laisser l'eglise et de quoi nous loger...
- Comme disait l'une de vos sceurs, l'autre jour... c'est
le diable ! n Et cependant le vali rbfl6chit un instant,
puis il dit: ( Ma chore Soeur, je vous promets de m'occuper de cette affaire. Ah ! mais comment ktes vous
venue ici? - Je ne suis pas bellig&rante, je suis
Suissesse. - Ah ! et quand repartez-vous? - Mercredi,
Excellence; d6sirez-vous me revoir ? - Non ce n'est
pas n6cessaire. »
Sa Grandeur notre archev&que veut interceder pour
nous comme communaut6 religieuse. 11 envoie son
chancelier demander audience au vali; mais, pour
s',viter la honte de refuser une chose bien 16gitime a
Monseigneur, leGouverneur, devinant qu'il s'agissait
de l'affaire d'Aidin, fait repondre qu'il y avait malentendu et qu'on allait essayer d'arranger les choses, qu'il
ne fallait pas que Monseigneur se donne la peine de
se d6ranger.
Je rentre ý Aidin, laissant entre les mains de nos
amis notre cause qui parait en bonne voie. Nous
sommes toujours camp6es chez notre ami italien;
malgr6 notre pitoyable installation, les officiers allemands nous redemandent A diner ; nous ne pouvons
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leur refuser ce service, et ils,mangent dans la cour.
L'un d'eux, tres bon enfant, devant nous quitter, je lui
offre une m6daille de la sainte Vierge. Quoique protestant, il I'aocepte de grand coeur, la met dans son portefenille. Puis, repassant aupres de la table oi dinaient
les officiers, quelle ne fut pas ma joie de voir notre
jeune homne ouvrir son uniforme, en presence de ses
compatriotes, et mettrela chere medaille sur sa poitrine.
S'apercevant que je le voyais, ii me dit : Je la mets
la. - C'est la sa place, lui rhpondis-je. n
On forme a Aidin une deuxieme ligne de defense;
on y transporte l'6tat-major, des troupes, des canons.
Cela va rendre la vie mat6rielle impossible.
Nous quittons le toit hospitalier de
4 octobre. notre ami pour nous installer, du moins en partie dans
Mnote 'petite maison voisine de notre 6cole. Cette
maison loube a de braves couturieres a cinq petites
chambres. Jusqu'au 28 octobre, date de I'expiration de
leurbail, ces dames logent, travaillent, sons le meme toit
que nous, nous c6dant une petite cuisine et deux petites
chambres ou elles ont encore tout leur mobilier. Ma
Scur et moi y couchons par terre, tandis que nos trois
compagnes continuent & occuper le dispensaire attenant & l'h6pital militaire et qu'on a bien voulu nous
laisser pour y releguer quantit6 de choses. Nous mangeons dans cette petite cuisine, nous y faisons au
besoin nos exercices de piWt6, mangeant sur nos
genoux en compagnie des poules qui picotent autour
de nous. Combien nous aspirons a nous trouver un pen
Schez-nous n, loin de la compagnie perp6tuelle de ces
gens du monde qui voient tous nos faits et gestes, et
aussi un peu ensemble. C'est maintenant que nous apprecions les charmes de la vie de communaut6.
Dans notre nopvelle petite demeure, nous suivent
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quelques enfants pour des lepons. Nous devons en restreindre le nombre puisque nous n'avons plus le droit
d'avoir de classes et bien aussi par manque de place.
Nous avons cependant une trentaine d'6leves dont
quelques Turcs.
28 octobre. -

Nos locataires quittent la maison.

Que de combinaisons a faire pour savoir si ce lit, ou
cette table, ou cette armoire prendra moias de place
dans ce sens ou dans l'autre! Que de fatigues aussi,
que de choses abim6es par ces frequents dim6nage-,
ments ! Enfin ne faut-il pas remercier la bonne Providence qui nous a m6nag6 cet abri ca nous ) ! Dans le
corridor, nous faisons notre rifectoire, nous dissimulant derriere un paravent pour ne pas etre en vue de
tous les allants et venants. Nous y gelons en hiver sur
la pierre, et le vent soufflant par toutes les fissures
des planches mal jointes. Une autre chambre du bas
nous sert de parloir et de chambre pour les legons de
piano. Dans la plus grande sont nos deux harmoniums
servant de support a nos statues de la chapelle. Le
Sacr&-Cceur a la place d'honneur ; derriere lui nous
avons plac6 la croix qui surmontait le portail; puis
trois grandes armoires ; l'autelldemoli de notre chire
chapelle, des boites de fleurs, des chandeliers; quelques prie-Dieu et c'est 11 notre chapelle. Autour d'une
grande table les petits bambins font la classe; puis
apris laclasse, on y fait mangerles demi-pensionnaires
et ce sont les seurs qui y prennent place pour les exercices de pietd. 11 fautjvoir cette installation! En haut,
deux chambres nous servent de dortoirs, de cabinet
de la soeur servante, de grenier. Une minuscule chambrette est transform6e en classe, mais, pour y loger
dix 8l1ves, il faut 1aisser la porte ouverte; aussi d&s
que le temps cst un peu douxet pour prendre davan-
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tage d'l66ves; on s'installe sur une galerie. Pas une
petite place pour faire le dispensaire. Les pauvres,
cependant, nous suivent de porte en porte et on les
soigne dans un toit petit jardin qui est devant notre
maison. Par le beau temps, c'est tres faisable, mais en
hiver, au froid et sousla pluie,cela devient pitoyable.
Des dependances il n'en faut pas parler ! On passe
l'hiver en 6conomisant le chauffage, car le charbon est
horriblement cher. Il en est de meme du luminaire, le
p6trole 6tant a un prix exorbitant : 27 on 3o francs le
litre. Notre petite lampe a huile qui nous a servi
durant ces quatres ann6es de guerre est digne d'etre
placie aux archives et comme specimen dcs privations
imposbes par la guerre.
Lamisere est de plus en plus grande et la cherte des
vivres horrible.On paye uneocque de cafe 120 francs;
le sucre 70 francs le kilo; la farine 6; 7, 8 francs
l'ocque ; la viande, et quelle viande de buffle, 11 et
12 francs l'ocque ; et, de tout, il en est ainsi.
Nous sommes certainement les saeurs les plus malmenbes de la r6gion. D6pouillees de tout, chassies de
notre maison, priv6es de notre chore chapelle; d'autres
epreuves bien dures pour des Ames consacr6es A Dieu
nous attendaient.
1917
Grace a Dieu, sauf quelques petits incidents, il n'y a
rien A noter jusqu'au i- novembre, oh l'inspecteur des
6coles turques vient avec la police nous signifier l'ordre
de renvoyer tous nos 61lves et cela immidiatement. Le
commandant Nourredin bey, auquel nous soumettons
le cas, se montre tres -bienveillant et quoique les ecoles
ne soient pas du ressort d'un chef militaire, il veut bien
s'occuper de la chose et fait faire par un de ses nfficiers une d6marche officieuse, car, dit-il, cet ordre doit
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rtre provoqu6 par la malveillance d'une pbrsonne. Huit
jours apres, nousapprenions, en effet, qu'une personne
que nous ne pouvions pas nommer 6tait la cause du
d6sarroi cause dans notre anp6e scolaire. Les sceurs
non bellig&rantes font une requite pour obtenir 1'autorisationd'enseigner. Onleuraccordecette permission
et nous reprenons nos quelques elves. La fete de
Noel 6gaya un peu notre petite chretient6. Nous fimes
un bel arbre de Noel (chose bien nouvelle pour beaucoup); une petite loteriequi devaitapporter unegAterie
A chaque enfant rejouit tous les coeurs.

1918
En avril, nous apprenons que des prisonniers franqais venus d'Adalia, sont passes en gare d'Aidin of
tout le monde s'est montr6 tres bienveillant pour eux.
Un seul est rest6 dans un h6pital assez souffrant. Nous
faisons des demarches aupres ducommandant, toujours
tres bienveillant pour nous, afin d'avoir son autorisation pour voir et soulager un pen ce u cher Francais
,.
Il nous donne toute latitude. A sa sortie de I'hbpital,
le petit maitre de manoeuvre de l'Alexandra avait
assez de libert6 pour venir passer sa journee chez
nous, y manger, y recevoir la visite des amis frangais.
Ces derniers firent meme une collecte pour lui laisser
un peu d'argent, car il avait tout perdu lors
de son
naafrage. Nous le gitons comme nous voudrions
giter
tous les Franqais prisonniers. L'etat-major
turc fut
ýcharmant d'amabilit6 pour lui et il aimait
a dire qu'il
n'avait nullement a se plaindre de la maniere
dont on
s'!tait comport6 avec lui. II partit fort reconnaissant
disant souvent : ( Ma pauvre femme ! elle me
croit
peut-etre mort! si elle voyait comme
vous me
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soignez!! Nous aussi, nous 6tions contentes; il nous
avait parl de la chbre Europe dont nous ne savions
plus rien depuis si longtemps. Cette absence totale de
nouvelles et surtout des nouvelles de la chore Communaut6 nous faisait ressembler A des t enterrees toutes
vivantes ,.Nous apprimes seulement la mort du vAner6
PKre Villette, celle de M. Louwyck; la nomination de
notre Tres Honor6e MWreMaurice. C'6tait beaucoup et
c'etait si peu !
Tout le mois d'octobre se passe en entendant parler
de paix prochaine. On annonce d'abord" que les Allemands acceptent les. conditions de paix; alors, c'est
une expansion de joie, un de-ire, pas autre chose !
Aujourd'hui, i" novembre, on crie, dans les rues,
l'armistice. Pas de canon, pas de cloches, pas de
fapfares! un gros bonhomme passe dans les rues, une
clochette a la main et avec mille contorsions annonce
que la paix est signie. On est si content que tout.ce
monde lui jette de l'argent ; les gamins et la foule le
suivent en criant. C'est plus comique que solennel ! I!
n'y a que les hauts fonctiounaires et les marchands
qui sont mecontents. Pendant cette guerre, tout le
monde se nourrissait bien, s'enrichissait en volant
le pauvre peuple et... leurs beaux jours sont finis.
Nous attendons qu'on nous d6barrasse notre grande
maison pour y reprendre, si Dieu vent, nos ceuvres
avec un redoublement de (erveur et de g6n&rositA ason service. Ce sera long! Que de r6parations, que de
choses &organiser,mais avec le coeur content Ia besogne
ne cotte pas et... la France est victorieuse I
Aidin, Turguied'Asie, ce 5 noWembre 1918.
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PROVINCE DE SYRIE
Rapport sxr les euvres d'enseignement dirigies pfa les
Ldaristes et les Files de la Charitien Syrie et ex
Palestine,prisenti au Congrks fraxfais de la Syrie, le
4 jarvier 19'9, par M. ROUX, pritrede la Mission.
MESSIEURS,
Appele de faqon tout a fait impr6vue a prendre part
au Congres qui nous rassemble, je dois m'excuser de
ne pouvoir vous donner qu'un rapport tres succinct sur
les euvres d'enseignement, cependant tres importantes, que dirigent en Syrie et en Palestine les Lazaristes et, les Filles de la Charit6. MM. Remon,
visiteur de notre province de Syrie, et Albisson, superieur de notre college de Damas, itaient tout d6sign6s
pour faire ce rapport qui eit 6t6 parfaitement document6 et admirablement pr6sent6: ces messieurs se
trouvent emp6ch6s.
Je vais essayer n6anmoins de vous donner un aperqu
aussi exact que possible de nos diff6rentes ceuvres
d'enseignement en suivant les indications du programme qui nous a 6t6 soumis.
I* Enseignement suprieur:
En ce qui concerne l'enseignement supbrieur, la
Congregation des Lazaristesn'a pas en Orient, dans la
Syrie en particulier, d'6coles d'enseignement proprement dites. Je dois signaler cependant en i857, dans
la maison centrale des Filles de la Charit6 A Beyrouth,

qui est la maison de laMisericorde, la fondation d'une
6cole pour la formation d'institutrices pour les 6coles
du Liban, veritable ecole normiale d'institutrices.

Cette 6cole 6tait en pleine prosp&rit au moment de
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la declaration de la guerre, en 1914: elle comptait une
soixantaine d'elives.
2' Esseignement secondaire:
La Congregation des Lazaristes, arriv6e en Syrie
vers le milieu du dix-huitieme siccle, a commence a
se livrer a l'oeuvre de l'enseignement secondaire en
1784; mais elle ne fit que suivrela Compagnie de Jesus,
qui, deja bien avant elle, avait ouvert la voie a cette
ceuvre qu'elle a toujours conduite avec la maitrise
qu'on lui connait.
La Congr6gation possede deux grands colleges:
Damas et Antoura, et une 6cole secondaire a Jerusalem.
I' College de Damas. Ce college a pris naissance
avec la venue des Missionnaires chassis d'Alep par la
persecution qui sevit contreeux en 1745. Tout d'abord
ce fut la formation d'6coles se groupant autour de 16
Mission. Ces 6coles, par un developpement progressif,
amenirent la fondation du college, qui, en 1884,
comptait deux cent cinquante eleves. Cinquante 6taient
tout A fait commencants et confibs A un professeur
indighne qui leur enseignait la langue arabe et les
principes du catichisme. Les autres 6taient divisks en
huit cours distincts: les six premiers 6taient uniquement occupes a l'6tude de la langue francaise, de la
langue arabe et de l'arithmetique.
Les deux derniers cours, beaucoup plus avanc6s,
6taient compos6s d'•l•ves d'un certain age qui suivaient
un programme plus complet, comprenant des cours de
physique, de botanique, de musique et de dessin.
Mais ceci n'etait qu'une preparation an d6veloppement merveilleux qu'avait atteint le college an
moment de la declaration de la guerre: internes et
externes, 6leves de toutes les religions, s'6levaient A
plusieurs centaines.

-

216

-

Grice a des confreres indighnes, les classes primaires
ont pu fonctionner- jusqu'L ce jour, malgr6 la guerre.
Je dois signaler, comme attenant au college, un cercle
pour les grands jeunes gens, anciens eleves, dirig6 par
un des professeurs.
2* College d'Antoura. Ce college, de beaucoup le
plus influent, est alle toujours progressant, depuis
l'arriv6e des confreres en 1784, surtout depuis les premieres constructions de 1837. II etait fr6quent6 depuis
cette 6poque par des 6lNves de tous les cultes, dont la
f
majorit6 cependant 6taient maronites.
En 1862, ony comptait deji pres de deux cents 6leves,
tous internes. En 1914, pros de quatrecents demandesitaient faites, mais le nombre des places 6tant
restreint, les 6l~ves ne d6passaient guere trois cents.
Le recrutement se faisait surtout dans le Liban et la
ýyrie: un certain nombre venaient de Perse etd'Egypte.
Un grand nombre d'anciens 6leves, comme d'ailleurs
ceux de Damas, ont occup6 et occupent encore des
situations fort honorables dans les diverses branches
de 1'administration civile.
C'est en 1884 que furent ex6cutees les nouvelles
constructions qui ont fait du collge d'Antoura, en
plein Liban, un des plus beaux 6tablisserments d'6tudes
secondaires qu'on puisse rover. Ce fut M. Saliege,
sup&rieur du college, dont la m6moire est rest6e en
veneration, qui, avec 1'agrandissement et 1'embellissement mat6riels, donna au college toute sa vitaliti
intellectuelle et morale, avec le concours de pricieux
collaborateurs dont quelques-uns indigenes et formis
dans le college lui-mame.
A c6te du college, existait en i883 un petit seminaire
ou 6cole apostolique pour la formation des futurs.
Missionnaires indigenes. Cette, dcole a fonctionn6jusqu'en I904, 6poque ohu on songea a fonder pour ce

meme but une 6cole d'enseignement secondaire a
Jerusalem, fondation qui fut faite en 1907.
3* Ecole secondaire de J6rusalem. Cette ccole
comptait en 1914, au moment de la declaration de la
guerre, une quarantaine d'e61ves. Quatre d'entre eux
vont recevoir cette annie la pr&trise; deux ont 6te
designis pour suivre les cours de l'Institut romain
des hautes 6tudes orientales.
3" Enseignement primaire :

Avant d'numemrer les nombreuses ecoles primaires
tenues par les Filles de la Charite, en Syrie et en
Palestine, je dois signaler que, dans nos maisons de
mission, comme Tripoli en 1873, Ak-Bes, depuis 1869
jusqu'. nos jours, et Damas-Midan de I833 jusqu'a nos
jours, seront ouvertes des 6coles paroissiales de garsons, fr6quent6es par de nombreux 6elves.
Les ecoles primaires, tenues par les Filles de la
CharitC, sont au moins an nombre de quinze.
Beyrouth en compte cinq. Voici quelques chiffres:
en 1876, on signale treize classes frequent6es par
sept cent cinquante.6elves.
En 1883, I'cole seule de Ras Beyrouth, on signale
le chiifre de quatre cents 61eves.
En 1914, au moment de la declaration de la guerre,.
la maison -centrale de Beyrouth comptait un millier
d'•tives, repartis entre le pensionnat, 1'externat
payant et l'externatgratuit.
Dans les autres villes: Damas, Tripoli, Broumana,
Ageltoum, Tanourine, Zouck, Caiffa, Jerusalem,
Bethleem,' Nazareth, les 6coles, quoique moins nombreuses, se fondent avec les ceuvres de charit6, qui
sont la raison d'etre de ces maisons, telles que: h6pitaux, orphelinats, oeuvres d'enfants trouv6s.
Toutes ces ecoles ont subi le contre-coup de la

guerre: la plupart des Filles de la Charit- ont 6ti
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chass6es par les Turcs, et sont venues en France, oi
elles ont pu exercer leur divouement auprbs de nos
soldats dans les ambulances. Mais, sur les instances du
gouvernement francais lui-meme, elles vont reprendre
le chemin de cette Syrie, deja bien frangaise par ce
qu'eVles ont fait pour elle, et qui aspire a le devenir
entierement. Deji un premier d6part d'une vingtaine
de soeurs pour JIrusalem s'est effectu6, au mois de
novembre dernier, ayant a leur tete la soeur R6camier,
petite-fille du grand et illustre docteur; et dans
quelques jours, le o1ou le 12 de ce mois, une quarantaine d'autres, avec plusieurs de nos Missionnaires,
vont partir pour Beyrouth reprendre leurs oeuvres
francaises.
Je me permets de terminer ce rapport sur les oeuvres
d'enseignement secondaire et primaire par un extrait
du journal arabe le Mosbok (la Lappe).
II publiait en i885, les lignes suivantes:
Ce que nous avons de meilleur I vous apprendre, ce qu'ily
a de plus louable et de plus digne d'6loges, ce qui mdrite le
plus notre reconnaissance, ce qui atteint le plus haut degri
des m6rites, c'est le bien dont nous sommes redevables aux
PRres Lazaristes (lisons, Messieurs, les religieux francais de
Syrie) qui rendent l'&humanit6 et . notre patrie les services
les plus inappr6ciables par les &coles que, depuis quelque
temps, ils multiplient dans de nombreuses localit6s du Liban.
Ce service remarquable, ils l'accomplissent uniquement pour

l'amour de Dieu, ne cherchant aucune compensation, ne
demandant aucun didommagement et l'accomplissant avec
une gratuitn complete.
Ils d6ploient tous leurs efforts, pour placer des maitres
intelligents pour l'exercice de leurs fonctions et les ritribuer
convenablement, ils ont soin de visiter ces coles pour s'assurer
de leur bon fonctionnement ef pour provoquer I'6mulation
parmi les 6lAves. Les heureux resultats de cette ceuvre sont
visibles auxyeuxde tout le monde; tous les coeurs sont remplis

de joie et cette bonne education excite de toutes parts les
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iloges les plus mdrites. Tous maintenant sont assures sur
I'avenir du pays et voient que l'instruction renait du centre
meme et des entrailles de la nation. I1 est evident que les
enfants, instruits dans la religion et la morale, conserveront
ces bons principes et deviendront des hommes intelligents et
recommandables. Nous esperons que des efforts aussi louables
ne cesseront pas et qu'un bien aussi manifeste, oil parait la

droite de Dieu, continuera son extension.
40

Esseignement frofessionnel:

Par toutes les creations diverses dues au zeie et au
devouement des Filles de la Charit6, orphelinats,
h6pitaux, hospices d'enfants trouvis, classes diverses,
on peut avoir une idee tres exacte de L'influence
qu'elles ont exerc6e en Syrie des leur arriv6e, surtout
au point de vue francais, car toutes les ceuvres ont 6te
6minemment fran.aises, tout en 6tant le produit de la
charit6 chr6tienne. Notre attention doit cependant etre
appelie sur deux grandes ecoles professionnelles,
appel6es orphelinats, Atablis A Beyrouth, A raison de
leur importance, des services rendus par eux, et surtout
i raison de leurs besoins. Ce sont: l'orphelinat SaintCharles pourles filles, et l'orphelinat Saint-Joseph pour
les garcons. Ces deux orphelinats sont l'oeuvre de
soeur Meyniel, femme d'une intelligence vraiment
supbrieure et surtout tres pratique. chass&e par les
Turcs, elle est morte en France, dans le cours de
I'ann&e 6coulee, a la Maison-MWre des Filles de la
Charit6.

i* Orphelinat Saint-Charles ;
En 186o, les massacres de Syrie, avalent jeti -le
monde dans I'1pouvante; les chretiens avaient 6t6
igorgis, leurs villes et leurs villages incendies et
pill6s; le fanatisme musulman n'avait 6pargn6 ni I'&ge
ni le sexe. La soeur Gelas, alors superieure de la
maison de la Misiricorde, A Beyrouth, se mit en mesure
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de recueillir les jeunes filles catholiques, pour les

assister et les arracher aux protestants qui faisaient
des efforts considerables pour retenir et gagner les
enfants.
En peu de temps, elle en recueillit plus de cinq cents,
les unes a ha Communaut6, les autres dispersees dans
des maisons de louage. Ce n'6tait I que du provisoire,
un tel 6tat de choses ne pouvait se perpetuer. II fallait
procurer a ces pauvres enfants un asile stable, et pourvoir d'une organisation qui leur assurit les bienfaits
d'une 6ducation chr6tienne, d'une instruction suffisante
et d'une profession. Mgr Lavigerie, alors directeur de
l'Ouvre des &coles d'Orient, intervint et mit rapidement aexecution le projet qui s'imposait de construire
'un orphelinat.
Un vaste terrain, attenant a la maison de charitb, fat
achet6, et la premifre pierre fut posee et b6nie par
Mgr Lavigerie en presence des autorit6s consulaires,
des chefs de l'escadre et des troupes frangaises, et des
cinq cents orphelines. Les travaux furent ien&s tres
rapidement, et en janvier 1862, douze seurs, ayant i
leur t&te seur Meynielet deux cent soixante orphelines qui n'avaient pu rentrer dans leurs families, en
prenaient possession.
SDs lors, l'orphelinat etait fond6 et fut appeld
Saint-Charles, en reconnaissance de ce qu'avait fair
pour lui Mgr Lavigerie.
Les ouvroirs prirent rapidement leur plein fonctionnement: lingerie, broderie, confection, repassage,
teurs, etc.; tout cela procurait quelques ressources en
m6me temps que les jeunes filles y acqu&raient une
habilet6 professionnelle qui assurait leur avenir.
L'orphelinat etait en pleine prospirit6 au moment de
la d6claration de la guerre. En 1885, plus de deux mille
jeunes filles avaient te elev6es dans la maison.
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2* Orphelinat Saint-Joseph :
Pour que 1'ceuvre de charit6 fft complete, il 6tait
nicessaire de crier en faveur des jeunes gargons ce
qui avait ete si heureusement r6alis6 pour les filles.
Ce fut la sceur Meyniel, qui avait si bien organish
l'orphelinat Saint-Charles, qui fat chargie par les

Sup&rieurs de la Communaut6 de,fonder celui de
Saint-Joseph.
La bonne Providence lui vint en aide immediatement.
Le gouvernement franrais, avec l'appui de M. Torcy,
attach6 a l'ambassade de Constantinople, alloua, le
12 aoit i881, la somme de 4oooo francs pour les
premieres constructions sur an terrain en face l'orphelinat des filles: les travaux furent activement menss,
et le 12 d6cembre de la meme annie, I'orphelinat commenqait avec cinquante orphelins.
Avant les tristes et douloureux 6vdnements de la
guerre, qui ont arr&t6, sinon dbtruit entiirement les
ceuvres de Syrie, le nombre des enfants ou jeunes gens
de huit a vingt et un ans atteignait deux cents. Sous la

surveillance des seurs et la direction de contremaltres,
tons anciens enfants de la maison, et pour la plupart
envoyes par la soeur Meyniel dans des 6coles d'arts et
'metiers de France pour une formation technique
parfaite, ces orphelins apprenaient le m6tier de lear
choix: menuisiers, cordonniers, tailleurs, serruriers,
forgerons, tisserands. Non seulement les particuliers,
mais meme les administrations de Beyrouth 6taient
devenues les clients de l'orphelinat. C'est a ses menuisiers et , ses tailleurs que s'adressait la Compagnie
des chemins de fer.
Cet orphelinat, on plut6t 4cole professionnelle, a
souffert de la guerre, et doit n6ýessairement reprendre
toute son activit6. Mais cela ne pent tTre qu'avec le
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concours et le secours de la France; car c'est pour elle
que tout a t& fait et que tout se fera.

Roux.
Extraits d'lne letre de ma saeu RiCAMIER, scur seraxlte
& Jbrusalem, a la Tres Honorie Mkre MAURICE.
fJerusalem, 3o octobre 1918.

Mgr Baldassina, arrive il y a peu de jours dans nos
parages, avait bifurqu4, avant Jerusalem, pour se rendre
i Caiffa saluer le Patriarche. Mais, a trois reprises
differentes,. des pannes d'auto et un orage d'une
violence extraordinaire ont rendu ce voyage impossible et apris avoir fait la moit6 du trajet dans des
conditions tres fatigantes, il a di revenir sur ses pas
et arriver ici. Heureusement que deux de nos sceurs se
trouvaient a&sa messe d&s le lendemain matin. J'ai
done pu y aller bien vite et nous avons &t6 dans les
toutes premieres personnes admises a saluer Sa Grandeur...
Je lui ai remis votre beau souvenir, ma Tres
Honorie Mere, et il en a paru profondiment touch&.
II etait encore sous l'impression de la bont6 de notre
v6neree Mere de Rome. Comme on sent qu'il aime et
apprecie notre chere Communaut6! Des le debut de sa
visite, il m'a dit: u Je tiens a ce que la premiere messe
que je dirai dans une communaut6 soit c616brie chez
vous. n II nous a parli de Rome, des maisons de sa
paroisse auxquelles il s'interesse beaucoup, du signor
Alpi et de notre ancien cure de la Madonna dei Monti

(paroisse de Sant'Agata), tous deux ses amis. Enfin il
a 6t6 d'une simplicit6 vraiment admirable. II a pouss6
la bonte jusqu'A m'apporter une lettre et un petit
paquet de Naples dont il s'6tait charg6 en y passant.
Lorsque je lui ai demande quand nous pourrions
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esp&rer 1'honneur de sa messe, Sa Grandeur m'a
r6pondu : 4 J'attends une r6ponse de Caiffa o je dois
aller demain. Si le d6part n'est pas trop t6t je viendrai
vous dire la messe auparavant. ) Et il en fut ainsi, de
sorte que nous avons eu sa seconde messe h Jerusalem,
la premiere ayant 6ti c6elbrie au Saint-Sepulcre.
Monseigneur a bien voulu venir i notre heure ordinaire - cinq heures et demie - et s'est montr6 tout
paternel pour notre grande famille d'enfants et de
malheureux et sp6cialement pour leurs pauvres servantes, vos filles, ma Mere, confuses de tant de d6licatesse. Nous avions avec nous cinq bonnes religieuses
carmilites: deux qui ont pass6 ici les mauvais jours
pres de nos sceurs, et la Prieure avec deux autres Meres,
venues ces jours derniers, pour preparer leur rentrie
an Carmel du Pater.
Je reprends cette lettre, aujourd'hui 3 novembre,
Monseigneur est de retour Jjrusalem, pr6cidant SaBeatitude le Patriarche, qui fera sa rentr6e solennelle
cet apres-midi. Et ce bon Monseigneur qui avait au
fond de ses bagages de Rome one lettre et un petit
colis remis par notre v6n&rke Mere -de Sainte-Marthe,
est revenu lui-m&me m'apporter le tout. Jugez de ma
confusion, ma Mere, devant cette bienveillance de sa
part, et devant la delicate attention de votre bienaim&e sceur!
Malgr6 la longueur de ma lettre, je la rouvre encore,
ma Tres Honor6e Mere, pour vous dire notre 6motion,
bier a la rentree solennelle de Mgr le Patriarche. Tout
le clerg6 en habit de chbeur l'attendait & la porte de
Jaffa oi t6taient aussi les diff6rentes Communautes
latines avec leur personnel. Notre grande famille y
6tait presque au complet, bien eitendu. Mgr 'I•v&que
a requ Sa B6atitude par une chaude allocution,
puis on s'est" mis en marche en procession pour
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le Saint-S6pulcre, en chantant le Benedictus. Avec
nos enfants, nous avons vite gagne Ie but par des chemins de traverse, afn de pouvoir entrer dans le
sanctuaire. Nous avons done assist6 au Te Deum, bien
6mouvanr, comme vous le pensez, puis aux discours
6changes, et enfin A la benediction du Saint Sacrement. En se retirant, les deux prilats ont bien voulu
s'arreter devant nous et benir; avec une paternelle
bienveillance, notre chbre jeunesse et vos pauvres
files, ma Mere ven&rFe.
Que c'6tait beau d'entendre ce Ie Deum et de penser
que tant de si&•es ont desire voir les chritiens maitres
de Jrusalem!
Sceur RtCAMIEK.
Rapport sr

le voyage de M. HEUDRE

das sls maisons de Syrie.
Alexandrie, 2o dcembre x9g8.

MONSIEUR LE VICAIRE GENERAL,
Votre bisndiction, s'il vous plait !
A. Situation ginirale.
Je fus d'abord frapp6 de 1'tat de prostration de la

plupart des gens que je rencontrais dans les rues, et
plus encore de 1'6tat de maigreur et de tristesse des
orphelins et des orphelines trouv6s dans les deux
orphelinats de nos soeurs.

Cet itat changea assez vite, car j'arrivais en meme
temps que le ravitaillement envoy6 par les Francais.
La mentalit6 de la population est bonne. Tous les
catholiques d6sirent l'administration directe de la
France et non pas une simple protection donn6e a une
administration autonome indigene dans laquelle leur
participation pr6vue serait minime.
Par contre, les musulmans esperent'l'autorit6 du roi
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da Hedjaz et les Druses sont partag6s: les uns desirent
plut6t les Anglais, les autres les Francais.
Les' schismatiques gr6co-orthodoxes ou autres, sous
ce rapport, partagent les sentiments des catholiques,
ils Font montr6 dans les manifestations organis6es par
les Arabes.
En g6n6ral, a Beyrouth et dans le Liban, tout le
monde est content de la fin de la domination turque.
Ceux-ci, pendant ces quatre annbes de guerre, n'ont
rien fait pour assurer la vie de la population, au
contraire, ils sont certainement cause de la famine qui
a d6cim6 le pays.
La famine a sevi surtout i Beyrouth et dans le haut
Liban. Dans ce pays, il y a peu de terrain cultive et
comme les chameaux avaient tous 6t6 r6quisitionn6s
dans les plaines du Horan et d'Aly, que le chemin de
fer ne fonctionnait que pour 1;arm6e, que le port 6tait
bloqu6, la disette se fit bient6t sentir dans tout le pays.
Dans la Syrie de Nord (Tripoli et environs), il n'y a
pas eu de disette pour les memes raisons: les r6coltes
ne sortaient gas du pays a cause du manque de
moyens de transport: a farine, les legumes, la viande
y etaient a bon march6, il y manquait seulement les
denrees coloniales: riz, cafe, etc. A Damas, la vie a t&6
plus chore, mais a cause de la prosp6rit6 desplaines
du Horan, il n'y a pas en de disette.
Le nombre des morts caus6es par la famine est,
d'apres les statistiques bien differentes, de cent a
cent quatre-vingt mille.
L'autorit6 franaise qui s'occupe des orphelins
compte en recueillir pr:s de dix mille; or, il ny a pas
que des grandes personnes qui soient mortes, il y a
eu 6galement une grande mortalit6 enfantine.
A Beyrouth, pendant I'hiver dernier, on en ramassait
tous les matins morts pendant la nuit, dans les rues,
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surtout aux portes des gglises: on a ramass6 jusqu'A
quarante cadavres par jour. J'ai vu moi-meme des
grandes personnes fouiller les ordures deposees aux
portes des maisons pour se nourrir des detritus ou
restes des l6gumes que Pon y avait jet6s. Nos confreres,
pendant ces ann6es, ont vu a plusieures reprises des
personnes affam6es fouiller les cadavres des chameaux
ou des chevaux crev6s le long des chemins et se
repaitre de leurs chairs pourries.
Le ravitaillement a Beyrouth et an Liban a 6te bien
organise et rapidement; a Beyrouth, le P. Remy, sup6rieur des Capucins, en est charge; pour le Liban, c'est
M. Sarloutte et le P. de Martinprey, chancelier de
l'Universit6, qui le dirigent. Le haut commissariat m'a
dit A plusieures reprises sa satisfaction des services
rendus par M. Sarloutte dans ces circonstances.
Les maisons de nos sceurs a Beyrouth, a ZoukMikael, a Ajeltoum, ABroumana, a Beurge, ont 6te des
premieres a b6neficier des largesses de la France.
Trois semaines apres I'occupation, une sceur des orphelins me dit sa joie de ce que les enfants recommenCaient a faire entendre leur voix en r6cr6ation,
auparavant ils n'avaient la force ni de jouer, ni de
crier, ni de travailler.
B. Nos confrtres. - ri Beyrouth:
J'ai trouv6 MM. Coury, Cesar et Allouan en bonne
sant6. M. Coury a subi l'op&ration de la cataracte par un
docteur am6ricain; 1'op6ration, sans etre trop r6ussie,
n'est pourtant pas manqu6e, illui faudrait des lunettes
sp6ciales. M. Bahri nous est arriv6 le 29 novembre,
bien portant et tout heureux de se retrouver avec ses
confreres ; il s'est bien d6vou6 a Alep pour M. Rustom
qui a df rester a Alep jusqu'i ce que le chemin de fer
soit r6par6: il lui est impossible de supporter I'auto.
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M. Bahri nous a fait le plus grand 6~oge des socurs de
Saint-Joseph qui 'ont soign6 depuis trois ans dans
leur chambre de communaut6.
Nos confreres de Beyrouth, apres avoir 6tI chassis
de leur maison en 1914, y sont rentres aussit6t apres
I'occupation de la ville par les Allies; dans leur
immeuble avait 6tC installee une &cole turque qui a
fonctionne pendant trois ans.
Nous avons fait le necessaire pour les reparations,,
les dommages-intir6ts, etc., le total de [ces revendications s'6leve a pris de 40000 francs.
Au moment oi j'ai quitt6 la Syrie, je faisais les
demarches pour obtenir du gouvernement frangais une
allocation mensuelle qui permit aux confreres devivre: actuellement ils n'ont pour tout revenu. que'
leurs intentions de messes. .
La table y est plus que frugale, les legumes secs ear
forment presque tout le menu, la viande n'apparalt
qu'une fois par jour, et depuis quelque temps eulement; jamais de vin, excepti pour les confrrees
malades.
2* Axtoura:

La maison d'Antoura est occup&e par huit cents
enfants, chr6tiens d'origine; garcons (six cents),.
flles (deux cents). Les employes sont des Libanais et
des Libanaises, le personnel dirigeant est amiricain.
La d6pense mensuelle, vers6e par une oeuvre 4'Am6rique, est de 32000 francs. La jouissance de 1'&tablissement leur est assurbe jusqu'au mois de mai prochaia
par le gouvernement francais.
3' Damas:
J'ai trouv6 1U, MM. Coury, J. Aoun, Azoury et
Ackaouy, superieur de Broumana. Celai-ci, exile &
Damas depuis le debut de la guerre, est rentr6 avec
moi & Beyrouth, le 6 decembre.
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Damas n'a pas souffert autant que Beyrouth de la
disette, aussi la physionomie de la population est
toute diff6rente. Damas est administr6 par un gouvernorat chrifien, au grand deplaisir des chritiens.
La moiti6 de la maison est occupee par le d&tachement francais d'occupation. Avec l'aide du gouvernement francais, qui a fourni les fonds, on ripare la
partie de la maison rest6e aux confreres, afin de
recevoir des 6l1ves externes an i" janvier.' Les
mesures sont prises pour en recevoir trois cent cinquante a quatre cents. Deja M. Azoury en a recueilli a
peu pres deux cents dans des locaux mis a sa disposition par le patriarche syrien. Tout le monde, mime
les Arabes, demande la reouverture du college. l y a
eu assez de d6egts a la maison, occasionn6s par une
&cole des arts et m&tiers qui y 6tait installhe par les
Turcs pendant trois ans. Les premiers frais de r6paration s'elevent a 13 ooo francs, les r6clamations pour
.objets enlev6s a pres de 40ooo francs.
C. Sawurs. - i"Beyrouth:
Les sceurs de Beyrouth ont beaucoup souffert, moralement et matiriellement.
La maison de Ras Beyrouth a 6t6 evacu6e complPtement en 1914 par les seeurs qui ont 4t6 remplac6es
par une &cole de commerce ottomane dont le directeur
s'est nqontr6 tres convenable, c'est la maison qui a le
moins souffert, quoique les depredations s'y montent
encore A pres de loooo francs.
La maison de soeur Michel -de la Quarantaixe est
completement devalis&e, it n'y a plus rien, elle sert
actuellement d'asile A cinq cent vingt-cinq enfants
recueillis dans la rue et gard6s par cinq religieuses
indigenes.
L'hkdital aussi est divalis6; la literie tout entiere,
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dans les salles d'op6rations, dans la pharmacie, tout a
disparu. Les seurs y sont rentrees et soignent les
malades avec des moyens de fortune.
A Zouk Mikael, les seurs, faute de pouvoir les nourrir,
ont du renvoyer a Beyrouth, dans les asiles ouverts
par les Turcs, leurs plus petits enfants trouvis. Elles
ont pu les reprendre vers le o1novembre.
A Ajeloum, les sceurs avaient pu conserver une trentaine de jeunes filles.
A Broumana, la maison des sceurs, chang6e en 6cole
rigionale par les Turcs, a 6t6 davalis6e de tout ce
qu'elle contenait; le montant des r6clamations s'el1ve
a prs' de 6oooo francs.
A Broumana encore, la maison des confreres a et&
assez respect6e, mais on a enlev6 la literie, et la cave
(6000 francs environ).
Prbs de Broumana, . Baknks, la maison construite
par la sceur Veyriale pour servir de sanatorium est
vide: meme les portes et les fen&tres ont disparu. A
notre priire, les autorit6s franqaises y ont plac6 un
gardien.
A Beurge, la maison a &t6 respect6e, mais d6vali6te
aussi et puis remplie de meubles et de victuailles, en
vue d'un internat que les Turcs se proposaient d'y
ouvrir. Actuellement les autorit6s frangaises y ont
ktabli un ouvroir pour environ cent cinquante femmes
et jeunes illes du pays.
Le principal travail qui m'a tres occup6 & Beyrouth
pour les sceurs a 6t6 d'abord le ravitaillement. Ona pu,
avec la farine fournie par la France, cuire le pain
necessaire aux trois maisons de sceurs, aux enfants
trouv6s de Marmetri et a quelques asiles (environ
trois millp personnes). Le pain se fait dans les fours
des deux orphelinats.
Apres quelques jours de tatonnement et de tirail-
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-ement inavitable dans tous les d6buts ou I'experience
fait d6faut,ce travail a pris une allure regulibre, grace
au R. P. Remy, superieur des Capucins, charge du
ravitaillement de la ville.
Ce mEme P. Remy ravitaille aussi en farine et en riz,
sacr, etc., les maisons de sceurs de Zouk-Mikail,
d'Ajeltoum, de Beurge et de Broumana, qui reooivent
le necessaire pour les sceurs et leurs oeuvres.
Le deuxieme travail qui m'a occupe a e6t l'ouverture
des classes externes a la maison centrale et & Ras
Beyrouth ainsi qu'a Zouk.
SComme les sceurs font dbfaut, l'autorit6 francaise
s'est chargee de payerles sous-maitresses et fournit aux
amurs de quoi nourrir les enfants pauvres a midi.
J'ai df nm'occuper aussi des enfantstrouv6s que nous
avons envoyes a Zouk, je n'ai pas 'en le temps de
completer ce travail, qui sera achevi par ma soeur Boulanger.
Un travail knorme qui m'a beaucoup absorbe a Wt
celui des r6clamations pour d6predations et pour vols
au prejudice de nos maisons.
f'ai pu achever le travail pour nos confreres de Beycouth et de Broumana et pour les maisons des sceurs
de Beyrouth et de leur maison *de campagne, excepte
pour la maison de sceur Michel de la Quarantaine dont
toutes les sceurs itaient mortes.
2* Damas:
Le travail a et6 peu pres le meme a la Misb/icorde
que pour les maisons de Beyrouth. J'ai et effray6 de
1'tat des toits et des terrasses que, grace au concours
de M. Mercier (gendre de M. Painleve), reprisentant
de la France, j'ai pu faire reparer a temps pour les
Spremieres pluies.
I y a beaucoup k faire pour les bitiments des classes,
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M. Georges Picot a promis de faire "les r6parations
urgentes.
Je n'ai pu qu'amorcerle travail A faire pour les r6clamations, M. Aoun a df continuer.
Les classes ont repris au moins pour les grands
l1eves, qui 6taient une petite centaine a mon passage.
On esp6rait ouvrir d'autres classes pour le commencement de janvier.
La maisonde l'kJital,apres avoir servi aux militaires

est rendue aux civils. J'ai trouv6 les seurs un peu fatigu6es et pourtant tout entibres a leur travail.
La classe gratuite annexee A l'h6pital n'a pu etre
ouverte faute de maltresse et aussi parce que le
bltiment est necessaire au service des hospitaliss.
Mgr Cadi, vicaire patriarcal, m'a dit vouloir garder
les soeurs au Midax pour ses classes.
J'ai dit & Monseigneur que pour le moment il 6tait
impossible aux soeurs de reprendre les classes, vu l'6tat
de delabrement des bitiments, que c'6tait A lui etnon
A moi & y int&resser le gouvernement francais.
C'est apres avoir accompli ces demarches et ces
&tudes,Tres Honore PNre, que j'ai reua votre ordre du
16 novembre m'appelant en France.
HEUDRE.

,

M. Ouanes 6crit de Beyrouth, le 5 d6cembre i918, kM. Verdier, Vicaire g6neral:
Pendant la premiere annee de la guerre, nous avons
pu donner plusieurs missions tres fructueuses. Mais
I'ann6e suivante, la famine ayant s6vi dans le pays et
nos ressources ayant diminu6, nous avons 6t' obliges
d'abandonner pour un temps l'ceuvre des missions et
aider les sceurs a faire le bien autour d'elles. Comme
j'avais groupi & Zghorta du Liban les seurs de Tripoli, Hasroun, Tannourine, nous avons organis6
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d'abord un bon dispensaire avec la visite des malades
i domicile. Cette derniere oeuvre a fait beaucoup de
bien, puis nous avons organist & c6t6 de 1'6glise
paroissiale un h6pital de vingt-cinq i trente lits, oi
nos sceurs ont soigne les 6pidCmiques, et, de tous ceux
et celles qu'elles ont soignes, une seule femme est
morte, les autres ont t6 guaris.
Enfin nous avons cr66 un fourneau economique qui
a sauv6 des centaines d'existences. Toutes ces petites
ceuvres ont attach6 la population de Zghorta aux
sceurs et, lorsqu'il a fallu prendre livraison de nos
anciens immeubles & Tripoli et ailleurs, nous avons en
beaucoup de peine a faire comprendre a nos Zghortiotes que nous ne pouvions pas rester chez eux ind6finiment.
En ce moment nous avons laiss6 trois soeurs seulement a Zghorta et sept autres valides sont & Tripoli,
dont deux &l'h6pital que la France vient d'organiser,
et cinq a la maison centrale, oj. les sceurs ont une
trentaine d'orphelines, un dispensaire et un fourneau
6conomique qui sert trois cents pauvres a midi et le
soir, parce qu'en ce moment le gouvernement local
tAche d'organiser avant tout des ceuvres d'assistance
publique pour sauver de la mort tant d'affames. Et puis
il veut r6organiser les &coles. Pour ces derniires,nous
attendons impatiemment I'arriv6e des soeurs franqaises.
Oh! Monsieur et Tres Honor6 Pire, envoyez-les
tres
nombreuses, je vous en prie, car les besoins
sont incalculables.

J. OUANSS;
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Lettre de M. BAHRI, Pritre de la Mission, & M. VERDIER,
Vicaire gtiiral de la Congregation.
Beyrouth, le 8 dicembre i9g8.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
Votre bexidiction, s'il vous plaitt
Me voici rentre & Beyrouth aprks trois ann6es de
deportation que j'ai pass6es &Alep avec mon confrere
M. Rustom. Celui-ci, toujours paralys6 du c6t6 gauche
et idifiant tout le monde par sa patience et sa r6signation, rentrera a Beyrouth aussit6t que le train du
chemir de fer aura fonctionne.
On devait nous envoyer & Diarb6kir, pays du massacre et du pillage, ma.s l'attaque de paralysie qu'a eue
mon confrere, dans la maison meme du secretaire du
vali, ancien 6leve d'Antoura, nous a valu un ajournement d'un mois. J'etais alors l'h6te de Mgr Cadi,
6evque grec catholique qui avait obtenu du commandant de la gendarmerie de nous faire sortir sous sa
caution de cette salle infecte et pleine de vermine ou
l'on nous avait d6tenus vingt-quatre heures. Combien
nous lui sommes reconnaissants pour tous les services
qu'il nous a rendus. C'est Sa Grandeur qui a place mon
l'h6pital, chez les seurs de Saint-Joseph de
r
confrere
l'Apparition qui le'logent jusqu'a present dans leur
salle de communaut6 (Monseigneur ayant fait lever la
cl6ture) et ne cessent de le soigner avec d6vouement.
Bien des fois, les gendarmes sont venus m'arracher &
1'6v&ch6 pour me faire partir tout seul et sans
ressource A Diarbekir, mais Monseigneur r6ussit
chaque fois ; aj6urner mon depart. Enfin, nos seurs
qui n'avaient jamais foule le sol d'Alep, y 6taient
venues par ordre de Dj6mal Pacha, pour desservir. un
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grand h6pital, car on 6tait alors en plein typhus. Par
une nuit pluvieuse de novembre, au moment oiu je
sortais de l'evech6, escort6 par deux gendarmes, pour
me rendre au s6rail, tout a coup un fonctionnaire vint
en toute hate A notre rencontre et me signifia que je
pouvais rentrer a 1'evech6; que s'6tait-il passe? On
avait avis6 les bonnes sceurs de ma d6portation imminente. Aussit6t elles accoururent en toute hAte aupres
de Dj6mal Pacha qui 6tait de passage a Alep, et
celui-ci donna des ordres pour qu'on nous y laissAt
jusqu'i la fin de la guerre. J'ai &t6 bien touch6 du
d6vouement de nos soeurs, surtout de la sceur Odile
Fidaou qui pleurait et disait: " Excellence, je vous
donnerais ma t&te pour vous prouver qu'ils sont innocents n et lui de r6pondre: c Pourquoi pleurez-vous,
s'ils meurent, ils seront martyrs. n Vous voyez done,
Monsieur et Tres Honor6 PNre, combien je dois de
reconnaissance a Monseigneur et aux sceurs, mais
surtout a Dieu qui n'a cess6 de me proteger visiblement
durant tout mon s6jour a Alep, grace aux prieres de
mes confreres, soeurs et enfants, grace aux souffrances
de mon compagnon d'exil. Oui, rien ne m'a manque
pour ma subsistance durant ces trois annies: d'abord
j'ai 6t6 l'h6te de Mgr Cadi, puis aum6nier de nos
soeurs pendant cinq mois. Quand nos sceurs furent
parties, j'aiobtenu du consulat un subside mensuelqui
devint bient6t insuffisant a cause de la baisse du
papier. Alors je me suis d6cid6, bien qu'A contre-coeur,
A abandonner le ministere de la predication pour
donner des leqons particulibres de francais dans
quelques families. Dieu merci, les leqons ne m'ont pas
manqu6 et elles m'ont procure le n&cessaire pour vivre
convenablement malgr6 la chert6 excessive.
Maintenant que je suis rentre de l'exil, je remercie
le bon Dieu de me retrouver dans mon 616ment,
car
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j'6tais assoiff6 de cette vie regulibre et je me sens tout
heureux de vaquer aux ceuvres du saint ministire.
ZAKI BAHiRI.

M. Sarloatte, superieur d'Antoura, aum6nier de marine,
ecrit de Beyrouth, le 18 ddcembre 1918, a M. Verdier, Vicaire
general:

Seule, notre oeuvre d'Antoura n'a pu etre r6occupie.
J'y ai trouv6 dans 1'inspection que mes chefs m'en ont
fait faire, les murs intacts, c'est tout ce qui reste de
cette oeuvre splendide. Et pour habiter ces mars,
huit cents orphelins et orphelines arm6niens dont les
Turcs out tue les parents et que dans leur fuite ils nous
out laisses en heritage.
Les trois confreres d'Antoura: MM. Diab, Trac,
Younes et moi, ne pouvions en assumer la charge. J'ai
done pri6 un confrere de continuer a mener dans le

convent qui leur a servi de refuge, la vie Idu chartreux
a la maison; et le gouvernement s'est charge d'entretenir & Antoura mame ces huit cents enfants, jusqu'a
ce que l'on puisse statuer sur leur destination. J'estime
les pertes subies dans le seul collge, mobilier de tout
genre, a 5ooooo francs.
Depuis que mon amiral m'a appel6 de Rouad a
Beyrouth, j'ai la charge tres heureuse, pour un fits de
saint Vincent, de ravitailler la moiti6 du Liban. J'ai les
trois districts nord, et en deux mois, j'ai pu fournir a
soixante-deux mille pauvres qui seraient morts cet
hiver, leurs provisions mensuelles. Ce travail m'absorbe
en entier et me tue, mais j'y gofite de belles consofations, comme pretre et comme Franqais. Que ces
fatigues me semblent douces! Mes chefs m'ont assure
que ces distributions gratuites se poursuivraient
jusqu'i fin f6vrier.
E. SARLOUTTE.
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PERSE
Lettre de saur LOUISE, File de la Ckarit-, it ue File
de la Charild de la Maisox Mire, t Paris.
Tdhdran, le 2 septembre z9g8.

MA BIEN CHtRE SCEUR,
La grdce de Notre-Seig~eur soit avec ot. pour jamais!
Avez-vous remarqui l'en-t&te de ma lettre. Nous voili
dans la capitale de la Perse, depuis le 4 juin. Ce que
nous redoutions tant est arrive, il a fallu quitter
Ourmiah...
Nous voila donc A Teh6ran, ma bien chore Soeur. Le
27 avril, Monseigneur nous faisait partir pour Tauris,
car le danger devenait grand a Ourmiah, nous ne
pouvions y rester, nous etions huit soeurs, une de nos
orphelines aveugle, qui n'avait personne, une autretres
malade (nous avions emport6 un linceul pour 'ensevelir), une troisieme qui a demand6 & etre reque A la
Communaut6. Oh! comme c'est triste, ma bien chere
Sceur, d'abandonner ainsi une maison, les ceuvres!
j'ai bien pleurd mes petits d6guenillis; nous ne pouvions rien emporter que nos effets personnels, et encore
pas tous, nous avons ferm6 les portes et avons donna
les clefs a Monseigneur. Beaucoup de chretienp sont
partis apres nousdans les montagnes; pauvres gens,
ils meurent en grand nombre, nous a-t-on dit, par Ie'
cholera, la fivre, la fatigue; plus de dix mille
seraient morts en route, car le chemin des montagnes
qu'ils ont pris est affreux, mais il n'y en avait pas
d'autre; nous, nous 6tions parties par le lac pour nous
rendre a Tauris; nous avons appris que vingt mille &
peu pres n'auraient pu fuir, Monseigneur est rest6
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pour les protiger, s'il pent; il les aurait recus A la
Mission; vu ce grand nombre de refugi6s, il aura
ouvert notre maison, et tout ce que nous avons laisse
sera pris et disperse, pour ne pas dire pill6 et vol6 ;
enfin, I la grace de Dieu, nous sommes, nous et nos
biens, dans les bras de la divine Providence, elle ne
nous abandonnera pas, nous en avons eu beaucoup de
preuves jusqu'a present. Mais je continue A vous
raconter un peu brievement notre triste voyage: aprbs
trois jours nous arrivons i Tauris, nous itions un pen
consol6es aupres de la bonne sceur Martinroche,
lorsque le consul nous dit: ( II faut partir a T6h6ran,
les sours d'Ourmiah et quelques-unes de Tauris. » II a
fallu obeir, mais avec quelle peine, ce depart nous
renouvelait celui d'Ourmiah. Notre caravane se composait de neuf seurs et quatre enfants, nous avons encore
a46ge nosbagages, le consul nousaloun deux fourgons,
et nous commencons un nouveau chemin de croix, il
ne fallait pas compter trouyer toutes place dans les
fourgons; les plus ingambes, nous marchions plusieurs
heures par jour, mals ma sour Rose qui est infrme,
trois autres qui etaient maladives, notre petite aveugle,
et la malade ne pouvaient pas beaucoup marcher, ce
n'6tait que dans les endroits dificiles qu'elies marchaient un peu. L'ambulance francaise 4tait partie
aussi; voyant la difficulte des routes et les dangers
surtout, M. le M6decin-chef nous avait donn6
sept soldats pour escorte; grace a eux, nous avons pa
arriver vivantes A notre destination. Que de fois ils ont
dA menacer du fusil afn que nous puissions passer,
car dans ces montagnes que nous avions A traverser, la
disparition d'une caravane est pen de chose. Souvent,
ils 6taient obliges de d6charger les fourgons et de
peiner autant que les chevaux pour leur faire gravir
les rochers et transporter ensuite nos bagages sur leur
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dos, et cela a dur6 vingt-deux jours; oui,mabien chore
Soeur, nous avons mis vingt-deux jpurs de Tauris a
Teheran; nous achetions dans les villages que nous
rencontrions, quand il y en avait, du pain, des ceufs,
du lait caill, et lorsque, vers dix heures ou minuit,
nous rencontrions un ruisseau, nous faisions halte,
mais nous etions si fatiguies, que nous n'avions pas le
courage de manger; nous nous roulions dans nos couvertures au milieu d'un champ, et nous prenions
quelques heures de repos, lorsqu'il avait plu, nous
entrions dans quelques ruines abandonnies, mais
c'6tait si sale que nous pr6firions encore la terre
humide.
Voyez, ma bien chere Soeur, comme le bon Dieu est
bon, nous avions la consolation d'entendre la messe le
dimanche et de faire la sainte communion, nous avions,
parmi les soldats de notre escorte, un prktre-soldat;*l4
avait sa chapelle portative, noqs tachions d'arriver le
samedi soir i un endroit oi ii put cel6brer les saints
mysteres le lendemain; une fois, ce fut une etable de
brebis, A peine si l'on pouvait se tenir debout, nous
1'avons balayie, nous avons mis des tentes par terre, et
nocre bon Maitre a.daign6 descendre dans cet endroit
indigne, nous faisions la sainte communion, et c'6tait
pour nous comme le pain du prophete Elie; elle nous
donnait des forces pour les jours suivants. Et nous
voila enfin arriv6es chez la bonne soeur Tardy, qui nous
a reques avec beaucoup de bont6, voila un des grands
bonheurs d'etre en communaute, c'est toujours la
famille dans quelque maison que ce soit.
Soeur LOUISE.
M. Chatelet, supdrieurde TihEran, dcrit, le 8 septembre t918,
I M. Verdier, Vicaire g&ndrai:

Je viens de vous confirmer par t6legramme la
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desastreuse nouvelle qui, depuis huit jours, nous a jets.
dans la stupeur. II n'y a plusde doute: Mgr Sontag,
M. Dinka, notre clergi indigene et plusieurs milliers
de nos chr6tiens ont 6t6 massacres par les Kurdes qui
ont pr6c6ed de quelques heures l'arm6e r6guliere
turque entrant dans la ville d'Ourmiah. C'est la version
officielle qui m'a 6te donnee par M. le Ministre
d'Espagne, revenant de Tauris avec M. Clarys que
j'avais demand6. Un consul d'Allemagne, venant de
Mossoul i Tauris par Ourmiah, en a apport6 le premier
l'annonce, et l'6tat-major turc a affirm6 avoir donne une
sepulture honorable a nos v6enrees victimes. Rien de
certain sur M. L'Hotellier et sur M. Miraziz, restes A
Khosrova avec quelques centaines de chr6tiens. Mais,
plus probablement encore qu'I Ourmiah, ils ont dd
subir le meme sort, l'endroit etant plus sauvage, les
esprits plus surexcitis. Nos chretiens sont en fuite du
c6t6 de Hamodan, Kimanchech: on les dit presque
cent mille partis d'Ourmiah, et ils'auraient perdu
environ vingt mille personnes, enlevees, massacries,
decimees par toutes sortes d'6pid6mies. Les details
manquent sur tout, nous sommes isol6s du monde, et
m&me des provinces dq Nord par une zone militaire
etablie par les troupesanglaises, qui, fort heureusement
pour nous, d'un certain c6te, menent les choses autrement que les troupes moscovites. Sit6t que je saurai
quelque chose de certain (n'oubliez pas que nous
sommes en Orient), je. vous le manderai dans un
rapport.
Voila notre pauvre province de Perse bien basi Mais
le sacrifice h6roique de ces clires etsublimes victimes
de leur charit6 apostolique ne sera pas vain! Ne
sommes-nous pas, nous, les Missionnaires, les 6ternels
recommenceurs? Eh bien! s'jl Ie faut, avec l'aide de
Dieu, nous recommencerons.
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Que Dieu imprime a notre mission une nouvelle
knergie, pleine de vie, et les oeuvres se reliveront
pleines de promesses, pleines de r6sultats. Le sang de
notre chef, de nos confreres, de tant de milliers de
fideles, vers6 pour le nom chr6tien, ficondera nosefforts et en nous donnant une leqon de devouement
sans bornes nous tracera la voie. Que Dieu fasse que
nous ne manquions pas & cette grace!
A.

CHATELET.

Lettre de S. Am. le CARDINAL SECRETAIRE D'ITAT a
M. Raphael RICCIAtDELLI, procureur gineral des

Prltresde la Mission, a Rome.
MONSIEUR,

Du Vatican, xe octobre 1918.

Dij! de T&heran m&me, on avait commuhiqu6 a Sa
Saintet6 la tres douloureuse nouvelle, dont vous me

parlez dans votre lettre du 13 septembre, de I'horrible
massacre des chretiens d'Ourmiah par les Kurdes.
Parmi les victimes, outre des Missionnaires de SaintVincent-de-Paul et quelques membres de leur Communauti, se trouve 6galement Mgr Jacques-Pmile Sontag,
archeveque d'Ispahan et dlf1gu6 apostolique de la
Perse.
II est inutile de vous dire que cette nouvelle a
profondiment afflig6 le coeur de Notre Saint-Pire le
Pape. II prend une trbs grande part A votre chagrin et
I celui qu'a iprouv6 la si glorieuse et miritante
Congregation des Missionnaires de Saint-Vincent*
de-Paul.
Je puis vous assurer que Sa Saintet6 s'est empressie
pour obtenir de plus amples et plus precises nouvelles,
et Elle n'a pas tard6 Afaire toutes les d6marches, qui
semblent les meilleures pour pr6 server les missions
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d'Ourmiah et de toute la Perse de -ouvelles luttes,
de sanglantes perscutions.
Je vous communiquerai en temps opportun le rsultat
de ces d6marches. Je suis avec 'une particulitre estime,
Votre tres divou6 dans le Seigneur,
P. cardinal GASPARRI.

AFRIQUE
AiBYSSINIE
Lettre de M. GRUSON, supirieurde la Mission d'Abyssinie,
a M. ROBERT, secritairede la Congrigation.
Alitiena, 29 decembre

g198.

MONSIEUR ET BIEN CHER CONFRLRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je vous 6cris, le coeur gonfl6 de douleur, dans le
but de payer la dette sacr6e de la reconnaissance.
S. 1. M-. le Cantiba Wassanu Zimanet, notre bienfaiteui, notre ami, notre seul appui aupres du gouvernement abyssin, est mort, a l'improviste, emport6
par la grippe, Al'age de vingt-six ans.
Ce n'est pas un malheur ordinaire, c'est un d6sastre !
Humainement parlant, nous avons tout perdu! Bien
qu'habituis aux preuves (nous en avons tant vu depuis
vingt ans!) ce coup nous a accabl6s. Que dire?... que
faire ?... II faut s'incliner devant Dieu, il faut benir sa

main qui d6truit nos esperances apres les avoir fait
naitre, il faut se rip6ter, m6me en face de cette catastrophe, que Dieu fait bien ce qu'il fait et qu'il fait
tout par un conseil de sa mis6ricorde et de son amour.
Nous adorons humblement la volont6 de Dieu; elle est
sainte mais terrible. Ah! Seigneur, vous frappez bien
fort!
Le m8me jour, 6 ironie du sort! le 20 decembre,
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m'arrivaient deux lettres, l'une d'Addis-Abeba, I'autre
d'Asmara. M. Sournac m'ecrivait de la capitale :
i M. le Cantiba Wassan6 se porte tres bien et va
bient6t rentrer de son voyage a la c6te. ) M. X...,
haut fonctionnaire de l'Mrytbr6e, m'apprenait que
M. le Cantiba Wassane venait de mourir.
u Je regrette de vous informer, me disait mon correspondant d'Asmara, que votre ami le Cantiba Wassane est mort. C'est une perte tres s6rieuse pour
l'tthiopie. M. Wassane 6tait un jeune'homme comme
il faut, trbs distingu6, et l'on pouvait esp6rer beaucoup
de lui pour I'avenir de sa patrie. Je suis tres afflig6. )
Ce bel eloge n'est pas forc6. Tous ceux qui ont
connu le personnage savent qu'il est de tout point
merit6.
Successivement consul d'Abyssiqie & Asmara,
ministre des Postes, Tl66graphes et Tl66phones; en
dernier lieu gouverneur d'Addis-Ab6ba et conseiller tres 6cout6 de S. A. I. le Prince Teferi,
le cantiba Wassan6 a fait preuve, dans ces diverses
sitdations, de qualites vraiment remarquables. I1 6tait
appele a jouer un r6le des plus importants dans les
destinies de son pays. Le voili mort et enterr6!!!
L'PLthiopie a perdu un des fils qui lui faisaient le plus
d'honneur, ua homme sur lequel, en toutes circonstances, elle pouvait compter. Notre vicariat est desormais expose a tous les coups; il est priv6 de son bouclier, de celui qui, par deux fois, l'a tire des griffes
du ras Sioum, Pirriconciliable ennemi de notre sainte
religion.
Le Saint-Siege a noblement reconnu les 6clatants
services rendus par le cantiba Wassane i la cause
catholique. Nos chbres Anales (an. 1917, n' 4 et
an. 1918, n* 3) out rapport6 deux lettres fort ilogieuses
de S.Em. le cardinal Gasparri, secr6taire d'etat, offrant
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A notre insigne bienfaiteur, les felicitations et les
remerciements de Sa Saintete, et, de plus, lui annongant le Bref qui lui conf&rait la Croix de commandeur
de Saint-Gr6goire-le-Grand.
Aprts de si hautes ricompenses, Ain'y aarait qu'a se
taire. Mon cour, toutefois, ne le veut pas; il a besoia
de rappeler meI souvenirs intimes qui permettront de

nareux appr6cier la grandeur de la perte que notre
vicariat et la Congr6gation viennent de faire.
C'est en mars 1916 que j'eus l'hbnueur de faire la
connaissance de celui que nous pleurons inconsolables.
Nous 6tions af plus fort de la persecution d6chain6e
par le fameux Sioum, gouverneur du Tigre. Laissant
M- Sournac a Adoua, je quittai cette ville en cachette,
comme un voleur. Mon intention 6tait de me rendre 1
la capitale, par Massaouah et Djibouti. Arretb a la
frontiere par un chef subalterne de Sioum, je m'en
tiaai a r'aide de quelques arguments sornazts. J'arrive
A Asmara. Mgr Carrara, vicaire apostolique de l'Prythsie, me conseille de m'adresser au consul d'Ethiopie
qu'on dit tres d"brouillard. Sa Grandeur m'autorise a
lui dire qu'elle tiendra comme fait A elle-meme tout
ce qui sera fait pour nous.
M. le Consul. Wassane m'ecouta avec unvif int&r&t:
t Je vous promets de faire tout ce queje pourrai n, me
repondit-il. Dans sa bouche, ce n'6tait pas une phrase
banale. Les v&anements devaient le prouver. II me
dhclara qu'il allait t6l6graphier au lidj Iassou et au
nigus Mika6l, et qu'il se chargeait d'envoyer, par son
messager rapide, nos lettres au gouvernement abyssin.
Je buvais du.lait, inutile de le dire.
Je demandais a M. Ie Consul de vouloir bien accepter
de l'argent pour couvrir les frais n6cessites par toutes
ces d6marches. II refusa. Je m'excusai de n'avoir
aucun pr6sent A lui offrir. c Je ne d6sire que votre
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amitie a, fut sa r6ponse. c Elle vous est acquise
lai
L,
dis-je en m'inclinant. J'etais d'autant plus surpris,
d'autant plus touch6 que c'6tait la premiere fois, depais
dix-huitans, que je rencontrais pareil d.sint6ressement
dans un chef abyssin.
J'ai su, plus tard, que le negus Mikael avait envoy6
i notre bon consul ce t6l6gramme foudroyant : n Pourquoi te meles-tu des catholiques? Cesse de les
dtfendre ou je te punirai! , Voici la r6ponse de Wassane : <<Faites ce qu'il vous plaira, je travaille poer
le bien de mon pays, je n'abandonnerai pas les cattoliques! » C'est plus que beau, c'est heroique!... Lui
aussi 6tait un vrai poilu. De sang-froid, il s'exposait
pour nous a atre destitua et mame jet6 en prison. Estce l~ de la vraie, de la bonne amitid ?
Nos d6peches et nos lettres n'ayant obtenu aucan
r6sultat, bon grb mal gr6 je dus partir pour la capitale.
Le consul Wassan6 s'y rendait en meme temps que

moi, appelk qu'il etait par son gouvernement. Cette
coincidence 6tait vraiment providentielle. Grace aux
instances rbit6reesde notre bienfaiteur, qui revenait
tous les jours i la charge, le lidj Iasson finit par
apposer le sceau imperial aux lettres qui rendaient la
paix i nos pauvres catholiques persecutes. II 6tait
temps! La nuit meme, lidj Iassou quittait AddisAbeba pour n'y plus revenir. Sans M. le consul Wassane, notre Mission aurait cess6 d'existerenj uillet i9g6.
Nousavonseu cette annee, vous le savez, un nouveau

coup de vent. Le ras Sioum veut avoir notre pean et
nous refusons avec entktement de nous laisser ecorcher.
Voyant i'orage gronder de plus en plus, je repartis,
en juin dernier, pour la capitale. Notre bon consul
6tait devenu cantiba, c'est-a-dire gouverneur d'AddisAb6ba et conseillerde I'heritier du tr6ne d'Ethiopie,
le ras T6fkri. C'est grace lui que j'ai obtenu l'as-
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dience du prince regent et de nouvelles lettres adressies
au ras Sioum, ou il &tait de nouveau enjoint a l'orgueilleux chef du Tigr6 de laisser en paix notre petit
troupeau. I1 est d'usage d'avoir un baldereba aupris
de la cour. Sur ma demande, le prince Tefiri voulut
bien nous donner officiellement le cantiba Wassane
comme baldreiba, c'est-i-dire comme avocat et protecteur.
Enfin, notre puissant ami nous fit accorder 1'autorisation d'avoir une modeste procure a la capitale. Le
rave de notre grand-pare M. Coulbeaux 6tait r6alis6 !
Ce n'est pas tout. Le cantiba Wassane travaillait
encore A nous obtenir la permission de fonder une
16proserie et une 6cole d'arts et m6tiers dans le Choa.
(c A quoi bon vous consumer dans le Tigre en stkriles
et pinibles efforts? C'est ici, dans le sud, a la portke
du gouvernement, que vous ferez du bon travail >,me
disait-il un jour que nous dinions ensemble a l'H6tel
Imp&rial d'Addis-Abiba.
Un mot peint admirablement la bont6 de son,cceur.
Comme je prenais cong6 de lui, le 26 aofit dernier, il
me parla ainsi : u L'annonce du bateau italien vous
fait partir brusquement. Je le regrette, j'aurais voulu
causer longuement encore avec vous. Une chose me
fait de la peine, c'est de n'avoir pu faire pour vous
tout ce que j'aurais voulu. H6las! le temps me manque
pour recevoir mes amis comme je le d6sirerais. , Quand
j'arrivai &la capitale, je remis au cantiba Wassan6 an
album superbe de laVille de Paris que le regrette TrAs
Honor6 P4re Villette lui envoyait en cadeau. II fut
profond6ment 6mu de cette delicate attention et nous
nous embrassames comme deux fr&res.
Au moment de nous s6parer pour ne plus nous revoir,
il m'offrit une grande photographie le reprisentant
debout A la droite du Prince Imperial. Le ras Tf&ri
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pose la main droite sur 1'6paule du cantiba Wassan6
comme pour dire: Voili le soutien de mon tr6ne!
SPrenant la plume, notre bienfaiteur 6ciivit au dos
de cette photographie: , A mon honor6 ami. Souvenir.
Wassani Z6manel. ,
II m'est impossible de regarder ce portrait sans
sentir mon cceur &clater malgr6 moi et sans que mes
yeux se remplissent de larmes.
Le cantiba Wassane est mort ! les portes de fer de
1'Abyssinie, un moment ouvertes, se sont refermbes.
H61as! quand se rouvriront-elles? Nous voila rejetis
au milieu des vagues furieuses, qui ne nous laissent
pas apercevoir le port. Allons-nous recommencer a
semer dans l'oc6an? Que deviendrons-nous?... Nous
n'en savons rien, nous sommes dans le doute, mais Dieu
n'y est pas. Mes confreres et moi, nous sommes profond6ment afflig6s, nous ne sommes ni d6courag6s, ni
d6sesp&6rs. Nous sentons le besoin de nous abandonner
compl-tement A Dieu. Le bon Maitre ne nous laisse
pas ignorer que, quelquefois, il ne d6range que p'ur
arranger, et que sa misericorde s'occupe de notre
pauvre Mission. Cela nous suffit pour dormir en paix.
In pace i idipsum dormiam et requiescam!

Veuillez agreer, Monsieur et bien cher confrere, les
sentiments respectueux et dbvou6s avec lesquels je suis
en Notre-Seigneur et Marie Immacul6e,
Votre trds humble serviteur.
edouard GRUSON.

MADAGASCAR
Mgr Crowuet nous communique la notice suivante, dcrite
par M. Castan.

Le bon vieux frere Jean Cazeau, que j'ai bien connu
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en Abyssinie et surtout a Madagascar, vient de mourir
le 31 d6cembre, a l'Age de quatre-vingt-un ans.
Ce bon frere naquit en 1838 & Maxon, dans le Lot.
II eut, des sa plus tendre jeunesse, des sentiments
profondiment chritiens. A neuf ans,il servait r6guli6rement la messe; il etait admis a douze ans &la premiere
communion et deux annies apres remplaiait au lutrin
de sa paroisse son pere quiremplissait depuis de longues
ann6es les fonctions de chantre. A l'&ge de la conscription, notre jeune homme partit sous les drapeaux,
oh pendant sept ans complets il remplit scrupuleusement ses devoirs de soldat. N'ayant pas eu grands
loisirs, dans son enfance,pour aller a l'6cole, puisque
a douze ans son pere l'installait pros de lui au m6tier
pour tisser la toile, notre soldat, au lieu de se.dissiper,
employa ses moments libres a 6tudier les sciences,
I'histoire et surtout la giographie qu'il possedait a
merveille. Aussi, malgre sa grandex6serve et sa fidelith
& accomplir ses devoirs. d'excellent chr6tien, ses chefs
le distinguhrent-ils. Au concours, il futpromu sergent
et moniteur de ses collegues. Des sa liberation, lejeune
sous-officier reprit lanavette et le mAtier de tisserand,
ainsi que ses fonctions a la paroisse, de telle sorte que
son digne cure p•t.dire de son paroissien : Cazeau est
rest6 Cazeau, tel il 6tait avant la caserne, tel il nous
retourne.
Aprgs deux annees de r6flexion, Jean Cazeau voulut
fonder une petite famille et s'unit & une jeune personne pieuse comme lui; mais six mois ne s'6taient pas
6coules que sa compagne s'6teignait doucement apres
une courte maladie. Jean supporta chr6tiennement
1'epreuve et se consola aupres de Notre-Seigneur,qu'il
prit pour confident et pour conseiller.
Attire vers une vie plus parfaite, sur le conseil formel de son confesseur, il alla &Saint-Lazare demander
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an Directeur des freres de la Congregation,de vouloir
.bien 6prouver sa vocation et l'admettre ensuite an
nombre des enfants de saint Vincent s'il l'en croyait
digne.
Le jeune postulant fut place &la cuisine, ensuite an r6fectoire. Dans ces deux offices, il ne se departit
jamais ni de son serieox imperturbable ni de la plus
rigoureuse exactitude, si bien qu'apres le Bon Propos,
.un an a peine aprbs son admission an s6minaire, le
bon Pere Fiat, alors charge des freres de la Mission,
1'appela pour lui demander s'il ne setait pas effraye
si on 1'envoyaitA l'6tranger, enAbyssinie! ((Jesuispr&t,
Monsieur, ialler oih vous voudrez. - Et si l'on vons
disait de partir dans huit jours?-Tout aussi bien,Monsieur. , Ainsi fut fait. Une semaine apres ce colloque,
Jean Cazeau accompagnait M. Salvayre qui allait faire
la visite des maisons d'Abyssinie.
Arrive & Massaouah en 1868, le bon frere se mit
I'ouvrage et aprbs deux ans de vocation prononca les
saints vceux. Hoqnme a toute 6preuve, d'un dvouement
absolu. d'un calme parfait, il eut -remplir quelquefois des missions delicates dont il s'acquitta avec soin,
D'une sant6 robuste, il ex&cuta des travaux p6nibles
sous ie soleil ardent d'lthiopie et rendit ; cette mission
de pr6cieux services.
Une seule fois il demanda la permission d'aller en
France, et malgr6 1'autorisation accord6e par le Trts
Honore Pere, il y renonqa sur le simple conseil de
Mgr Touvier. Il ne quitta la mission qu'& la veille de
l'expulsioxt g6enrale des Missionnaires et freres de
l'Erythrbe que le gouvernement de la colonie chassait
d'Abyssinie en 1894. Pendant vingt-six ans, Jean Cazean
y fut le modiee du frere coadjuteur, actif, d6voua,
s&rieux, pieux, trbs r6gulier.
.Par ailleurs, le bon frere n'usa d'aucupe distraction
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on satisfaction permises a ses compagnons! 11 ignora
absolument l'usage du tabac. Son occupation, les
dimanches et fetes, itait la lecture de livres s-rieux et
'difiants tels que la Vie des saints, I'Histoire de
l'glise.
Expuls6 d'Abyssinie, le frere Cazeau passa quelques
mois A Antoura, de l1 fut place a Alger 'jusqu'a son
rappel a Marseille pour s'embarquer et suivre avec
deux autres v6terans et deux pretres le nouveau vicaire
apostolique de Madagascar, Mgr Crouzet. Avec eux il
quitta la iFrance le 25 f6vrier 1896.
Des son arrivie i Fort Dauphin, le 4 avril de la
,meme annie, le frere se mit a l'ouvrage, defricha sans
relache, sema des legumes, planta des arbres et entre
temps aida a l'installation g6n&rale.
Uneannee s'etait peine ecoulee lorsque Mgr Crouzet
lui demanda s'il voudrait accompagner le Missionnaire
qui partait i Tul6ar sur la c6te ouest pour 6tablir
une mission. ( Tout de meme, Monseigneur, si vous le
voulez. ), Et sans autre observation, il s'embarqua sur
un vieux voilier qui le diposa avec le Missionnaire et
Sa Grandeur sur la plage deserte, le 16 aofit 1897. II
ne devait plus quitter ces parages.
A Tulear, comme a K&ren, le frere Cazeau fnt un
module d'exactitude parfaite an lever de quatre heures;
jamais il ne prenait repos, toujours le premier a la
chapelle pour l'oraison; il entendait la sainte messe
et sans retard, apres un 16ger dejeuner, partait en
semaine i son jardin, situ6 & 3 kilometres de l'6glise.
I1 revenait i midi pour repartir i une heure et demie
et rentrer a six heures. Toujours fidile &son chapelet,
a la lecture spirituelle, au quart d'heure d'adoration
sans y manquer jamais.
Les dimanches et f&tes, retenu ala maison, il lisait
ou passait son temps devant le tres saint Sacrement.

-

251 -

II aimait a chanter aux offices solennels, et meme parfois tout seul, lorsque la chapelle 6tait d6serte, il se
plaisait a chanter les vepres du jour; il se livrait sur
le soir A une petite promenade dans la campagne.
D'une rigoureuse pauvret6, Ie frere Cazeau ne
gardait dans sa modeste chambre que le strict indispensable. Avait-il besoin, une ou deux fois l'an, de
r6pondre A quelque lettre on d'6crire a ses supetieurs,
le frere demandait et n'acceptait que deux feuilles et
deux enveloppes, puis remettait fidlement sa lettre
au Supirieur.
Des qu'il eut prononc6 les saints voeux, voulant
pratiquer la pauvret6 parfaite et d6sirant rester fiddle
jusqu'i la mort a sa vocation, le frere Cazeau avait
pri6 son notaire en France de distribuer une partie
de son petit patrimoine a l'rglise de son village et le
reste A ses freres et seurs. 11 ne se r6serva absolument
rien en propre et dBs lors vecut sans se permettre la
moindre exigence ni satisfaction priv.e.
Jusqu'i la derniEre heure, le bon frere Cazeau a 6t6
le bon et fidele serviteur, quoique entr6 dans la Compagnie en sa trentieme ann&e, il a fourni une carriere
longue et bien remplie, soit vingt-six annies en Abyssinie et vingt.-deux &. Madagascar. Il s'est 6teint tout
doucement dans le Seigneur comme il avait v6cu pour
Lui et avec Lui. Le bon Maitre lui a sans doute
r6serv6 l'accueil le plus mis&ricordieux et lui a fait
entendre la consolante parole : Euge serve bone quia
super pauca fuisti fidelis supra multa te constituam.
SPuisse l'exemple du bon vieux frere Cazeau encourager nos chers freres coadjuteurs et puissent ses
prieres obtenir de nombreuses et serieuses vocations.
J. CASTAN.
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Lettre de ma swjr MARGUERITE (polonaise), Fille de

la Chariti, a Vokipeno (Madagascar), a ma, sur P...
a Paris.
Tananarive, Ie z septembre 1gr8.
MA TRES CHERE SCEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Eh bien, ma chore Sceur, vous ne vous attendiez pas
A recevoir une lettre de la capitale, je suis sfre, et
cependant me voilU &Tananarive chez les seurs Franciscaines, missionnaires de Marie ! Ne vous effrayez
pas, cependant! je suis toujours en cornette! ie laissez
pas non plus tomber la lettre, ma bien chire Sceur,
lorsque je vous dirai la raison pourquoi je suis venue
ici. C'est pour suivre le traitement des - enrages on, plut6t, contre la rage.
Voici l'explication : pas plus tard que le 26 aoft, je
sortais derriire ma soeur de la messe du matin. J'avais
rev6 du caiman. Mais, quoique dans un pays superstitieux, je ne suis pas superstitieuse; aussi, ne me
m6fiant de rien, j'allais mon pas ordinaire en disant

mon chapelet. Lorsque, d'un bond, je me sens pouss6e
et prise par la jambe; me retournant brusquement, je
vois, non un caiman, mais un gros chien jaune, qui,
apres m'avoir donn6 un bon coup de dents, continue
son chemin. Les hommes, ayant vu l'affare, I'ont poursuivi, pendant que la grande sceur Marguerite qui
s'6tait allongee par terre A cause de la pousste
qu'elle avait recue, tiche de se redresser le plus vite
possible.
Aussitot le chef et les braves amis sont venus voir
si je n'6tais pas morte. J'6tais escort6e tout du long
du chemin, avec des lamentations, par des hommes,
femmes, jeunes gens qui 6taient groups, pour se com-
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muniquer les nouvelles du jour. Pensez i sceur Marguerite a kti mordue par up chien enrag6.
Pendant trois jours, j'avais les visites de mes amis:
du village continuellement. Et pis les mains vides, s'il

vous plait ! Des poules, des bananes, des patates, du;
riz blanc et meme quelques sons; on apportait ce
qu'on avait pour consoler cette panvrt sceur Marguerite, qui, je vous assure, n'avait pas 1'air plus malheureuse que cela !
II y en avait qui me disaient : IHeyueusement, ma
Sceur,. que c'est vous que le chien a attrapee, que ce
n'est pas ma sceur Marthe ! il l'aurait echarp6e.- Bien,
sir, leur dis-je, et heureusement que cela n'6tait pas
non plus un de vous autres, car, avec vos jambes nues,
il aurait certainementarrach, vos pnollets, du moment
qu'il m'a atteint a travers ma robe 6paisse.. -

C'est vai -

ma Soeur, alors disaient-ils, heureusement que c'~tait
vous ), et ils 6taient tous consols..

D'apr&s toutes les apparences et L'auttpsie que le
docteur a faite, le chien 6tait enragi, voila pourquoi
on a pris la r6solution (sans me consulter), de m'expedier a Tananarive suivre le traitement.
Aussi, ayant prepare nos petites affaires pour avoir
de quoi changer, nos cheres soeurs ont pris soin du
vivre pour la route; on s'est dit un cordial veloma!
(pour quand le bon Dieu voudra), et en filanjana
sur les 6paules de quatre braves Malgaches, en route !
Nous 6tions deux, une autre brave femme a qui est
arrive le meme accident qu'g moi, faisait la troisi6me,
it la petite caravane ne s'est arret6e qu'a Ampasimelola,
pour prendre dans une case, assez bien faite, le repos
de la nait.
Le lendemain, vers midi, les ennuis out commence.
Les hommes de ma compagne, venant de Farafangana,
ne voulaient faire que des petites -tapes (ce qui nous-

- -'4 aurait mises en retard pour l'auto qui ne fonctionne
qu'une fois par semaine). Aussi apres des kabary sans
fin, sans autre preoccupation que cela, ils l'ont laissie
lI, et, veloma! On a 6t6 oblige de demander au chef
du village d'autres hommes, ce qui n'est pas facile,
car en plein jour, ils sont tous dans les riziires; mais
enfin, apres beaucoup de pour et contre, on a trouv6
quatre bons hommes qui l'ont bien voulu porter jusqu'a
un autre village, ou il fallait demander encore
d'autres porteurs, et c'etait toujours a recommencer et,
ne croyez pas que c'est pour rien, ils se font bien payer.
Enfin, le quatriime jour, on est arrive a Mananjary;
le soleil, le mouvement 'du filanjana, nous a fatiguees
un pen, on avait la tete surtout en marmelade, mais il
faut bien passer par tout cela. Aussi vous dire avec
quel plaisir on s'est couch6 dans le lit le soir, apres
avoir passe trois nuits a terre dans les cases des
passagers, c'est impossible.
Les bonnes sceurs de Saint-Joseph-de-Cluny nous
ont revues a bras ouverts, et je vous assure, ma chere
Sceur, que nos propres sceurs n'auraient pas pu faire
plus! La bonne Mere Saint-Damien a en la bont6 de
tle6graphier dans toutes les etapes of l'auto devait
s'arrater soit a midi, on le soir, afin qu'on vienne me
chercher.
Apres la journee d'automobile, qui m'a donni un
vrai mal de;mer, j'etais si fatiguae, que je n'en pouvais
plus. Nous nous sommes arret6s a Ambohimahasoa. II
n'y a que Ia r6sidence d'un Pere Jisuite lU, et encore
il etait en route pour Fianarantsoa pour l'enterrement
d'un de leurs PNres. Cependant, comme il a reru le
t6l6 gramme la veille, il a eu la, chariti de faire pr6parer (la chambre des religieuses de passage, et a
charg6 ses professeurs, hommes et femmes, de me
recevoir, et, je vous assure, qu'ils se sont acquitt6s
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a la perfection! J'ai pris naturellement ma brave Malgache avec moi, on lui a donn6 aussi un bon sakafo
(diner) et m&me un matelas pour dormir, et elle se crut
presque une vazlak (blanche). Pour moi, j'avais bien
envie de me reposer, mais il fallait attendre aussi mon
sakafo, et ce souper n'arrivait jamais. Pour me faire
patienter, le supampianatra venait me dire de temps
en temps: a Ma Mere, Sa y est ! Je n'6tais pas seule, car
le monde affluait pour voir cette curiosite nouvellement
arrive ; mais comme il commencait a se faire nuit, on
leur a dit un gracieux bonsoir, et j'ai continue attendre mon souper. Enfin la porte s'ouvre, et cinq
garcons du Pere, qui ont cuisine depuis mon arrivee,
entrent, chacun portant un plat; ils les d6posent sur
la table, et s'en retournent, bien align64, l'un derriere'
1'autre, pour revenir dans le meme ordre, apportant
encore autre chose ; puis, me souhaitant bon app6tit,
se retirent discrktement. Rien n'a et6 oublie, except6
l'assiette pour manger dedans. Enfin! c'est la moindre
chose, je me suis arrang6e ! Le lendemain, pouridejeuner, le meme train avec le plus grand s6rieux
recommencait et personne, a part sour Marguerite,
n'avaittenvie de rire.
En partant,je leur ai bien recommand6 de remercier
le bon Pere de U'hospitalit6, qu'il a bien voulu me
donner pendant son absence, et de lui dire, de ma part,
que ses garcons savent tres bien recevoir les seurs de
passage. Ils ont dO bien recevoir les instructions du
Pere, car il n'ont m&me pas voulu prendre les quelques
sous que je voulais leur donner. Et c'est une chose
inouiechez les Malgaches.
Partis de la, nous nous sommes arr6tes a Ambositra,
apres une matinee bien secou6e. Un bon monsieur a
fait arr&ter, par pitie pour moi, I'auto, afin de permuter
de ptace avec moi, et me faire asseoir a c6t6 du conduc-
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teur. Je l'ai accepti avec beaucoup de reconnaissance, mais mon mal de mer continuait; aussi avec quel
soupir de soulagement j'ai vu, apres tous ces tournants
dans les monts et vallkes, I'automobile s'arr&terdansce
d6sir6 Ambositra. Une petite, bien respectableMWre de
Saint-Joseph-de-Cluny, est venue au-devant de moi. La
bonne Mare Saint-Damien me l'a dija d6peinte, mais
vraiment c'6tait bien cela! Une vraie maman, et ses
bonnes compagnes etaientbien ses dignes filles! Elles
m'ont recue avec tant d'empressement et d'affection,
qu'on aurait dit que je rentrais chez moi, apres de
longs mois d'absence. Je crus neapouvoir rien prendre,
mais aprbs un bon petit repas, elles ont vu avec plaisir
que je faisais honneur a. la bonne cuisine qu'elles

ont prepar&e, pour recevoir la fille de saint Vincent,
qui passait pour la premiere fois par ces pays-l.. Que
le bon Dieu les recompense de leur charit ! Je ne sais
pas si, en Europe, c'est la meme chose, mais ici, ondirait
que ces bonnes soeurs de Saint-Joseph-de-Cluny sont
un pen de la famille. Mais il ne faut pas non pluscroire,
que les sceurs de la Providence, oix nous avons passe
lanuit a Antsirabe, se sont montr6es moins aimables !
Oh non ! certes! Elle ne savaient plus que faire, pour
me rendre le plus agreable la soiree que je devais rester
chez elles. A table, nous 6tions de quatre costumes
religieux differents. Les soeurs de la Providence,
deux sceurs de Saint-Joseph qui sont en changement
d'air pour le moment, deux petites soeurs malgaches, qui ont leur costume particulier et la cornette!
Le lendemain, a cinq heures et demie, i'automobile
s'est mise de nouveau en route pour Ambatolampy! De
loin, j'ai apercu une bonne soeur de la Providence qui
m'attendait. A peine l'auto arr&ete, voila que cette
chore sceur saute dessus, me prend par le cou, m'embrasse, emporte mes petites affaires et meme celle? de
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la suivre, court en avant
ma voisine, et, m'invitant
pour privenir la reverende Mere genrale que c'est
une Fille de la Charit6 qui arrive. AussitIt, je vois
entrer essouffl6es la chire Mere, la Mbre des novices,
une autre sceur a moitii habill6e, et la bonne Mere
levant les bras et les yeux au ciel: a Mon Dieu, quelle
grice, une Fille de Saint-Vincent chez nous ! » Et
c'est a qui m'enbrassera'et me serrera le plus ! Que
voulez-vous, je me suis laiss6 faire ! Apres ces chaudes
d6monstrations, on a servi le diner, et, naturellement,
un grand Bixidicamus pour toute la maison! C'est
grande fete ! Une fille de Saint-Vincent, rbp6tait-elle,
estiU! Pendantle diner, la Mere des novices a envoy6
chercher tout son monde : professes, novices, postulantes, aspirantes, tout le monde devait saluer et voir
la plus indigne des Filles de Saint-Vincent! Etje vous
assure, chere.Sceur, qu'elle etait fraiche! Depuis trois
jours en auto avec le mal de mer,et toute la poussibre
dela route, j'6tais saleet chiffonn6e comme sije sortais
d'un trou de rat. Les deux heures d'arrets sont bien
vite passees; ilfallait se quitter; mais avant, il fallut
voir l'oratoire, la chapelle, le noviciat des sceurs malgaches (qui sont au nombre de seize), puis encore faire
une petite visite au bon Pere, pour lui demander sa
benediction pour la route, et enfin ! enfin! apres de
bienchauds adieux, on se s6parait! et encorelabonne
Mere ne cessaitdedire : (Je prendrai toutes les mesures
possibles pour vous garder, en revenant, huit jours, je
vous ferai manquer l'automobile !b
Enfin !'voila qu'on a pris I'automobile pour Ia
derniere fois! Encore un peu, et on sera au but du
voyage. Juste huit jours ! Nous sommes partis le
vendredi de Vohipeno, et arrivons le vpndredi soir A
Tananarive ! Deux chores Meres Franciscaines m'attendaient & la gare. La r6verende Mere d6legu6e et la
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Mere assistante ! Elles m'ont reque bien. bien cordialement,disant: A
Au moins,nous n'avons pas aujourd'hui
la d6ception d'hier! On vous a atLendue en vain! Nous
sommes revenues toutes tristes a la maison, n'osant
presque plus esperer que le bon Dieu nous donnera la
consolation de recevoir un Fille de la Charit6 sous
notre toit. Et toutes les quatre (car la femme Antaimoro 6tait toujours avec moi), nous arrivimes chez
ces bonnes sceurs blanches, que je prenais pour des
Dominicaines. Toute la petite communautC, au nombre
de quatorze, est venue me souhaiter la bienvenue, bien
gentiment et cordialement.
Pour me mettre bien a 1'aise, la bonne Mere del'gu6e
me disait qu'elle 6tait un peu de notre famille, car
elle a etC pendant sept annees enfant de Marie chez
nos sceurs, et elle leur garde une grande reconnaissance
qu'elle tachera d'acquitter sur celle que le bon Dieu lui
a envoyee. Une autre, la bonne petite Mere JeanneH6lene est tout a fait une des enfants de nos soeurs
de Saint-Omer-des-Ap6tres, et a saute de joie en
apercevant une cornette. Mon Dieu, me suis-je dit,
c'est moi qui profite ici de tout le bien que les autres
ont fait a ces belles imes !
Ici, on m'a installee du c6t6 de l'hopital, dans la
jolie petite chambrette blanche reservee pour 'les
religieuses malades, et on me soigne comme une
princesse.
Sceur MARGUERITE.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
M. Vautier, pretre de la Mission,

6crit de New-Orleans, le

27 janvier 1919, A M. Verdier, Vicaire g~ndral:

MONSIEUR ET TRtS HONORt PtRE,
Votre bniediction, s'il vous plait !
Dieu a rappelk a lui le P. Pierre Cuddy, qui 6tait
charge de 1'(Euvre des negres A la Nouvelle-Orlians
depuis plus de seize ans. II 6tait age de soixantela suite d'une operation, sans
dix ans. I1 a succomb6e
avoir repris connaissance; il a pu recevoir le sacrement
d'extr&me-onction, au moment o il rendait le dernier
soupir. Sa mort a it6 une surprise pour les sceurs et le
m6decin qui le soignait. Dieu lui fasse misbricorde.
Le P. Cuddy 6tait un homme d'une profonde humilitY. II ne parlait jamais de ses oeuvres, il 6tait tout
entier a son travail, et ne cherchait point a connaitre
les nouvelles du dehors. II 6tait affable pour tous, it
s',tait fait beaucoup d'amis parmi les negres, parce
qu'il ne rebutait personne et avait une grande patie-.ce
pour supporter les defauts des negres dont les manieres
sont parfois un peu brusques.
Le P. Cuddy a vu le d6veloppement de la paroisse
Sainte-Catherine, ktablie il y a yingt-quatre ans. Dans
les dernieres annies, quatre nouvelles paroisses out 6t6
fond6es dans la ville, pour les negres, dans.le territoire
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de Sainte-Catherine, et confides aux Jos6phites ou aux
PFres du Saint-Esprit. 11 y a 6mulation entre ces
paroisses pour le bien.
Le P. Cuddy a acquiesc6 aux desseins de la Providence et jusqu'au dernier moment a continu6 A se
divouer au salut de ces pauvres negres sans attendre
ici-bas sa recompense. Comme temoignage de sympathie, Mgr 1'Archeveque a assist6 & ses fun6railles et a
donn6 l'absoute. Les pr&tres des diverses paroisses
negres ont fait chanter un service dans leur 6glise
pour le repos de l'ame du cher defunt..
Depuis onze ans, associ6 a I(Euvre des negres et
donnant quklquefois des missions au dehors, je suis
rest6 le compagnon du P. Cuddy, vivant sous le
mime toit, dans l'ancien presbytire qu'il avait fait
xrparer en y laissant des traces de l'ancienne pauvret6.

jVAUTIER.
Ma soeur Marguerite O'Keefe, visitatrice, dcrit de la
maison centrals de Saint-Joseph, Emmitsburg, Maryland, le
4 novembre 1918, a M. Verdier, Vicaire general:

C'est au mois de septembre que 'influenza a fait
son apparition dans la ville de Boston; des families
entieres en 6taient atteintes, la mortalite etait grande.
Le cardinal fit appel a nos sceurs, pour porter secours
aux pauvres families, mais leur nombre ne suffisant
pas, Son Eminence m'envoya une d6peche, demandant
d'autres sceurs. Je fis ce qui etait en mon pouvoir;
bient6t, c'6tait notre ven6ir cardinal Gibbons, qui nous
demandait des sceurs, pour soigner les soldats dans un
camp pris de Baltimore. Les autoritks firent fermer
les 6glises et les ecoles; a Gettysburg on transforma
1'6cole en un h6pital; les soeurs de 1'6 cole soignaient
les soldats, jours et nuits; les pauvres jeunes
gens
-mouraient, apris quelques heures de maladie,la,
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comme ailleurs, nos seurs ont 6t6 bien z6lies hXkpandre
la chore m6daille; elles ont eu la consolation d'obtenir
quelques conversions remarquables.
- II y a une 6cole militaire, non loin de la maison
centrale, de quatre cents kl;ves; 1a aussi, lt'pidimie
faisait ses ravages, on nous demanda des seeurs pour
le service de nuit; nous en donnions deux, celles-c
aussi se firent un devoir de mettre la m&daille sur
chaque malade; ce qui fit dire au m6decin juif, qu'il
y avait quelquechose de remarquable dans cettepetite
midaille, ne pouvant attribuer a autre chose, I.mieux
qai s'op6rait dans certains malades.
Seeur Marguerite O'KEEE.
t

CAUSE DE LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
Nous recevons de Rome I'extrait suivant de l'OssersaCavt
romano :

Ce matin, 9 mars, premier dimanche du Carner,
dans la salle consistoriale du Vatican, S- S. Notre
Saint-Pere le Pape Benoit XV a, ordonne la lecture
de deux dbcrets de causes de b6atification.
Le premier itait le d6cret De tuto pour la bbatification de la venerable servante de Dieu, Anne-Maie
Taigi, mere de famille du tiers ordre de la Tris
Sainte Trinite pour la redemptioa des captifs, et le
second 6tait le decret d'approbation de trois micacles
obtenus de Dieu par l'intercession de la servante de
Dien, la venerabie Louise de Marillac, veuve Le Gras,
cofondatrice des Filles de la Charit6.
Le Saint-Pere se rendit a la sAlle consistoriale accompagn6 des nminentissimes cardinaux Vincent Vaniwtelli et Antoine Vico et de toute sa cour. Le. cardinal
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Vincent Vannutelli, 6evque d'Ostie et de Palestrina,
doyen du sacre College est le ponent de la cause de la
venrable Louise'de Marillac et celui de Ia cause de la
venerable Taigi.est le cardinal Antoine Vico, 4evque
de Porto etd de Sainte Rufine, pr6fet de la Sacr6e Congregation des Rites. En plus de ces deux 6minentissimes cardinaux etaient 6galement presents :
Mgr Alexandre Verde, secretaire de la Congregation;
Mgr Ange Mariani, promoteur de la foi; Mgr Charles
Salotti,assesseuretsous-promoteur de la foi;Mgr Philippe di Fava, substitut, ainsi que les postulateurs
des deux causes, c'est-i-dire Mgr Raphael Viridi,
archeveque.de Ptolemais, pour la cause de la v6enrable
Louise Marillac, et le R. P. Augustin, des Trinitaires
dechauss6s, pour la cause de la venerable Taigi. Les
avocats et procurateurs de la Sacree Congregation des
Rites charges des causes se trouvaient 6galement dans
la salle consistoriale. L'avocat de la cause de la
venerable Louise de Marillac est le comte Adrien
Louis Masella et le procurateur de la mime cause est
Je comte Stanislas Caterini. Mgr Octave Marenghi est
I'avocat de la cause de la venerable Taigi et
Mgr Alphonse Sterbini en est le procurateur.
Desconsulteurs de la Sacree Congregation des Rites
6taient 6galement presents et une place speciale avait
et6 reservee pour Mme la comtesse V" Persico,
seur de Sa Saintete. Parmi les Pretres de la Mission,
on notait le Vicaire general M. Verdier, Ie Procureur
general M. Ricciardelli, le Superieur de la maison de
Saint-Apollinaire M. Alpi, et Ie Sup6rieur de la Maison internationale M. Fontaine. Le ministre general
des Trinitaires, T. R. P. Antoine de 1'Ascension, se
trouvait avec le procureur general et quelques-uns de
ses religieux qui font partie de la curie.
Les Filles de la Charit6e taient largement repre-
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sentees par un groupe de sceurs desmaisons de Rome
et d'Italie. On voyait 6galement des Soeurs de la Charit- et des maitresses pies, chez qji la v6nerable Taigi
avait etC 61evee. Des 6trangers en assez grand
nombre se trouvaient a cette s6ance.
L'archev&que-de Besangon et les 6veques de P6riguerx, de Caristo, de Beja, d'Alinda avaient tenus k
assister a cette lecture de d&crets, ainsi que Mgr Glorieux, Mgr Straniero, Mgr Tiberghien et d'autres prblats.

Mgr Charles Respighi, maitre des c6remonies, dirigeait toutes choses.
Des que Sa Saintet6 fut assis A son tr6ne,
Mgr Alexandre Verde, secretaire de la Congregation
des Rites, s'approcha et commenga la lecture des
d&crets.
Decreltu parisien. beatifcationis el caaonizatioisven. servae Dei, Ludovicae de Marillac, viduae Le Gras, confindatricis Societais Puellarum
Caritatis. Super dubio : An el de quibus miraculis constie in cass et ad
efectum, de quo igitur ?
Tot inter religiosas familias, quas longo varioque saeculorum cursu
ideo excitasse visus est Deus, ut Ecclesiae suae praesidio et ornamento
essent ipsique universae. hominum consociationi non modicam simul
afferrent utilitatem, aliam facile invenire non est, quae, sive ingenti
sodalium multitudine, sive exercitis omnigenis caritatis operibus, cum
Puellarum Sodalitate comparari queat, quibus a ca'ritate factum est
nomen.
Numero siquidem triginta millia et amplius percensentur; eaeque
per cunctas fere orbis terrarum partes miriice diffusae atque propagatae, incollegiis, orphanotrophiis, brephotrophiis, nosocomiis, carceribus,
castris, ipsos inter pugnantes milites, spiritu professionis suae plane
imbutae, tam multis tamque variis professionis eiusdem ita naviter religioseque perfungunur oficiis, ut magnam merito vindicaverint sibi
sibique vindicare pergunt communem omnium admirationem, quemadmodum nuperrime suspicere eas licuit atque demirari teterrimo
furente bello, quod tantis accrbitatibus, ruinis atque caedibus mundum
replevit.
Conspicua haec, quae e pio Puellarum a caritate Sodalitio in humanam societatem promanarunt et promanant benefacta, laetabile sane
est atque periucundum memori gratoque animo recolere, quamvis id ne
vix quidem facere quis valeat, quin, quodnam Sodalitii ipsius initium
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fuerit atque origo, spoote renovet cogitationem. Ei namque biai occurrunt institutores; alter nempe, vir sanctitate celeberrimus, cuius pernotur nomen: Vincentius a Paulzo; alter vero, praeclara eiusdem discipula
vitaeque spiritualis filia, Bperum consoas et 'oa laborum, ad quans
apostolicum hoc, de quo agitur, pextinet Decretum, venerabilis scilicet
LUDOVICA DE MARILLAC, VIDUA LE GRAS.

Quae, sexto decimo exeunte saeculo, anno videlicet milDesium qwingentesimo nonagesimo primo, die decira, secunda mensis augusti,
nobili loco Parisiisarta, promptum atque alacre sortita fuit ingenium,
idemque, plus quam femina ferret, ad omnem humanitatem bocasque
artes proclive; quodque peculiari est notatione dignum, vel a teneris
in seipsa experiebatur venerabilis Dei Famula quoddam veluti religiosae vocationis germea. Unde, quum primum adolescere coepit, apud
sanctimoniales Capulatas sese recipere exoptabat; quandoquidem quotquot tunc erant moniales, cunctas coenobii septis usque manere oportebat, utpote obstrictas clausurae lege, quam rigorosius etiam servandam praeceperat Tridentina synodus.
Sed, longe atque arbitrabatur, sibi consentientem nacta non est suae
conscientiae moderatoredt, praestantissimum e religioso Capulatorum
Ordine virum, aominis celebritate et sanctitatis fama insignem, venerabilem Dei Famulum Honoratum a Paisiis, cuius Beatilcationis causa
plures ante annos sacrae rituum Congregationi est commissa, qaumque
minora iam superaverit iudicia, in eo est, ut super virtutibus heroicis
praecipua inchoetur quaestio. Etenim praesagus quasi ille fuisset fut&rae sortis et muneris, quae Ancillam Dei manebant, a consilio ingrediendae religionis can est dehortatus; ex quo factum, ut, oblata sibi
occasione, cum praenobili honestissimoque invene Antonio Le Gras
ilia se matrimonio innierit, ex eoque suscepit quoque filium. Decennium et ultra uxoris matrisque familias praeclarum se praebuit exemplum, maxime cum vir eius gravem incidit in morbua, quo vita est
functugr
Ita coniugii vinculis soluta suamque venerabilis Dei Famula libertatem adepta, viduitatis nuncupavit votum, totamque postmodum Vincentio o Pailo, qui tunc temporis uberrimam metiebatur caritatis segeteni,
in disciplinam se commisit, brevique omnium ferme operum, quae in
commodum quum spirituale tum temporale proximorum ille suscipiebat, facta est particeps, eoque duce ac magistro, aliquot post annos,
fundamenta ponere coepit novae Puellarum a caritate Societatis. Cuius
singulari prorsus inspecta natura atqne indole, levi sane negotio sibi
suadere debuit, nonnisi sapienti providoque Dei consilio factum fuisse,
ut non ante praefatum aggredcretur opus, quam per duplicem matrimonii et viduitatis statum, cunctas edocta fuisset hominum miserias, quibus in mediis persaepe versiri debuisseun futurac nori Sodalitii sociae.
In quam quidem sententiam eo pronior quis discedet, quo noverit
Ipsum dignatum fuisse Deum miraculorum testimonio Ancillae suae
LUDOVICAE DE MARILLAC comprobare sanctitatem, ut est Angelici Doc-

toris sententia : Deus enim oe rarur miracada ad demonstrandam sanctitater

aicuidus, quem vull Proponere in exemplum virtutis (a2 2*, quaest.

178, art. 2). E vaiis namque, quae, eiusdem venerabilis Dei Familae
intercessione, divinitus patratae esse feruntur, tres praesertim inventae
sunt sanationes; easque veri nominis prodigio esse adjudicandas, acris
ac diuturna ostendit, quae super eisdem quater institut& fait, discepta-
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tio; primum siquidem de re est agitatum in Congregatione antepiaeparatoria, secundo ac tertio in duabus, quae subinde nscaesserunt, praeparatoriisCongreyationibus, quarto denique in Congregatione general,
quae, die decima prima proxime praeteriti mensis febrarii, coxam
Sanctissimo Domino nostro Bz~soRucr. PapaXV coactaluit; in eaque
a Reverendissimo Cardinali Vincentig Vannatelli, causue Relatore,
sequens ad discutieadum propositum est Dubiua: - An et de uibua
miracahs.constet in cas et ad efectum, de q o gi•ur? - Resoendissimi
Cardinales et Patres Consultoxes aua quisque ezousinesuffmgia edierunt, quibas intento laetoque animo exceptiB, Sanctissimus Dominus
nester adstantibus preces iadixis, quibus Ipse a Spirita sapientiae at
consilii ad supremnum proferendmn iudicium illustmetur. Tandem, ut
id praestaret, hodiernam designaviS diem Dominicam primam in Quadragesima. Ideireo, divina. Hostia ferventer oblata, ad Vaticanas Aedes
advocavi iussit Reverendissimos Cardinales Antoniam Vico, Episcopin
Portuensem et S Rufnae, sacrae ritnum Congregationi Praefectum, et
Vincentium Vanautelli, Episcopum Ostinsem et Praenestinum, Sacri
Collegii Decanum cauaeque Relatorem, una cam R. P. Angelo Mariant, Fidei Protmtore generali, meque insimul infrasenipt. Secretario,
eisque adstantibus, solemnitar ponuntiavit: Constawr ed trimntu mirw uarerfestatue samtihwis Asephi Marise
ls ; de psime nempe instantanae
aiisque asime*ia pferforatiow
Hetedt ab oats media purtentwar tCu
tis et feriesti"s in regione masteide socit pha•immneir ; de alt.eo, anN
Ferrer et in a miedie
sltantese ~erfctaeW e sanatiorissoror~ Mias
compressivo post-tra~ matica ; deque tertio inmrstamae aefecltaefue saotionis Rosae Curie
• a sere ftstloso.
Hoc decretum publici iuris fieii et in actas sacane rituum Congregatioais referri mandavit septimo- idus masii anno ucair.i
t A. Card. Vrco, Ep. Portuen. et S. Rufinae, S. R. C. Proaefets.
Alexander Verde, S. R. C. Secretaris.
(TnpAucrTa)
Cause du diockse de Paris-• vue de la ifatification et de la canlOisation
de la vnrable Servanle de Diem, Louise de Marillac,vreue Le Gras.
Cofondatrice de la Communaut/ des Filles de la CharitL. Sur le doute
SS'l est frenav que dans te cas et a PePfet dont il s'agit it y a en des
miracles el qudls sont-ils? s
Parmi tant de families religieuses, que dans le cours des sideles, Dieu
s'est pin de susciter pour Paide et 'ornement de son Eglise et pour la
plus grande utilit6 de l'hwmauite enti&re, il n'est pas facile d'en trouter
une qui puisse etre.comparde, soit par le nombre de ses membres, soit
par la varidt& de ses oevres charitabtes, avec la Compagnie des Files,
& qui la Charit6 a donna son nom.
Ces Files, au.nombre de,trente mile et plus, se trouveat admirablement disseminnes dans presqte toutes les parties du monde. On les
voit dan ls s coles, dans les orphelinats, dans len hospices, dans les
h6pitanl, dans les prisons, dans les camps et jusque sr les champs de
bataille, parmi ley combattants. Pleinement remplies de Pesprit de ieur
vocation, elles s'acquittent si bien de leurs nombreur et divers emplois
charitables, qu'eles out merit6 et qu'Hesm6ritent toujous l'admiration
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unanime, comme il est arrive tout recemment dans cette guerre ipouvantable, qui a rempli le monde de tant de cruautis, de ruines et de
carnage.
11 est doux et agreable de se rappeler avec un coeur emu et reconnaissant les bienfaits manifestes, que cette pieuse Societe des Filles de
la Charite a repandus et ripand encore sur 1'humanit6, mais on peut

difficilement 6voquer ces souvenirs sans penser a l'origine et aux
commencements de cette Socite. Elle eut deux fondateurs : Pun est
un tes grand saint, dont le nom est connu de tous, Vincent de Paul;
I'autre est l:illustre disciple de ce saint, sa fille spirituelle, collaboratrice de ses travaun et 1'associe de ses ceuvres, la Venerable Louise
de Marillac, veuve Le Gras; et c'est d'elle dont it s'agit dans ce decret.
Cette pieuse femme naquit d'un sang illustre, k Paris, k la fin du
seizieme siecle, le 12 aoit i591. Son intelligence etait prompte et vive,
et elle avait, pour les lettres et les beaux-arts, une inclination pen ordinaire pour son sexe. Ce qui est digne d'6tre remarquo, c'est que, des ses
plus jeunes annies, la Venerable Servante de Dieu sentit en elle un
germe de vocation religieuse. Aussi, a peine adolescente, elle dsirait
d'etre recue dans le couvent des religieuses Capucines (alors, toutes les
religieuses vivaient h I'intirienr du cloitre,_soumisesa la loi de cl6ture,
dont le saint Concile de Trente avait prescrit I'observance plus rigoureuse). Tel n'6tait pas l'avis de son directeur de conscience. Celui qui
dirigeait la Venerable Louise de Marillac etait alors un tres illustre
religieux de l'ordre des Capucins, remarquable par sa sainteti et par la
celebrit6 de son nom, le Venerable serviteur de Dieu, Honure de Pasis,
dont la cause de beatification fut examinee, il y a quelques annees, par
cette Congregation des Rites, maisqui, faute de temoignages suffisants,
ne put progresser au delk de la question commence de l'hiroicit6 des
vertus. Ce directeur de conscience, comme s'il avait le pressentiment
du role futur et de la mission qui etait reserv ee la Servante de Dieu,
la d6tourna d'entrer en religion. Par suite, l'occasion s'6tant presentee,
elle se maria avec le tris noble et tres honnete jeune homme, Antoine
Le Gras, dont elle cut un fits. Pendant plus de dix ans, elle fat un
modele remarquable de ce que doit etre l'epouse et la m&re de famille,
surtout lors de la maladie grave qui conduisit son mari au tombeau.
Libre des liens du mariage, la Venerable Servante de Dicu, mit
a profit sa liberte, fit vceu de veuvage et se mit compltement sous
la direction de Vincent de Paul. Ce saint recoltait alors une moisson
consid&rable de. charite. La Venerable Servante de Dieu participa
a presque toutes le bonnes ceuvres que ce saint entreprenait pour
le bien spirituel et corporel du prochain, et, sous sa conduite, elle commenaa a jeter les fondements de la nouvelle Societe des Filles de la
Charite. Etant donne la nature et le caractere particulier de cette
ceuvre, elle dut se persuader sans peine que ce n'etait ,as sans un sage
dessein de sa Providence que Dieu avait permis, qu'avant de i'entreprendre, elle passa par i'etat de mariage et de veuvage. Ainsi, eile
connaissait toutes les miseres humaines, au milieu desquelles devaient
se trouver fort souvent les futurs membres de cette nouvelle Societe.
On sera d'autant plus porte a entrer dans ce sentiment lorsqu'on saura
que Diej lui-maeme a daign6, par le timoignage des miracles, attester
la saintete de sa Servante, Louise de Marillac. Le Docteur Ang6lique
enseigne en effet (II11- ",q. 178, a. 2) que Dieu fait des miracles pour
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declarer la saintete de ceux qu'il vent proposer pour modeles de vertus.
Parmi les divers faits miraculeux operes par l'intercession de la Venerable Servante de Dicu, it faut surtout noter trois gudrisons, que I'on
doit dire vraiment miraculeuses, comme le prouve Ie long et severe
examen auquel elles oat 4te soumises quatre fois.
En effet, cette question a et traitee d'abord dans uue Congregation
antepreparatoire; puis, une deuxieme et troisieme fois, dans deux Congregations preparatoites, qui ont eu lieu successivement; enin, pour Is
quatrieme fois, dans une Congregation gen6rale, qui s'est tenue, le
l fevrier dernier, devantSa SaintetiEotre Saint-Perele Pape, Benoit XV.
Dans cette quatrieme seance, le tres reverendissime cardinal Vincent
Vannutelli, rappotteur de la cause, proposa de discuter le doete suivant :
a S'ii est prouvd que, dans le cas et & I'effet dont il s'agit, il y a des
miracles et quels sont-ils? s
Les riverendissimes Cardinanx et les Peres consulteurs donnbrent
chacun a leur tour leur avis. Sa Sainteti, apres les avoir entendus avec
joie et attention, iuvitales assistants a recourir A la priere afin que Luimeme puisse, guide par FEsprit de sagesse et de conseil, porter an
jugement decisif sur cette affaire, et il fixa le jour d'aujourd'hui, premier
dimanche de Careme, pour rendre cette d6cision supreme..
Aujourd'hui, done, apris avoir c6lebre avec ferveur le saint sacrifice,
il fitappeler au palaisdu Vatican les rev6rendissimes caidinaux Antoine'
Vico, 6veque de Porto et de Sainte-Rufine, pr6fet de la Sacree dongregation des Rites, et Vincent Vannutelli, 6evque d'Ostie et de Palestrina,
doyen du Sacre College et rapporteur de la cause,,ainsi que le Rev.
P. Ange Mariani, et moi, secretaire soussign4, en presence de qui, il
a d6clare solennellement : Qu'il est prouve que trois miracles ont eu
lieu. a
Le premier, la guerison parfaite et instantande de Joseph Marie
Heleut, d'une otite moyenne purulente, avec perfora;ion du tympan et
accompagnee de phenomenes d'osteite et de p6riostite dans la rigion
mastoidienne;
Le second, la guerison instantane et parfaite de sceur Maria Ferrer
et Nin, d'une miblite compressive post-traumatique;
Le troisi.me, la guerison instantan6e et parfaite de Rose Curlo,
d'un ulcere fstuleux.
Sa Saintet6 a donne I'ordre de publier ce decret et de le consigner
dans les Actes de la Sacrie Congregation des Rites, ce septidme jour
des ides de mars 191g9.'
- Antoine dardinal Vico, Eveque de Porto et de Sainte-Rufine,
S. R. C. Prifet
Alexandre VERoD, S. R. C. Secrtdaire.
(Lieu du sceau.)

Aprs cette lecture, tous les officiers de la Sacr6e
Congregation des Rites vinrent baiser la main de Sa
Saintet6, puis M. Verdier, Vicaire g6inral de la Mission, ayant & see c6t6s les deux postulateurs, s'approcha et lut I'adresse suivante :
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Pkam,
Taks Saui
L'auter inspir du liWre des Proverbes couroane ses pricieses
maximes par eette question, qui ressemble h ua defi : a/lierem fortem
guis invciet ? Qui pent trouver ome femme forte ?
Aussit6t la question posee, comme pour decourager par avance toute
recherche, le sage eaumire avec complaisance les diffciles conditions
auxquelles doit satisfaire la riponse.
* La femme forte sera id6alement vertneuse, amie da travail actif et
f6cond ; ele remplira sans defaillance aucune ses devoirs d'epoustet de
mre ; bonne' et secourable aug malbeareux, eioign•e de toute vaine
gloire, elle sera proclamue bienheureuse pas ceux de s maison, tandis
qu'au dehd•fs ses cauvres rediront sa louange.
Oi trouver une telle femme forte, puisqu'il nots la fant chercher
parmi les filles d'ive, qui de leur mre hdritent, avec la vie temporelie,
les d&chiances du pOcid originel et ses lamentables coascquences ?
Graces en soient rendues i Dieu ! Pour dirige nos rechercheset Ies
garder du peril d'erreur, une lumiire de verit6 nous vieat en ce jour dn
tr6ne de saint Pierre. Par elle guides, nous avons trouv6 Il femme forte
dams 1'hauble et admirable Louise de Marillac, veuve de M. Le Gras,
pr6destinee et prparee par la Providence pour &trei'associ&e desaint
Vincent de Paul dans lafoadation de la pins glorinuse de sea grandes
oeuvres.
Si, en effet, la Compagnie des Files de laCharite n'cst point la premiere en date parmi ses fendations, ele est, sans contredit possible,
ceile qui auriole son nom d'une gloire plus universelle.
Qui se connait le nor de saint Vincent de Paul, de ce giant de la
charit et qui n e vinire ? II iut qu'elles soient bien lointaines et bien
inhospitalieres les plages oh ce nom n'est point connu, n'iveille aaun
icho de reconnaissance.
A la criation de cet aniversel hoamage i

saint Vincent toates ses

ceurres conspirenLt
Elles y ont leur large part les Dames de la Chariti, la plus asacene
de ssesuvres. Nombreses non moinsque divoues etpartoutrEpandues

par milliers, hier elles cilibraient leur entrc e das le quatriime sitle
de leur existence charitable.

HEritiers et continuateurs de leur bienheureux foadateur, les peatres
de la Mission, par le saint des panores et la formation du clerge, y
apportent leur belle et durable contribution.
LesConferencesdeSaint-Vincent-de-PauI,simiritantesparleur nomibe,
leur esprit d'humble charit6, la multitude de leurs bienfaits ; criies par
celui dont elles portent le nom et si merveilleusement renouveiles par
l'admirable Fr6idric Ozanam, disent et redisent i des milliers de
families pauvres le nom milodieus de saint Vincent de Paul
Elles le font bien connaitre aussi et le glorifient grandement toutes
ces formes d'associations bienfaisantes, ceuvres de chariti, pienses communaut6s qui se riclament de son nom et invoquent son patronage.
Mais ce qui fait conoaitre, bnir et louer le nom glorieux de saint
laI
Vincent, c'est avant tout et par-dessus tout la Fille de la Charit t
blanche cornette; c'est cctte Compagnie, qui compte par millier et milliers le nombre de ses membres et par millions le nombre de seaclients

c'est cette communauti que presse la chariti du Christ et qui multiplie
son devouement f toutes les pauvretis et k toutes lea misrea dar les
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bbpitaus, ies hospices les ambalances, les dispensaires at les crches;
qui s'adapte I tous les besoias de la jeunesse pour i'instrire dans les
&coles, la saivegagder dans les patronages, veilher k sas interts par les
Ceuvres sociales qui va i la poursuite des smaheaeux par la vasite et
le sein des pauvres malades & domicile, qui se plie aux exigences des
temps ndureaux et k celes des lieux les plus secules; qui a pu wivre des
sibcLes sans danner auoune marque de vieillesse on de ddchissement.
Filles de saint Vincent. les Filles de la Charite sont aussi des flles de
Louise de Maillac, de la vFnerable Mere, dent nous fetons aujeur.
d'hui les miracles et que demain, par un efet de votre coastante bote,
tres Saint Pre, -ons saluerons Bienheueuse.
Elle fut si intimement et intelligemment la coopdratrice de saint Vincent
dans la fondation, la formation, la propagation des Filles de la Charitd,
qu'elle en est dite, Ajuste Litre, la Mere. Et c'est en la contemplantdaas
cette cooperation I ce grand euvre qu'il nous eat permis de repondre A
la question, au difi des Jroverbes, en proclamant que nous avons tronv6
une femme forte.
Forte, elle Iest en son esprit, en son coeur, en sa volona,, en son ime
tout entire. Docile et canfiante aux directions de oelui qui .est leguide
de sa vie spirituelle, elle aco•pte avec gunerosit6 les sacrifices par oi sa
vie devieat la vie modeste, panvre et mortiflieud'une Fille de la Charit6
servante des pauvres malades; sacriices de ses gofts, des delicatesses
de son iducation premiere, de ses attraits k un genre de vie plus renfermE, de sa santi qu'eIe expose comme k jdaisix de sa vie qu'elle
donne et abrige par le travail.
,Plut6t timide par nature, plus attir6e aux suavitVs du cloilre qu'anu
travaux de la vie active, pour correspondre parfaitement i la grace de
sa mission et vocation, elle accepte et affronte les difficultes insbparables
d'ane ceuvre nouvelle, et d'une telle nouveaut4 en ces temps-li: petites
persecutsons et contrarietes sarieuses ; obstacles impravus et mauvaises
volontas I surmonter ; prejugs &vaincre ; hesitations a decider et parfois
avanies a subir. En Dieu, qui la fortifie, en saint Vincent, qui la guide,
elle peuttout et realise des miracles de charit6, prelude des miracles qui
viennent d'etre solennellement proclamis et authentiquis.
En toute v6ritA, le idtail de sa vie et de ses ceuvres le montrerait
lumineusement, c'est bien une femme (orte que Louise de Marillac ;
et merci, Tres Saint Pere, de 1'avoir dit au monde entier, merci au nom
de la famille de saint Vincent, que je represente en ce moment aux
pieds de votre tr6ne.
La divine Providence dispose toutes choses avec harmonie. Dans la
glorification de cette femme vraiment forte, parce que vraiment chr6tienne, ne m'est-il pas permis de voir une lecon toute d'actualiti a la
femme de nos jours ?
II n'est question, a I'heure actuelle, que des droits de la femme dans
toutes les formes d'activit6, y compris les luttes politiques ; ses revendications sont & Pordre du jour ; son r61e social en dehors de la famille,
comme sa mission an foyer domestique, sont l'objet de nombreuses et
variCes discussions.
On vent la femme instruite, cultivee, ornee de grades et dipl6mes,
consciente de sa valeur, jalouse de ses droits, r6solue h les dafendre,
prete b In lutte pour la vie comme a'la lutte des partis.
Eu tout cela, comme en beaucoup de choses, et selon l'adage sunt
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bona mixta maiis, du bien il y en a; mais les utopies dangereuses n'y
manquent pas. La femme de demain, la femme forte telle qu'on nous
la prepare, risque fort de n'etre qu'une contrefaon de la vraie femme
forte. On oublie oi est le secret de la veritable force, et 1'on ne voit
pas, pis encore, on ne veut pas voir, que la force vraie de la femme
d'hier comme de demain estdans sa valeur chretienne, dans ses vertus,
dans sa foi, dans sa charite, condition de tout durable et ralable
divouement.
Plus sage et plus savante que Ie monde, I'Eglise de Jesus-Christ sait oh
se trouv- la force de la femme, la condition de sa valeur, et, selon les
besoins des temps, elle montre aux filles d'tve les modles i imiter sans
danger d'erreur, sans peril de faire fausse route.
Louise de Marillac, la venerable Mere des Filles de la Charite, est
un de ces modales solennellement proposes au monde, en ce jour.
Puisse le monde le regarder avec intelligence et l'imiter avec fruit !
Mais c'est principalement aux Filles de la Chariti que Votre Saintete
propose ce module de femme forte. Que Votre benediction leur donne
i toutes et chacune la lumiere pour en comprendre la beauti, la force
pour 'imiter ! En leur nom, au nom de celle qui tient dignement la
place de la venerable Mere, au nom des sceurs ici presentes et de celles
repandues dans le monde entier, an nom aussi de toute la famille de
saint Vincent, je supplie Votre Saintete d'agreer notre commune et
filiale reconnaissance.
Dansles litanies que nous ricitons a Phonneur de saint Vincent, notre
bienheureux Pkre et fondateur, il est une invocation qui nous est bien

chore et que nous disons avec foi et amour : Santle Vincenti, cathedrae
Petri usque ad mortem conjunctsime, ora pro nobis.
Cette invocation,' nous la reciterons avec encore plus de cceur et de
devotion. Elle nous servira pour dire i Dieu et iVous,Trs Saint Pere,
1'expression de notre p.euse gratitude pour le magnifique bienfait de ce
grand jour.

Le Souverain Pontife r6pondit par le
suivant :

discours

Rien n'est aussinaturel que les sentiments exprim6s tout a 1'heure par
le tr&s digne reprisentant de la famille de saint Vincent de Paul. Ce
sont des sentimentsde joie qui ont jailli dans un coeur reconnaissant.
Mais e'est k Dieu, bien cher fils, que Vous devez adresser les accents
de votre reconnaissance, car c'est Lui qui a fray6 le chemin par lequel
la cause de la venerable Louise de Marillac a pu avancer aujourd'hui,
vers Fissue si desirable de la beatiication.
Ceci pose, afin qu'on ne veuille Nous attribuer aucun autre mnrite
que celui d'un instrument docile dans les mains du bon Dien, Nous
tenons i dire bien haut qu'il Nous est tres agreable d'avoir et6 un instrument aussi heureux que docile. Notre-Seigneura daign6 recompenser
notre docilite, en Nous autorisant i apprendre i nos ils qu'ils sont
redevables de trois miracles & I'intercession de la Venerable de
Marillac.
I n'est pas difficile de saisir les motifs, pour lesquels Nous nous

-

271

-

r6jouissons d'avoir eu la main heureuse dans une cause introduite en
cour de Rome bien avant Notre elevation au Pontificat. Un pere peutii ne pas se rejouir de ce que ses fils puissent compter sur de plus nombreux intercesseurs aupres du tr6ne du bon Dieu ? Aucun pere ne reste
indifferent i ce qui touche aux avantages de ses fils. Aussi lorsqu'on
apprend aux fid~les que le bon, Dieu a pour agriable l'intercession de
la Venerable de Marillac, les fideles'sont encourages a lui avoir recours,
et le Pape de son c6te doit remercier le bon Dieu de lui avoir permis
de donner &ses fils un encouragement qui lui sera tzes utile.
Peut-&tre dira-t-on que cet accroissement de confiance dans l'inter.
cession de la Venerable de Marillac n'est autre chose que le resultat de
chaque decret du Saint Siege concernant les miracles des serviteurs de
Dieu. Faut-il done ajouter que Nous devons Nous rejouir pour d'autres
motifs qui ne sont pas d'ordre general, puisqu'ils ne se rapportent qu't
notre Venerable?
II suffit de faire attention k ce qui forme le vrai caractere de Louise
de Marillac. Vous ne I'ignorez pas, c'est la charit6. Louise de Marillac
a te associe aux fondations de saint Vincent de Paul, qui ne s'inspirent
que de I'amour de Dieu et du prochain; c'est la charit6 qui donne le
nom i ses flles; pourquoi ne pas dire que a la Mere des Filles de la
Chariti a n'avait pas d'autre devise que celle de la charite? Sa noble
figure est toujours par6e du diadbme de la charite. II suffit done de la
regarder, ou tout simplement de la rappeler, pour devoir en degager la
plus eloquente exhortation & la pratique de 'amour de Dieu et du prochain. Or, bien chers fils, le decret qui concerne les miracles de la
Venerable de Marillac vous place sous les yeux cette noble figure:
Pourrions-nous ne pas nous rejouir de l'attrait envers la reine des vextus
que notre ime doit en ressentir ?
En tout temps Nous aurions souhaite de voir de la charite grandir dans
'ime de nos fils; maisde nos jourt ce vceu s'impose davantage. Que de
malheurs, que de mistres k soulager apres ce terrible fleau qui a sevi
si longtemps sur l'Europe! Personne n'ignore qnuapres la guerre il y a
beaucoup i reconstruire dans l'ordre materiel, et peut-etre encore plus
dans l'ordre moral. Cependant on ne pourra rien faire sans la charitd.
C'est donc l'appel i la charit6 qui devait prendre les devants sur toute
initiative. Mais cet appel n'est-il pas compris dans Ie decret concernant
les miracles obtenus par l'intercessiofi de la Venerable de Marillac ?
II n'est pas seulement i remarquer que la Fille de la Charite a eu la
main dans les trois miracles dont il s'agit: ce qu'il importe de ne pas
oublier c'est que le bon Dieu s'est rendu au dsit des .malades, on de
ceux qui s'interessaient aux malades, seulement lorsqu'on a eu recours
a l'intercession de Louise de Marillac. Les miracles que le Saint-Siege
vient d'approuver out eu lieu en France, en Espagne, en Italic; voilk
trois soeurs qui representent l'humanite, pour faire comprendre & tout
le monde que, si Pon vent avoir part aux bienfaits de la charite, il fant
s'adresser & la Venerable de Marillac.
Ce ne sont done pas seulement des motifs d'ordre gineral qui causeut
notre joie .l'occasion du decret que 'on a public aujourd'hui; il y a
aussi des motifs plus intimes, qui ne relivent que de la cause de la V6nerable de Marillac. Et pourquoi ne pas ajouter qu'il Nous est fort
agreable de donner un temoignage public de Notre bienveillance aux
Filles de la Charite, dont Nous apprecions & leur iminente valeur les

-

272 -

services qu'elles rendent i ilgise ? Pourquoi ne pas ajouter que Nous
remercios le bon Dieu, de Nous avoir m6nage une autre occasion de
renouveler k la Eranceles assurances de Notre bienveillant interet pour
ce qui regarde son boneur et sa gloire? L'honner qe I'on rend k la
file remonte & la mire; et c'est i juste titre que la France doit serejonir
de la puissane dintercession, que Ie dcret concernant ies miracles de
la V6nerable de Marillac Mons assule avoir ite accordie a une de ses
filles. De natre vcti Nous nous en rijouissons de grand cecur, car la
charit6 est bien la erta qui resteaux ilus mrme au Ciel; Nons esp6rons
doac que Louise de Marillac se trdera pas I Nous donner la preuve
que m&mee 4-hantelle W'a pas oblie sa patrie terrestre.
Nous formoas aussi de pareils souhaits et des vacux'analogues pour
tous ceux qui, ea appbenant de pts ou de loin la publication de'Notre
diceat, ne voudront pas n'gliger 1t legon qui s'en degage.
Un autre d6cret a det publi en meme temps que celui qui concerne
Louise de Marilac: cetteiheaeuse coincidence accroit netre espoir que
la ceremonie d'azaurd'hAni ne restera pas sans profit pour Ie salut des
ames. La vuiarable Anne-Malie Taigi se presente en efet comme un
modtc pafait de wextus, dont 1'imitation ne pent ete refusee par
aacune lasmded ,peRsoaes. iMais qu'est-ce qui rend 1'exempke de la
bonne akre de famille accessible a tout le monde? C'eot encore la
charite,dont la Venerable Taigis'inspiaitdans ses rapports eavers Dieu
et enverale prochain. Voilk done que la Venerable Taigi et la Venrable
de Marillac se donnent Ja main pour nous apprendre que do nos jours
la chariti est aCiesaive phls que jamais.
Nous comptons sar P'baamnieoe
cette legon. Mais on corptant davantage sur la bamediction du ;bhe Dieu, Nous lui demandonsde vouloir
bien la ripandre tres abondante sur tous nos fils. Que les pr6mices de ces
b6nidictions soient donnees aux deux Postulateurs en recompense de
leer zele pour la cause qui leur est confide, mais qu'une large part en
soit r6servee au Tiers Ordre de la Sainte Trinit6, a la famillede saint
Vincent de Paul en gienral et i la Compagnie des Filles de la Charite
en particulier; aux 6veques et au clerg4 ; en un mot, k tons ceux qui
oat bien voulu prendre part de loin oude pres k la ce6rmonie solennelle
d'aujourd'hui.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
PItVILfEGES NON

RErOUVRL9S

Conform6ment b une decision da conseil des assistants, ftn 'a pas
demand le renouvellementdes privileges suivants.:
x*Facullasalienandibonatemporiia congregalionisnostrae(Privil, p. 59
n' 99).
On s'en tiendra desormais aux regles fixses par le nouveau code (534).
2' Interruption-du siminaire interne en Chine, du 6 aout r9og. Pour
dir ans.
3° Oratoire privi en javeur des slurs infirmes. (Privil. des sceurs,
p. 8,
n'

o, et p. 3, nU Lo.)
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On s'en tiendra dcsormais aux regles fix~es par le nouveau code.
(Canons xz88-19g6). D'apr6s le canon xi92, parag. 4, I'Ordinaire peut
autoriser, outre I'oratoire principal, d'autres oratoires moindres dans les
collges, h6pitaux, etc. On pent done recourir aux Ordinaires pour
chaque cas particulier.
D'apres le canon 1267, la sainte Eucharistie ne pent etre gard4e damns
une maison pieuse que dans I'eglise on oratoire principal, revocato quibet contrarioprivilegio. Seulement une explication officielle subsequente
de cc canon permet de conserver la sainte Eucharistie dans plusieurs
parties du meme edifice materiel lorsqu'il y a des familles,distinctes et
separees en sorte qu'elles soient formellement des maisons pienses
distinctes.J
4" Toucher les vases sacris et purifier leslinges sacres (pour les Files de
la Charit). L odex permet '(canon i3o6) a ceux qui out la garde des objets
sacret de toucher le calice, la patene, les purificatoixes, lesnappes, corporaux; ce mnme canon suppose queesleaiques peuvent laver les purificatoires, nappes et corporaux pourvu qu'ils aient td laves en premiere
eau par un clerc dans les ordres sacres. Les seurs ne peuvent done pas
laver les linges satr6s ea premiere eau.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
560. La Riparation sacerdotale. Manuel des
adorateurs.
pritres
Le Manul des fritres adorateurs est une v6ritable encyclopidie. II
contient, en outre d'un trait6 doctrinal sur la Reparation, des articles
les plus divers sur les devotions, un trait6 de vie interieure, des miditations sur la passion de Notre Seigneur, des etudes, une notice sur une
Filte de la Charitd et meme une meditation sur le Cantique des cantiques.
L'auteur termine son avant-propos par cette pritre : a Que notre
c.leste patron, le grand .- change saint Michel, s'oppose victorieusement
h toute tentative des malins esprits contre ce modeste travail! a On ne
voit pas pourquoi I'auteur a cette crainte.
Le Manuel se divise en trois parties. La premiere est uu expose doctrinal sur aI nature, la nucessiti et la pratique de la Reparation sacerdotale. La deuxiime partie est consacr6e k retracer les origines de
'Association de Reparation saCerdotale et en donne la nature et la
constitution organique, indiquant dans an troisibme cliapitre de multiples
moyens d'entretenir la vie rCparctrice. La troisieme partic contient des
sujets fort varies de m6ditations et pieuses lectures.
La reparation en general est la compensation du dommage que le
peche cause kDieu dans sa gloire accidentelle et a lasainte humanit6 du
Sauveur. L'autenr a I intention de ne parler que du dommage cause
-i Notre-Seigneur pendant sa vie mortelle, c'est-a-dire des souifrances,
humiliations, confusion et souffrances du Sauveui pendant sa vie mor-
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telle. En aote il pale aussi du dommageoas6 & la saint Vierge et &
l'Eglie. Lapiparationaacerdotale at la reparation de la goire de Dien

lesie par les peehs des prtres iufidips i leur devoir. La rparatiaa
sacerdotale ne comprend que cet objet: repurer loe pchls des prtres,
non ceux d'autres categories de personnes, v. g. de religimx ou de
religicuses.
II y a de grands avantages katre rparateur et l'auter en signale un
qui est bien appreciable. a Le minist&re des Ames r6paratrices est ton.
jours ficond parce que la b•nediction d'En-haut ne lui fait jamais
ddfaut; et c'est de ces Ames gdnereuses que Dieu aime & se servir pour
l'aceompliessent de ses deseeiade misricorde dans son Eglise. a Les
pretres reparateurs ne pourront offrir comme reparations leurs insuccs
de ministtre; its n'en auront pas.
* Comment pratiquer la r6paration sacerdotale ? 1I ya d'abord la r--aratiox simple et celle-ci peut-itre affective, effective ou afflictive.
Comment se fera la r6paration effective ? a Tout acte surnaturel & une
triple valour : mtritoire, satisfactoire et impktratoire. La valeur m6ritoire est absolument personnelle. Pouvant seule benificier de la valeur
meritoire, qui est incommunicable, Plme r6paratrice, conserve la libre
disposition des deux autres, satisfactoire et imp6tratoire. Mais il faut
bien remarquer (et Pauteur le dit souvent pour qu'on le remarque bien)
qu'an acte surnaturellement bo n'a de vertu riparatrice que si on peut
le considorer cpmmre de surirogalios, soit parce qu'il est de simple conseil, soit parce qpg, etan de prtcepte, il et accompli avec un degrX de
S
les actes vertueux
perfection qui ne tombe pas sons le precepte. a Seuls
et de sur6rogation (en eux-memes ou dans le mode plus parfait qu'ils
'revetent), ont un caracterc vraiment reparateur, soit direc, soit indirect.a
Lesth6ologiens enseignent: *que l'acte surnaturel mrite e ciel, lagr&ce
sanctifiante (son augmentation), la grace actuelle, mais ausi qu'o peat
meriter, il est vrai seulement de congruo, des graces pour le autres, w. g.
leur conversion. Notre-Seigneur, la sainte Vierge et les saints ont
miriti pour nous; z* que i'acte surnaturel est satisfactoire quand II est
penal, mais tout acte surnaturel p6nal est satisfactoire. II sufit que cet
acte surnaturel, produit en Ctat de grice, soit penible a la nature.
La soufrance est reparatrice, mais d'aprs le Manuel, elle doit 6tre de
sur6rogation. a Quand la souffrance est inposhe pa laI nacesit ou le
devoir, alle peut devenir volontaire par l'acceptation qu'ow en fait,
c'est-k-dire par l'acquiescement k la volonti divine qui ferpa
ou
ordonme cette souffrance; et la gloire qui en revient & Dieu lui itant
d6ji due, ne peut servis k la reparation (p. 39). a De mmee (p. 43) :
-t Souffrir sans impatience, sans murmure ni intirieur ni ex6rieur, c'est
ce que tout boa cbrdtien est oblig6 de faire, et qui, a propapmnnt parler,
comme on l'a vu plus haut, -n'a aucuno valeur ripaxatrice. , L'aiteur
explique ensuite a comment I'&me r6paratrice ne so soutrait ca riea de
ce qui peut etre poor elle Poccasion de quelque soufftraj a et acomnnent
elle ne se permet rien qui puisse li procurer quelqw @;asiaactija a.
Dans un deuxime article, tl Manel traite encore d'une riparation
flus,ar/aiae que la rjparation simple : de l'imam
tieu xeanatrzie et
indique la nature de catte immolation, son excellence etls
degr•i
Le
troisi~me degr6 est de faire le vreu de victime.
Les deux premiers chapitresde la seconde parii sootceama6 asaconter
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'hbpital gdAdzsl de Dosi.
I'heurense id&e i pour consoler nos ieur jours et non, aider 1 Ism
sauctifier, de composer une miditation sur le Cantique des cantiques w.
Cette mtditatioa eat I& dernkre lecture ie cetie troisieme partiue4is
Manuel.
Paz In courte et fdIle analyze que none venone d'le faire, am oit:
donc que le Manuel -des pratres adorstevas est tres ooaple. 11ea.
d'un grand secours atx prhtres, aninis de ce grand et beau dsir deJi.
ripazation. La r6paration ulest pas In compassion; eile eat exig~e pax.
Is gloire * fDien atteinte par le mni etal Ia-lidariti no"e en 6&t aw
devoir presssnJ La reparation d'aiileuws son sealevmet eoampeue, aaleencore accroit Il gloire de Diee. Los piretres ripacateurs out doew use
belle mission et leua Afaue4 les aider & V'accovnn ir.
E. Nava"r.

561. - La R4taatiogtsarerdotale.Maxuel dus aaxsliaires de lasdparafiox sacerdoiak.
L'Association de x~paration sacerdotale ae comapremi pa sculemen&
pour mexabres des prarCs riparaters, 4lW a. it6 uatorwise, dhs )a
par kw
r' jauvier a91* i poumider uns bsazahe aubsiu ie, Is6e
qua
auxilianzes de In Ripwartioz. Cis auxiliaires oat aumi lowt jkd,

ne diffre presiue ea rien de cclxi des pvkms r~srateuas.. On a.
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supprimb dans ce second manuel quelque developpement de doctrine;
v. g., p. 7, notes de la page xo, p. 5S-i7, p. 3p. On a abregd considiirblement ce qui est dit dans le Manuel des prtres sur le voac du plus
parnait et sur te voeu de vietime. On a remplac6 la miditation sur le
Cantique des cantiques par quelques po6sies.
L'auteur du Manusl a la noble ambition de former une veritable
elite (p. g9). Dieu a benil'CEuvre et elle est repandue maintenant dans
le monde entier (p. 74). Que faut-il pour etre membre de FAssociation
sacerdotale? Ce n'est qu'I titre exceptionnel que ceux qui ne sont pas
pr6tres peuvent en faire partie. IU faut : I' avoir la qualite de personne consacree & Dieu, que donne soit la reception des ordres saces,
soit I'mission des vceux de religion, on tout an moinscelui de chastete
quand on vit dans le monde; * ii faut de plus vouloir se vouer, corts
et dae, & I'ceuvre si excellente, si avantageuse, si necessaire de la R6paration sacerdotale ; 3 etre admis par le pratre charg& de la diriger (p. 73).
Dans les commencements on n'admettait pas si facilement. * On ne
concevait pas alors, dit 'auteur du Maued, la reparation sacerdotale
sans Pimmolation; et i une epoque ot l'ceuvre vivait encore dans un
grand mystere, les premiers membres qui ia composaient ne Pappelaient
pas autrement que Foeurre des victimes v (p. 84). Le fondateur a bien
fait d'ouvrir la •orte de 1'(Euvre i ceux qui ne se sentaient pas le
courage de s'affrir en victime, et qui consentaient a se Vouer k la repa-

ration simple. x Elle est deji bien parfaite, puisqu'elle demande des

amuvres vertueuses de surerogation, de ne rien faire oour s ssoustraire i
la souffrance et de ne rechercher jamais sa satisfaction. Dien venille
multiplier ces Ames genereuses et susciter m&me des Ames qui se voueraient non seulement k la reparation sacerdotale on genarale, mais
encore & l'adoration ou i l'action de grAces. A c6te des Ames reparatrices
peuvent se placer tr&s bien des Ames adoratrices et des Ames eucharistiques.
E. N.

562.-

L'Unionemissionaria per ii cleo. Parma, 1918.

L'Uniose missionaria do clerg6 est fondee en faveur des
Missions
Son programme est bien determine : les membres de cette

itrangires.

Union veulent developper chez lea catholiques la conscience du devoir
qu'ils ont de s'intiresser & la propagation de la foi et d'y collaborer
le
plus qu'ils peuvent.

Ceux qui font partie de I'Union doivent se consacrer a la propagande
par la parole et par la presse : par la parole, en prenant pour sujet de
leurs sermons, de leurs conferences et des catechismes la necessite des

D
missions; par la presse, en
r pandant le plus possible les Annale de Is
Prpagation de la Foi et.de la Sainie Enfance, en ecrivant dans
les
reuescatholiques sur lea Missions et en fournissant aux
bibliothques
des livres crits surce meme sujet. L'Union ne recueille pas directement
des aum6nes pour les missions Ctrang&res. Elle laisse ce
soin aux
ouvres existantes de la Propagation de la Foi et de la Sainte
Enfance.
Sansdoute desfonds sont n&cessairespour faire Ia propagande a laquelle
elle se livre, mais les cotisations annuelles et perpituelles de ses
membres suffsent pour cels, On pent se servir d'elle pour transmettre:
des offrandes aux missions et elle pent recommander i ses associes
certaines missions en souffrance, mais elle ne le fait
qu'exceptionnel-
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lement. Son but est de se livrer k la propagande de 'idde de l'apostolat.
Pour mieux coordonner les efforts, l'Union public un bulletin trimestriel, et dans celui que nous avons regu (n* d'octobre 1918), nous lisons
une belle circulaire aux associis, du president de l'Urnion, Mgr Guido
Maria Conforti, 6veque de Parme, et une etude sur 'Eglise d'Angleterre
par le P. Rinaldo Pavese, Mariste, missionnaire en Oceanie. Le reste
du bulletin est consacre i la chronique de '(Euvre dansles divers dioceses ol elle est etablie.
L'Jnion, encourag&e et benie par le Souverain Pontife, est une belle
oeuvre catholique. Elle veut contribuer i d6velopper le regne de NotreSeigneur Jesus-Christ et elle a pris pour devise ces paroles du psaume LXV,
Ounis terraadoret Ie;elle rappple aux fideles qu'ils doivent contribuer
& la grande ueuvre de l'apostolat car ce serait une erreur de croire
qu'ils n'ont sur ce point aucune obligation. Les pr&tres doivent les
6clairer et se faire les avocats des pauvres infideles, maintenant surtout
que la guerre a eu des repercussions desastreuses pour les missions. Nos
confreres d'Italie s'interessent i cette oeuvre.
E. N.

563.- Filippo Ttucco. II Dies Irae, tradotto in versi
italiani. Sarzana, x918.
M. Trucco, de la maison Sazane, a traduit en vers italiens le Dies Irae.
Sa traduction adopte la mume m6trique que celle employee dans la
s&quence latine. Des notes accompagnent la traduction et aident &
mieux comprendre le sens de ce magnifique chant liturgique de la
messe des difunts. M. Trucco fait plus encore. II ne se contente pas de
commenter, par des notes appropri6es, le texte qu'il traduit, il fait pr&cedersa traduction d'une introduction generale oh il difinit le genre de
la Sequence et d'une introduction particulihre oh il nous donne l'analyse littiraire du Dies Irae apres avoir parli de son auteur.

Tout est court et precis et forme une brochure in-8 de seize pages,
fort elegamment imprimee.

E. N.

564. - Filippo TRUCCO, C. M. Gesu, supremo benet
fattore degli uomini. Sarzana, collegio della Missione, 1918.
M. Trucco vient d'ecrire avec tout sop esprit et tout son coeur un beau
livre sur Jesus-Christ. Ce livre n'est qu'une partie d'un travail, qui
comprendra encore deux livres : un sur Jesus Restaurateur et un autre
sur Jesus Glorificateur.
Le livre paru comprend neuf chapitres. Apres avoir etabli que JesusChrist est 'Homme-Dieu, notre R6dempteur, notre Pretre et notre
Victime (chap. I,, , n), M. Trucco 6tablit que Notre-Seigneur nous
d6livre du pch6e (chapitre Iv), de la mort (chap. v), de F'enfer
(chap. vi), de la chair (chap. vii), du monde (chap. vii), et du demon

(chap. ix).
Jesus-Christ nous delivre du pch6, car il est 1'Agneau, de Dieu, qui
efface les pichis do monde. Apres avoir parle du pech6 mortel et du
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4&cht
igindl, IM. Trace oaente
am
Is belle parole de saint Jeanaptiste en rtant Les pttres de saint Pau.
La mort, pour les hommes, eat one humiliation et ane doanler, mais
poor le chetiea elle est ue expiation et us chemin vern l gloire. Dam
Pp4igraphie chz6tienne des premiers jeles, qre d'iascriptioas noms
dwaleut le vai sens de Is moat ! . Trucco neas rapporte ces belles
inscriptions chrtiennes. La liturgie et ls actes des martyrs parleu de
Ja mort d'une facon tout autze que Ies pottes.pleas. Aprks avoir cite
ces temoignages, PFutemrtablit unelongue discussion sr
Is zerurrection glorieun de queues saints, destinEs i accompagner Jisus dam
Je cie a et, dans des notes, refute loagqement Ics stexes de saint Augustin, de saint Jean Chrysostome et de saint Thomas.
Par ies merites de Jetss-Christ tous les adiltes out les moyens nices.
aires pou driter l'enfer. L'article 6 de is question 89 de Is IP ls.e
de la S•smer thkogtique de z'nt Thomas est largemeat expo6 en
note aisi qu'une brochure de M. Caperan : le problnme dv salut des
infidtles.
C'estcertainement an mystere de savoir comment seront sauves ceux
pi ont vica on qui vivent dan. le paganisme ; mais le moyens ne
manquent pas i Dieu et, an jour du jugement, tous cew qui amront eu
.bonne volonti seront au nombre des dus.
Comment les merites du Sauveur atteignent-ils le enfants morts sans
kaptine ? Si rnaives eatie obtieadra per lea mrites dela Rdemption
me •odeame transformation, le corps de ces eofats auns mai la
tiese et & plr forte raism leur Ame sera traasformae. Cs efants
e jouirmat pas de I) via intaiet
; mais is pss6derunt me gloire aci
ldeatdle; dillems, Is natme de l'inflence des msites do Christ sur
eIa crdatules humaines places daas les limbes est un secset de
Diem.
Danr Pltere il n'v aura demalkenseua que ceux qui volontairment
auront retfus
midricordieme dlivraaceque lear odfrait Notre-Seignar
JeasB-Christ. Iae etade sau Ia descaete de Note-Seigner aux eaters
termine ee chapitre et l'auteur s'etend avec complaimne wr la topographie de I'enfer et explique en quoi la tbhorie de Dante sur les limbes
dif&re de la doctrine commune des theologiens. Cette note lui fournit
eacee NaOcsio de rip6ter ce qu'iI a dit su le saint des infidles

adultes.

L'homme doit lutter, car c'est un etre complexe, compos6 de matinre
et d'esprit. II doit lutter contre ses passions. M. Trucco empzunte 6
Dante In description de trois pch&
s capitaux. JEsus-Christ nous dilivre
de la chair par se exemples, sa grie et lea sacrements.
La moade s'oppose a I Croix, mais J6sus a vaimeu e aode et le
Saint-Esprit rend t6noignage de cete victoire. M. Trcco exptiqe Ie
texts de 1'evangile de saint Jean et conclut par de belles pages sa -optimisme chretien. Les adversaires do Christ sent nsombex : if y a le
type politique, pseudo-philosopxique, historique, adopaien, anitldrical,
pMrnographique, socialiste, m(oun•iqne, etc., ms,malgr toes ces enne.
ais la foi sera victorieuse.
Le demon s'oppose aussi & Itberv
du Christ et son action sr les
hommes prend diffrentes formes : c'est la tentation; d'autre fois ne
action malfaisante, maligne, malefque ; plus rarement, c'est Pobession.
Avant Ia venue du Christ, linfluence do demon 6tait plus considerable
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qu'cile na P'cst actuellgmeat mai ds•e a de~uft son empire et a laiss
A son glise par es sacraasMeaws on grand powroi sur les malins
esprits. L'autew ddcrit longaemant Is principaux sacramentaux eb
usage dans I•glise.
L'expication da mooogramme constantiniea et du symbole du Christ
usiti dans les monuments chretiens des premlernsieles tenmine Fe liye.
On veil pa cete Iroide aalyse, Pabondance des matibres trairtes par
t
*eleresse et on li avec plai'irdant
M. TNuc.. II a go viter touf
de it
son livre la traduction des prihres de la recommzndaEea de &ane,
benediction du cierge pascal, des hymnes de PAques et de 1'Ascension,
une lettre de saint Ignace martyr et la passion de sainte Perpetue et de
ses compagoos. martyrs. Rien de mieur, en efet, pour nspirer notre
piete ou pour expliquer le dogme chr6tien quo de citer les prikres de i.
liturgic ou quelques pages de Phistoire eccldsiastique. M. Trucco a comljoepieust. l smu done aussi de beaux
une
mean
€t pagesa ae
developpements philosophiques on th6ologiques; son lifze est an trait&
dogmatique et pieux surJsus- hrist, le grand bicnfaiteur de I'humaniti.
E. N.

565. -Filippo

TRucco.

Ges Uiberat•ft,

eonsolatore,

irionfatore della iorte. Sarzane.
M. Trucco a eu 1'exellente ide, probabiemeat pour consoler, tat
de caeutt afSfge apendant la g••te, de donn•r I palt re cinquieme chapitre de son livrer Jesus supreme bienfaiteur des hommes ,. Ce4t
idition forme un petit opuscule de soixante-dix-neufpages et est intitulee
J&sus wA'tasr,' CAsesatw, swnefwe dse A msr
EN.

566. --

J-M. P.ANCHET, Missioaaais

tr
Missions de Citm

lazariste. Les

J3prt. Troisiame anite. PNkin,
d ]e

Imprimeie des Lazaristes. 1996.
Ce zpoiita#e veums, comme sea aias, a poor but de fournir u
tableas aasi oampi qie posihle d pemsnadi et de anvrce des
missions catkoliues en. Chine et an Japoa, et do doaner ure id&e de
I'activite, des epreuves et des succks de ceux qui y travaiMlent dt
ailieu dam leaqoilst vivwat.
On a introduit, dams o troisi&we v•oele, totes lier amilioratimo
eCttetgrapkiqmusdes
resae pserat
tadureo. fles
desirabdes. Aiaei,
t
rtseidns s& e-xistent des bureau de pos at do teegraphe, maec
parla paste chioise. Oseram heaveui dero ver
oslhogpapheemaployel
daos l secede paste ne foole de renasignmnts dispers•s un pen
k hiLtoie de
pateut, at qui at rapportent plus on mois directAUmI
Ikglise de Chine. N.ous e poanvom citer toamaes fails et document de
sette seonde patiec On. y lit les documeats de Saintsiieyge, tableau
evea Isa Chine, c qui 'es pas*6 k Pehi
des eilatios du Saia-Siegp
ao sajet de la fnciature, uae eide sur Ie Japoe essr le 6giisc des
Philippiaes et dat lades, aae bibliographic, une me~ des religwus
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lesephmmerides de Ia rupture des relations des Empires centraux et de
la restauration monarchique, la composition du corps diplomatique de
Pekin et du gouvernementchinoisetenfin quelquesnotices necrologiques.
On ne peut que s'associer aux dloges que font de cet annuaire Mgr Freri,
Mgr Battandier, Mgr Timmer et Mgr Launay, archiviste du seminaire des Missions trangeresde la rue du Bac.
Certainement M. Planchet, par son livre, rend un tris grand service i
ceux qui d'sirent connaitre la Chine catholique actuelle et l'hist9ire de
ses diffrentes missions.
E. N.

567. - F. D. C. M. Hymne a la France victorieuse.
Notre-Dame du Pouy, Dax (Landes). Tous droits
riserv6s. (DEdik aux soldats de 1'Entente). Prix net :
l fr. 5o.
Les paroles et Ia musiqueexpriment bien 1'alligresse qui s'empara de
la France, le fameux ti novembre 1918, quand les cloches annoncirent
la cessation des hostilitis.

568. - Antoine CANDUGLIA, pretre de la Mission.
Notes et souvenirs. P6kin, Imprimerie des Lazaristes,
1917.
Nous recevonsde Pekin une courte notice sr M. Antoine Canduglia,
massacre le a5 septembre
o907. M. Antoine Canduglia naquit le
r3 Juin z86b . Aversa, ville de la province de Naples, et perdit, tout
jeune encore, son pere et sa mre. Ses grands-parents maternelsprirent
alorasoin de lui et de son education. Aidiet seconad par les soins affectueux et maternels dela sur Delail, Franoaise, superieure des Fillesde
la Charit6 de la maison d'Aversa, M. Canduglia put friquenter les cours
du seminaire de sa ville natale. C'est i I'.ge de dix-huit ans, qu'il
resolut de se consacrer t Dieu. La divine Providence se servit de la loi
militaire italienne pour lui manifester clairement ses desseins. Plutbt
que de quitter sa chore soutane il aima mieux quitter sa famille et sa
patrie. 11 fut admis au seminaire de la Congregation & Paris,
en 1879.
La notice renferme une foule de petits traits interessants sut le siminaire et les etudes de M. Canduglia : entre autres son arrivee i la
prison Saint-Lazare et Pincendie au seminaire, le to janvier s88o,
En r884, M. Canduglia partait pour la Chine, et i'histaire de sa vie
apostolique nous est brievement racontee. On pent dire que les vingttrois annees qu'il a passees an Kiang-Si miridional se sont pass&es in
augutia temnpruM. Lui-meme ecrit le 14 septembre r89b : Depuis que
je suis en Chine je n'ai entendu parler d'autre chose, que de pillages,
d'incendiesetde persecution. * (Anales, t. LXII p. a35.) En 1goo, il ne
fat sauv6 des Boxeurs que grAce i l'influence d'un mandarin. Tout fut
ditruit dans sa mission, mais aprs 0goz
il cut la consolation de poavoir
rebatir son collUge et son eglise et de a'occuper tres activement des
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sEurs de Sainte-Anne. La fondation de cette congrigation indig.ne de
sceursest '(euvre de M. Canduglia, qui mit tout son tcur alafondereti la
developper. Malgre son caractre timide, M. Canduglia possedait 'd'excellentes qualites, qu'il montra surtout dans sa charge de cure et de directeur
d'un district que lui avait confiU Mgr Coqset. En 19o7, les bruits de
persecution devinrent plus forts et M. Canduglia vecut deux mois dans
une veritable agonie morale, ne voulant pas laisser ses ceuvres et comptant toujours sur la protection des mandarins. Le 25 septembre, il se
d-cida k la fuite, mais ses forces physiques etal~nt aneanties. Blesse de
piusieurs coups de lance, un paien lui defonca la poitrine d'un coup de
trident, i remua convulsitement et on lui trancha la t•te. I1 itait
au ciel.
Ses vertus ne permettent pas d'en douter et on lit avec interet dans
la notice les traits de vertu du a debonnaire * M. Candrglia, comme
I'appe'ait le Tres Honore Pere Fiat. La notice ne cache m6me pas les
a ombr.ts , ou les petits defauts, de notre confrere, defauts bien minimes,
surtoutquand on remarque ses admiables exemples de z&Le, d'humilite,
de piet6 et de regularite.. La Mission de Chine et la Congregation tout
entikre a un protecteur de plus dans le ciel.
E. N.

NOS D8FUNTS
MISSIONNAIRES
1. Paris (Henri), pritre, diced6 en decembre 1918, A

2.
3.
4.
5.

Guayaquil (Equateur); 57 ans d'age, et 33 de
.vocation.
Garcia(Gabriel), prftre, d6ced6le z*decembre i9i8,
A Guantanamo (Antilles); 34, i8.
Sterrett (Jacques), pretre, d6eced en d6cembre
1918, a Niagara (Etats-Unis); 33, 0o.
Cazeau (Jean), coadjuteur, d&cde le 31 d cembre
1918, A Tular (Madagascar); 80, 61.
Courrege (Louis), pr&tre, deced6 le n janvier
xgrg, Ala Maison-Mere (France); 78, 57.

6. Morange (Pierre), pr&tre, d&eced

le 14 janvier 1919,

ALimoges (France) ; 67, 45.
7. Dejewski (Felix), pretre, d6c6d6 le Ix d6cembre
x198, a Thomas-Coelho (Br6sil); 37, 19.
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8. Cuddy (Pierre), pretre, dkci&d en janvier 99ig, a
New-Orleans (Etats-Unis Occident.); 69, 38.
9. Delaigue (Jean-Louis), pr&tre, d6cedI le 16 janvier
1919, &Kao-Kia-Tchoang (Chine Sept.); 39, ig.
o1.Biffi (Louis), coadjuteur, d6c6d6 le 23 janvier
igig, a Rome (Italie); 77, 45.
I1. Lignon (Henri), pretre, dceid6 le 8 fevrier 1919,
*
a Cahors (France); 87, 65.
12. Costagliola (Janvier), archeveque, deced6 le
15 fivrier 1919, a Chieti (Italie); 69, 43.
13. Gumersinde (Charles), pretre, d6c6d6 le 2 mars
1919, i Madrid (Esgagne); 36, 20.
14. Donnelly(Jean-Jacques), pretre, deced, le i" mars
g919, a Chicago (Etats-Unis Occident.); 44, 20.
NOS CHERES S(EURS
Madeleine Fritsch, d&cidee & I'Hospice de Confort;89 ans

d'age, 64 de vocation.

Clmentine Platria, Maison de Charite de Bdthune; 58, 33.

H6klne Isbled, Asile des Vieillards de Saint-Denis; 37, i8.

Marguerite Demichelis, Hospice d'Alise-Sainte-Reine; 24,
20 mois.

Celina Segas, Maison.Centrale d'Ans; 64, 41.

Antoinette Sozzi, Ambulance de Milan; 34, II.
Marie Classe, Maison Centrale de Guatemala; 46, 23.
Josefa Martinez, Asile Sainte-Christine de Madrid; 67, 44.
Sebastiana Mercader, Hospice d'Arcio (Espagne); 89,
57.

Marie Delangle, Hktel-Dieu de Douai; 60, 25.

Madeleine Baure, H6tel-Dieu de Douai; 83, 6i.
Anne Chavarot, H6tel-Dieu de Douai; 73, 48.

Josdphine Ferro, Maison Centrale de Turin; 76, 56.
Josephine Braghetta, Maison Centrale de Turia; 24, 3.

Anghle Villa, Institut des Sourde-Muets de Genes,;64
44.

Anna Bechis, Hospice de Santuario (Italic); 3o, 7.
Marianne Kolikowska, H6pital de Lopol (Pologne); 61,43.
Anne O'Neill, Asile des Ali6nds de Baltimore; 67, 46.
Catherine Briscoe, Asile des Alieas de Baltimore; 71, 5o.
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Marie Rouzie, Maison de Bercy, i Paris; 8r, 61.
Antoinette Bourgier, Maisot de Charite de Clichy; 85, 64.
Marie Rouxel, Maison Marie Immaculde de Louvain; 73, 41.
Annita Orlandi, Maison Centrale de Sienne; 2r, i mois 1/2.
Loreta Ubaldi, Hapital d'Anc6ne; 26, 2.
Marie Richard, H6tel-Dieu de Vicky; 59, 39.
Marie Prieur, Maison de Chariti de Saint-Michel (Algerie);
83, 55.
Victoire Weck, Maison Centrale de Beyrouth; 7o ,48.
Jeanne Dallery, Maison Principale, i Paris; 66, 39.
Christine Lestrade, Maison Sainte-Eulalie, 1 Bordeaux; 44,3Augustine Delattre, H6pital de Blaye; 49, 24.
Juliette Ambrosi, Maison Saint-Joseph de Grugliasco; 79, 57.
Antoinette Leporati, Maison Centrale de Turin; 33, 9.
Louise Sartori, Maison Centrale de Turin; 35, iS.
Marie Maas, H6pital de Bon-Secours de Metz; 28, 5.
Marie de la Bonnardiere, Maison Saint-Vincent de Rome;
81, 61.
Charlotte Roman, Maison Principale, Paris; 8s, 54.
Louise Joly, H6pital general de Montpellier; 77, 52.
Marguerite Retes, Hopital de Bellavista (Pdrou); 78, 43.
Maria Ingunza, H6pital des Enfants-Trouvds d Lima; 34, 5.
Carmen Monjo, H6pital de Latacunga (Equatear); 23, 7 mois.
Angela Naranjo, Hopital de Riobamba (Equateur);24, 4 ia.
Maria Iruretagoyena, H6pital de Benteria (Espagne); 72, 47.
Juana Ojea, Maison San-Diego de Valdemoro; 43, 26.
Maria Telleria, Maison San-Diego de Valdemoro; 81, 55.
Brigida Jimenez, Maison San-Diego de Valdemoro; 70, 44.
Aurora Collardo, Bienfaisance de Santiago de Cuba; 3o, 9.
Rosa Grau, Collage de Barbastro (Espagne); 56, 3s.
Maria Martinez, Hopital de la Princesse, A Madrid; 3x, 5.
Vicenta Basauri, H6pital de Valmaseda (Espagae); 25, 3.
de Saint-Sulpice, i
Viand Grand-Marais, Maison de CharitA
Paris; 52, 3z.
Esther Gourdy, H6pital de Fontanges; 76, 49.
Regina Sangiorgis, Maison Centrale de Turin; 40, tg.
Marguerite Kerms, Ecole de Troy (ttats-Unis); 6r, 37.
Frangoise Riffand, H6pital General de Nivelles (Belgique);
75, 56.
Fernande Mignot, H6pital Saint-Vincent de P6king; 44, 2o.
Augustine Roulin, H4pital GEneral de Nivelles (Belgique);
46,25.
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Marguerite Montbel, Maison Saint-Louis de Bordeaux; 52,3o.
Marianna Vanossi, Maison Centrale de Turin ; 65, 27.
Gaetanina Fossati, Maison Centrale de Turin; 6o, 39.
Albertine Rebora, Maison Centrale de Turin; 66, 42.
Louise Battifoghi, Ricovero de Sassari (Italie); 79, 53,
Marie Koldrasindka, Maison Centrale de Varsovie; 75, 57.
Plisabeth Reilly, Asile des Aliends de Baltimore; 71, 5o.
Lucie Mc Cabe, Orphelinat de Norfolk (Itats-Unis); 23, 1.
Marguerite Lassalle, H6pital civil de Constantine; 55, 36.
Josephine Ragazzi, Maison Centrale de Turin; 25, 3.
Maria de los Imegas, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
29, I1.

Manuela Escuder, Maison Saint-Nicolas de Valdepnoro; 67,41.
Marie Mazen, H6pital de Sedan; So, 57.
Anna Preve, Maison Centrale de Turin; 73, 52.
Nathalie Perot, Maison Centrale de Turin; 59, 37.
Rosa Brenna, Maison Centrale de Turin; 68, 44.
Marie Blancsube, H6pital General de Montauban; 92, 69.
Jeanne Darasse, Maison de Charite d'Hensies (Belgique);
71, 52.

Marie Murguia, H6pital espagnol de Buenos-Ayres;
83, 67.
Marguerite Mpyr, Maison Centrale de Salzburg; 46, i8.
Marianne Graff, Maison Centrale de Culm; 36, IS.
Nemesia Sanchez, Patronage de Cordoba(Conf. Arg.); 41,
21.
Lionie Masselis, Maison Marie Immaculee de Louvain;
73,47.
Angela Bitetti, Maison Centrale de Naples; 23, 5.
Santa Stecchini, Orphelinat d'Intra (Italie); 63, 42.
Marie Pelatan, Maison de'Charit6 d'Herblay; 69, 45.
Maria Bailo, Maison Centrale de Turin; 8o, 58.
Mausi Gastaldi, Maison Centrale de Turin; 53, 36.
Antonia Angelici, Maison Centrale de Turin;
77, 55.
St6phanie Zaleska, Maison Centrale de Cracovie; 78, 5S.
Marie Hipolite, Maison Principale, a Paris; 62, 3 .
Agnes Kurbus, H6pital de Budapest; 56, 3o.
Caroline Ferenczi, Prison de Marianostra; 79, 36.
Frangoise Maluar, Hapital de Budapest; 52, 25.
Manuela Guillen, Hospice des Enfants-Trouves de Lima;
45, 23.
Angela Santos, Hospice de Jativa (Espagne);
28, 9.
Maria Gracia, Hospice de Cordejaela (Espagne);
24, 3.
Josepha Barros, Hospice de Companha (Brisil);
48, 28.
Marie Marolles, College de Bahia (Brdsil);
77, 57-
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Marie Giraud, Mis6ricorde de Bayonne; 68, 42.
Marie Galtier, A Montreux (Suisse); 65, 42.
Louise Blancher, Maison de Charitg de Montolieu; 75, 55.
Augustine Lefebvre, Hopital de la Charit6 de Langres; 42, 19.
Gughielma Gaffadio, Maison Centrale de Turin; 54, 33..
Th6rese Buccelli, Maison Centrale de Turin; 78, 54.
Virginie Garaghty, Maison Centrale d'Emmitsburg; 65, 44.
Celine Trannoy, Orphelinat de Boisguillaume; 83, 6i.
Maria Barber, Ecole de Las Palmas (lles Comores); 59, 43.
Josepha de Berasategni, Hopital de Valencia (Espagne); 5, 22.
Sophie Lavelli, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
68, 42.
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Le Gdrant : Ca. SCHMaUEE.

Imprimerie de J. Dumoulin, a Paris

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MERE
2 mars. - M. le Vicaire genaral part poor Rome, oit
il doit assister a la lecture du d6cret sur les miracles
de la ven•rable Louise de Marillac, veuve Le Gras.
Ce meme jour, nous commenCons a la Maison-M~ re
les prieres solennelles des QuaranteHeares. Trois jours
et trois nuits, nous sommes de garde aupres du saint
Sacrement. C'est M. Le Gall qui ranime notre ferveur
envers l'Eucharistie. II a un auditoire plus nombreux
-que d'habitude, car les pr&tres qui font leur retraite
sous la direction de M. Mott viennent entendre les
instructions de l'Adoration perp6tuelle et remplir nos
stalles.
12 mars. - Jourrie diocisaine des wuvres, pr6sid6e
par le cardinal. Beaucoup de monde, malgr6 les retraites
qui se doanent a cette 6poque dans notre quartier. L'archev6que de Paris recommande cependant de ne pas
faire coincider ces exercices spirituels avec le Congres.
M. Lepelletier parle de la Situationde la femme apras
la guerre. La femme, pendant la guerre, a kt6 oblig6e
de remplacer l'homme qui etait au front. Nous avons
eu des femmes ajusteuses, soudeuses, chargeuses, d6-chargeuses, aiguilleuses, chauffeuses, etc. Des milliers
de femmes, m6me des jeunes filles de seize ans, ont
travaille la nuit; des milliers seront obligbes de rester
;9
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a I'usine pour remplacer les morts. Que faire pour
elles? L'orateur recommande de multiplier autour de
l'usine les creches, les dispensaires, les cantines, d'cncourager les societis qui ont pour but la protection
morale de la jeune fille, de d6velopper la mutualit6
sous toutes ses formes, d'etendre l'organisation syndicale au plus grand nombre possible de professions
f6minines, de d6velopper les ceuvres d'enseignement
professionnel. Constatons en passant que, depuis de
longues ann6es, les Filles de la Charite font tout cela
a Paris et ailleurs.
Le second rapport roule sur les Devoirsciviques de la
Franfaise. Si le droit de voter est accordi aux femmes,
les femmes devront-elles user de ce droit ? Le Congres
est d'avis que l'intir& de la religion demande qu'on ne
s'abstienne pas. Nous allons done voir les Filles de la
Charite et autres soeurs se rendre gravement A la mairie
et d6poser leur bulletin dans l'urne. Qui sait si les
cloitrtes ne vont pas trouver dans ce droit une raison
suffisante poor sortir de leur cloitre? On ne peut pas
savoir. 1 parait que la chose s'est faite en certains pays
du centre de I'Europe.
Le soir, l'assistance est plus nombreuse encore.
M. Champetier de Ribes parle des Institutionssociales
et iconomiques dans le diockse de Paris.En entendant
cette enum&ration des ceuvres, on est 6merveill de voir
qu'il y en a tant; non, l'encyclique Rerum novarum, la
charte des temps modernes, n'est pas restie lettre
morte a Paris. Et nous pensions, en nous-memes, en
entendant tous ces mots : syndicats, &coles d'apprentissage, &colesmenag&res, coop6ratives, restaurants f6minins, etc.: ( Maisles Filles de la Charit6 font tout cela.
Elles sont done bien toujours les filles de saint Vincent, les filles de celui qui eut, plus que tout autre, la
comprehension des besoins de son temps. n
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L'abb6 Chaptal termina par un rapport sur 'Apfslolat auprEs des hommes. II rappela les moyens d'attirer
et de grouper les hommes. En entendant ces reflexions
si justes et si pratiques, il me semblait que nous autres,
Missionnaires, nous pouvions beaucoup pour attirer et
grouper les hommes par le moyen de la Mission. La
*Mission 1 La petite m6thode ! Le grand et le petit cat6chisme! C'est aussi pratique au vingtieme siecle qu'aa
dix-septieme. Que Dieu multiplie les Missionnaires
missionnants dans la Compagnie et que la Congregation puisse meriter encore, &notre 6poque, I'loge que
le pape Urbain VIII faisait d'elle en 1632 : institut tris
agreable a Dieu, tris utile aux hommes, n6cessaire
m6me.
16 mars. - M. le Vicaire general, de retour de Rome,
donne la Confirence aux seurs sur la vienrable Louise
de Marillac. Nous ne sommes pas riduits cette annee
a des on dit plus ou moins exacts sur ce qui a 6t- d&velopp6 en cette conference; car, chose rare, on nous
donne un texte imprimi qui nous pe.rmet de voir.comment la venerable Louise de Marillac comprit et appr6cia sa mission et qu'elle I'aima de la bonne maniere.
17 mars. - La quatrieme retraite des pretres d-mobilises commence ce soir, sous la direction de M. Gibiard. En ce jour de Saint-Patrice, nos vceux vont a
la chore Irlande, a nos confreres de l'ile des Saints et
au s6minaire des Irlandais que nos confreres dirigeaient
avant la guerre. Puisse cette maison qui a h6berg6 les
orphelines de Verdun recevoir bientot des seminaristes
de l'Irlande!
19 mars. -

Un important congres vient de se cl6-

turer i Paris; c'est celui des Syndicats ckri~iens de
France, Belgique, Italic, Espagne, Suisse, Pologne,
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Hollande, Angleterre, etc. Le Souverain Pontife a
b&ni et encourage cette nouvelle Conf&diration internationale des syndicats chr6tiens; as banquet d'ouverture, auquel avait itý invite un de nosconfreres qui n'y
assista point, on pouvait voir, a c6t6 deslaiquesles plus
,minents, des eccldsiastiques, des religieux de tons
ordres. On a decid6 a ce congrbs de grouper tous les
syndicats chr6tiens de France em une Confederation
gendrale du travail. Les syndicats de l'Abbaye retireront un profit inappreciable s'ils entrent dans cette
conf6deration. On a decid6, en second lieu, de crier
I'Internationale des syndicats chr6tiens, qui aura son
siege a Bruxelles. C'est en Belgique et en Italie que le
mouvement syndicaliste chretien est le plus d6veloppe,
grace aux eveques et au Souverain Pontife. La France
est loin encore de l'admirable organisation de nos deun
voisins les Belges e- les Italiens. Esp6rons que, grice
aux efforts des cardinaux Maurin et Amette, le mouvemept syndicaliste fera des progres Ces deux mesures
nous paraissent les plus importantes qui aient kt6
prises depuis plusieurs ann6es pour le bien de I'Iglise
catholique. Ce congres a pr6sent6 a la Conference de
la paix une adresse ou sont renfermees ses revendications bas6es sur les principes chr6tiens. En sortant de
ce congres, on n'a pas I'impression qu'on ressent
apris tant d'autres oi I'oreille a et6 charmee par une
belle parole et dont il ne reste rien; on sent qu'un travail utile a etC fait. De tels congres auraient plu a
saint Vincent.
En ce meme jour, Ig mars, une circulaire de M. le
Vicaire general annonce que la respectable seur Chesnelong, visitatrice de la province de Naples, devient
premiere directrice du s6minaire de Paris, en remplacement de la respectable sceur Hannezo, a qui vient
d'etre confiee la direction de la province britannique.
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20 mars. - La maison Eugene-Napolkon recoit la
visite de M. Hearn, president des Chevaliers de
Colomb.
Chacun sait que cette maison doit son existence a
l'imperatrice Eug&nie, 6pouse de Napoleon III.
La Ville de Paris avait vote une somme importante
pour offrir un collier de diamants a la nouvelle mariie.
Celle-Ci d6clara qu'il lui serait plus agreable qa'on
fondit avec cet argent une aeuvre de chariti, destinic
a recueillir les orphelines des militaires et fonctioonaires de I'Etat. On bitit la maison Eugene-Napoleoa
et, pour rappeler le projet primitif, on donna & l'ceuvre
la forme d'un collier. LesFilles de la Charite s'occupent
de ce vaste tablissement qui renferme quatre cents
personnes environ. Les principales superieures oat itC
les soeurs Moocellet, Barbere, Carbou6, Landes, etc.
Un conseil d'administration a la direction de I'oeuvre.
La chapelle occupe le centre de la maison. Elle est
bAtie dans le style roman. Au fond de I'abside, on voit
un magnifique tableau qui repr6sente, au plan superieur,
la sainte Vierge assise sur un trbne ayant i sa droite
sainte Eugenic, i sa gauche saint Vincent, et an plan
inf6rieur l'impnratrice Eugunie, habillte comme une
marine le jour de ses noces, entour6e de seurs et d'enfants, offrant & la Reine du ciel la maison EugeneNapolion. Une belle statue de la sainte Vierge domine
le maitre-autel. An-dessus de l'autel, on lit ces mots :
Sit nomen Domini benedictum ex koc nxac etesque in
seculum, et au-dessous, sur le pourtour du cintre qui
ferme l'abside : , 0 Marie conque sans pechA, priez
pour nous qui avons recours a vous. n Point de colonnes
dans cette vaste chapelle; rien qui g&ne la vue et la
voix; des stalles reservees aux sceurs font le tour de
l'intErieur; a l'exterieur une colonnade environae
l'6difice sur trois c6tes.
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C'est danscette chapelleque notreconfrere,M. Marc,

remplit, pendant de longues annres, les fonctions d'aum6nier et donna ses belles conferences qui ont etC
recueillies en un ouvrage intitule Petit Manuel litur-

gique.
De vastes galeries couvertes font compmuniquer la

chapelle avec Ie reste de la maison. Tout le monde se
rend au salon de reception ; c'est la que le president
des Chevaliers de Colomb va etre compliment6. La

salle est vaste, elle est ornie de deux grands portraits
en pied de Napoleon III et de l'imperatrice Euginie.
Apres un chant de circonstance, ex6cut6 par les
jeunes filles, M. Binac, bienfaiteur et administrateur
dfrou& de l'itablissement, pr6sente M. Hearn aux
qaatre cents personnes reunies dans la salle d'honneur.
MES CHERES ESFANTS,

Je vous amine aujourd'hui le grand g6neral des Chevaliers
de Colomb, association qui compte environ quinze cent
mille adherents.
II connait deji les Filles de la Charite. Aux ltats-Unis,
comme partout, la blanche cornette fait aimer la France.
On avait dit en Amirique que Paris atait une grande ville
oi I'on ne pensait qu'y s'amuser, ou l'on rencontrait k chaque
pas mille obstacles au bien. Aussi ce grand g6n6ral a tenu &
suivre ses Chevaliers.
J'ai voulu lui faire voir qu'i Paris il n'y avait pas que du
mal, mais que le bien s'y faisait aussi dans une large mesure.
Voilk pourquoi je vous l'amine aujourd'hui, mes enfants, afin
de lui montrer une maison oh I'on travaille et ou la jeunesse
rzeoit une iducation solide et chretienne.

Une jeune fille s'est alors avanc6e pour lire ce
compliment :
MONSIEUR LE PRESIDENT,

Votre visite est un honneur auquel nous n'aurions jamais
songd, aussi nous remercins M. Benac de nous I'avoir
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procure et nous vous en temoignous notre humble reconnaissance. On nous a dit, Monsieur, le bien immense que fait
votre association a la jeunesse catholique des Itats-Unis.
qu'elle soutient, entraine et preserve des seductions des
ceuvres protestantes. Aussi sommes-nous heureuses de connaitre le grand chef des Chevaliers de Colomb qui el6vent,
avec tant d'honneur et de noble fiert6, l'tendard du Christ
et le font resplendir aux yeux de tons leurs allies. Puissent
nos grands chretiens de France suivre un tel exemple et developper de plus en plus les associations catholiques appelees,
elles aussi, i faire un si grand bien dans notre chbre Patrie.
Qu'ils deviennent de dignes emulesdes Chevaliers de Colomb.
Pour nous, humbles jeunes filles, notre part est modeste,
les aider de nos prikres et de noý efforts pour devenir et rester
toujours de bonnes et ferventes ouvrieres chretiennes. C'est
ce que nous voulons faire par la grace du bon Dieu et pour
Le remercier de l'aide victorieuse que nous ont prkt6e vos
vaillantes armies americaines.
M. Hearn r6pondit en anglais. Son interprkte traduisit son aimable reponse :
CH•RES

ENFANTS DE LA FRANCE BIEN-AIMEE,

Vous ne sauriez croire i quel point, en voyant le charmant
spectacle de vos- jeynes visages, je ddsirerais savoir parler
votre langue.
Depuis lemois d'aofit gr8 que je suis sur la terre de France,
j'ai ete t6moin de scenes bien dmotionnantes, mais aucune
nem'a aussi profond6mentemu que cette charmante assemblee.
Quand je me retrouverai au milieu d'une reunion semblable
de vos petites sceurs d'Amerique, j'ivoquerai le souvenir de
celle que j'ai sons les yeux. Nos deux pays rapprochis par
cette guerre se connaissent mieux maintenant et, d6sormais
plus unis, ils travailleront dans un meme but: le bien de
l'humanit4. L'amitli franco-americaine est comme un fil d'or
jet6 au-dessus de 'Oc6an pour unir 1'Amerique et la France.
Je considere comme un effet de la Providence de m'avoir
conduit dans cette maison en me mdnageant la rencontre de
M. Benac (qui en est lui-mcme la Providence).

Je continuerai Am'interesser a vous, non a vos personnalit6s,
mais A la cause que vous servez et qui est aussi celle des
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Chevaliers de Coiomb, dout je suis le chef: ripandre la
religion en faisant le plus de bien possible.
J'ai te heureux de revoir ici les Soeurs de Charite doat la
blanche cornette fait le tour du monde, semant partout leur

ddvouement et leur grande charit6.
Vous emporterez, en quittant cet asile, mes chores enfants,
deux images chores k votre caeur : celle d'abord de cette
maison ou vous aurexr t6 ilevees et celle de ces saintes
soeurs dont la vie entihre s'est vouee a votre
education.

Ces messieurs ont ensuite visite les ouvroirs, oi les
jeunes filles s'etaienc immdiatement rendues. Les
ateliers sont nombreux dans cette vaste maison : ici la
lingerie fine, la le raccommodage, ailleurs la confection,
plus loin la broderie en or et ensoie, pour 6quipements
militaires, ornements d'6glise; dans d'autres salles, le
repassage, le blanchissage, etc. II y a une salle pour
6cole menagere, une salle de bains trbs bien dispos;e;
les dortoirs sont vastes, bien airs ; des lavabos bien
propres et bien conditionn6s y facilitent la toilette;
une infirmerie s6paree permet de recueillir les enfants
malades. Les petites recoivent I'instruction primaire
dans Ia maison ; ce ne sont pas les srcurs qui dirigent
les six classes, ce sont de d6vou6es et habiles
maitresses.
La maison apasse par bien des Cpreuves. Pendant la
Commune, en 1871, les fde&rs phnetrerent dans 1'6tablissement; aprbs la commune, la chute de Napoleon
priva I'ceuvre de ses ressources ; la seur Barbere, une
femme de t&e et de coeur, sut gouverner de facon .1
6viter le naufrage, elle parvint &liquider le pass6 et i
assurer l'avenir ; plus tard, un incendie consuma une
partie de la maison ; ce fut ensuite la fivre typhoide
qui attaqua les corps ; dans ces derniers temps, les
gothas, de sinistre mimoire, faillirent detruire une
partie de I'6tablissement et mettre en danger la vie
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des enfants ; mais grace a la protection de Marie, on
en fut quitte pour des vitrescassbes et pour des s6jours.
nocturnes dans les caves de la maison.
Lorsque M. Hearn cut achev6 la visite de I'6tablissement, it laissa comme souvenir de son passage
une abondante provision de chocolat.
22 mars. - On promulgue la loi qui accorde a tons
nos d6mobilises une prime de 250 francs plus 15 ou20 francs par mois de presence a 'armie.
23 mars. - Premier anniversaire des premiers obus
envoys par Bertha.
25 mars. - La conference donnee par M. le Vicaire
genral i la Communaut6 montre commentle Seignent
est avec Marie et avec les Filles de la Chariti.
29 mars.- Premier anniversaire de l'obas de Bertha
qui frappa l'eglise Saint-Gervais, le Vendredi saint,
a trois heures et qui tua quatre-vingt-huit personnes et
en blessa cent cinquante-six. Une messe, des morts a
6t chantfe, laqelle assistaient des representants du
President de la R6publique, du pr6fet de la Seine, du
prefet de police et beaucoup de personnages officiels.
Dans la journe, beaucoup de Parisiens viennent faire
leur pilerinage et prier pour les victimes.
31 maI . - Ouverture de la cinquieme retraite aux
pretres demobilis6s.
2 avril. - Assembl6e annuelle des bienfaiteurs de
l'h6pital Saint-Joseph. Do rapport de M. LacourGayet, nous extrayons ce petit passage : a L'humble
bergerede la Lorraine et l'humble paysan des Landes
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furent deux grands serviteurs de Dieu; ils furent aussi
deux grands serviteurs du pays: Jeanne en voulant
que la France s'appartint i.elle-mime, Vincent en
mritant le nom de pere de la patrie; tons deux appeklrent tons les Francais de toutes les conditions a
participer i leur croisade de patriotisme et de charite.
A ces titres divers, cette grande sainte de France, ce
grand saint de France sont particulierement chers,
Eminence, a votre cceur de Francais. Puisse leur intercession attirer sur le pasteur, sur les fiddles, sur cet

h6pital, les benedictions d'en haut! »
2 avril. - M. le Vicaire g6n&ral adresse a la Compagnie la circulaire suivante, qui interesse 6galement
les Filles de la Charite puisqu'il s'agit del'l6ection de
leur futur Pere et Sup6rieur. C'est A ce titre que nous
donnons une partie de cette circulaire.
MESSIEURS ET MES TRES CrERS FRERES,

La grdcede Notre-Seigneur soit avec ours Pour jamais !
La circulaire du i" Janvier 1919 refletait nos ddsirs communs
de votr bient6t se riunir 1'Assemblie genarale, a 1'effet d'dlire
le sup6rieur g6neral de la Congregation et les quatre assistants destines & composer son conseil.
11 etait alors bien difficile de fixer une date quelconque,
meme approximative, pour la convocation de cette Assemblde.
Depuis lors, trois mois se sont 6coulCs; les communications
sont ameliories ; les difficultis pour la r6union des d6putes
et des Visiteurs des provinces ont sensiblement diminui et
diminueront progressivement.
Les pr6liminaires de paix semblent devoir etre sign6s dans
un d6lai relativement bref. Avec cettesignature, les relations
entre nations naguere bellig4rantes reprendront pen a peu
leur cours normal ; les voyages au long cours redeviendront
faciles et sOrs ;les prEtresque la guerre retenait sous leur drapean respectif sont d6mobilises en tres grande partie, ou
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m6me en totalit ; les oeuvres renaissent l~ oi elles avaient duf
etre supprimees.
Pour ces raisons, il a paru an Conseil de la Congregation
que le moment 6tait venu de convoquer l'AssemblEe g6enrale;
et tel est le but de la presente lettre circulaire.
Le jour choisi pour son ouverture et premiere session ne
devait pas etre trop eloigne, afin d'eviter les inconvenients
que l'hiver amene aisement avec lui; ni trop rapproche, pour
ne point limiter outre mesure le temps necessaire A la tenue
des Assemblies domestiques et provinciales, ainsi qu'aux
preparatifs de voyage et aux voyages eux-memes. La date du
27 septembre 919g parait satisfaire a ces deux conditions,
sans compter qu'elle permettra d'ouvrir 1'Assemblde g6ndrale
sous les meilleurs auspices, puisque c'est le jour anniveisaire
de la pr6cieuse mort de saint Vincent, notre bienheureux et
glorieux PNre.
Nous espdrons, et nous vous demandons d'offrir a Dieu
supplications et prieres pour quenotre esporance soit rialisde,
nous esp6rons, dis-je, que rien ne viendra mettre obstacle h
sa reunion pour le jour sus-indiqud.
En consiquence, et par les prdsentes lettres, en ma qualit6
de Vicaire gineral et an nom de tout le Conseil des assistants
de la Compagnie, je convoque la vingt-huitiume Assemblee
gendrale de-la Congregation de la Mission pour le 27 septembre 1919, dans notre maison principale de Saint-Lazare .
Paris.
Si, ce qu'a Dieu ne plaise! un obstacle imprevu et difficilement surmontable surgissait et nous contraignait i retarder la
reunion de l'Assemblde, le telegraphe en aviserait & temps
MM. les Visiteurs.

-,

Inutile, je crois, Messieurs et mes tres cheres Frhres, de
vous faire remarquer I'importance particuliere de la prochaine Assemblee gendrale. Elle doit elihe un Supirieur general pour conduirc notre chere Congregation vers ses
destindes providentielles; c'est une grande chose.
Ce que doit etre 1'elu, le paragraphe premier du premier
chapitre de nos Constitutions le dit 1 merveille. Je me permets
de vous le rappeler.
Le Sup6rieur general doit etre ornd des dons precieux de
la grace et posseder d'excellentes qualitfs naturelles. 11 faut
done qu'il sache dominer toutes ses passions pour autant du

-

298 -

moins que le permet 1'humaine fragilite ; qu'il soit habiuellement uni A Dieu, austi bien dans ses actions que dans ses
prieres ; que 1'on voie reluire en lui toutes les vextus, mais
principalement 1'humilitd et la charit ; qu'il sache joindre
une equitable sedvritd avec une douceur pleine de bienveillance ; qu'il possfde, avec la lucidit6 de I'intelligence et la
soliditi dujugement, une science non mediocre, une prudence
et une discretion pen communes, une liberte d'esprit, une
elevation de sentiments, une force d'ime qui le mettent i
m&--e de porter genereusement et chr&tiannement les grandes
epreuves auxquelles il peut Etre en butte, de mousir meme,
s'il le faut. plut6t que de manquer 1 son devoir ou de trahir
les int6rets de la petite Compagnie ; car, a dit un de nos
Vicaires gineraux, 4 un missionnaire qui ne sait pas mourir
pour la Congregation n'est pas digne d'elle u.
En un mot, l'elu de l'Assemblee doit heriter des vertus de
saint Vincent en meme temps qu'il herite de son autorite sur
la Congregation.
11 ne faut pas d'ailleurs qu'un age trop avance ou une sante
debile lui refusent l'espoir de fournir une longue et bonne
carriere au service de la Compagnie.
En outre, vous le saver et le voyez,cette election aura lieu.
dans un momentd'extreme confusion desidees, des aspirations,
des reves meme, tant de l'ordre politique que de lordre social.
II faudra a 1'ela de l'Assembl6e beaucoup de prudence pour
se diriger, et la Congregation avec lui, au milieu des difficultes de toute nature qui surgiront. II lui faudra une aide
speciale du Dieu de lumiere et de force.
C'est pourquoi je vous demande a tous le secours de vos
ferventes prikres. Que MM. les prktres aient la grande charitz
d'une intention particuliere au saint sacrifice de la messe
pour Ie bon succes de cette election ; que nos chers freres
clercs et coadjuteurs offrent quelques-unes de leurs comnunions a cette meme intention.
MM. les Visiteurs, a leur tour, auront a ccear de demander
des priires h leurs maisons et a leurs confreres pour attirer la
benediction de Dieu et de saint Vincent sur les travaux de
1'Assemblee.
A la Maison-Mere, on recitera pendant huit jours le Veni
Creator a la visite du saint Sacrement qui suit le repas de
midi, du 1g septembreau 26 septembre inclusivement. MM.les
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pritres ceibreroat une messe, an de ces huit jours, et nos
chers frres cercs et coadjuteurs feront une communion a
'intention de l'Assemblie ginirale et spicialement pour
1'election du nouveau Superieur gendral.
Me recommandant & vos bonnes prieres, je sais affectueusement, en Pamour de Notre-Seigneur et de Marie Imma-'
culee,
Votre tout devou€ serviteur et confrere,
F. VERD1ER.

i. p. d. 1. M. Vic. gin.

Ii avril. -

M. Tardieu pr&che la sixieme retraite

aux pretres d6mobilis6s, et M. Delanghe celle des
freres coadjuteurs qui sont dans ie m&me cas.
12 avril. -

Jour important pour les Annales de la

Maison-MWre. Le corps de saint Vincent et les reliques de nos deux bienheureux rentrent a la Maison-

Mare apres une absence de douze ans, trois mois,
neuf jours. M. Hertault et le frire Houpert itaient
pirtis pour Liege, il y a quelques jours, afin de ramener le pricieux dip6t qui avait et6 transporte a
Ans le 3 janvier 1907, lorsque 1'horizon semblait s'assombrir en France pour les congregations religieuses.
Ce n'est pas la premiere fois que le corps de saint
Vincent a dfi quitter la chapelle des Lazaristes, ses
enfants spirituels. Une premiere fois, le 1" septembre 1792, alors que le saint corps reposait dans la
maison qui est actuellement la prison Saint-Lazare,
un commissaire des biens nationaux s'etant pr6sent4
pour enlever la chisse du saint, on cacha le corps pour
le soustraire A une profanation possible. La relique
resida successivement rue du Bourdonnais de 1792 a
1795, rue Neuve-Saint-ttienne de 1795

108o5, rue du

Vieux-Colombier de l8o5, a i815, rue du Bac de 18I5
a z83o et enfin rue de Sevres, 95, depuis la translation
.du25 avril 183o.
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Pen de temps apres cette installation solennelle a
la chapelle des Lazaristes iclata la revolution de
Juillet. L'archevech6, la sacristie de Notre-Dame,
l'iglise Saint-Germain l'Auxerrois, etc., furent pillks.
On craignit pour les restes pricieux, on les transporta
le 27 aoft, dans la petite ville de Roye, en' Picardie.
Ils en revinrent en 1834.
Une troisiime fois, pendant la guerre de 1870, le
corps fut descendu et cach6 d'abord rue du Bac, 14o
,
puis avenue de Breteuil, 27, sous la sauvegarde du
consulat des Etats-Unis.
Chacun des retours de la sainte relique donna lieu
a de grandes manifestations. Aucune ne fut plus solennelle que celle de 183o, oh se fit la translation
triomphale a travers les rues de Paris. En tete du cortige, la croix du chapitre, les habitants de Clichy
avec leur banniere, les associations de Sainte-Genevieve et de Saint-Joseph, les Frdres des Ecoles chr6tiennes, les s6minaires de Saint-Sulpice et du SaintEsprit, les comvnunautis religieuses, les cures de
Paris; autour de la chisse huit cents Filles de la
Charit6 avec leurs orphelines, les pretres de la Mission, des musiques militaires, des compagnies de grenadiers et de voltigeurs; derriere la chasse, le chapitre
m6tropolitain, celui du roi, dix-sept 6veques, Mgr de
Quelen, archeveque de Paris, les pr6fets de la Seine
et de police, des pairs de France, des membres du
Conseil g6n6ral, etc. La marche 6tait ferm&e par un
peloton de gendarmes. La procession franchit le PetitPont en sortant de Notre-Dame, elle longea (es quais,
suivit la rue des Saints-Peres et la rue de Sevres.
Beaucoup de maisons. 6taient ornies d'oriflammes,
tendues de draperies. On avait dress6 quatre reposoirs. Pendant la neuvaine qui suivit cette translation,
tout Paris vint honorer saint Vincent de Paul; le roi
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lui-meme, Charles X, vint prier aupres de la relique
avec la duchesse de Berry et la Dauphine.
Le retour de 919gne fat pas aussi solennel. C'est
dans une modeste mais solide caisse que le bon
M. Vincent rentra dans sa bonne ville de Paris; les
honneurs ne commencerent que lorsque ladite caisse eat
franchi le seuil du numero 95 de la rue de Sevres. Les
quatre cloches de la communaute annoncerent i tout
le quartier qu'un Avenement insolite se passait dans la
maison. Les Lazaristes pr6sents attendaient leur.Pere
dans la cour d'honneur; ils le transportirent respectueusement et amoureusement dans la salle des reliques.
M. le Vicaire gen&ral rkcita quelques prieres et on
laissa le pricieux d6p6t en cette salle.
13 avril. Dimancke des Rameaux. -

Nous avons r6-

pare, cette ann6e, la messe et la ben6diction par trop
simple de I'annie derniere; il est. vrai qu'en 1918 nous
avions l'excuse des berthas et des gothas. Cette annie
done, g9ig, les cer6monies se sont diployies avec
l'ampleur traditionnelle; des pr&tres de bonne volont*
ont chant la Passion.
17 avril. Jeudi saint. -Notre

tres honors confrere,

Mgr Lisson, archeveque de Lima, communie comme
les simples pretres, de la main du c6elbrant.
20 avril. Pdques. -

Tout est solennel depuis les c6-

r6monies, la preface chant6e sur un ton nouveau par
M. le Vicaire g&neral, jusqu'W la Jbinddiction du
saint Sacrement donnee par l'archeveque de Lima.
21 avril. -

Le cardinal archeveque de Paris nous

fait le grand honneur de venir procider lui-meme a Ia
reconnaissance des reliques de saint Vincent.
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C'atait la quatrieme fois, depuis la mort de saint
Vincent, qu'un archev6que de Paris prisidait pareille
*cerimonie.
La premiere reconnaissance eat lien en 1712, le
12 f6vrier; on retrouva le corps parfaitementconservi,
bien que ce fit cinquante-deux ans apres la Iort du
saint; les habits eux-mzmes &taient intacts et It cardinal de Noailles fit remarquer que l'on avait de la
bonne etoffe i Saint-Lazare.
La seconde reconnaissance ft preside. par Mgr
de
Vintimile,le 25 septembre 1729. C'esta cette occasion
que l'on retira quelques ossements du corps poor les
distribuer a quelques personnages et 6glises : la cath6drale de Paris reaut une c6te du saint; le s6minaire
Saint-Sulpice, deux phalanges de la main gauche; le
cardinal Fleury, un osselet; la Communauti des Filles
de la Charit6, unefausse c6te; I'6glise Saint-Etiennedu-Mont, une parcelle d'ossement, etc.
La troisieme reconnaissance archiepiscopale est da
io avril i83o; Mgr de Quelen itait alors archev&que
de Paris. Nous extrayons du proces-verbal les d6tails
suivants: a Le corps ainsi dispose, nous I'avons
fait
revetir : i* d'une tunique de soie blanche en forme
de
chemise; 2* d'une aube d'un riche travail, en tulle
brod6, garnie au bout des manches d'une 6toffe de
soie
cramoisie, donn6e par une personne pieuse; 3* d'unruban de soie blanche en forme de ceinture; 4'
d'une
itoffe de moire violette, richement brodie en
or,
donn6e par les Filles de la Charite; 50 d'une soutane
de sole noire, garnie'au collet d'un bord en batiste,
en forme de rabat; 6° d'une ceinture de soie noire;
r7 d'un rochet pliss6, en batiste fine, a grandes
manches dites a la romaine, garnies, ainsi que son
ouverture A la poitrine, d'une petite dentelle;
8* des
has de sole noire et des souliers de velours
noir;
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9° d'une itole pastorale d'itoffe d'or, richement brodee
en or, garnie de son cordon, de son gland et de franges
a torsades aussi en or, donn6e par Nous; zo* d'une
repr6sentation de la figure en cire; I*I d'une large
calotte de soie noire; 12* d'une representation des
mains en cire; 13* nous avons fait placer entre ses
mains un crucifix d'ivoire attach-A une croix de bois
peint et vernissi. Le susdit crucifix que I'on assure
avoir servi a saint Vincent pour exhorter le roi
Louis XIII mourant, a iet tire du trisor de notre
4glise mitropolitaine pour etre place dans la chisse
sur la poitrine de saint Vincent de Paul, en suite d'une
deliberation capitulaire du Jeudi saint, 8 avril, le
chapitre 6tant pr6sid6 par Nous. ), C'est A cette m&me
seance que le radius droit da corps de saint Vincent
fut partage en six reliques qui furent donnees, la
premiere a l'H6tel-Dieu de Paris; la deuxieme a
l'h6pital de la Pitie; la troisieme &l'eglise cath6drale
de Versailles: la quatrieme a 1'6glise paroissiale de
Clichy; la cinquibme t l'eglise paroissiale de SaintVincent-de-Paul k Paris; la sixieme fut riserv6e pour
Mgr I'archeveque de Paris, ainsi que divers fragments
et parcelles qui s'etaient ditachees pendant cette
operation. C'est alors 6galement que le precieux corps
fut mis dans une belle chisse en argent, don du diocese de Paris.
La quatrieme reconnaissance pr6sid6e par un archev6que de Paris eut done lieu le 21 avril 1919,
lundi de Paques.
Nous sommes heureux de pouvoir donner &nos lecteurs le procks-verbal de cette seance.
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PROCES-VERBAL
DE LA RIECONNASSANCE ET DE LA REPOSITbON DC CORPS DE saINT

VINCENTiE

PAUL ET DES COFFJES RENFERIMANT LES OSSEENKZS

DES BIENHEUREUX

MARTYRS JEAN-GABRIEL

PERBOYRE ET

FRANCols-RcGIS CLET.

L'an mil neuf cent dix-neuf, le lundi de Paques,
vingt et un du mois d'avril, nous, soussign4 LeoeAdolphe, cardinal Amette, archeveque de Paris,
assist6 de Monsieur Maurice Clment, cbanoine titulaire, notre secretaire particulier, nous sommes transporte t la Maison-Mire des Pr&tres de la Mission,
rue de Sevres,,,umiro quatre-vingt-quinze, ott .nes
avons eti recu, a dix beures du matin, par Monsiear
Francois Verdier, vicaire gen6ral de la Congr6gation
de la Mission, son conseil et plusiears autres membres
de la Commuaauti. AprLs avoir paroourn, dans ie
salon dit salon rouge, les deux proces-verbaux qui
relatent, l'un les conditions dans lesquelUes s'est
effectue, A Paris, le depart des reliques pour Ans,
diocese de Liege, Belgique, le trois janvie. mil neuf
cent sept, 1'autre, les formalites remplies dans le
susdit lieu, le surlendemain, par le chanoine Charles,
Lucas, chancelier de l'v&ch6 de Liege, dAdlgue A cet
effet; nous nous .sommes rendu dans .a salle dite des
Reliques, oý nous avons vu trois caisses rectangulaires,

qu'on nous a dit coatenir, la plus grande, le corps de
saint Vincent, les deux petites, les ossements des
Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre bt Frangois-Regis
Clet.

En ce lieu se tronvaient xassembles, autour de
Monsieur Francois Verdier, Vicaire gen&ral de la
Congregation de la Mission, Messieurs Philippe
Meugniot, Augustin Veneziani, Emile Cazot, Alphonse

Delanghe, membres de son conseil; Edouard Robert,
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secretaire general; Louis Planson, procureur gn&eral;
Nicolas Bettembourg, assistant de la naison; Georges
Coury, sous-assistant; Fzr6dric Caussanel, AlexaLdre
Raffy, AntoineGibiard, Raymond Gleizes, tous quatre
des plus anciens de la maison; d'autres miembres de
la Communaut6, pr&tres et freres. Autour de la Tres
Honoree Mere Emilie Maurice, Supirieure des Filles
de la Charite, avaient pris place les soears Elisabeth
Boatleux, assistante; Jeanne Meglin, kcanome; Maxie
Collet, officire; Cleste Chesnelong, directrice do
s6minaire; Claire Vignancourt. secretaire; Jeanne
Chastel, aide-secretaire. Monsieur Brunet, orfivre de
Paris, et deux de ses ouvriers, &taientanssi presents.
La plus grande des trois caisses fat nacee sur deux
triteaux en vae de faciliter les o4.ratioas. Sous la
housse de soie richement brodke qui l'eaveloppait et
que 1'on enleva, apparut an couvercle ea bois solidement fixe au moyen de lamelles de zinc, qu'assujettissaient de petites pointes et de petites -vis ea

acier. Ce couvercle souleve, nous viues, sur l'ample
piece de moire blanche damassee ,qui entourait la
caisse, quatre rubans de sole rouge, de quarantequatre millimetres de large, disposes, 'uam daas le
sens de la longueur, les trois autres daas le sens de

la largeur. Leurs extrimiths etaieat retenaes par
quatre sceaux en cire rouge aux armesde Sa Grandeur
Illustrissime et Rbv&rendissime Moaseigneur Martia
des
Hubert Rutten, &vbque de Liege. L'iatkgniti
sceaux dfiment coustatee, nous avons permis de les
briser et d'6ter les rubans, ainsi que la piece de
moire. Nous nous sommes a4ors trouvi devant na
nouveau couvercle consistant ea une feuille de zinc

soudke. Ungrand ruban de sole rouge, large de vingtneuf millimetres et entourant la caisse dans le seas de
la longueur, croisait trois autres rabaas semblablest
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disposes dans le sens de la largeur. Leurs extr6mites
etaient assujetties sur la feuille de zinc par trois
sceaux en cire rouge parfaitement intacts aux armes
de Son Eminence Illustrissime et R6v6rendissime
cardinal Richard, notre pr6dicesseur sur Ie siege
de Paris.
La caisse mesurait, en longueur cent soixantequinze centimetres, en largeur quarante-trois, en
hauteur vingt-six. A 1'extr6miti que l'on nous dit etre
le c6t6 de la tete, une plaque de cui.re clou6e portait
ces mots : Corpus Sancti Vincentii a Paulo.
Au fur et a mesure des constatations, Monsieur
Edouard Robert, secr6taire de la Congregation de la
Mission, nous faisait remarquer, par la lecture des
passages importants du procks-verbal du cinq janvier
mil neuf cent sept, que l'Ftat de la caisse correspondait pleinement a ce qu'il 6tait a cette derniere
date.
Quand les sceaux eurent &t6.bris6s et les rubans
enleves, deux ouvriers de 'Monsieur Brunet, orfivre
de Paris, dessouderent la fenille de zinc, sons laquelle
on trouva successivement un linceul en soie blanche,
une couche de ouate et un drap de coton. Nous vimes
enfin le corps de saint Vincent, rev6tu d'une aube,
d'une soutane, d'un rochet, d'une Stole et les pieds
chauss6s d'une paire de pantoufles. Entre les genoux
et les pieds furent retrouvis, enveloppis dans du
papier de soie, le crucifix du saint, le masque et les
mains en cire.
La caisse fut alors diposie a terre et remplacie sur
les tretaux, par une simple planche recouverte d'un
drap de coton. Les freres sacristains retirerent de la
caisse le saint corps, en soulevant le linceul en soie;
ils le mirent sur la planche et I'assujettirent au moyen
de trois bandes de toile. La tete et chaque pied etaient
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entoures d'un ruban de soie rouge, sur lequel apparaissaient bien intacts trois sceaux en cire rouge aux
armes de notre prid6cesseur Son Eminence Illustrissime et Revirendissime cardinal Richard. 1 ne
fut pas touch6e ces cachets.
Apres quelques minutes donnies aux assistants pour
satisfaire leur devotion, les uns baisant 1'6paule du
saint, d'autres approchant des objets de piedt, le
saint corps fut porte a la chapelle de l'itablissement
par les freres sacristains.
En ce moment, nous fut present&e la plus grande
des deux autres caisses, que recouvrait une housse de
velours rouge et qu'enveloppait, sous cette housse,
une piece de moire blanche damassee entouree de
trois rubans de soie rouge de quarante-quatre millimetres de large, dont i'un itait dispos6 dans le seas
de la longueur, les deux autres dans le sens de la
largeur, et dont les extr6mites se rejoignaient a la
partie sup&rieure, retenues par deux cachets en cire
rouge en parfait etat aux armes de sa Grandeur Monseigneur Rutten, 6evque de Liege. Aprbs l'enlevement
successif de la housse, des rubans et de la piece de
moire, nous efmes sous les yeux une caisse rectangulaire en cuivre, parfaitement soudie, de huit cent
quarante-cinq millimetres de long sur deux cents de
large et deux cent trente-cinq de baut. Sur une
plaque en cuivre, soudee a une extremit6, Ataient
graves les mots : Corpus B. 1. G. Perboyre. Trois
rubans de soie rouge, larges de vingt-neuf millimetres, entouraient la caisse, un dans le sens de 1A
longueur, deux dans le sens de la largeur, et venaient
aboutir sur la face superieure retenus par deux cachets
en cire, encore intacts, aux armes de Son Eminence
Illustrissime et R6virendissime cardinal Richard,
notre predecesseur. L'6tat de la caisse correspondait
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de-tous points avee la description qui en est faite
dans le procks-verbal du cinq janvier mil neaf cent
sept, dont Monsieur Edouard Robert, secritaire de
la Congregation de la Mission, nous lut les passages
importants pendant le cours des constatations.
La plus petite caisse ayant 6te apportie ensuite,
nous fimes les memes constatations que pour la prec6dente, tout en notant les differences qui suivent. Sur
la piece de moire ne se trouvait qu'un ruban de soie
rouge, dispose en forme de croix; de mame sur la
caisse m6tallique; ce qui n'avait pas fait modifier le
mombre des cachets. Cette caisse, longue de quarante
centimetres, large de quinze et haute de vingt, quoique non soud6e, etait parfaitement close de toutes
parts. L'inscription portait : Corppr B. F. R. Clet.
Ces deux derniires caisses ne furent pas ouvertes
et les cachets de Son Eminence le cardinal Richard
ne furent pas brisbs. Nous les laissames dans la salle
des Reliques d'oa elles devaient tre portes A
la
chapelle et dbpos&es dans leurs sarcophages respectifs, sous les autels d6dies aux deux Bienheureax.
Nous nous rendimes alors a la chapelle, oi nous
avait pr6c&6d Ie corps de saint Vincent.
Ce saint corps reposait deja an-dessus et en arriere
dn maitre-antel, A 1'endroit ot il se trouvait
avant
Iannae mil neuf cent six. Pour remplacer la
chAsse
qi n'etait pas encore pr&te, on avait prepare
une
caisse en bois de forme rectangulaire, ouverte
par le
devant et entourre inttrieurement d'une bande
de
satinette plissbe, ornie d'une draperie a franges
d'or,
doir s'6chappaieat quelques glands. La
caisse mesurait deux cent quatre centim&tres de long,
soixantequinze de large et soixante-quatorze de haut.
Le c6te
infiriear 6tait recotvert par la couchette. compos6e
d'un matelas et d'an oreiller en satin blanc. La
partie
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intirieure du c6it superieur dispaxaissait sons une
banda de satinette pliss6e en forme de soleil.
Aprls le temps necessaire pour mettre le masque et
les mains en cire, donner uae position naturelle a la
tate, placer le crucifix sur la poitriae, disposer convenablement les vitements et le lit, les ouvriers de Monsieur Brunet ferireat le devant de la. caisse par une
grande glace, qu'ils visserent sur le bois. Cela fait,
on pa•sa autour de la caisse, a chaque extremit4, dans
le sens de la largeur, un ruban de sole rouge, long
de trois mntres quarante et large de vingt-neuf millimwtres; et Monsieur le chanoine Maurice Clement,
notre secr6taire, apposa lui-meme notre sceau sur Ie
ruban, du c6te gauche, c'est-4-dire du c6te de la tate,
A la partie supdrieure et a la partie infirieure de la
caisse; du c6t6 droit, j a partie superieure seulement,
ayant soin que le cachet debordat sur le bois.
Ces formalites remplies, nous montames les degris
qui conduisaient pros des saintes reliques, et, apris
une courte priere, nous nous retirimes. II 6tait onze
heures et quart.
En foi de quoi nous avons dress6 le pr6sent procesverbal en double exemplaire et I'avons foliote, sign6
et fait signer par les temoins susnomm6s.
Fait A Paris, I'an mil neuf cent dix-neuf et Ie vingt
et un du mois d'avril.
(Suivent les signatures.)
Proftons. de ce que le carps de saint Vincent a
repris sa place dans la chapelle pour donner une
petite description de cette derniere.
Commenqons par le maitre-autel; il n'a qu'un d&faut, celui d'etre dans I'ombre; c'est dommage, car
il est vraiment beau avec sa triple ct quadruple rangec
de statues.
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La rang6e inf&rieure qui se trouve en partie audessous de la pierre d'autel compte quinze statues.
Au centre, la Vierge tenant 1'Enfant Jesus sur son
bras gauche, a sa droite saint Joseph avec un lis dans
la main droite, saint Jean-Baptiste ayant un baton en
forme de croix, saint Francois d'Assise portant les
stigmates. A gauche de la Vierge, c'est sainte Anne,
saint Francois de Sales et un saint que je n'ai pu
identifier qui porte un plan d'6glise. Les autres
statues de cette rang6e sont en arriire on par c6t6.
Aux angles de l'autel, de delicieuses figures symboliques repr6sentent les evangelistes. Toutes ces
statues, comme celles de la rang6e supirieure, sont
dans des niches s6parees par des colonnes doubles, Ie
fond de la niche est dore.
La deuxiime rangee, qui est sur le meme plan que
le tabernacle, ne compte que dix statues. II est assez
difficile de les identifier avec certitude. On reconnait
saint Denys qui porte sa tete, on devine saint Thomas
d'Aquin, il y a des 6v&ques, des moines, des missionnaires; les uns ont les bras croises, les autres. un
crucifix a la main, celui-ci tient une hache dans sa
main droite, celui-lk montre un rouleau. Qui sont-ils?
Nous savons que ce sont des contemplatifs et des
actifs, ils nous pr&chent la priire et la vie apostolique; imitons-les, c'est le principal.
La troisieme rang6e compte quatorze anges, les
ailes dkploybes, qui montent la garde autour de Ia
niche du crucifix. Cette rangee se termine aux extr6mitis par deux reliquaires.
II y a une quatrieme rang6e qui serpente le long de
l'escalier par lequel on arrive a la chisse de saint
Vincent. II y a quatorze figures, dont les douze ap6tres, saint Paul et probablement saint Barnab6.
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Deux grandes colonnes cannelees limitent l'autel de
chaque c6t6.
Parcourons maintenant les autels latiraux. Du c6t6
de l1'vangile, c'est d'abord celui de la sainte Vierge.
Une grande statue de la Vierge de la M6daille miraculeuse le domine. Le tabernacle a la forme de l'antique arche d'alliance, nous rappelant que Marie est
I'arche d'alliance des temps nouveaux. C'est A cet
autel que les 6veques de passage disent la messe.
Continuons notre pelerinage en descendant le bas
c6tt. Nous rencontrons successivement les autels de
saint Jean-Baptiste, saint Lazare, saint Francois de
Sales, sainte Jeanne de Chantal. Chacun d'eux est
surmont6 d'une statue-de saint et montre sous l'autel
une figure symbolique ayant rapport avec le saint.
Sous l'autel de saint Lazare, on a repr6sent6 la resurrection de l'ami de Notre-Seigneur; sous celui de
saint Francois de Sales, sont peintes les armes du
gentilhomme;.sous celui de sainte Chantal, un cceur
perce de deux fleches, cachet de l'Ordre de la Visitation. C'est dans ce bas-c6t' que se trouve actuellement l'harmonium; on pourrait presque composer
un poeme heroi-comique sur lui, comme Boileau le fit
sur le lutrin de la Sainte-Chapelle; il a &t6, en effet,
I'objet de bien des discussions et des contestations,
ballotte a droite, A gauche, place an milieu du choeur,
enlevi sous pritexte qu'il g&nait les ceremonies et
emp&chait les fideles de voir; enfin, le prefet d'eglise
l'a emport6 sur le prefet de chceur, le chant a di cider
devant la rubrique; et I'harmonium, au lieu de troner
dans le chceur, se cache humblement dans le bas c6t6,
et nul ne songe A s'en plaindre actuellement.
Franchissons le second grillage de ce has c6t6 (le
premier se trouve avant 1'autel de saint Jean-Baptiste),
voici l'autel du Bienheureux Clet. II nous est plus
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-cher aujourd'hui, car il a retrouvi son tresor, les
reliques du martyr qui ont 6t6 replacees dans le beau
sarcophage en marbre rouge qni se trouve au-dessous
de l'autel. Une grille ferme cet autel quand on n'y dit
pas la messe. Deux lampes sont suspendues de chaque
c6te. Cet autel a &t6construit vers 19oo pour les fetes
de la BWatification.
En poursuivant notre marche vers Ie fond' de la
chapelle, nous rencontrons d'abord deux confessionnaux un pen rapproch6s les uns des autres et qui
n'ont rien de tres artistique.
A I'extr6mite de la chapelle, on a construit, il y a
quelques annues, un antel en l'honneur de la SainteAgqnie. Dans une grotte qui est au-dessus et en
arritre de l'autel, on a repr6sente la scene de I'ange
apportant le calice a Jesus-Christ. Cet autel a &t6
consacr6 par Mgr Tasso en Igr2.
Nous sommes a la partie r6servie aux fiddles; on y
arrive par trois portes, une donnant sur la rue et
ouverte le dimanche, la jeconde permettant d'acc6der
a I'escalier qui conduit aux tribunes et la troisieme
terminant un corridor 6troit, humide, froid, en zigzag, aux murs converts d'affiches bariol&es, corridor
pen digne de conduire i la maison de Dieu.
Avant de remonter le bas c6t6 de 'Epitre, jetons un
coup d'ceil sur la chapelle de la Passion. Elle a du
cachet avec son vitrail qui represente le couronnement
d'epines (1'auteur a cru devoir y faire intervenir la
sainte Vierge : ce n'est pas historique, mais cela
produit bel effet) avec ses boiseries finement sculptees, avec son minuscule chemin de croix, ses deux
tableaux dont I'un au-dessus de Pautel n'est guZre
plus visible et 1'autre & droite en entrant. Cette chapelle de fa Passion sert Ie Jeudi saint pour garder la
Rtserve qui doit tre consommie a Ia messe des Pri-

-

313 -

sanctifis et nos sacristains fornent de leur mieux.
Tous les vendredis de 1'annie, autrefois du moins,
M. le Sup6rieur general y disait la messe votive de la
Passion et y faisait venbrer la relique de la vraie
croix. Sous I'autel, one reproduction en marbre de
Jesus couche dans le s6pulcre.
Reprenons notre marche vers le haut de la chapelle.
Saluons en passant l'autel du Bienheureux Perboyre.
II ressemble a celui du Bienheureux Clet, avec cette
particularite qu'il a de nombreux ex-voto, ceaurs ou
plaques de marbre, attestant la reconnaissance des
fideles.
Franchissant de nouveau la grille, nous passons
successivement devant les autels de sainte Genevieve,
saint Louis, saint Denys, saint Pierre et nous arrivons
a l'autel de Saint-Joseph.
Le toar que nous venons de faire un peu rapidement,
les prktres de Saint-Lazare le font en quatorze semaines, car, chaque semaine, its changent dautel et
renouvellent lear devotion par cette agrtable variete.
Et 'autel de Louise de Marillac, oit le mettra-t-on?
Nous n'avons pas parld des vitraux; ils meritent
cependant une mention, et see mention honorable. Ils
offrent chacun un double medaillon qui repr6sente
use scene de la Vie de saint Vincent avec une inscription en latin.
I. Saint Vincent donne trente sons a un malheureax. Le petit Vincent n'a pas d'Achasses, mais it a un
b&et, de longues bottes; il donne avec respect, puisqu'il se d&eouvre; it donne pour F'amour de Dieu, car
il MIve les yeox vers le ciel et son regaid semble
entrevoir dans le lointain toutes les miseres qu'if
voudrait soulager. Le pauvre est a peine vetu, il a une
bequille, it contemple avec 6tonnement ce txisor ines-
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p&lr. Autour de ces deux personnages les oies et les
moutons da troupeau de Vincent; dans le fond, la
maison natale, le chene et enfin an loin les forkts de
l'Adour et meme les Pyrindes. S. Vincenlius palris
gregem custodiens mendicantibuspie subvenit.
2. Saint Vincent captif. II a les fers aux pieds, il
fait la moisson avec d'autres esclaves. La femme de
son maitre s'approche de lui, elie lui prend son chapelet et elle en baise la croix, se mettant a genoux et
t6moignant par le geste de sa main gauche et par sa
physionomie l'admiration que lui a fait 6prouver un
discours on un chant de Vincent. S. Vincentius a Turcis
ad barbarasoras caplivus obripitur.
3. Saint Vincent et les Dames de la Charite. Le saint
est debout, ii porte un surplis; sa main gauche tient
un bonnet carri, sa main droite se repose sur la t&te
d'une petite fille qui est triste d'etre abandonnte,
comme le t6moigne son regard, mais qui est heureuse
de se voir recueillie par un si bon pare. A gauche du
saint, beaucoup de petites filles coiffees d'un gentil
bonnet. A droite, an premier rang, deux dames fort
riches, comme I'atlestent leurs colliers, sont assises

et acceptent la petite fille des mains da saint; en arriere, Mile Le Gras contemple le saint fondateur
avec un regard ravi; une Fille de la Charit6, avec
la cornette primitive, se dresse curieusement, et, pardessus les 6paules de Louise de Marillac, essaye de voir
tandis qu'une de ses compagnes tient entre ses mains
un petit beb6 et le fait taire. Les visages sont fins et
expressifs. S. Vincenlius coetus matronatum caritatis
visitat et horattar.
4. Les Confreries de charitA d'hommes. A droite du
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saint qui est debout, des hommes versent leurs bourses
dans son bonnet carr6 ; a gauche, des confreres de la
Charit6 vont visiter les pauvres, leur porter du pain,
les consoler, les encourager. S. Vincextius piorum
virorum coetum ad visitandos et sublevandos pauperes
instituit.

5. Saint Vincent fait le catichisme. II est assis sur
les marches de 1'antel, il tient un livre en sa main gauche, il d6signe de la main droite celui qui doit r6pondre. Les petits garcons sont devant lui, ils ne sont
pas tous sages, les uns tournent la tfte, les autres
causent; les petites flles qui sont a droite sont tranquilles, modestes, elles ne regardent meme pas le
saint, dies ont une petite coiffe qui ressemble i une
cornette. Dans le fond de la gravure, des colonnes et
des tentures entre les colonnes. La figure du saint est
rayonnante. S. Vincentius parvulis doctrinae christianae
rudimenta tradit.
6. Saint Vincent preche. C'est une imitation du ta-

bleau connu de De Troy, mais Ie verrier a enlevi le
chien qui n'itait pas asa place et il a modifi les tences
tn peu trop sans-g&ne de quelques auditeurs. Les
visages expriment l'admiration, la componction. S. Vincentius verbum divinum per castellaet pagos disseminat.
7. Conf6rences du mardi. Vincent est assis dans un

fauteuil, il est entour6 de pratres et d',6vques; on
devine son ardeur aux gestes qu'il fait et aux regards
des deux eccl6siastiques qui sont devant lui; les deux
qui sont i ses c6tes semblent absorbes par le discours
du saint. S. Vincentius sacerdotes ad habendas inter se
de divinis collationes singulis kebdomadis colligit.
8. Les s6minaires. Nous ne connaissons pas de mo-
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dele a ce vitrail. Saint Vincent a genoux pr6sente a
un prilat, qui est assis dans un fauteail, on recoit de
ce pr6lat, le riglementdes siminaires. Derrirele saint,
les jeunesclercs prient, les yeux modestement baisses.
S. Vincentius majorapro dericis scmisariainstitait.

9. La guerre. C'est une imitation du tableau de
Baptiste. Au milieu, le saint, debout, thre les mains et
les yeux vers le ciel pour implorer la paix. A gauche,
deux Filles de la Cheait pansent un bless; a droite,
des missionnaires transportent des morts o des moe.
rants. Dans le fond, la bataille continue za milieu des
nuages de fumue. S. VincentiEs sa4edAtes suos po sublevandis militibur ad regis nuawm destiset.
zo. Les Missions btrangercs. Saint Vincent, deboat

sur ie rivage de la mer, benit ses enfants qui partent
pour '6tranger. 1 est entourc d'autres Missionnaires
qui t6moignent de leur affliction en voyant paitir lers
freres. Les partants sont dans une barque qui va bient6t rejoindre le grand navire qu'on apergoit a large.
Saint Vincent leur montre la croix et ils s'inclinet

sous la benidiction -de leur pere tout en le ixant de
leurs yeux, sauf le premier qui parait tout jeuneat qfi
semble un pen triste. S. Vincentius sacerdetes surs ad
barbarasinfdeles gentes fraedicandas mittit.
i . Mort de Louis XIII. La scene est bien connue;
elle reproduit tres fidelement le tableau de De Troy.
S. Vincentius Ludovico XTII morienti Iortator adest.
12. Le conseil de conscietce. ,Tableau bien connu.
Tous regardent Mazarin, sauf Vincent qui a les yeux
sur ses notes, et qui ne se laisse passeduire par I'auto-

rit6 du cardinal. La reine est beaucoup plus jeane que
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sur le tableau de De Troy. S. Vincntius a regina Am#n
Ausiriaca is sanctius concilium advocatuw.
13. Saint Vincent aum6nier g6neral des galeriens.
11 leur preche sur une de leurs galeres, pendant qu'un

gentilhomme et denx soldats sont prets a porter main
forte en cas de revolte; mais c'est inmtire, .car

hoanmes

-es

moitie nus qui icoutent Ie saint paraissent

touches. La plus belle figure du tableau est celle d'un
pretre de la Mission qui se tient debout pres de son pere
et qui &difepar sa tenue. S. Vinceatius a Ludoico XIII
primariussacrorum minister in Galliae triremibus conxsituitur.

14. Saint Vincent prend les chaines d'un galerien.
Le dblivrb se confond en remerciements. Le saint tient
la croix dans la main droite, il leve les yeux au ciel
pendant qu'on lui attache les fers aux pieds. S. Vincentius miseri ad triremes dammati vitcula suscipit ifsumque liberat.
I5. Saint Vincent nomm6 sup6rieur des Visitandines,
par saint Francois de Sales. Les religieuses ma-

nifestent lear joie de cette nomination; saint Vincent
parait contrist6 et h6sitant; saint Frangois le rassure
et, d'un geste impirieux, semble lui dire qu'il faut accepter. La reine assiste impassible. S. Vincewtius a
sancto Francisco Salesio Moxialibus visitationis praejfcitur.
16. La vision des globes a la mort

de saiate

Chantal. Dans la gravre ripandue partout, saint Vincent, pendant cette messe, n'a d'autres servants qae
deux petits anges dont l'un tient un flambeau. Le verrier a substitu6 deux servants hommes qui se tiennent
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fort devotement. S. Vincentius sacrificans videt sub
figurd globei ignei ascendentis in coelum animam S" ]/
de Chantal.
17. Les enfants trouves. Scene charmante. Le saint
bMnit ses filles dont les unes prisentent le biberon a
des tout petits, les autres les font manger ou les habillent. S. Vincentius expositorum vitae ac educationi
provider.
18. H6pitaux. Le saint montre aux vieux et aux
vieilles qui le regardent le grand h6pital g6neral qui
vient d'etre construit pour eux. Ils n'osent croire a
leur bonheur. S. Vixcentius viris et feminis indigentibus
et ettate provectis xenodochii erectione succurrit.
19. Remise du livre des Regles aux Missionnaires.
Les Missionnaires sont a genoux autour de leur pere
bien-aime; ils reSoivent avec respect et amour le livre
d6sire depuis longtemps. S. Vincentius regulas spiritu
Dei plenas missionariistradit.
20. Meme scene pour les Filles de la Charite. C'est
Mile Le Gras qui recoit le livre des Regles. Les
cornettes cachent les figures des seurs et emp&chent
de voir 1'impression que produit sur elles la promulgation de leur loi particulibre. S. Vincentius Puellis caritatis regulas tradit sapientissimas.

21. Saint Vincent reooit les derniers sacrements.
Tous les visages sont tristes, sauf celui du saint qui est
radieux. S. Vincentius in extremis positus sacra communione reficitur.
22. Entree de saint Vincent au ciel. II est porti par
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quatre anges, et accompagni de six autres. Son humilite confuse lui fait lever la main droite vers le ciel
pour protester que toute gloire appartient 5 Dieu seul.
S. Vincentius pro tot caritatisoperibus in coelis gloriosus
muneratur.
23. Translation des reliques. La chAsse parcourt les
rues de Paris, accompagn6e par le clerg6 et les 6veques;
les fiddles s'agenouillent sur son passage Le cortege
arrive i la chapelle des Lazaristes. M. Salhorgne
prisente l'eau blnite a Mgr de Qu6len. Corpus S. Vincexnii in kanc ecclesiam solemiter transfertur.
24. Saint Vincent montre ses Filles de la Charite
qui sont parties pour l'etranger. Une d'entre elles
apprend a lire i un petit sauvage, une antre fait baiser
le crucifix de son chapelet par une petite fille, une
troisiime recueille les petits Chinois jet6s dans le
ruisseau. S. Vixcentius puellas caritatis ad infideles
mittendas laetas pronuntiat.
Les m&mes vitraux se trouvent an Berceau-de-Saint
Vincent-de-Paul qui posside en plus un midaillon
montrant saint Vincent a Buglose; ces vitraux ont
t6 execut6s dans les ateliers de MM. Laurent et Gsel,
peintres verriers de Paris.
Apres avoir fait le tour de la chapelle, jetons an
coup d'oeil sur le sanctuaire et le cheur. Ils sont souvent couverts par de beaux tapis, de tres beaux tapis;
profitons de leur absence pour regarder la belle mosaique qui se trouve dans le sanctuaire.
Sur le marchepied de 'autel, on a represente 1'Agnean
divin, avec ces mots: Mitis et humilis agnus. An bas
des degres : super omnia autem charitatem kabete quod
est vinculum perfectionis. Tout le sanctuaire est rempli
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par une belie composition qui comprend cinq sujets.
Au milieu, trois femmes qui representent la Foi, I'Espirance et la Charit6; tout autour on lit: Fides. Spes.
Major
tudem ckaritas. Aux quatre coins de ce sujet
central, les vertus cardinales sont symbolisbes
par des femmes: la Force terrasse un lion et lui ouvre
la gueule pour lui faire rendre sa proie; la Justice tient
une 6pbe dans la main droite, une balance dans la
main gauche; la Prudence 6trangleun animal itrange,
une esphce de chimere; la Temperance verse d'un vase
dans un autre. Est-ce de I'eau qu'elle met dans le vin?
Nous ne saurions te dire. Complitons notre description
en indiquant la presence de deux statues aux extr6mit6s de la table de communion: le Sacr6-Cceur et saint
Antoine de Padoue.
N'oublions pas les tribunes. Celle qui est en face du
mattre-autel est double; la tribune superieure est occup6e par i'orgue de Cavaill6-Coll; la tribune infbrienre
est r6serve, de temps immemorial, aux petites L6ocadiennes de la rue du Cherche-Midi; cette oeuvre avait
autrefois un but particulier qui a cess6 d'exister; elle
eat devenue un orphelinat, comme les autres orphelinats; primitivement, elle 6tait destin6e & recueillir
les petites vagabondes qui couraient les rues. On leur
avait accord6 des privileges speciaux; elles 6taient cat&chisses dans la chapelle de la Passion par les diacres
de la Maison-Mere et ces catichismes etaient si bien
faits qu'on les comparait A ceux de Saint-Sulpice et
qu'avoir 6t6 catechis6 i Saint-Lazare valait tous les
brevets d'instruction religieuse; elles avaient aussi le
privilege de faire leur communion solennelle& la Maison-MEre, et les jeunes pretres, leurs anciens cat6chistes, prAchaient a cette occasion; enfin, elles avaient
une loterie que IPon tirait i la salle des Reliques. Tout
cela a cess6 depuis cinq ans, comme tant d'autres
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vicilles bonnes choses que la guerre a emporties.
Revenons a nos tribunes. Celle du c6t6 de Pl'pitre
possede un autel dedi6 au Sacri-Coeur de Jesus. Autour
du tableau qui domine l'autel, on lit ces mots : Praebe
fd i
ctomituum mii. Trois confessionnaux, quatre

tableaux .d frere Francois constituent les ornements
de cette tribune. Les tableaux sont grands, d4mesur6ment grands et on ne peut pas les examiner avec Ie
recul voulu, aussi ne font-ils aucune impression; ils
reprCsentent Jesus ador6 par les Mages, J6sus au milieu
des docteurs, le Sermon sur la montagne, la Transfiguration.
La tribune, du c6t6 de l'Evangile, est plac&e soun la
protection du Caeur Immacule de Marie dont on voit
I'autel & 1'extr6mit6, avec ces mots autour du tableau:
Tuam ipsius animam pertransibitgladius. Cette tribune
est plus riche en confessionnaux, elle en compte six,
ce qui, joint aux trois de sa voisine et aux quatre d'en
bas, fait un total de treize confessionnaux, quatorze si
1'on y joint celui des sourds a la chapelle de la Passion.
On voit qu'il y a beaucoup de confesseurs des externes
a Saint-Lazare. La tribune oii nous sommes possede
6galement quatre tableaux du m6me frrre Francois:Presentation de Marie, Annonciation, Visitation, D6finition de l'Immaculie-Conception.. On poirrait compliter cette description par celle de la sacristie, mais
il ne faut pas dire tout ce qu'on sait le meme jour, il
faut en reserver pour le lendemain; c'est ce que nous
ferons, s'il plait & Dieu.
22 avril. -

Pour la premiere fois depuis 1914, les

pr6tres anciens vont i la maison de campagne de
Gentilly. C'est l qu'on devait fOter 1'6lection du Tris
Honord PNre Villette ea-aoft 19x4, et voili trois ans

qu'il est mort, et son successeur est mort aussi. Les
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morts vont vite. Et bient6t on fetera le prochain
Superieur gn&eral. Ainsi est faite la vie.
En ce mardi de PRques g919, nous nous dirigeons
done vers Gentilly. Les moyens de communication sont
plus faciles qu'autrefois. Nous n'avons pas encore le
dirigeable on l'avion de la Maison-M-re, pas meme
fautomobile; quelques-uns peuvent proiter de la
voiture que la Communauti met i notre disposition;
les autzes ont le train, le m6tro et Ie tramway; celui-ci
surtout est pratique, car il s'arrete juste devant la
porte. Nos anciens n'avaient pas toutes ces commodites. Sous Louis-Philippe, on etait heureux de prendre
I'omnibis qui partait toutes les deux heurps; mais il
fallait aller le chercher an quai aux Fleurs et il ne
menait pas a la porte de la maison. Mais il y a encore
bon nombre de vaillants parmi les pretres et ils font
sans difficult6 la route a pied.
Nous ne sommes pas partis, comme le faisaient
antrefois les s6minaristes et les 6tadiants, a quatre
heures trois quarts du matin. Elles avaientdu charme,
ces promenades matinales, ces m6ditations qui n'6taient
pas troublkes par la foule, ces Litanies da Saint Nom
de J6sus recit6es sur les remparts, cet itiniraire commence aprbs la poterne des Peupliers. Tout cela a
vicu, meme pour la jeunesse.
Les pr&tres partent pour Gentilly quand Paris est
riveillk. Avant la guerre, notre presence etait quelquefois signalee par un vigoureux a conac ) et de temps
en temps quelques projectiles tombaient a nos c6tbs.
Depuis la mobilisation, tout cela a presque disparu et
ilestextremement rare d'entendre les cur6s trait s de
corbeaux ou de canards. On dit que c'est un des fruits
de la presence des pr&tres aux armncs.
Nous voici & la maison de campagne. Elle domine

fierement les habitations environnantes qui ne sont
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guare que des masures. Vraiment les huttes des sauvages doivent etre plus confortables que ces misirables
cabanes. Quel contraste de voir aux portes de Paris
de pareilles demeures! On pourrait prendre des
photographies de ces quartiers et les envoyer aux
Missions catholiques comme paysage de la rigion des
Lacs africains, personne ne soupconnerait la moindre
supercherie.
Les vieux coutumiers portent qu'on doit d'abord
faire une visite a I'lglise paroissiale. Observons les
vieux coutumiers et allons k la vieille 6glise du treizieme siicle, rebAtie au quinziime. La, du reste, a prie
saint Vincent vers 1625 ; c'est du moins ce que dit one
plaque de marbre posee sur une des colonnes. II parait
.qu'en ce lieu, dans l'ancienne 6glise drtruite, P6pin
le Bref fit r6unir un concile en 766 pour maintenir le
respect df aux saintes images; Blanche de Castille et
saint Louis, saint Ignace de Loyola et saint FranCois Xavier ont prie oit nous sommes, ce sont les
plaques de marbre qui le disent, raison de plus pour
prier avec ferveur. Ce que ne disent pas les plaques
<de marbre, mais ce que constate un acte notari6 du
17 janvier 1652 sign6 Vincent Depaul, c'est que a Dieu,
par sa bontd infnie, qui a tousjours bini l'exercice des
Missions et donn6 des moyens pour les faire subsister,
a mu Noble homme Maitre Antoine Lamy, conseiller
du Roy et auditeur en sa Chambre des Comptes, et
Damoiselle Catherine Vigor, sa femme, a en fonder
deux pour les villages de Gentilly, pris Paris, et de
Ferreux, pres Nogent-sur-Seine, pour icelles Missions
y estre faites par les Prestres de la Mission de SaintLazare, leur assignant pour cet effet, par contrat passe
par devant Cornille et Contesse, notaires au Chastelet
<de Paris, le. dernier d6cembre rail six cens trente
quatre, sept vingts huit livres treize sous quatre
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deniers de rente annuelle et perp6tuelle aux charges
et conditions de faire en chacun desdits villages de
Gentilly et Ferreux une Mission de six en six ans,
durant quinze jours cons6cutifs, les premiers six mois
de l'ann6e par quatre des dits pretres de ]a Mission de
la Maison de Saint-Lazare, tant predicateurs que confesseurs et cat6chistes avec un frere coadjuteur; desquelles clauses et conditions celle de six ans en six ans
a 6t6 reduite du consentement desdits sieur et damoiselle Lamy par acte passe devant Plastrier et ledit
Contesse notaire audit Chatelet le six avril 164o de
buit en huit ans seulement. )
La jeunesse venait autrefois dans cette 6glise, pendant les vacances, pour rehausser par sa presence
1'eclat des chants et des c6ermonies, mais elle n'a
jamais pu egaler 1'clat des tambours et des clairons
que le patronage de la paroisse faisait entendre sons les
vieux murs de l'6glise Saint-Saturnin lors des fetes de
1'Adoration perp6tuelle. Certainement, si ce patronage
avait 6t6 charge de faire tomber les murs de Jericho,
un tour lui aurait suffi.
Nons avons failli atre cures de Gentilly; en 1843, le
3 octobre, M. le Superieur general, dit Ie cahier do
Grand Conseil, communique I'offre que fait Mgr l'archeveque de Paris de la cure de Gentilly; le conseil
considerant les grands avantages qui r6sulteraient de
cette proposition est d'avis qu'elle soit acceptee.
Nous avons fait nos devotions, revenons par la' rue
Frileuse. Gentilly n'est plus en 1919 ce qu'il itait au
dix-septieme siecle du temps de saint Vincent. C'6tait
alors un gentil bourg, un lieu pittoresque et charmant;
les vieux manuscrits nous le montrent comme 1'un des
endroits oi les Parisiens aimaient i se renadre les jours
de f&te pour y trouver le frais, la verdure, les
ombrages; l'6tat descriptif de 1789 constate qu'il y
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avait A Gentilly soixante marchands de vins sur une
population de deux cents feux; plusieurs grandes
famillesy avaient leur maison de campagne. On comprend alors la devise qui se lit sur les armes de la ville
v Gentil soyez, gentil serai. ) Les vieilles chroniques
racontent que Dagobert donna une partie de Gentilly
A saint £loi pour lui t6moigner sa bienveillance, que
les chartreux y furent fondes par saint Louis, que le
Spresident Seguier y avait une villa avec permission de
recueillir un demi-pouce d'eau des fontaines de
Rungis, que les jisuites qui dirigeaient sous Louis XIII
le college de Clermont (Louis-le-Grand) possidaient a
Gentilly une vaste propriet6, que le college SainteBarbe y avait une annexe. Longtemps, jusqu'en 1616,
les 6veques de Paris 6taient suzerains de Gentilly;
plus tard ce droit passa aux families Beauvais et Villeroy; dans les temps modernes, Gentilly se glorifie
d'avoir eu pour habitants, passagers on fixeg, Alfred
de Musset, Victor Hugo. Gentilly est bien d&chu de sa
gentillesse d'autrefois; la main des hommes a passe
par lI, la civilisation s'est etendue jusqu'au vallon de
la Bievre, et les fanneries, les mgisseries, les fabriques
de vinaigre et de nioutarde sont maintenant les
reines de ces lieux. Les odeurs n'y ont pas gagne,
on s'en aperSoit bien en revenant de 1'6glise A notre
maison de campagne.
La vieille campagne! il y aura bient6t cent ans que

nous la possidons. Elle a 6t6 achetee en 1824, grice
aux economies faites par M. Boujard; c'est lui qui

affecta une somme de 6o ooo- francs qu'il poss6dait A
1'acquisition de la propriet6; I'acte avait et6 passe au
nom de MM. Philippe Billiet et Jean-Baptiste Etienne
et ceux-ci donnerent ladite campagne A la Congre-

gation le 28 aoft 1829; cette donation fut autoris6e par
Charles X, le 7 f£vrier 83o. C'est pour tous ces gene-
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reux donateurs et ceux qui embellirent plus tard la
propri6te, que nous r6citons le De poftundis i la
chapelle aprbs le repas. En 1842, la propri&t6 s'agrandit d'un prb et une ordonnance du roi Louis-Philippeautorisa cette acquisition. En 187o, nouvelle auto-
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Plan de Gentilly.

risation de Napoleon III pour des terrains situes au
deli de la Biivre.
II ne reste de la maison primitive achet6e en 1824
que la partie occup6e par les appartements du Superieur general, ainsi que ce qui se trouve au-dessus et
au-dessous. C'6tait une habitation spacieuse formant

N

-

329 -

presque un carre; ellea di c6der la place au boulevard
qui passe devant la maison; autrefois elle occupait une
partie de la place qui se trouve entre nous et les seurs.
Le pigeonnier avait fte transform6 en oratoire. Cela
put suffire tant que la Communauti de Saint-Lazarene
compta que quelques membres. Bien vite il fallut
agrandir et 1'on construisit, en 1845, 1'anciennechapelle,
qui se trouvait sur 1'emplacement de la nouvelle, mais
orient6e en sens contraire. Le 22 avril 1845, le conseil
avait dcid6 qu'on inviterait Mgr l'Archeveque a b&nir
cette chapelle et qu'elle serait mise sons l'invocation
de l'Immacul6e-Conception. En r6alit6, ce fut
M. Etienne qui presida cette cir6monie comme en fait
foi l'inscription suivante qui'se trouvait dans l'ancienne

chapelle :
Hoc sacellum in honorem
Immaculatae Virginis
Deo dicatum fit et benedictum
A. D. D. ttinmne Sup. Gen.
Congregat. Missionis
Et puellarum caritatis
Anno Do' 1845 die vero mensis
Maii 4

Elle 6tait curieuse, cette chapelle avec son autel
perchb k une hauteur vertigineuse; il fallait de I'attention pour ne pas glisser lorsqu'on gravissait ou
descendait pour la communion ces marches nombreuses
et cirees; la chapelle n'etait pas grande, et lorsque la
communauti tout entiere se r6unissait pour 1'examen
particulier, les etudiants allaient remplir la tribune et
les s6minaristes se pressaient dans la sacristie sans
pouvoir se mettre & genoux. Sous le sanctuaire de
cette chapelle, il y avait un appartement qui etait un
petit capharnaiim, et si les anciens murs existaient
encore, et si les murs avaient une bouche comme ils ont
des oreilles, ils pourraient nousredire bien des choses.
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Au-dessous, se trouvaient le refectoire de la jeunesse
et la salle de jeux.

Mais les vocations affluaient, Gentilly itait trop
petit. En 1862, on songea a le vendre aux Peres du
Saint-Esprit et a acheter la maison d'Arcueil. Cette
derniere maison n'aurait pas te seulement une maison
de plaisance, elle aurait abrite toute l'ann6e le seminaire et les philosophes, c'est ce qu'atteste une delibbration du Grand Conseil de cette annee. La chose
ne se fit pas et on se risolut i agrandir tant & Pagis
qu'a Gentilly. En 1869 le bitiment du refectoire actuel
des pretres fut construit : refectoire au rez-dechaussee, salle de billard au premier, chambres au
second. C'est dans ce batiment nouvellement construit
que l'on fRta solennellement la cinquantaine de vocation du P. Etienne, la veille de la guerre -de 1870.
Le vieux frere Francois, l'artiste peintre qui a fait les
tableaux de notre chapelle, fut appliqu6 & peindre le
r6fectoire nouveau; on voulait, par l1, le detourner de
la manie qu'il avait dans ses vieux jours de retoucher
sans cesse ses tableaux; dans ce but, on lui donna carte
blanche pour ce qui regardait Gentilly et il parait, au
dire des anciens, qu'il profita de la permission.
Pendant la guerre de 1870, les arbres du parc furent
coupes pour faciliter la defense de Paris; aussi
lorsque les jeunes gens et les pr&tres revinrent apres
la Commune, ils trouv&rent la campagne privie de ce
qui faisait une grande partie de son charme; mais les
procureurs planterent bien vite de nouveaux arbres et
apres quelques ann6es plus d'un 6tudiant put atre vu
Aatulae recubans sub tegmine fagi.

On s'amusait bien & Gentilly; nous avons entendu
M. Forestier nous raconter les marches triomphales
qu'on organisait de son temps pour recompenser celui
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qui avait obtenu le prix de bonne humeur pendant
toute 1'annie. Le P. Fiat de son c6t6 rappelait de
temps en temps qu'il y avait a Gentilly, quand il etait
seminariste et 6tudiant, une fanfare, des grosses
caisses, des trombones, des clairons et qu'on s'en
donnait a coeur joie pendant les jours de cong6.
D'autres v6narables confreres nous ont appris qu'on
aimait A se reunir entre compatriotes, et qu'on avait
pour ces colloques intimes des cachettes inaccessibles;
on en a vu (mettons en deux pour ne pas exagerer) qui
priludaient a leur vie de missionnaire en grimpant
aux arbres, d'autres faisaient de la gymnastique i
quelque barre fixe improvis&e dans un grenier; les
gens du Nord jouaient aux boules flamandes, les gens
du Midi aux boules m6ridionales; les forts envoyaient
un gros ballon i des hauteurs et a des distances respectables, les maladrpits le faisaient tomber dans la
Bibvre, quand ils n'y tombaient pas eux-memes; les
reflchis mesuraient. leurs coups au croquet ou au
billard, et certains ont puise la une habilet6 qui leur
a permis plus tard de faire de savants carambolages et
de longues s&ries. Ceux qui avaient le pied 16ger
dedaignaient Gentilly et faisaient au moins une fois
dans leur vie le tour des remparts de Paris ou la promenade a Versailles, apres quoi ils 6taient maitres et
docteurs. Les philosophes discutaient sous les ombrages. Les mystiques lisaient le P. Faber, ou les illusions de Guillor6, ou les conferences de Cassien. Nul
n'oubliait Notre-Seigneur en son tabernacle et, pendant
de longues ann6es, on avait meme organis6 une espce
d'adoration perp6tuelle devant le saint Sacrement.
Mais on se contentait de venir une ou deux fois la
semaine. En 1854, il avait 6t6 question de dkposer un
local a Gentilly afin qu'aux vacances les 6tudiants
puissent y demeurer par moiti6. Ce flt encore lettre
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morte. On couchait toujours a Saint-Lazare, m~me
pendant les vacances. Une annievint oui on se demanda
pourquoi on ne coucherait pas A Gentilly. II y avait
pen de place, mais A la guerre comme A la guerre; on
ne serait plus oblige de faire ce retour des soirs de
cong,, si fatigant apres une journ6e de course et si
ennuyeux lorsqu'il pleuvait a verse.
En I89o, les siminaristes allerent s'installer pour
deux mois a Gentilly aprbs la neuvaine de la Translation. Le premier mois ne fut pas une lune de miel.
Les locaux inhabit6s jusqu'ici, la saison pen favorable,
le manque de beaucoup de choses provoquerent une
maladie genirale qui faillit tourner au tragique. On
r6agit. La chartreuse remplaca le mazagran, et I'on
triompha de la maladie.
On vint plus difficilement a bout des apaches qui
entourent la proprii6. Pendant notre sommeil, ils
enfoncaient portes et fenetres et ils venaient nous surprendre alors que nous dormions du sommeil des justes.
II fallut 6tablir des sentinelles. Quelques-uns se munirent de gros gourdins et de solides barres de fer, et
lorsque l'ennemi p&nitrait dans la place on leur faisait
une conduite de Grenoble qui leur faisait pousser les
hauts cris.
Mais ce moyen n'6tait pas radical. On r6solut, poor
obvier A ces invasions nocturnes, de construire un
nouveau batiment. En aoCt 1891, le conseil avait
approuv6 la construction d'un priau ouvert, sur lequel
on aurait ajout6 un etage ou deux afin d'avoir des
dortoirs commodes pour les vacances. Le projet n'eut
pas de suite. II fut repris en 1896. M. Louwyck, qui
6tait alors directeur du s6minaire et des 6tudiants, fit
construire cette ann6e le batiment neuf. I1 est bien
compris, il laisse p6nbtrer l'air et la lumiere. Visitonsle en d6tail et-commengons par la nouvelle chapelle
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qui fut construite A la meme 6poque. Elle est plus
vaste que Fancienne, mais elle n'a pas de cachet particulier sauf la niche au-dessus du maltre-autel o I'lon
voit une belle Vierge de la M6daille miraculeuse; il
n'y a pas de table de communion, les jeunes gens
venant recevoir l'Eucharistie sur les degris de 'autel;
les deux tribunes sont commodes parce qu'elles font
commuer aux second ettroisieme 6tages ; mais elles
ne so
.s tres esth6tiques, les deux autels lateraux
un pet
:tits sont dedibs i saint Joseph et saint
Vincen
I n'y a que des banes d'un bout A I'autre. On
a trop
rifi le beau a 'utile.
Fais.
angle avec la chapelle se dresse le batiment

neuf.
Au
et la s

-de-chaussie, la bibliothique, les douches
de jeux. C'est dans cette dernimre salle que

I'on organise habituellement les petites s6ances r6criatives, dramatiques, comiques,. litt6raires, musicales
qui rompent la monotonie des vacances. Les confreres
qui ont 6te aux etudes depuis 1908 savent que c'est IU
que se faisaient habituellement les conferences du
cercle d'6tudes qui avaient pour objet des questions
historiques, sociales, p&dagogiques ou autres. C'est li
aussi que se pr6parait le gentil Souvenir qui allait porter aux quatre coins de l'univers des nouvelles de la
chbre Maison-Mire.
Avant de monter au premier 6tage, consid6rons.un
instant I'escalier; ce n'est pas qu'il ait rien de remarquable au point de vue artistique, ni qu'il soit d'un
bois pricieux, mais il 6voque de doux souvenirs a plus
d'une generation d'itudiants. C'est sur la troisibme ou
quatrieme marche de cet escalier que le bon P. Fiat
aimait a s'arreter apres la visite au saint Sacrement et
A causer affectueusement avec ses chers enfants; il
leur distribuait les lettres, il 6coutait leurs desiderata,

CORRECTION
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morte. On couchait toujours a Saint-Lazare, m6me
pendant les vacances. Une annie vint oij on se demanda
pourquoi on ne coucherait pas A Gentilly. II y avait
peu de place, mais a la guerre comme a la guerre ; on
ne serait plus oblige de faire ce retour des soirs de
conge, si fatigant aprbs une journue de course et si
ennuyeux lorsqu'il pleuvait A verse.
En 189o, les siminaristes allkrent s'installer pour
deux mois A Gentilly apres la neuvaine de la Translation. Le premier mois ne fut pas une lune de miel.
Les locaux inhabits jusqu'ici, la saison pen favorable,
le manque de beaucoup de choses provoquerent une
maladie g6ndrale qui faillit tourner au tragique. On
r6agit. La chartreuse remplaca le mazagran, et lon
triompha de la maladie.
On vint plus difficilement A bout des apaches qui
entourent la propriitd. Pendant notre sommeil, ils
enfoncaient portes et fenetres et ils venaient nous surprendre alors quenous dormions du sommeildes justes.
II fallut 6tablir des sentinelles. Quelques-uns se munirent de gros gourdins et de solides barres de fer, et
lorsque l'ennemi p6ndtrait dans la place on leur faisait
une conduite de Grenoble qui leur faisait pousser les
hauts cris.
Mais ce moyen n'6tait pas radical. On r6solut, pour
obvier a ces invasions nocturnes, de construire un
nouveau bitiment. En aoitt 189r, le conseil avait
approuv6 la construction d'un preau ouvert, sur lequel
on aurait ajout6 un etage on deux afin d'avoir des
dortoirs commodes pour les vacances. Le projet n'eut
pas de suite. II fut repris en 1896. M. Louwyck, qui
6tait alors directeur du siminaire et des 6tudiants, fit
construirt cette annie le bitiment neuf. II est bien
compris, il laisse pdn6trer l'air et lalumiere. Visitonsle en d6tail et.commenqons par la nouvelle chapelle
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qui fut construite a la mime 6poque. Elle est plus
vaste que Pancienne, mais elle n'a pas de cachet particulier sauf la niche au-dessus du maltre-autel oi PIon
voit une belle Vierge de la M6daille miraculeuse; il
n'y a pas de table de communion, les jeunes gens
venant recevoir I'Eucharistie sur les degres de 1'autel;
les deux tribunes sont commodes parce qu'elles font
communiquer aux second ettroisieme 6tages; maisellesne sont pas tres esth6tiques, les deux autels lateraux
un peu petits sont dedibs a saint Joseph et saint
Vincent. Iln'y a que des bancs d'un bout a l'autre. On
a trop sacrifi6 le beau A 1'utile.
Faisant angle avec la chapelle se dresse le batiment

neuf.
Au rez-de-chaussee, la bibliotheque, les douches
et la salle de jeux. C'est dans cette derniere salle que
I'on organise habituellement les petites s6ances rrcr6atives, dramatiques, comiques,. littbraires, musicales
qui rompent la monotonie des vacances. Les confrbres
qui ont 6t6 aux etudes depuis 1908 savent que c'est la
que se faisaient habituellement les conferences du
cercle d'&tudes qui avaient pour objet des questions
historiques, sociales, p6dagogiques ou autres. C'est la
aussi que se prsparait le gentil Souvenir qui allait porter aux quatre coins de l'univers des nouvelles de la
chore Maison-MWre.
Avant de monter au premier &tage,considirons.un
instant I'escalier; ce n'est pas qu'il ait rien de remarquable au point de vue artistique, ni qu'il soit d'un
bois pr6cieux, mais il ivoque de doux souvenirs a plus
d'une g&n6ration d'6tudiants. C'est sur la troisieme ou
quatrieme marche de cet escalier que le bon P. Fiat
aimait A s'arreter apres la visite au saint Sacrement et
A causer affectueusement avec ses chers enfants; il
leur distribuait les lettres, il 6coutait leurs desiderata,
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il leur promettait un ballon, une machine a icrire; il
leur annonqait les promenades a Chartres, & SaintGermain-en-Laye, a Saint-Denis ou ailleurs; il leur
faisait part des nouvelles de la Congr6gation, il les
remerciait de leurs attentions delicates, il leur disait
sa joie d'etre au milieu d'eux, et j'en connais plus d'un
A qui cette reminiscence a fait venir les larmes aux
yeux. Qui sait si quelqu'un, a I'heure ou sa vocation
sera secouee rudement, ne devra pas son salut A la
vision de ce vieillard si bon et si saint?
Le premier etage comprend le dortoir de la SainteVierge et une petite salle Saint-Joseph oi les pretres
prenaient autrefois le cafe et qui est maintenant transform6e en salle des excrcices pour les siminaristes.
Au second 6tage se trouvent les chambres des
directeurs, des Atudiants et du siminaire, le dortoir
Saint-Vincent et la salle Saint-Francois-de-Sales,
anciennement salle des Exercices.
Le troisieme etage renferme le dortoir du Bienheureux Perboyre et I'infirmerie ou salle BienheureuxClet, destinie a ceux qui auraient besoin de repos.
Grimpons plus haut : c'est 1a, sons les combles, que
les amateurs de photographie prparaient leurs cliches.
Si nous ajoutons une horloge et une statue du
Sacre-Coeur, nous aurons compl&et la description du
bitiment neuf. Gentilly a etC gratifie avant la MaisonMere de la lumiere 6lectrique; c'est en 1912 que les
lampes a ac&tylene sont allies rejoindre au Mus&e les
lampes a huile, les bougies et les torches de resine.
Ce batiment a ete consacre au soulagement de la
soufrance pendant la Grande Guerre. Une ambulance
y a &et6 tablie d&s les premiers jours. Le personnel se
composait de M. Rigaud, administrateur; du docteur
Besson, m6decin-adjoint de l'h6pital Saint-Joseph; de
quatre Filles de la Charite; d'un comptable, M. Dujar-
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din, d'abord, puis M. Crapez, etenfinde quelques infirmiers MM. Levecque, Regnez, Bozec, Bogaert, Catteau,
et le fr&re Huleu. On a soigns environ mille six cents
malades ou blesss. Les soldats 6taient loges dans les
dortoirs, lesscears couchaient a la salle du caf6, salle
Saint-Joseph, le rfectoire des prtres htait transformr
en vestiaire. Ce n'6tait pas la premiere fois que les
soldats logeaient chez nous; dejA, en 1911, nous en
avions h6berge trois cents bien portants qui taient
venes a cause des greves et qui couchkrent sur la
pailie dans la salle de recreation et dans le dortoir de
la Sainte-Vierge; les officiers logeaient - la bibiotheque, les sous-officiers a la salle du cafe. Pendant
plusieurs jours, ils fraterniserent avec les itudiants et
ils apprirent i coonaitre les Missionnaires. La fusion
fut plus grande encore lorsque c'etaient des blesses.
Maintenant que nous avons visite de haut en bas le
bitiment, allons faire un tour daas le parc. La premiere chose qui frappe nos regards, c'est la statue de
Notre-Dame de Lourdes; elle est placie sur un rocher
artificiel couvert de lierre; &lle est encadr6e par des
arbres a haute futaie; a ses pieds s'tend une pelouse
omrne de massifs de fleurs. Suivant 'usage, agenouillons-nous et r6citons rAve Maria. Cette statue a et6
plac6e par le P. ]tienne apres la guerre de 1870.
Elte fait vraiment bel effet et lorsque la paroisse
de Gentilly vient faire la procession du saint Sacrement, le reposoir adoss6 an rocher de la Vierge
offre un spectacle ravissant. Cest dans ce cadre que
Ion photographiait autrefois la communaut6 pour le
4 septembre, et M. Pierre Petit dirigeait habituellement
cette operation importante.
Prenons i notre droite lalle des marronniers. Voici
le hangar ot s'6tablissent pendant les vacances les

,tudiants tourneurs, charrons, menuisiers, relieurs;
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il faut qu'un missionnaire sache faire un peu de tout;
il est souvent perdu dans des contr6es kloignbes de
toute industrie, il doit savoir se procurer lui-meme ce

dont il a besoin. Le s6minaire et les 6tudes ne sont pas
une preparation a une vie purement contemplative,
mais a une vie active, une vie de missionnaire.
Plus loin, nous rencontrons la serre. Elle 6tait autrefois plus souvent le domicile des chats et des araignees que des fleurs.
Anotre gauche, le jeu de croquet, au bout de l'allie,
la statue de saint Joseph. Une inscription latine raconte son histoire :

t
DIVI JOSEPH
CATHOLICAE ECCLESIAE PATRONI
STATUA
CUM A MANIBUS NEFARIIS
AVULSA ET DIRUTA FUISSET
HAEC NOVA

DIE XI KAL. APRILIS 1876
CUM PIO AMORE
SOLEMNITER FUIT ERECTA
ITE AD JOSEPH

C'est done sous le P. Bor6 que cette statue fut replac6e solennellement comme r6paration de celle qui
avait et6 renvers6e pendant la Commune.
Pres de cette statue se trouve une plantation de skreaux; c'est li que, par-dessus lesmurslesGentill6ens
lancaient leurs vieilles marmites, leurs casseroles hors
d'usage, leurs batteries de cuisine d6modees; les. &tudiants en ont fait un monticule il y a quelques annies
et ils ont Rlev6 sur ce talus un kiosque on belvedere
solidement et habilement construit. L'inauguration

-

337 -

s'en fit solennellement avec force discours, compliments i l'architect6, illuminations, pavoisements,
comme s'il s'agissait du palais de la Paix a La Haye,
mais ce kiosque est plus employ6 que le susdit palais.
De I'autre c6t6, on voit le jardin des Pauvres, ainsi

Notre-Dame de Lourdes.

nomm6 parce que les legumes que les 6tudiants lai
faisaient produire 6taient uniquement destines aux
pauvres; ceux-ci venaient chercher ces 16gumes i jour
fixe et on en profitait pour leur faire un peu de cat6chisme. De tout temps, les pauvres ont aimi notre
maison de campagne. Avant la guerre de 1870, on leur
distribuait les restes du repas de la communaut6, et
cette distribution en attirait un certain nombre de
Paris, ce dont se plaignaient les pauvres de Gentilly,
estimant que leurs confreres de ]a capitale venaient
leur d6rober dn bien qui leur etait propre; on sugg6ra
plusieurs fois la pensbe de confier cette distribution
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aux sceurs, mais le conseil refusa toujours, sans indiquer an procts-verbal les raisonis de ce refus; les
pauvres ne se contentaient pas de venir a la porte, ils
entrerent plusieurs fois sans permission, sans doute
pour nous ipargner la peine de leur distribuer leur
bien, mais ils ne se contenterent pas de prendre ce
qui poussait dans le jardin des pauvres; il fallut organiser quelquefois des poursuites, des chasses a
coups de maillet, et plus d'un itudiant s'en revint
blessi de ces expeditions. On pria quelquefoie les
gendarmes et les agents de monter la garde chez nous,
ce qu'ils faisaient volontiers, car eux non plus ne s'en
retournaient pas les mains vides, mais avec cette difference qu'ils emportaient ce qui lear avait 6t offert
gracieusement. On crut plus sage de dresser et de
licher de gros chiens dans la propriet6; mais, an soir,
M. Villette s'6tant aventurk dans une all6e, les chiens
le prirent pour an apache et faillirent I'6trangler; le
lendemain, les chiens furent congediCs, et c'est alors
qu'on bitit le mur actuel qui a cofit fort cher et qui
ne preserve pas beaucoup, car les gamins sont parvenus a grimper par-dessus, et, de l1, ils nous mitraillent encore, commencant par demander une
medaille et langant une pierre en retour. Mais l'amour
est plus fort que la haine ou plut6t que l'ignorance,
et les etudiants n'ont pas cessi, jusqu'i la guerre, de
cultiver le jardin des pauvres et de faire le catechisme
a ces derniers. Ils marchaient sur les traces de saint
Vincent, qui avait &tahliune Confrerie de la charit6 &
Gentilly. Beatus qui ixtelligit super egenum et pdupere-m.

En longeant la rive gauche de la Bievre, nous arrivons au magnifique jeu de ballons, magnifique autrefois du moins, avant la guerre, car, depuis, la hache
s'est attaquie a ces arbres eleves qui formaient comme
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une voCite de cathedrale gothique et le jeu de ballons
est maintenant un petit desert du Sahara. Qui dira
les bons coups donn6s sur ce terrain? II faudrait la
voix d'un Hombre pour chanter ces avances et ces
reculs, ces provocations, ces d6fis, ces triomphes

Jeu de ballons.

achet6s durement, ces soutanes d6chirees, ces pieds
foul6s, et aussi, hblas I ces imprudences d'une jeunesse
en sueur qui reste au courant d'air, s'imaginant qu'elle
est invulnerable et contractant par 1l les germes de
maladies de poitrine qui ne pardonnent pas.
La statue de saint Vincent se dresse sur Ie bord du
jeu de ballons. Elle a 6td plac6e le I septembre 1876.
Plus loin se trouve le jeu de boules. Ecoutez les
recommandations que font les chefs de bande: a Fort
a Bicetre. Fort ; Paris. Allez droit. Tournez par les
bandes. Venez mourir au but. Fauchez tout sur votre
passage et semez le carnage dans les rangs ennemis. ,
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Les delicieuses vacances de Gentilly! Combien se
les rappellent avec une douce emotion!
Mais nous n'avons parcouru qu'une partie de la proprietb; nous avons vu le c6t6 reserve aux 6tudiants,
il faut aller chez les s6minaristes. Ce n'est pas seu-

7~~'

Statue de saint Vincent

fement une barriere morale qui se dresse entre les
deux categories; il y a une barriire physique, la
Bievre.
Ce nom 6veille aussit6t des sensations d'odeur nausiabonde et de couleur d6sagr6able. La Bievre n'a
pas toujours ite ce qu'elle est. Si nous consultons les
histoires de Gentilly, en particulier Promenade au
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centre du Grand Gentilly, 1821, nous y trouvons des
descriptions enchanteresses de la Bibvre. Les Gentilleens de 1789 itaient fiers de leur riviere. Ils en
Parlent, dans le cahier de leurs plaintes et doliances,
cDe temps
avec le style emphatique de 1'6poque.

La Bivbre.

immemorial, disent-ils, la nature a gratifi6 Ie sol de
Gentilly d'une riviere ) et ils poursuivent sur ce ton;
ils 6numrent tous ses avantages, a elle fournit a la
manufacture des Gobelins, elle arrose les prairies,
elle sert a abreuver les bestiaux, elle entretient les
moulins plac6s sur son courant, elle est de la plus
grande utiliti aux blanchisseurs qui forment la plus
grande partie des habitants. a Voila pour le c6t6 uti-
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litaire; d'autres auteurs nous reprisentent les Parisiens
venant s'asseoir pros du ruisseau, se reposer sous ses
frais ombrages, contempler le cours limpide, pendant
que les enfants folatrent sur les deux rives; en hive?,
1'eau de la Bievre d6borde dans les prairies, elle se
gele et les Parisiens s'empressent d'arriver; ( ils parcourent, un fer etroit sous les pieds, de longs espaces
avec la rapidite de I'eclair et ils dessinent avec grace
des figures extr6mement dificiles & executer. caHeureux habitants de Gentilly, s'6crie un auteur de 1821,
que de droits les nymphes terrestres et les jeunes
naiades ont a votre reconnaissance! n
Que les temps sont changes! C'est one elegie qu'il
faut chanter et non plus une ode.
La Bievre est devenue un veritable 6gout; elle est
encore gentille avant d'entrer dans Gentilly, mais a
peine a-t-elle pris contact avec les peaux de boeuf, de
taureau, de vache, de veau, de mouton, de chevre,
qu'elle perd sa limpidit6 et sa fraicheur. La malheureuse! elle s'est civilishe, elle connait la chimie moderne. Malheur a l'animal t6m6raire qui vent boire de
ses eaux; il devient on cadavre et il s'en va .flottant
sur les eaux rouges et marron. Francois Copp&e avait
sans doute lu quelque description charmante de I'ancienne Bievre et il s'en vint un jour pour jouir de ses
charmes.
Je respire etonnu,

sombre ruisseau de Bievre,

Ta forte odeur de cuir, tes miasmes de fbvre.

Depuis quelques annaes, pour faciliter le curage de
la Bilvre, on a canalise le ruisseau; on Pa revetu,
dans son lit et sur sea deux c6tbs, de b6ton arki.
L'industrie a mis sa main sur la nature; la Birre a
des quais comme la Seine, voila le progr!s; mais la
Bievre est une boue ambulante, voilk la decadence;
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image de la civilisation, nous disait A Gentilly un de
nos vinarables confreres, A les pourtours en sont savamment ktablis, le progres exterieur est incomparable, mais 1'interieur est pourri, la moelle est corrompue. ,
Comme rien ne cache plus les horreurs de la Bievre
et n'azr&te plus ses odeurs, le frere Dufresne a plant6
de chaque c6t6 trois rang6es de plants qui grandiront
si Dien leur prete vie et qui priserveront nos arriereneveux de ce dont nous pitissons.
Franchissons la Bievre sur un des trois ponts qui
font communiquer le seminaire aux 6tudes. Profitons
de ce que les s6minaristes ne sont pas 1U.
Allons voir leur abri; il est bien mesquin, bien petit.
Nous avions autrefois deux vastes bitiments, ceux
qu'avaient laisses les soeurs. Dans l'un, on couchait;
dans l'autre, on s'amusait ou en entendait la conf&rence. Le premier fut d6truit bient6t parce qu'il itait
humide et que les frais qu'il occasionnait, soit en imp6ts, soit en r6parations, ne compensaient pas le
maigre profit qu'on en retirait. L'autre, qui etait l'ancienlavoir des sceurs, fut arrange, approprii, agrandi
et-il rendit de bons services. II n'&tait pas tres luxueux.
Le directeur logeait i c6t6 des cabinets, dans une
mis6rable chambre, mais le saint homme qu'4tait
M. Alauzet ne se prboccupait guere de lui-m&me,
pourvu que ses seminaristes soient bien, il etait cootent, c'6tait le principal. C'est dans la salle contigue
que se donnaient les conferences traditionnelles des
vacances, dont le sujet etait fix de temps immemorial.
C'6tait tout un Av6nement quand, le directeur ktant
absent, un sous-directeur improvise changeait le sujet
de la conference et ouvrait des horizons nouveaux i
nos regards 6tonn6s et 6merveill6s.
Ne quittons pas ce vieux bitiment, d6moli en i911,
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sans dire un mot des sceurs qui lont occup'. Elles s'y
itablirent en 1853, avec la sceur Albert, pour faire
une buanderie. Elles s'occupaient aussi de-l'ceuvre des
pauvres; en 1858, une 6curie fut convertie en ecole; le
patronage s'y ajouta et, le I septembre 1859, on fonda
l'Association des enfants de Marie; on recut ensuite
de pauvres femmes. I1y avait une palissade en planches
qui faisait la s6paration. Le conseil de la MaisonMere veille toujours avec un zele empresse a ce que
cette palissade ne soit pas franchie. Le P. Fiat, surtout, quand il etait assistant, ne pouvait supporter la
moindre infraction A la regle, meme pour avertir les
soeurs que le P. Etienne 6tait 1a, qu'il dirait sa messe
le lendemain a telle heure, etc.; A plus forte raison
entrait-il dans une sainte colRre quand il apprenait
que, pour 6viter le long tour par le boulevard, quelque
scour en retard, sans doute, s'etait crue autorisee a
venir par la ligne droite, franchissant la palissade et
arrivant A la chapelle par l'interieur. Quand vint la
guerre de 1870, les sceurs quittirent Gentilly et elles
s'en vinrent A Saint-Lazare, avec leurs vieilles, s'occuper de 1'ambulance qui se trouvait dans la salle de
recreation des pr&tres et des 6tudiants; les sceurs
logaient au 97, dans les chambres des freres, au-dessus
de la menuiserie. Apres la Commune, elles regagnerent Gentilly; elles louerent d'abord une autre
maison, puis elles revinrent en 1872 au local ancien;
mais la maison 6tait trop petite, I'espace trop resserre; il y avait bien de l'autre c6t4 de la rue Frileuse
un grand etablissement, une vaste propriet6, gaais cela
servait de maison de camgagne au petit s6minaire de
Paris; les sceurs jetaient des regards d'envie sur cette
maison quand elles passaient devant, et la v6nerable
sceur Albert, de pieuse et douce memoire pour maintes
g6nerations d'6tudiants qu'elle a ggt6s par ses dou-

-345ceurs, faisait jeter des midailles du Sacre-Cceur dans
la propri6t6 qu'avait illustr6e Mgr Dupanloup et tant
d'autres, et Dieu benit la simplicit6 de sa servante et
la propri6t6 fut achetke et les sceurs s'y installbrent le
12 juillet 1878. C'est alors que nous occupime la
partie o& nous sommes actuellement.
Redescendons vers la Bievre, nous trouvons une
grotte dedide a Notre-Dame-des-Douleurs. La didi-

Grotte Notre-Dame-des-Douleurs.

cace s'en fit solennellement il y a quelques annies, au
grand plaisir du frere Mallard qui avait donn6 le
groupe qu'on y v6nere. Je ne pretends pas que cette
solennit6 eut le srieux des didicaces faites par
l'glise; car le bon frere, avec ses visions d'Ames da
purgatoire, pr&tait le flanc aux innocentes supercheries que les 6tudiants se permettaient a son igard,
en se revetant de draps blancs et en venant lui ap-
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porter du purgatoire des messages recus avec grand
esprit de foi. Avant cette consecration, la grotte 6tait
destinde a des usages profanes; elle fut longtemps le
siege d'une philharmonie qui ne pr6tendait pas rivaliser avec la Sckola Canterum de Saint-Gervais, mais
qui voulait seulement faire du bruit.
Suivons 1'ancienne all6e des peupliers qui, elle aussi,

AlIic du Calvaire.

est tombie au champ d'honneur pendant la guerre de
1914-1918. A droite, la plantation de poiriers que les
s6minaristes de 1889, I8go, 1891 peuvent contempler
avec fiert6, car ils l'ont arros6e de leurs sueurs; a
gauche, le jeu de ballons; en face, dans an site ravissant, se dresse, depuisune quinzaine d'annies,un grand
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-alvaire donni par M. Bodin, ancien procureur de
Saint-Lazare.
A proximit6 de ce calvaire, le bienheureux Perboyre,
par son attitude modeste, prche aux seminaristes
qui pourraient l'oublier que, m&me en vacances, mime

Statue du Bienheureux Perboyre.

a Gentilly, nikil nisi grave, moderatum ac religione
plenum prae se ferant clerici; gestu, habitu, sermone.
Cette statue se trouvait autrefois, avant 187o, devant
la statue actuelle de Notre-Dame de Lourdes et, a la
place du bienheureux Perboyre, il y avait ici une
statue de saint Jean-Baptiste, patron du ve6nir
P. Etienne, qui a taut fait pour Gentilly.
II nous reste a parcourir I'allbe de la Chine, de
laquelle on domine toute la propri&th et on apergoit
les mars de Paris, mais o&, comme en Chine, on est
expos6 & etre martyrish par de petits dr6les qui sont
aussi paiens que les Chinois.
L
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Revenons par le jardin potager, que cultive avec
tant d'ardeur le frere Franuois. II n'a pas tenu au
conseil de la Maison-Mere que ce jardin ait disparu
depuis longtemps, car nous voyons dans le compte
rendu de ses delib&rations que, en 1838 et souvent
depuis, il a demaid6 que la maison de campagne soit
entierement plantie d'arbres forestiers.
Voici le bassin et la machine a vapeur pour ilever
I'eau; c'est A M. Mailly que l'on doit ces ameliorations. Nous longeons les ecuries qui ne servent plus
que pour les chevaux de la communaut6. Autrefois,
la propri6t4 avait son cheval a elle; nous en avons
pour preuve la grave deliberation suivante, que nous
citons textuellement: c 8 octobre 1838. Faut-il conserver le cheval qui, jusqu'a present, 6tait employe a
amener de la maison de campagne les produits du
jardin ? Le Conseil, reconnaissant que la conservation
du cheval n'a plus d'objet et ne voyant dans sa conservation qu'une d6pense que l'utiliti secondaire qu'on
en retire n'est pas suffisante pour l6gitimer, est d'avis
que le cheval est A supprimer. )
Avec le cheval et 1'6curie, nous voici raments A la
porte d'entr6e et, par consequent, a la fin de notre
promenade. II nous reste A dire que, la zone militaire
passant dans la propriete, suivant une ligne qui
part
du bassin de M. Mailly, touche l'angle du batiment
neuf, passe A la statue de Notre-Dame de Lourdes,
derriire celle de saint Joseph, et sort de la propri6t6
par le jardin botanique, la description que nous
venons de faire est sans doute une oraison funebre,
et, A
6chiance plus ou moins breve, nous en serons
r6duits
au seul bAtiment sans le parc, et c'est ce qui
explique
pourquoi nous nous sommes plu A d6crire
dans ses
moindres d6tails la belle propri6t6 de Gentilly
et A
en donner plusieurs gravures qui nous aideront
A
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nous la rappeler quand nous ne la poss6derons plus.
Puisque nous venons de raconter P'histoire de Gentilly, qu'on nous permette maintenant de dire quelques
mots de l'ancienne maison de campagne d'avant la
R6volution. Elle etait sise i Pantin. Elle fut donn6e en
1680 par a Illustrissime et Rev6rendissime Messire
Louis Abelly, ancien 6veque de Rodez, demeurant en
la maison de Saint-Lazare ls Paris, lequel, par devant
Nicolas Leclerc et Germain Monnier, conseillers du
Roi, notaires et gardenottes au chatelet de Paris a
reconnu et confess6 avoir c6d6, quitt6 et delaisse par
ces prisentes par donation irrevocable entre vifs en la
meilleure forme que donation peut avoir lieu, aux v6n6rables Pretres de la Congr6gation de la Mission stipulant par Messire Edme Jolly,-pretre, superieur g6neral
de ladite Congr6gation, Messires Rene Thiaulin, Louis
Langlois, Jacques Tholard, Antoine Maillard, Claude
de la Salle, Henri Morean et Antoine de Saint-Paul,
tous Pretres de ladite Congregation de la Mission, de
ladite maison Saint-Lazare a ce presens, acceptans
pour icelle maison Saint-Lazare, successeurs et ayans
causes, une maison sise au village de Pantin, pros de
Paris, consistante en deux corps d'h6tel dont l'un est
sur la rue et I'autre regardant sur le jardin, cour entre
deux, compos6 ledit corps de logis sur rue, d'une salle
basse, fournil & c6t6, une chambre au-dessus avec un
cabinet i c6te et lieux communs, grenier et colombier

a c6t6, le tout couvert de tuiles; et ledit corps de logis
sur le jardin, compose d'une cuisine, depense, salle,
deux chambres au-dessus avec un cabinet, deux autres
chambres au second 6tage et lieux communs a c6te,
une autre petite chambre et un donjon au-dessus; cour

au milieu desdits deux corps de logis, grange, &curie,
6table a vaches et pores, petite chambre au-dessus et
cave au-dessous; une petite chapelle en forme de
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grotte i c6ti de ladite chambre; un jardin en parterre
et arbres, un petit bois au milieu dudit jardin, le tout
c!os de murs... La pr6sente donation faite... pour etre
ledit sieur donateur participant aux prieres et bonnes
<euvres qui se font journellement en ladite maison
Saint-Lazare. Fait et passe en la salle de ladite maison
l'an mil six cent quatre-vingt le vingt-unieme jour de
mars avant midi. w
Le 8 juillet 1681, M. le duc du Lude, grand maitre
de l'artillerie, defendait <<a tous salpetriers d'entrer
dans la maison susdite pour y chercher, fouiller et
faire amas de salpetre, attendu qu'il mettait cette
maison et ses dependances sons la sauvegarde du
Roi. ,
Dans un des nombreux actes que nous avons aux
archives, nous voyons que u<la propri&et de Messire
Louis Abelly comprenait des chambres lambriss&es,
que dans une des salles il y avait un billard, que dans
la coui int&rieure il y avait quatre carr6s de gazon,
que dans le jardin il y avait un bassin de plomb, garni
de son cordon de pierre de tailles, ol est un jet d'eau
provenant d'nn reservoir anssi de plomb, qui est prbs
le puits de la cour et un autre plus petit bassin plus
avant dans le jardin, le tout avec leurs conduits de
plomb; a c6te du bois de haute futaie, il y avait quatre
carrbs plantis d'arbres fruitiers dans l'un desquels
carrbs est un puits, ensuite est un petit jardin plant6
d'arbres fruitiers en espaliers et contre-espaliers w.
Dans une declaration faite,le 4 octobre 1737,au procureur fiscal de Pantin, nous lisons que cette maison
6tait uniquement destin6e 4pour la recreation des 6tudians de Saint-Lazare et que la maison de Saint-Lazare
n'en tire aucun produit, attendu que le jardinier en a
les 16gumes. n

Cette note'conirme ce que dit Collet dans son his-
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toire de saint Vincent que 4 l'ancien 6veque de Rodez
aimait tendrement les 6tudians de Saint-Lazare qui,
en effet, m6ritent de l'&tre; et c'est a sa lib6ralit6 qu'ils
doivent la maison de campagne ou ils vont se delasser
de leurs travaux. ,
La maison de Pantin fut vendue comme bien national, le 15 f6vrier 1793. La description qu'on en donne
est a peu pr.s la mime que celle que nous avons vue
plus haut, sauf que le jardin est d6cor6 d'allies de tilleuls et que la chapelle est situie dans le corps de
logis principal. t La propri6t6 possed6e ci-devant par
les Pretres de la Congregation de la Mission 6tait
estime 210o2o livres. Pendant la dur6e du premier
feu, lesdits biens ont 6t6 port6s a 316oo livres par le
citoyen Cottereau. Pendant la duree du deuxieme feu,
lesdits biens ont it6 port6s a 32800 livres par le citoyen
Noel. Pendant la dnr6e du troisieme feu, lesdits biens
ont 6t6 port6s a. 38200 livres par le citoyen Cotterean.
Pendant la dur6e du quatrieme feu, lesdits biens ont
6t6 port6s a 50200 livres par le citoyen Jacob. La
bougie 6teinte, il a &t proc6d6 an cinquieme feu; pendant sa durbe, il n'a point kt6 mis d'enchnre.
« En consequence le Directoire oui sur ce, le procureur syndic a adjug6 les biens au citoyen Georges
Jacob, n6gociant, demeurant i Paris, rue Mesl6e, no 77,
moyennant la somme de cinquante mille deux cents
livres dont le payement se fera conformement a la loi
du 16 octobre 1791. n
23 avrit 1919. -

Revenons au temps actuel. M. Ie

President de la R6publique promulgue aujourd'hui la
loi sur la journ6e de huit heures. I1est bon que les
.sours connaissent 'article 6 de cette loi.
ARTICLE 6. - Dans les itablissemnets industriels et commer-
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ciaux on dans leurs dependances de quelque nature qu'ils soient,
publics ou frivis, laiques on religieux, mime s'its out un caractere d'enseignement pro/essionnel ou de bienfaisance, la durie
de travail effectif des ouvriers ou employes de l'un on de Pautre
sexe et de tout dge ne peut excider, soit hail heures par jour,
soit quarante-kuitheures par semaine, soit une limitationiquivalente itablie sur une piriode de temps autre que la semaine.
26 avil. - Nous lisons dans le Journal officiel de la
R~publique franfaise au chapitre intitule : Acadimic
des sciences morales et politiques. Siance du 26 avril.
Prisidence deM. Morizot-Thibault : L'Acad6mie est
ensuite entree en comit6 secret pour statuer sur le prix

Tanesse, de la valeur de 3 ooo francs, destin6 a recompenser (Cla personne ayant dans les 'trois dernieres
« ann6es contribu6 a ameliorer la condition de la femme
( soit par des 6crits soit par des oeuvres a. Elle accorde

le prix a Mme Milcent, fondatrice et directrice des
syndicats professionnels f6minins de l'Abbaye a. Nous

n'avons pas besoin de dire que Mme Milcent n'est autre

que la seur Milcent des Filles de la Charit6. Nous nous

r6jouissons de cette distinction et nous aimons A faire
remarquer que, si le cardinal archeveque de Paris a pu
dire cette ann6e a propos des syndicats : ( Nous avons
laiss6 trop longtemps cette arme entre les mains des
ennemis de notre religion; ce mot syndicat nous
faisait pear n; ni le mot ni la chose n'ont fait pear a
la
sceur Milcent qui a cr66, a la Tres Honoree MHre
Kieffer, au Tres Honor6 Pere Fiat, qui ont autorise,
A M. Milon qui a encourage les syndicats de 1'Abbaye.
II faut souvent beaucoup de courage pour etre
des
pr6curseurs.
I" mai. - Fete d'obligation, comportant la cessation
de tout travail, ainsi lont d6crit4 les ouvriers qui se
mettent en greve aujourd'hui. Comme Pl'glise
n'a pas
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encore range ce jour parmi ceux oii le travail est
d6fenda, nous avons travaill a Saint-Lazare, nonobstant la defense et pendant que metros, tramways, magasins, industries, usines, ch6maient dans Paris, a
Saint-Lazare, tous les offices marchaient; on a 6crit
au secretariat, on a compt6 & la procure, on a balayc
les corridors, on a fait la cuisine.
4 mai. - Solennitt de la Translation des Reliques
de saint Vincent de Paul. La fete est d'autant plus solennelle que nous avons maintenant le corps de notre
Bienheureux Phre. Ordinairement, c'est I'archevque
de Paris qui officie ce jour-la dans notre chapelle. Le
cardinal Guibert aimait a venir prier le grand saint
Vincent de Paul qu'il comparait au grand saint Martin
de Tours et il appliquait aux deux la parole du Breviaire:gemmasacerdotum, la perle des pretres. Le cardinal Richard unissait dans un meme amour le cure
d'Ars qu'il avait honore 6tant eveque de Belley et le
cure de Clichy et de Chitillon-les-Dombes qu'il honorait 6tant archeveque de Paris. Leur digne successeur,
le vener6 cardinal Amette, ne manque pas une occasion
de glorifier saint Vincent de Paul, et, aujourd'hui
meme, il officie pontificalement. Les ceremonies se sont
deploy6es d'une facon impeccable, les chants ont et
execat6savec cette simpliciti et cette pi&t qui edifient
tant les fidles. Le cardinal a daign6 prendre part i
notre repas. Pour cette occasion, il y a eu Deo gratias,
suivant la coutume qui autorise cette derogation, lorsqu'un cardinal dine 4 notre table. Pareille chose ne
s'6tait pas produite deplis le sacre de Mgr Lasne en
911.
g
Parmi les invit6s a la table du cardinal Amette,
nous avons remarque : l'arcbheque de Sens, le coadjuteur de Liege, Mgr Le Roy, Suplrieur g&niral des
Pares du Saint-Esprit; M. Garriguet, Superieur general
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de Saint-Sulpice; M. Delmas, Supbrieur genaral des
Missions Atrangeres, M. Letournean, cur6 de SaintSulpice; M. Pierret, curi de Saint-Fran;ois-Xavier;
M. le chanoine Clement, secretaire particalier de
S. .m.; M. le chanoine Collin de .Metz; M. Lanier,
sousdirecteur des CEuvres d'Orient. 11 n'y a pas en de
toast.
Le soir, a deux heures et demie, vepres pontificales,
i Yissue desquelles Mgr Laminne, coadjuteur de
I'Pv&que de Liege, prononga le panigyrique du Saint.
L'orateur montra que saint Vincent a eu une charit6
aniverselle dans sa compr6hension, embrassant tons
les besoins du corps et de l'ame, dans son extension,
s'adressant i tous les hommes, a toutes les cat6gories
de personnes, a tous les peuples. En plus des personnages signales plus haut, nous avons remarqua dans
Fassistance du soir M. le chanoine Roland-Gosselin.
A la sortie de la chapelle une foule pieuse attendait
Son Eminence dans la cour d'honneur. Notre vkn6r6
cardinal se prkta de bon coeur aux d6sirs des personnes
qui voulaient baiser son anneau et les petites sceurs
du s6minaire qui se tenaient en bataillon rang6 dans
an coin de la cour bIn6ficirent du mime avantage.
7 mai. - Nous allons c616brer saint Joseph & la
communaut6. M. Castelin nous montre que la vie
cach6e du pare nourricier de Jesus fut trbs sanctifante et trfs f6conde.
8 mai. - Le s6minaire Saint-Sulpice recommence la
tradition d'autrefois, il vient prier pros de la chasse de
saint Vincent.
9 mai. - Les petites seurs du seminaire viennent &
lear tour entendre la messe Saint-Lazare. Cela n'est
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pas dans les traditions, mais il n'est jamais trop tard
pour commencer une bonne habitude. Les enfants de
Saint-Louis imitent les petites sceurs. Us ant un droit

particulier i venir, car ils sont nos pieux et fiddles
servants de messe.
o1mai. -

Reunion generale des Dames de la Cha-

riti. La messe est dite par M. le Vicaire general. Le
rapport est lu par M. Bettembourg, sous-directeur de
l'oeuvre. 11 commence par appliquer au cardinal present la phrase de saint Vincent : t Un pretre ne se
repose jamais ,,; il f6licite les Dames de ce qu'elles
ont fait malgre le bombardement; il y a eu 6z ooomalades visitbs pendant le dernier exercice et 2500oooo visites; te rapporteur souhaite qu'il y ait plus de dames
visiteuses; il constate que certaines usent trop facilemeat de la facultk de se faire supplier par les scurs;
les Dames de la Charit6 n'ont pasde d6ficit; M. Bettembourg le regrette a un point de vue parce que le
deficit les stimulerait peut-etre; il trouve les Dames
trop prudentes, trop positives, trop traditionalistes.
11 parle de I'Euvre Louise de Marillac qui a un d6ficit
de 2ooo francs; I'orateur met les jeanes flles ca
garde contre ce deficit. Aprbs avoir dit un mot da
pret des couvertures, il parle du conseil ge6nral des
Dames qui est charge d'entretenir partout l'esprit et
les traditions de 1'CEuvre et de procurer quelques ressources aux oeuvres plus pauvres; ce conseil doit voir
large, voir loin, voir haut; nous sommes arrives A une
heure oi il faut prendre de grandes et dCcisives r&solutions; il faut un apostolat actif, viril, moins feram,
moins timide. L'orateur a confiance dans 1'avenir de
I'Euvre; il espere que les belles fetes du troisieme
centenaire, le retour du corps de saint Vincent feroat
revivre 1'age d'or du P. Etienne.
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Le cardinal Amette prend ensuite la parole; il remercie le rapporteur de son expose, demandant toutefois qu'il en supprime les 6loges adresses a sa personne; le cardinal remercie les Dames du bien qu'elles
font anx pauvres et, par consequent, an Pasteur, a
Jesus-Christ; ii rappelle qu'il a jur6e son sacre d'etre
bon pour les pauvres et il constate que les Dames l'aident a tenir son serment. Le cardinal montre que cette
guerre traine apres elle un long cortege de mistres,
que la charite ne cesse pas d'etre a I'ordre du jour,
que ce n'est pas l'heure de se reposer; ii montre
ensuite la grande misere des faubourgs de Paris; il
n'y a dans certaines paroisses que dix pretres pour
quatre-vingt-quinze mille habitants; il faut des auxiliaires aux pretres, il fant des vicaires de 14 Charite,
et ce sont les dames; le cardinal s'adresse ensuite a
1'CEuvre Louise de Marillac; il touche la question du
deficit d'une facon tres aimable : a Aprbs tout, dit-il,
si elles ont un d6ficit, elles n'ont fait que mettre en
pratique ce que le sous-directeur recommandait aux
Dames, a qui ii reprochait presque de n'avoir pas de
deficit. ) Le cardinal constate ensuite que la question
d'argent est secondaire; ce qu'il faut le plus, ce n'est
pas I'argent, c'est le don de soi; si on a le d6vouement, la Providence donnera les ressources. 4 Je
demande a saint Vincent dont nous avons maintenant
les reliques, a la vin6rable, bient6t bienheureuse,
Louise de Marillac, de b6nir cette chere et belle CEuvre
des Dames de la Charit6. n Le cardinal termine en
commentant I'oraison de la fete de la Translation et
il donne sa benediction.
I1 mai. - Dimanche dans la neuvaine de la Translation, apres la grand'messe chant6e par M. Bettembourg, eut lieu le pilerinage des enfants de Marie;
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elles sont venues de toutes les maisons de smurs et
elles occupent les moindres coins de la chapelle.
M. Ryckewaert leur adresse une allocution de circonstance.

Ce soir commence a la Communaute la retraite des
sceurs servantes pr&chie par M. le Vicaire g6neral.
13 mai. - Les s6minaristes et les itudiants vont
s'installer a Gentilly. Nous cessons les saluts qui cit
6ti donn6s depuis la mobilisation d'aofit 1914.

15 mai. - On retablit devant la chfsse une partie
de l'ancien luminaire. II n'y a plus autant de lampes
que de provinces, car la vie est chere, mais on en fait
briler cinq, autant qu'il y a de parties dans le monde.
18 mai. - Paris c6elbre Jeanne d'Arc; les statues
de la Bienheureuse sont couvertes de fleurs; une procession sans croix s'organise depuis Saint-Augustin
jusqu'au Palais-Royal; les gardes municipaux i cheval
ouvrent le cortege; ils sont suivis de groupes divers
qui portent leurs banniires, chantent la Marseillaise,
jouent du tambour et du clairon; les 6glises devant
lesquelles passe le cortege sont ornbes de drapeaux;
une foule sympathique acclame la procession; pas un
cri discordant; Jeanne d'Arc est vraiment le trait
d'union de tous les Francais.
19 mai. -

M. Blanchet commence la septieme

retraite des pr6tres demobilis6s.
20 mai. -

Les seurs servantes viennent cl6turer

leur retraite & Saint-Lazare et entendent la messe de
M. le Vicaire gineral.
On s'occupait depais quelque temps a 1'Acadimie
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de medecine de la declaration obligatoire et de la
lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui l'Academie
procede au vote et adopte le voeu que tout cas de
tuberculose ouvert soit obligatoirement declar; elle
imet ensuite une sdrie de voeux tendant i latter contre
cette 6pidemie qui fait autant de ravages qu'une
guerre; elle recommande, en particulier, l'enseignement de Phygiene dans les icoles, la lutte contre les
logements insalhbres, contre 1'alcoolisme, Ia vie a la
campagne, la disinfection de tout logis suspect, la
creation de dispensaires, sanatoria, h6pitaux sp6ciaux,
colonies agricoles. Nos sup6rieurs majeurs se sont
prioccup6s & diverses reprises de ce mal terrible qui
peut exercer ses ravages dans les ecoles apostoliques,
dans les ouvroirs et orphelinats. 11 n'y a qu'a nous en
tenir A leurs sages prescriptions et se rappeler que
I'hygiene n'est point du tout contraire a la morale
comme se f'imaginent peut-etre encore certaines personnes.
22 mai. -

Fete de la Tris Honoree Mere. Nous

ignorons ce qui s'est passe a la Communaute.
Cinquantiime anniversaire du sacerdoce de notre
venerable premier assistant, M. Meugniot. La fete a
et6 on ne peut plu* simple, au moins a la MaisonMWre; le jubilaire nous a donn6 une image; il y a
peut-etre eu quelque chose de plus solennel ailleurs.
Le matin, reunion de la Sainte-Enfance. Des centaines de petits enfants de Paris viennent dans notre
chapelle entendre un missionnaire leur parler des
petits Chinois. Le missionnaire en cette circonstance a
6et M. Moulis. Nous sommes heureux de pouvoir
reproduire les parties principales de son intbressant
discours. L'orateur explique ce que devient, ce que
fait le petit sou de la Sainte-Enfance.
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" Allons au milieu d'une campagne : arretons-nous ;
autour de nous, ici, beaucoup de rizieres, que dorent
les rayons d'un soleil brfilant; beaucoup de canaux, ou
se balancent des barques; A peine quelques arbres, de
la solitude; dans le lointain, quelques maisons couvertes de chaume. Oh va cette femme empressee qui
s'avance et semble errer au hasard? Son regard fouille
les buissons, interroge avec anxi6t6 chaque pli de terrain tandis que son oreille est au guet pour entendre
le moindre g6missement. Soudain, voyez-la, elle s'arr&te, se penche, sa physionomie s'illumine; devant
elle se trouve un petit atre souffreteux, gisant abandonn6. Vite elle s'empare de son tr6sor, elle hAte sa

marche vers la mission o' la charith I'attend, elle
remet son pricieux fardeau qui, helas! souvent n'est
plus qu'un moribond. Pourra-t-on bien encore raviver
cette poitrine haletante, rendre un peu de vigueur &
ces membres 6puis6s? Peut etre non, mais quoi qu'il
en soit, 1'ame sera sauvee, le bapteme sera administreen votre nom, sous vos auspices. Car c'est grace A
vous, grice a vos aum6nes que cette virginale glaneuse, secours du missionnaire, peut aller ainsi & la
recherche des enfants abandonnis ca et la, et, a ces
enfants, c'est vous qui assurez le bienfait inestimable
du bapt&me qui leur donne Jesus, Jesus et son amour,
Jesus avec sa gloire et son royaume...
cMais quittons la campagne, pne6trons dans ce village ou cette ville. Voyez au milieu de la foule cet
homme, grave, silencieux, une longue pipe A la main,
de larges lunettes sur les yeux. C'est un chretien, un
medecin. 11 entre dans une maison. Suivons-le. Un
enfant paien est la, malade, mourant. Autour de lui
le pere, la nmre se lamentent, brdlent des cierges
devant les images grimaqantes des idoles; le m6decin
s'approche, tAte le pouls, regarde les yeux qui se
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ferment. II devine que tout est perdu et, alors, sous
pritexte d'appliquer un remide, il passe sur le front
une 16gere 6ponge imbibee d'eau, murmurant doucement les paroles sacramentelles : a Je te baptise an
( nom du PKre et du Fils et du Saint-Esprit. , Et lorsque
l'enfant meurt, pour lui s'ouvre le ciel. Cela, mes
bien chers enfants, c'est grace a vous encore, grace a
vos petits sous qui permettent d'acheter les remedes,
d'instruire le m6decin, de I'envoyer a la conquete des
ames.
* Continuons encore notre promenade. Nous voila
devant une maison a l'aspect moins chinois, plus
europien. Si vous saviez dechiffrer les caracteres,
vous liriez sur la porte : a Orphelinat de la Saintec Mere de Dieu ,. Dans la muraille est creus6e une

niche avec un berceau que I'on peut atteindre de l'interieur. Justement dans le berceau repose un enfant:
c'est une famille paienne qui le trouvant de trop et ne
voulant pas le tuer 1'a d6pos6 li A la derobbe. II n'y
restera pas longtemps : la petite porte de la niche
s'ouvre et une femme, une sceur apparait souriante,
bonne comme une maman, qui accueille le nouveau
venu. Suivons-la. Elle p6netre dans une vaste salle:
regardez, c'est par dizaine que vous voyez rang6s, dans
le plus bel ordre, des berceaux Approchez, voyez ces
petits visages endormis, quelques-uns tres piles,
signe de la mort, d'autres frais et roses. Demandez
les noms : celui-ci s'appelle Paul, celui-li Joseph,
l'une s'appelle Marie, I'autre s'appelle Th6rese,
les noms que vous avez choisis en donnant votre
aum6ne. De ces petits, beaucoup sont & I'agonie
n'ayant pas 6t6 soignas et ayant 6ti apport6s dans un
6tat d6sespir6; ils sont destin6s i mourir apres quelques jours, souvent quelques heures. N'importe, tous
sont rachetes, et grice a vous, grace a vos petits sous
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qui servent a entretenir ces orphelinats, les fruits de
la croix de J6sus sont appliques a toutes ces ames.
Que la mort vienne les frapper et ils s'unissent aussit6t a la troupe des saints innocents qui jouent aupres
du tr6ne de Dieu avec leurs palmes et leurs couronnes,
heureux ravisseurs de la gloire 6ternelle que les rigueurs de la vie ont emportes comme une moisson de
fleurs a peine ecloses.
( VoilM, mes chers enfants, comment vous aidez J6sus
a sauver les ames, voila comment vous etes ses Cyrniens, comment vous coop6rez a la Redemption.
Chaque ann6e, des milliers et des milliers de chr6tiens sont envoyis au ciel par vous. Dans notre seule
province m6ridionale de la Chine, I'ann6e 1916-1917 a
compt6 environ vingt-cinq mille baptemes d'enfants
paiens a l'article de la mort et mille six cents enfants
recueillis ou rachetes. Ce sont la les fruits de vos aum6nes et je ne les detaille pas tous, car il faudrait
vous montrer encore les dispensaires, entretenus par
votre generosit6, ou des mamans portent leurs enfants
mourants parfois, et que le bapteme, administrk par
une Fille de la Charit6, introduit dans le ciel. II faudrait vous montrerces vierges zelees qui p6nitrent
dans les orphelinats paiens et versent furtivement sur
le front du petit moribond la goutte d'eau - goutte
de sang de Notre-Seigneur - qui ouvre pour toujours
a ces 6tres la porte du paradis. II faudrait encore
vous conduire dans ces &coles oiu sont instruits et
,eev6s les enfants arraches & la mort par vous, les
enfants sauv6s par vous, car votre CEuvre, l'Euvre de
la Sainte-Enfance, ne travaille pas seulement pour le
royaume c6leste, elle augmente aussi le nombre des
fidtles de la terre. Parmi les enfants recueillis, des milliers vont chaque annie au ciel augmenter le nombre des
chretiens de l'Eglise triomphante, mais l'Eglise d'ici-
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bas s'enrichit aussi de plusieurs centaines d'adoptis
et ceux-ci sont placesdans des 6coles, des orphelinats
entretenus et paybs par vous. Vous plairait-il d'y
faire une courte visite? Penktrez avec moi, tout doncement afin de ne pas distraire ce petit monde. Regardez, il y a des dizaines, quelquefois une centaine
d'enfants ayant devant eux le livre do catichisme.
Les entendant, vous allez dire qu'ils ne sont pas sages.
Ils crient, en effet, et tris fort, mais rassurez-vous,
c'est dans la regle. En France, le silence est fortement
recommandb et il serait sevirement puni celui ou celle
qui se permettrait de chanter a 1'6tude ou en classe.
Dans les &coles chinoises, au contraire, les petits ecoliers outre qu'ils lisent A rebours, allant de droite a
gauche, 'tudient de plus leur lecon en chantant. Le
plus applique, est celui qui chante le plus haut et le
plus fort. Et appliques, tous ces petits l66ves le sont.
De temps A autre, l'un se leve pour aller r6citer sa
Iecon; puis A tous, le maitre d'&cole explique la religion. II les instruit, les forme A la vie chr6tienne,
leur parle de Dieu, de leurs devoirs envers Lui, de ses
bienfaits. Et, devenus grands, ces enfants recueilis
par nous, instruits grice a vous, forment des families
chr6tiennes; peut-6tre meme y aura-t-il parmi eux,
des vocations sublimes, des martyrs qui confksseront
leur foi au prix du sang, des pretres, des religieux
appel6s A faire un grand bien dans lear pays.
a Tout cela, c'est votre oeuvre, l'CEuvre de la SainteEnfance, r6demptrice par excellence puisqu'elle continue par des enfants la redemption oper6e par I'Enfant Jesus. Que votre gloire est grande, chers associes,
Cyrtenens de Jesus, chacun de vous est un ridempteur et ce titre qu'aucun titre n'6gale dans la langue
des hommes, vous le partagez avec celii qui seal est
saint, seul est grand, avec le Seigneur Jesus. Sans
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doute, et de cela je n'en disconviens pas, ce sont
avant tout les missionnaires, ardents messagers de la

bonne nouvelle, qui participent i la r6demption des
ames. Mais si Dieu seul peut crier dans le cceur de
ces envoyis le courage et lamour du sacrifice pour
leur tiche quotidienne, qui leur fournit et leur assure
les ressources n&cessaires au rachat d'innombrables
petits infid~les? Qui rend leur ministare possible,
durable et fcond? Qui leur permet de construire des
ecoles et des orphelinats? sinon, vous, mes chers
enfants! C'est de vous que se compose cette ang6lique arm6e de pourvoyeurs, dont I'assistance va sonlager tant de miseres. C'est votre aumone qui soutient
l'Euvre de la Sainte-Enfance et l'alimente. Aum6ne
magnifique, aum6ne large qui depasse cette ann6e la
somme totale de 4 millions, la France ayant donn6 a
elle seule, malgr6 la guerre, malgr6 les privations,
malgr l'invasion, presque I million, I oo 0oo francs
meme, si l'on compte les offrandes de nos provinces
reconquises, 1'Alsace et la Lorraine. De cette g6nerositi si belle, si grande, m'unissant a tous les missionnaires, je vous felicite et vous remercie, vous, mes
chers enfants, et tous ceux qui comme vous, ont df
pour J6sus s'imposer une privation, faire un sacrifice.
Et a vous tous aussi, mon coeur s'unissant encore aux
missionnaires 6pars dans le monde, s'unissant i tous
les petits &tres d6laisses qui appellent un Ridempteur, s'unissant AJesus qui, du haut de sa croix dit et
redit un continuel sitio, j'ai soif du salut du monde,
soif des ames pour mon ciel, m'unissant 5 lui, je vous
demande de perseverer dans votre gn&6rosite, de
redoubler de zAle pour gagner d'autres associ6s a la
Sainte-Enfance, d'apporter pieusement a J6sus, cach6
dans les ames des petits infid~les, l'or de votre charit6, 1'encens de vos prieres, la myrrhe de vos sacri-
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fices. Saint Vincent de Paul, enfant, n'avait que
trente sous, il les donna g6nereusement i un pauvre
pour 1'amour de Jesus-Christ. Soyez comme lui, imitezle dans sa charit6, donnez gienreusement. Vos petits
sons, vos prieres et vos sacrifices ne seront pas perdus.
Ils deviendront la semence d'anges louant Dieu 6ternellement, de nobles vierges suivant l'Agneau partout
oii ii va, de coufesseurs, peut-etre de martyrs. Us
seront aussi la semence de graces nombreuses pour
vous, pour vos families, pour la France, assurant icibas des intercesseurs qui, chaque jour, joignant leurs
petites mains demandent au boa Dieu de se faire l'interprete de leur reconnaissance, assurant a ciel des
protecteurs qui veilleront sur vous, et a lPhI re de la
mort vous accueilleront.
( Quel charmant spectacle s'offre A ma pensee! II me
semble voir un associ6 de la Sainte-Enfance faire son
entr6e dans les cieux. Les enfants chinois accourent
en foule a sa rencontre pour lui former une escorte et
le conduire auprbs de l'Enfant Dieu.
a - Je ne vous connais pas ! dit le petit Europ6en.
Etes-vous de Paris?
"
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Non.

E
Etes-vous
Franjais ?
Non.
S-Etes-vous de 1'Europe ?
Non.

, - Mais d'ou etes-vous done, et d'ou me vient ce
bonheur d'une si magnifque reception ?
< - Nous sommes de Chine, lui r6pondent-ils, oui,
comme tant d'autres malheureux petits frvres, nous
6tions menaces de p6rir pour toujours. Vous nous avez
sauvvs.
( Et, en lui exprimant leur reconnaissance, ils le
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conduisent au tribunal de Dieu. Et Jesus qui a promis le
paradis en retour d'une aum6ne faite au plus petit des
siens, accueille en souriant ce sauveur d'ames, ce redempteur, et lui ouvre la porte du ciel oui eternellement il jouira de la gloire et du bonheur accordes aux
coeurs charitables et genereux. Ainsi soit-il. )
Cette r6union de la Sainte-Enfance a 6t6 pr6sid6e
par Mgr de Teil, qui a dit la messe. Avant et apres le
sermon, la fanfare de'Vaugirard a fait entendre quelques morceaux de son repertoire. On a regrett6 que
ces petits enfants n'aient ni prii a haute voix ni chant6
quelque cantique. IIparait que cela vient d'un malentendu. Dans le choeur, quelques religieux, quelques
missionnaires, un officier japonais. A la sortie de la
chapelle, on distribue un gateau a chaque enfant et un
diner intime reunit a la salle des Pr&tres les invit6s de
cette fete.
31 mai. - Nous avons dans nos murs Sa B6atitude
gphrem II, patriarche de Mossoul, Son Excellence
Mgr Cerretti, secr6taire dela Congr6gation des Affaires
extraordinaires et Sa Grandeur Mgr Zucchetti,archeveque de Smyrne.

Lettre de M. GLEIZES, fritre de laMission, a M. ROBERT,
sectrtaire de la Congregation.
Marseille, Toursainte,

ramars

9igg.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Je reviens de voyage ; je voudrais vous faire part de
quelques impressions.
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Vous savez d'abord que, parti convalescent de Paris,
je fus envoy& I Bordeaux, oi je me remis tres vite. Je

profitai de mes loisirs pour faire, dans les archives
departementales de cette ville, des recherches que
j'avais en vue depuis longtemps, concernant les missionnaires envoyes dans les fItats barbaresques, en
Tunisie et en Alg6rie, par notre saint Fondateur. Ces
missionnaires 6taient en rapport avec les Peres de la
Sainte-Trinit6 et de la Merci qui allaient en ces pays
racheter les esclaves chretiens. I y a souvent dans les
archives de ces religieux, - versies maintenant aux
archives de l'Etat, - des pieces qui se rapportent i
nos confreres, j'en trouvai plusieurs a Bordeaux dans
les cartons des Peres de la Merci, notamment six lettres
inedites de M. Jean Le Vacher; des lettres aussi qui
jettent unjour nouveau sur certains incidents, jusqu'ici
mal jug6s, du consulat i Alger de notre confrere Jean
Barreap, et que je me propose de publier.
J e voulus parcourir egalement les nombreux registres
ou liasses des archives de nos confreres de Bordeaux
avantla Revolution. M. l'abb6 Bertrand a mis a profit
ces documents dans le premier volume de son Histoire
des siminairesde Bordeaux et de Bazas, mais j'ai pa
constater qu'il n'a pas tout cit6. C'est un travail qu'il
faudrait completer et publier a part. J'ai pris l'indication de tQutes les pieces.

L'histoire de notre maison de Bordeaux est intiressante des ses debuts.
Saint Vincent avait envoy6 dans cette ville, en 1634,
pour prtcher les missions dans le diocese, deux de
ses meilleurs ouvriers, M. Jean de la Salle et
M. Joseph Brunet. Il ne voulut pas cependant les y
4tablir k poste fixe, parce qu'un saint pr6tre, < son
intime ami, Messire Jean de Fonteneil, grand archi<diacre et vicaire general de Bordeaux w, se proposait
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de fonder une Congr6gation particuliere, sur lemodele
de la n6tre, avec les memes fins, le meme esprit, les
memes reglements.
C'est chose remarquable comme les oeuvres de saint
Vincent, a mesure qu'elles furent connues, eurent des
imitations de tons c6tes. Avant lui, on ne trouvait
guire de predicateurs pour les paroisses rurales; aucune
compagnie religieuse ne voulut accepter les fondations
de Mme de Gondi. Des que saint Vincent se fut livre
avec les siens au travail des missions dans les campagnes, et qu'il eut montr6 la maniere de les donner, il
se fonda, un pen partout, des compagnies de missionnaires.
Saint Vincent avait 6tabli, en 1628, les Exercices
des ordinands, une sorte de seminaire pour la pr6paration aux saints ordres ; puis, en I635, un s6minaire
proprement dit, en r6unissant dans un meme local,
aux Bons-Enfants, selon les donnies du Concile de
Trente, les 6lves des classes d'humanit6 et ceux des
cours de thiologie. II vit bient6t les inconvenients
d'une demeure commune. 11 separa, en 16 42, les thiologiens des humanistes, et il cr6a ainsi, comme le fait
remarquer un des t6moins dans le procks de beatification du serviteur de Dieu, le premier petit seminaire
et le premier grand s6minaire. Aussit6t, d'autres compagnies se formerent pour 1'education du clerg6.
Collet rapporte qu'une personne en place, qui avait
du credit et de la vertu, conseilla & saint' Vincent de
faire opposition & ces nouveaux etablissements, vu le
disir, de tout temps manifest6 par le Saint-Siege, que
les communautes, qui ont les memes emplois et le
meme but, se lient pour ne former qu'une societ&.
D'ailleurs, un grand corps se soutient mieux qu'une
multitude de membres sans liaison; et puis, il n'arrive
que trop que ceux qui ont commence par une louable
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mmulation, finissent par une regrettable jalousie.
II fallait des iettres patentes du roi pour la fondation de ces societis. Saint Vincent aarait pu en emp&cher I'octroi, tant tres &cout6i la cour. Ilfat nirme,
pendant longtemps, membre do conseil de conscience;

toutes les affaires ecclesiastiques devaient passer par
ses mains. Mais le saint se rj-ouissait, au contraire, de
cette gen9rease ambition pour le bien. c Qui me donnera, disait-il avec Moise, que tous [prophetisent!
a Je prie Notre-Seigneur, &ciivait-il encore, que, non
seulement ii b6nisse les intentions et les euvres de
ces nouveaux missionnaires, mais que, s'ii voit qu'ils
soient pour faire mieux que nous, il les 6lve et nous
dtruise. n
Quelques-unes de ces societ6s voulaient prendre le
nom mame de Pr&tres de la Mission, qui est propre I
l'Institut tabliparsaint Vincent de Paul. Le saint les
en d6toornait, leut montrant la confusion que cette similitude de noms pouvait amener ; i leur tonseillait
d'adopter la d6nomination de Pr&trzs da Clerg6, on
Pretres de tel dioese.
La socift6 de M1. de Fonteneil, fond6e en 1643,
s'appela pr&cisment CommunautA des Pretres du
Clerg6, et elle embrassa toutes les oeuvres de saint.
Vincent. Elle s'appliqua aux missions et eat d'abord
un s6minaire des ordinands et un petit s6minaire,
transforme, en r667, en grand s6minaire. Elle prit, en
outre, la direction des s6minaires d'Aire-sur-l'Adour et
de Sarlat, et da pýlerinage de Montuzet, pres de Blaye.
Mais cette communaut6 ne fut jamais florissante.
M. de Foateneil constata de son vivant que plusieurs
de ses membres qtfittaient les siminaires pour se pourvoir de cures et de b6ntfices ; aussi il demanda, par
testament, en %678, Mgr iarcheveque de Bordeaux,
de substituernotre congr6gation A la sienne.
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Cest ce que fit, ie 14 octobre 1682, Mgr Louis
d'Anghire de Bouriemont. , Du reste, disait-il dans
son mandement, la Communaut6 de M. de Fonteneil
a4•t6 formne - l'instar et selon les reglements de-la
dite Congregation (de la Mission) dont elle est une
,
<esphce di~manation.
Nosconfrbress'installrent pourI'oeuvre des missions
et pour le sminaire dans la maison des Pretres du
ClergA. Tls bitirent -plus tard, dans la rue du Palais
TGatien, la maison qui sert actuellemeht de poste centrale. On lit, du c6ti de la rue Casteja, cette inscription : Congratio Missionis. 1739.'
Notre'Compagnie prit aussi la place des Pr&tres da
clerg6 au phlerinage de Montuzet, avec quatre pretres
et quatre frres coadjuteurs, et an s6minaire de Saxlat.
La fondation pour la maison de Bordeaux comprenait hnit pritrep et quatre freres coadjuteurs.
A propos de ces derniers freres, dont le nombre dans
la suite fit porti A sept d'apres les'archives, et m6me
i onze d'apres le document qui suit, un ancien siminariste fit paraitre, en I'ann6e 1767, un poeme h&roicomique, en six chants, imit6 du Lutrin, de Boileau,
et intitula,
Popel, ox le cuisiier du siminaire de
Bordeaux. M. Bertrand a cru pouvoir le reproduire,
en appendiae, & la in du troisieme volume de son
ouvrage.
Ladiscorde, .qui avait jet6 le trouble, dans le chapitae ,des chanoines de 'Paris, sema aussi la division
,pazmi des-frrnes coadjuteurs de Bordeaux.
Le frTre cuisinier, qu'on avait vu de tout temps au
s6minaire, vint A mourir. Chacun des autres aspira &
Iui succder dans ce-premier des offices pour un frbre;
or,le choixd -superieur tombasurPopel,le plus jeune
de -tons. De d4pit, quelques-uns firent le serment
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hiroique de ne pas toucher aux mets pr6par6s par ses
mains. Popel, cependant, - et cela accrut les animosites, - se d6voila un cuisinier hors ligne. DMs le
premier jour, le fumet de ses plats se r6pandit dans
toute la maison ; il d6passa m6me les murs du jardin
d'un couvent voisin, oh les religieuses prenaient leur
recr6ation. Elles se demanderent, intrigu6es, ce qu'il
pouvait y avoir d'extraordinaire au skminaire. On y
recevait sans doute M. le Gen6ral. 4 Non, disait une
des religieuses4 c'est an pr6lat d'Irlande, Mgr l'archeveque de Dublin. Je sais qu'il estvenuse rifugier dans
notre ville.
II fallut avoi.o la clef du mystere: on envoya une
sceur touriere aux informations.
Celle-ci, quand elle parla de cuisine, fut si mal reque
par le frere portier, qui 6tait du parti oppos6 au cuisinier, qu'elle tomba en pamoison; le garýonboulanger,
qui se trouvait IA, dut la ramener au couvent.
II y eut parmi- les freres des scenes 6piques, un
combat m&me oi figurent le garcon boulanger, deux
masons et un trompette de la ville, et oh I'on se bat,
non plus a coups de livres, comme dans le Lutrin,
mais A coup de gigots, car on se trouve dans
une
cuisine.
Toutse termine par le triomphe de Popel et la conclusion de la paix.
Le porte humoristique aura voulu exercersa verve
propos de quelque incident; mais 6videmment les
freres coadjuteurs de Bordeaux, au dix-huitiime
siicle, furent aussi pacifiques que le sont ceux de
nos
jours. Vous connaissez leur bon esprit, l'union
qui
existe entreeux. Je les ai vusde prbs dans leurs offices,
lorsque je remplissais les fonctions d'assistant
; j'ai pu
constater d'une maniere sp6ciale leur bonne
entente,
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leur divouement et leur piet6. Je garde en particulier
un souvenir emu et reconnaissant des soins assidus et
empress6s que j'ai recus pendant ma maladie de
notre cher frbre infirmier.
Le poete d6die son poeme cc & nos chores sceurs, les
cuisinieres des communaut6s religieuses de Bordeaux .
II les nomme toutes. II voudrait c6lbrer le m6rite bien
connu de chacune; mais il doit chanter aujourd'hui le
grand cuisinier, I'incomparable Popel.
On trouve dans ce poeme de nombreuses r6miniscences litteraires, m6me le songe d'Athalie que l'auteur
met dans la bouche du caviste, le frere Simon, le
principal antagoniste de Popel.
On peut y prendre des indications pour l'bistoire du
s6minaire de Bordeaux. Ainsi le poete ditque le frere
Dorillon,
Des restes ramasses par ses soins charitables
Sustentaittous les jours nombre de mis6rables,

puis, ii met en note, i ce sujet :
( C'est un pieux usage au Seminaire de nourrir grand
nombre de pauvres ; la charit6 redouble dans les
ann6es disetteuses. ,
Il ajoute que ce frere Dorillon, pr6d6cesseur de
Popel, c avait fait la cuisine pendant quarante ans,
avec cette delicatesse qu'on trouve rarement ailleurs
que dans un s6minaire ,.
Du chef de la maison, il dit:
t M. de Bailli, Superieur du s6minaire et grand
vicaire du diocese, possedait toutes les qualit6s qui
caracterisent un parfait superieur. Severe quelquefois,
mais toujours avec raison. Du reste, poli, pr6venant,
affable, et d'une gaiet6 aimable et naturelle, qui ktait
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comme la clef dont ilse servait pear s'oarir le coeur
de ses Anfrieurs... u
Le po&te avait 6t 'un de ces iafiieurs,
Ilnous fait savoir que des chanoines se mettaient
a, nombre des ilkves, au- seminaire, pour mieux
appmendre lear thologie, mais qu'ils taieit dispensis
per one Bulle d'assister a la priere do matin, auz confirences et aux examens.
Faut-il relever la malicieuse remarque suivante? Le
poete avait parik d'mn a partier indolent *. 11 ajoute
emaae : w C'est L'usage de tons les portiers de communaute. wNous savons, dans tous les cas,que cela ne
s'applique pas a nos freres, les portiers si aimalecs et
si vigilants de Ia Maison-MireM. Bertrand met encore en appendice, a la fi de
son troisimme volume, le reglement du seminaire de
Luyon tenu par nos confreres, pensant que le riglement do s6minaire de Bordeaux lti 6tait semblable.
C'6tait, de fait, le reglement des cinquante-trois grands
s6minaires confi6s a notre Congregation. C'est un monument de la sagesse de nos Pres. 11 n'est pas 6tonnont qu'une telle formation ait fourni & l'Iglise de
France, a la fin du dix-huitieme siecle, an nombre si
considerable de confesseurs et de martyrs.
Une des dernires piýces du dossier des Lazaristes
de Bordeaux, aux archives dCpartementales, contient
an d6tail bien touchant.
On est au 14 septembre 1792, tout le personnel a

d6ji quitt6 le siminaire, le dernier pretre qui reste,
M. Poncin, I'6conome, va partir ce jour m6me pour
Fexil, car on est an terme desquinze jours accord6s aux ecclesiastiques par l'Assembl6e constituaate,
pour sortir du royaume, sous peine d'etre dkports a
la Guyane; il laisse par icrit diverses indications au
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frvre Piexre Serres quin'Atapt pas prtepourra peut
etre se maintenir das l'4tablissemeAt; ii lui dit ce qu'il
faudrait faire, ,ts'il arrivait que Messieurs de la tmu
nicipalit6 recussent le d4cret de la suppression de notre
maison n.Ce soat des heures plea'es d'augoisse et de
trouble; 1'rconome, 'otablic pas, cependant, d'ajwoter
<cette prescription : t L faut continuer de donner les
aumwaes A laporte, six livres chaque lupdi, t celle de
la soupeg u~rale le jeudi. ) Nosconfreresde BQrdeasx
garderent doaciusqu' la fia leurs habitudes de charite.
Quaud j'eus fni les recherches dans les archives de
cette ville, je demaudai, 6tant prss del'Espage, d'aller
continuer le meme travail i Madrid.
Vu 1'etendue de ses c6tes et son voisinage de la

Barbarie, l'Espagne se voyait plus particulibrement
expos&e aux ravages des corsaires de Sale, d'Alger et
de Tunis. Les esclaves espagools etaient toujours en
grand nombre dans les baguesde ces villes, mais aussi
les rachats 6taient frequents. L'Espagne se trouvait
riche ct elle possedait de nombreux couvents de religieux r6dempteurs. Ceux-ci ont laiss6, sur plusieurs
de leurs voyages en Barbarie, des relations que je ddsirais consulter."
Je fus bien fayoris6e Madrid. M. Salat me recommanda au directeur en chef du ddpartement des manuscrits a la Bibliothbque nationale, M. Julian Paz,
qui, aux anndes qui pr&ecedrent la guerre, etait alle a
Paris, envoye par son gouvernement pour rechercher
les documents espagnols & notreBibliotheque et a nos
Archives nationales. II mit ses archives, avec la plus
grande amabilitd a mon entiere disposition. I1 etait
heureux, disait-il, det6moigner ainsi sa reconnaissance
a nos somurs. 11 avait une ille au s6minaire; - je viens
d'apprerdre qu'on l'y a retenue apr&s sa prise d'habit
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comme sceur d'office; - et une autre faisait soniduca- cation dans une des Maisons des Filles de la Charite.I1
m'offrit de faire copier les documents qui m'intiressaient et lorsque je lui pr6sentai, pour le copiste, la
remuneration en usage a Paris pour ce genre'de tranScriptions, il ne voulut rien recevoir. " C'est une autre
de mes filles, dit-il, qui a fait ce travail. n
II me donna des recommandations 'pour MM. les
Directeurs de la Bibliotheque des imprimis, des
Archives nationales historiques, de celles du ministere
de l'Int6rieur, des Archives genirales d'Alcala, des
Bibliotheques de Barcelone, de sorte que je fus requs
partout avec beaucoup de courtoisie. Au reste,
ces
directeurs etaient flatt6s de voir qu'on venait de
Paris
pour consulter leurs archives.
Je note ceci pour m6moire. Tous ceux qui me
voyaient faire mes recherches me disaient : (
]tesvous all6 a Simancas ? Il y a, dans cette petite
ville de
province, la plus riche collection, pour l'Espagne,
de
documents historiques. Mais j'avais vu les inventaires
desdiverses siries, dress6s pr6cis6ment par M.
Paz,
alors qu'il 6tait bibliothicaire A Simancas; je n'yavais
rien remarque sur l'6poque que j'etudiais.
J'avais et6 invit6 par le Nonce du Pape A consulter
aussi les Archives de la Nonciature, un jour
qu'il etait
venu rendre visite anos confreres. J'acceptai
avec joie,
car on ne peut p6n6trer dans ces sortes de
sanctuaires
qu'avec des autorisations sp6ciales, et il faut
memel'assentiment du Saint-Siege pour publier certaines
pieces.
J'y vis, du reste, des dossiers scell6s portant
cette
rubrique. c N'ouvrir qu'avec la permission
de telle famille. ,
Des proces avaient 6t4 intent6s sans fondement
devant le Nonce de Madrid, a Jean
Le Vacher et a
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d'autresvicaires apostoliques d'Alger. On en voit les
pi&ces aux Archives de la Propagande, & Rome. II
itait int6ressant de savoir s'il n'y avait pas ici d'autres
indications. Je rencontrai quelques documents compl6mentaires.
Le palais de la Nonciature se trouve dans la rue de
ce nom, an coeur du vieux Madrid. J'y venais le
matin, alors qu'il n'y avait pas d'autres visiteurs; cette
vaste et antique demeure 6tait impressionnante a ces
heures silencieuses. Les huissiers, a livr6es d'une autre
6poque, les noms inscrits au-dessus des portes du
rez-de-chaussee,autour de lacour : tribunal de Ia Rote,
Inquisition, Grette, Judicature, Secr6tariat ; les
grandes salles du premier etage, ornaes de tapisseries anciennes, rappelaient le temps oh le repr6sentant
du Souverain Pontife aupres de S. M. Catholique,
le roi d'Espagne, 6tait si puissant. J'y entrais avec un
respect religieux en evoquant ces souvenirs.
J'y fus conduit, la premiere fois, parun de nos confreres. Le Nonce nous donna audience. II venait de
recevoir la nouvelle soeur economedelamaison centrale
des Filles de la Charit6, aceompagn6e dela sceur officiere et de ladirectrice du s6minaire. II nous parla avec
int6ret et affection des families de saint Vincent de
Paul.
Nous avons & Madrid, outre la maison provinciale
espagnole, deux maisons d6pendant de !a province
d'Aquitaine. Dans la premiere, nos confrbres desservent, en qualit6 de recteurs, I'6glise de l'ambassade de

France, Saint-Louis-des-Francais, et ils administrent
I'h6pital de leur nation. Ils sont mel6s au monde officiel. Ils peuvent rendre bien des services. Dans la

seconde, oi j'6tais log6, les missionnaires sent les aum6niers de la maison centrale.et les directeurs de la
province des Filles de la Chariti acornette.
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Ea couxs de route, d'Irua i Madrid, je fus frapp6,
comme rues voisins, par Paspect des, glises, que ous
rencontrions. Elles a'avaient point de feantres. Commeat pouvait-on y voir a 'interieur ? C'est bien simple:
on n'y voit pas du tout ou presque pas. Je suis entr6 i
Madrid, le dimaache, i dix heures du matin, daas des
4glises oi I'on disait la messe; c'6tait d'abord une
obscuriteprofonde; peu a pen on apercevait Ie pree
1 l'autel et des persoanes autour de soi.
On a voalu donner de ce manque de clartA uae raison mystique; il favorise le recueillement. Sans doute
certaines imes peavent rechercher pour prier la p6aombre d'une chapelle retiree; main on ne pent pas
eniger en principe, post tes 6difices consacrMs an cdlte,
te dfaut de laluamire.
Cette disposition vient des Arabes ou Maures, dont
la dominatioa plusieurs fois siculaire a laisse une
empreinte si aarquee dans les coutinues du pays. La
demeare arabe est absolument close. Nulle ouverture
A I'extrieur. Parfois il y a un balcon &aI'tage sup6rieur, mais il est fera6 par one boiserie peinte en vert.
La porte elle-meme de la rue, qui est toujours renforc&e par de fortes tetes de clous, n'introduit pas directement dans I'intirieur, mais dans un vestibule sur lequel s'ouvre une porte latirale.
La maison espagnole imite en tout la maison arabe,
eton a appliqu6 m&me aux 6glisesl'absence de fen&tres.
De nos jours encore, on construit des fglises et des
chapelles oi la lumixre ne p6nltre qu'avec parcimonie.
C'est par le ciel ouvert d'une cour interieure que Les
maisons espagnoles doivent &tre6clair6es, comme le
sont lesmaisonsarabes. Si cette cour vient a manquer, et

ce sera frequent dans les villes,il faudrabien des fengtres
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sur la rue, mais elles auront ne solide clture de fortes
grilles de fer, et cela a tous les itages. C'est la caractiristique des vieilles villes espagnoles, ce que j'ai
remaaqu" particulibrement a Alcala-de-Henares, ou
j'ctais venu consulter les archives g6nerades qu'on y a
coDserrves.
Cette ville poss6da, jusqu'aux temps modernes,une
universit&des plus clkebres, de Al tant de couvents de
religieux qu'on y voit encore. Le cardinal Ximenes y
avait biti un immense et somptueux palais que l'on
vient visiter. II abrite maintenant les archives. Le
mausolee de ce fameux cardinal, le plus grand
ministre d'Espagne, se trouve dans une 6glise voisine.
Alcala est la patrie de Cervantes de Saav6dra, a son
tour le plus grand 6crivainespagnol. J'ai vu la maison
oh il est n6, 1'6glise o' il a 6t6 baptis6. Sa statue se
dresse sur la grand'place. II est repr6sent6 debout, une
plume i la main et 1'6pde au c6te, car I'auteur de.Dox
Quickotte fut aussi un vaillant guerrier, qui perdit un
bras & la bataille de L6pante.

Depuis, il fut captif k Alger, ou il cherchait & soulager ses compagnons d'infortune. Son maitre disait

de lui : «Je suis tranquille quand j'ai le manchot sous
les fers. ) Rentr6 en Espagne, Cervantes voulut api-

toyer ses compatriotes-sur le. sort des esclaves chr6tiens, qui gnmissaient sous le joug musulman, et porter le roi Philippe II & d6truire les repaires des corsaires de Ia Barbarie. II composa dans ce but des
drames 6mouvants.

J'allai 6galement & Tolide pour des recherches historiques. II fallait au reste, voir cette ville qui incarne
le genie espagnol. Cample fierement sur le ,Tage qui
l'entoure aux trois quarts, elle parait imprenable. Elle
servit longtemps de capitale aux 6mirs musulmans et
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aux rois catholiques. Elle est la residence de l'archeveque, primat des Indes.
Je reius une cordiale hospitalit6 chez nos sceurs qui
dirigent le cilbre h6pital Saint-Jean-Baptiste, le plus
ancien du pays. Leur aum6nier, chanoine de la cathedrale pour le rite mozarabe, me servit de guide pour
visiter la ville.
Nous vimes des 6glises, en particulier Saint-Jeandes-Bois, aux murs en granit, oi sont appendus lesfers
dont les Maures se servaient pour enchainerles captifs
chr6tiens. Attenant al'6glise est le beau cloitredu couvent des Augustins, le morceau le plus pur de 'art
gothique espagnol. Nous vimes des synagogues an-ciennes tres curieuses; li maison du Greco, le peintre
de Toldde, dont on trouve des tableaux dans toutes les
6glises; des manufactures d'armes blanches, dont on
connait le renom. Nulle 6pbe n'itait aussi bien trempee que celle de Tolede. Des femmes assises en tres
grand nombre sur une place, autour d'une fontaine,
et attendant leur tour pour .remplir leurs cruches en
forme d'amphores, rappelaient les scenes bibliques.
J'avais vu de m&me en Algerie les femmes arabes
venir ensemble renouveler leur provision d'eau a la
fontaine de la valle, ce qui faisait penser & Rebecca.
Mais ce que l'on va voir surtout a Tolde, c'est la
cath6drale et son tr6sor qui renferme de trbs grandes
richesses. Elles remontent a l'6poque ou l'Espagne
tirait tant d'or de ses possessions d'Amerique. L'archevech6 de Tolede avait d'ailleurs des revenus considerables. Aussi, a un moment oi le tr6sor royal se
trouvait 6puis6, le cardinal Ximenis put lever, a .ses
propres frais, une armbe qu'il mena a Oran pour en
faire la conquete. Ce qui m'a le plus frapp6 dans cette
exposition d'ornements sacrbs et d'objets divers, c'est
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la galerie de portraits des archeveques de Tolede qui
imite la suite des portraits des papes a Saint-Paulhors-les-murs.
La cath6drale de Tolede est imposante par sa structure. Les guides en vantent le style ogival, comme ils
feront pour les cathedrales de Burgos, de S6ville, de
Grenade. Rien n'est comparable a nos cath6drales
gothiques de France, pour le merveilleux arrangement des facades, pour l'ampleur des nefs, pour
l'elancement des vouites, pour la puret6 des lignes, pour
la perfection des d6tails, pour la splendeur des verribres. C'est bien le vrai lieu de la pribre; tout ilkve
vers le ciel; allez i Notre-Dame de Paris, un matin, sur
les neuf heures, mettez-vous en face de la grande rose
du transept de droite, un peu loin, de l'autre c6te,
alors que le soleil qui monte a l'horizon la fait briller
de mille feux de toutes couleurs, il vous semblera que
vous n'etes plus de la terre.
Aussi on peut regretter qu'en ces derniires annies,
je ne sais par quelle aberration de goft, certains architectes se soient tant 6pris du style roman, qui n'est
qu'un acheminement vers un style plus l6ev6. Sans
doute on aime les vieilles 6glises romanes, comme on
aime, en fait de peinture, les Primitifs, a cause d'une
certaine grice, d'une certaine naivet6 ; mais c'est un
art en formation qui n'arrivera &son perfectionnement
qu'avec le style ogival du treiziime sibcle. Les6glises
romanes, mzme les 6glises a coupoles ou romanoby7antines, presenteront toujours quelque chose de
lourd ou d'incomplet.
La cathedrale de Toilde sert en m&me temps au rite
romain et an rite mozarabe, qui ne se conserve que
dans cette ville. II a des particularitis que je ne decris pas, ainsi la division de la sainte hostie, a la
messe, en neuf parties. Les chanoines de l'un et de
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1'autre rite commencent 'office en mime temps, les
uns dans le chceurde I'eglise, les autres daas une chapelle particuliere.
J'assistai, avant de quitter Madrid, au passage de
la procession gia6rale de la Fte-Dica. Jeme trowais
a la Puerta del So, la place centrale de la ville. 11 y
eat d'abord le d6fil de tons les ordres religieax et de
toutes les paroisses. Vinreat ensaite deux fies interminables de messieurs, tenant un cierge a la main,
-j'en reconnus quelques-aus qee j'avais vus aux biMiotheques; - puis deux rangs de pretres en sarplis, portant aussi des cierges allumns. C'6tait un spectacle idifiant. Eccl6siastiques et laiques mirent longtemps a
passer. Le saint Sacrement suivait, portv sur an char
en forme de reposoir; des clercs, cach6s sons des tentares,le faisaient mouvoir. En avant marchaient Monseignear l'Eveque et les dignitaires ex chape. Par
derriere venait le carrosse royal, traink par hait chevaux - le conductear et les laqsais avaient des livries
du dix-septieme si&ci. Les soldats, cavaliers et fantassins, escortaieat la procession tkte nue.
Sur la place Del Sol, on 6tendit le drapeau national
sur iequel passa le saint Sacrement.
Ce furent des d6monstrations touchantes.
Au retour de Madrid, je m'arr&tai a Saragosse.
J'y ai ven6re la cel&bre Notre-Dame del Pilar. Li
statue se trouve dans un sanctuaire skpart
an miliai

d'une grande gglise de la Renaissance. Seals, de tout
petits enfants de choeur en surplis la peuvent approcher derriere une grille et lui faire toucher les objets
que pr6sentent les fideles. On ne fait d'exceptio que
pour les petites filles v&tues de blanc, qui vieanent
u
e
faire leur premiere communion. II y a toujours grande
affluence de pelerins. Notre-Dame del Pilar est comme
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la Notre-Dame de Lourdes de l'Espagne. L'igiise
s'etend le long de 1'Ebre, aux eaux jaunitres comme
celles da Tibre, et pr6sente de ce c6ti an bel aspect.
Je me trouvais a une lieue environ de Saragosse,
dans le monastere de Notre-Dame de Cogullada, un
autre sanctuaire de la sainte Vierge que I'on y v6nbre
sous le titre de Notre-Dame de la Paix. Des BWnedictins franiais, qui soat 1&depuis plusiears ann6Cs, ont
tout d'abord, comme leurs anchtres du sixiýme siicle,
amtliori6 les cultures, fait des importations, celle en
particulier de la betterave, ce qoi a permis d'6tablir
des raftaeriespour le sucre. Its foarnissentxý la science
une contribution plus grande. Ils sont A la thie de
revues importantes.
J'ai accompaguE les P&res de Cogullada dans lear
promenade hebdomladaire iLtravers la campagne, pour
jouir de leur conversation. Assis sur les bords 'da
Gallego torrentueox, qui ne cesse d'entamer leur propri6 avant d'aller merer ses eaux & ceHles de I'Ebre,
j'6cowtais leurs considerations sur P'histoire de rEspagae, sur les m&eurs de ses habitants. Eux aussi
faisaient remarquer combien les habitudes des Matres
se sont conservies dans le pays. Ils me montraient les
paysans portant an moechoir rouId autour de la t&te
en manire de turban, tt se servant de faucilles qni
out la forme d'un cimeterre.
D.e Saragosse, je me rendis a Barcelone, oi je fus
accueilli trbs aimablement par nos confreres espagnols.
J'avais des recommandatioas pour les bibliothecaires
de IUniversit6, pour tes archivistes de la Delegaciim
de Hacienda et de la Corona d'Aragon. !us facilithrent
tous mes recherches avec la complaisance la plus
touchante.
Je retrouvai, a Barcelone, ma soeur Massol, visitatrice des Filles de ta Charit6, que je venais de voir a
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Madrid, que j'avais connue autrefois A Carthagene.
M. Salat, le directeur de la province, y vint aussi; il
me conduisit dans toutes les maisons de nos sceurs.
La Casapovincial de Caridad, o6 je dinai plusieurs
fois avec lui, est bien connue A Barcelone et dans
toute la Catalogne. C'est comme une cit. oi se
trouvent riunis, par quartiers, tous les genres d'infortune et aussi tons les corps d'itat. 11 y a mime une
imprimerie ou se publient des journaux. Une soixantaine de sceurs sont a la t&te des offices. Ma sceur
Arqui dirige tout avec calme et sagesse. Elle doit ses
soins 6galement a une succursale consid6rable qui se
trouve A la campagne, les administrateurs desirant
qu'il n'y ait pour tout qu'une seule tete. Le cabinet de
la Superiora est comme une officine oi se traitent mille
affaires. 1 y a toujours 1l une sceur secretaire en permanence.
La Casa de Caridad me rappelait la Picola Casa de
Turin, que son fondateur, le Bienheureux Cotolengo,
plaqa sous le patronage de saint Vincent de Paul et
qui renferme aussi plusieurs milliers de personnes de
toutes categories.
J'allai encore plusieurs fois a La Granja, Casa de
la SagradaFamilia, maison assez voisine de celle de
nos confreres. J'eus A me loner de l'obligeance de ma
sceur Montolbio et de ses compagnes.
La cath6drale de Barcelone est remarquable comme
le sont toutes les vieilles 4glises de style ogival. Le
chceur est trop dans 1'ombre. II .faut toujours aux chanoines des lampes allumbes pour le chant on la r6citation de l'office.
On conserve dans la chapelle qui est derriere le
maitre-autel, le Christ, de grandeur naturelle, qui se
trouvait sur le navire, de Don Juan a la bataille de
Lepante. Le corps s'incline sur un c6te. La legende
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dit qu'il fit ce mouvement pendant la bataille pour
6viter un boulet ennemi.
Des phlerins, en grand nombre, viennent le v6n6rer.
Des personnes qui entraient dans 1'eglise me demandaient, a moi 6tranger : O est le Christ de LUpante?
Les archives de la Corona d'Aragon, ot j'allais travailler, se trouvent dans I'ancien palais des rois, a c6t6
de la cathedrale. Ses sombres souterrains servaient de
prison. Les criminels que 1'on en tirait pour les conduire au supplice, longeaient la cathedrale. S'ils en
ponvaient toucher une pierre que 1on montre, un peu
au-dessus de la hauteur d'un homme, ils itaient gricies aussit6t.
Aprts avoir remerci M. Vilanova, le visiteur de la
province de Barcelone et ses confreres, et aussi le
sympathique M. Casulleras, supirieur de la maison de
Palma, dans I'ile de Majorque, qui 6tait 14, et m'avait
fait visiter laville et les environs, je partis pour Figueraso, ou se trouve une r6sidence de la province d'Aqui-

taine, A c6t6 d'une maison de la province de Barcelone.
Sur Ie parcours, le chateau de Moncada, qui se
dresse an sommet d'un piton, attire mes regards. Dans
mes recherches sur 'histoire de la Barbarie, j'avais
souvent rencontr6 le nom des seigneurs des propri&taires, qui 6taient aussi marquis d'Aytona.
Le frere Nicolas m'attendait A la gare de Figueras.
Je fus effray6 en voyant son 6tat d'amaigrissement.
Mine par une maladie de poitrine, il mourait un mois
apres. La maison ne comptait plus que deux pr&tres.
M. Gr-goire, le superieur, 6tait absent; je trouvai
M. Ligonie'bien atteint, lui aussi. II m'accompagna
chez les confreres espagnols; puis, assis sons les platanes, il me racontait avec entrain sa vie de missionnaire. II voulut profiter de mon passage pour faire une
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confession generale. Je le quittai le lundi; le samedi
d'apres,- 20 juillet, il n'6tait plus de ce monde.
Le dimanche, les confreres espagnols m'avaient
invite A diner. Je passai an milieu d'eux des moments
bien agr6ables.
I!s me conduisirent, I'apres-midi, chez les Freres
des icoles chretiennes, qui ont transport6 a Figueras
leur pensionnat de B6ziers, et oii, par consequent, a
peu pres tous leurs el6ves sont francais. Nous assistimes a des exercices de gymnastique des plus varies
et des mieux r6ussis. Je dis au frere directeur que je
ne m'attendais pas A voir une f&te francaise en territoire espagnol.
Le lendemain, je fis route avec les 6t1ves d'une 6cole
d'agriculture, tris en renom, que les m&mes freres
dirigent dans les environs.
A propos des d6crets port6s contre les communautes
religieuses et de la loi de Separation, on s'6tait fait a
I'6tranger une curieuse idee de l'etat moral de la
France. On s'imaginait qu'il n'y avait plus chez nous
ni pratres, ni religieux, ni' religieuses, ni exercice du
culte. C'est ce que j'avais entenda dire en Belgique,
mnme par des eccl6siastiques; je venais de trouver en
Espagne les m6mes echos.
Je fis cette r6ponse A un chanoine. Le cardinal
Vanutelli fut envoy6 a Paris par le Pape Pie X en
qualit6 de l6gat pour presider les f&tes du centenaire
d'Ozanam. Un prelat de sa suite, hant6 de ces memes
id6es, se fit conduire un dimanche, successivement,
dans plusieurs eglises de Paris. II les trouva combles
de fiddles entendant la messe, au point parfois'de ne
pouvoir entrer. II dit A celui qui l'accompagnait : " On
ne trouverait pas A Rome une telle pi6t4. n
Rentr6 en France par Cerbere, j'avais demand6 a
saluer, A Carcassonne, un cousin, archipr&tre de la

-

385 -

cathedrale, ancien el've, a Saint-Pons, de M. Meagniot, a qui il a vou6 la plus reconnaissante affection.
II me fit part de ses projets pour la reconstitution de
certaines parties de la cathedrale, qui est un des beaux
specimens de l'architecture gothique du quatorzieme
siecle.
Il fallut revoir la Cite, bUtie et rebitie par les Romains, par les Francs, par les Visigoths; le roi saint
Louis et son fils Philippe le Hardi lui ont donn6 sa
forme actuelle. On sait combien est grandiose et s6vere
I'aspect de ces tours si nombreuses, de dimensions et
de formes diverses, qui, reliees par des courtines et
pr6c6dees de deux enceintes, s'elkvent au-dessus de
1'Aude, dans la situation la plus pittoresque. II n'y a
pas, en Europe, un ensemble aussi complet et aussi
formidable de defenses du moyen age.
J'y itais monte avec notre confrere, M. Crouzet. Je
retrouvais ces constructions qui Ctaient pour moi de
vieilles connaissances, je pourrais dire des amies.
M. Jourdain, notre professeur d'archoologie, nous en
avait fait itudier tous les d6tails, lorsque j'&tais an
seminaire. II nous y conduisait toutes les apres-midi

des mercredis d'apres Paques, de la maison de campagne qui 6tait voisine et oi nous passions la journ&e.
Aprs avoir donnE un dernier coup d'ceil a 1'ancienne

cath6drale Saint-Nazaire, un joyau d'architecture
qu'on ne se lasserait pas d'admirer, nous entrimes
chez les Filles de la Charit6, qui ont une maison a la
Cit&. La sour servante nous demanda de bInir une
seur inalade.

Jeune encore, intelligente et active, cette soeur -tait
atteinte de phtisie, suite dc son divouement et de ses
fatigues dans les ambulances. Elle . suivait jour par
jour les progres de son mal, guid6e par 'experience
qu'elle avait acquise en soignant les autres, malades.
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Flle disait combien de temps i lai restait a vivre, et

cala, trasquillement, en souriant, comme si c'eut 6te
la chose la plus simple du monde. On sentait la joie
intime de cotte Ame qui d6ja entrevoyait le cier. Nous
"timastaistes de voic cette saur qui pouvait cendre
encore tant de services, terminer si t6t sa carriere.
Nous 6tions reconfortis anssi par le spectacie de sa
foai

J'appris, dans la suite du voyage, qu'elle 6tait morte
au temps qu'elle avait marque.
Nous.avons cel6bri La.ffte de notre saint Fondateur,
lie g juillet, dans one autre maison de nos smurs, pawoisse SaintVincent. Elles disaient, pendant le diner,
a M. I'Archipr6tre, qu'elles dirigeaient autrefois les
patronages de sa paroisse Saint-Michel. Toat fait

esp6rer qu'elles reprendront ces traditions.
11 me restait a aller i Toulouse, A Montpellier, a
Marseille, ot je confaissais des 46p6ts d'archives.
A- Toulouse, je trouvai pea de chose. J'eus, do
meins, de longs entretiens avec l'archiviste d6partemental, I'aimable M. Pasquier, qui me donna pour ses
collgues, archivistes d'autres villes, des cartes de
presentation qui permettent d'etre de suite biea accueilli, comme je Ie fus pen apres & Montpellier. Je
a'esphrais pas pouvoir me servir d&ane de ces cartes
pour 1'archiviste d'Alger, elle me fut cependant trts
atile. Ces archivistes, tous 6lves de I'Ecole des
sbartes, s'adonnent a] l'etude de la paleographie et
des documents historiques, et ils aiment a communiquer leur science.
A Toulouse, les archives d6partementales se trouvent
lmtropole Saintdanal'ancien archev&ch6 attenant &la
Etienne. On-voit avec tristesse ces sortes de profanations; des dossiers etaient ranges dans. la chapelle
dlle-emme. Du moinsi c'est an itat de chose• qui re-

-

387 -

monte A la R6volution; on se fait A ces changements.
J'avais, de m&me, trouve notre maison de Bordeaux
transform6e en h6tel des postes, notre maison de
Barcelone en h6pital militaire, mais cela datait de
longtemps. A Montpellier, j'allais eprouver une peine
plus particuliire. Les archives d6partementales avaient
&6t transport6es r6cemment dans le grand s6minaire.
Cet 6tablissement qui m'avait abrit6 plusieurs fois,

que son ancien supIrieur, M. Verdier, maintenant notre
Vicaire g&enral, avait restaure avec tant d'amour, &tait

maintenant pour nous une maison fermre. La grande
porte etait close; la chapelle 6tait close; on entrait

par une petite porte de c6t6 qui introduisait dans
I'ancien r6fectoire, actuellement salle de travail. J'y
venais chaque fois avec un serrement de coeur.
J'y recueillis des documents. M. Berthele, I'archiviste, fut tres obligeant.
Je metrouvais, aMontpellier, rue del'Ancienne-Inten-

dance, anpres de Mgr Crouzet et de M. Albissbn, ea
ce moment visiteur de Syrie. Je les quittai pour me
rendre a Marseille, o ijepensais ne m'arrter que trois
semaines. J'y passai cinq mois. Cette ville 6tait comme
la porte des ltats barbaresques. On y trouve naturellement beaucoup de pices concernant nos confrercs.
J'ai voulu prendre ce qu'il y avait de plus int6ressant
puisque les circonstances itaient favorables. On sait
combien il faut de temps pour chercher les vieux documents, pour les lire, ce qui est parfois tres difficile,
pour les copier. J'ai fait de longues seances A la

bibliotheque de la ville, aux archives de 1'hbtel de
ville, a celles surtout de lapr6fecture et de la chambre
de commerce, oh j'etais comme chez moi. Quel bon
souvenir on garde de ces relations journalieres avec
les archivistes, qui etaient devenus de vrais amis!
Je revis, en particulier, les Lettres de nos mission-
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naires et de nos consuls que je connaissais. Je pris
copie de celles que je ne connaissais pas. Ii faudra les
publier toutes. Elles seront un appoint considerable
pour 'histoire de notre Compagnie et celle des relations entre la France et I'ancienne Afrique du Nord.
J'avais signale a M. l'archiviste de la chambre de
commerce, les originaux de deux lettres de'Jean
Le Vacherque je vis k 1'h6tel de ville, alors que leur
place naturelle serait i la Chambre. II me remercia en
disant qu'il tAcherait de les recouvrer. Il chercha, a
son tour, aprbs mon d6part, dans des dep6ts inexplores
de scs propres archives. II trouva cinq lettres de Jean
Le Vacher, des plus interessantes. Il en fit prendre,
par I'archiviste-adjoint, une copie qu'il declara authentique, en y apposant sa signature et le sceau de la
Chambre, et qu'il voulut bien m'envoyer.
Cet archiviste, M. Fournier, qui prepare un nouvel
inventaire des archives, a publi un travail intitule:
es Archives historiques de la Chambre de com•merce de
Marseille. II y reproduit, comme specimens, huit
documents inedits. L'un d'eux est une lettre de Jean
Le Vacher.
J'ai visit6 a Marseille, rue Tapis-Vert, notre ancienne
maison, que lon nommait et qui se nomme encore la
Mission de France, dont nous ffmes d6poss6d6s par
la Revolution. Elle devint, depuis, la propri6tb des
P&res Jesuites. Elle est de nouveau, bien national, et
occup&e par des locataires. Je desirais voir 1'&tat de
la chapelle oiL se trouve, sons le cheur, un caveau
d'inhumation. Un religieux franciscain apporta d'AIger, en 1685, des restes du corps de Jean Le Vacher,
mis a la bouche d'un canon, deux ans auparavant, et
qu'il avait gard6s pr6cieusement. II est vraisemblable
que ces restes furent plac6s dans le caveau; il faudrait
s'en rendre compte puisqu'il s'agit d'un martyr, et
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pratiquer pour cela une ouverture dans le choeur, car
le caveau est mur&. La respectable soeur Rumpler,
soeur servante de la Grande Misericorde, rue VincentLe-Blanc, et visitatrice, voulait faire faire ce travail,
en s'engageant a remettre les choses en l'dtat. Elle n'y
fut pas autoris&e. M. Richard, agent d'affaires, qui a
lou6 une bonne partie de la maison, la chapelle comprise, me dit que, pour obtenir cette permission, il
faudrait s'adresser a M. le Directeur des Domaines,
A Paris.
Ces recherches s'imposeront lorsqu'on introduira la
cause de beatification de Jean Le Vacher.
M. Richard me remit un plan de notre maison, datant
du commencement du dix-neuvieme siecle, au moment
oi elle 6tait mise en vente. Je le placerai dans nos
archives.
GLEIZES.
(A suivfy.)

LES SOLDATS
Sur les demandes qui nous ont 6t6 adress6es par
de v6nbrables missionnaires, nous avons prik celui de
nos confr&res qui s'est occup6 des soldats pendant la
guerre de vouloir bien nous donner les 6lements pour
ridiger ce qu'on appelle le Livre d'or de la Congr6gation comme le font toutes les soci6tis, compagnies,
ordres religieux, dioceses, le tout pour la plus grande
gloire de Dieu. Si on nous donne ces materiaux et des
que nous les aurons, nous publierons dans les Annales
le Livre d'or reclam6.
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Lettre'du frre TROC, lerc de la Mission, &M. VERDIER,
Vicaiae geniral.
Ambulance 5'22 -

S. 200, 2 mai 1919.

MONSIEUR ET TREs HONORE PkRE,
Votre bi~ndictiow,s'il vos plaitt
Lors de ma derniere permission de detente .Paris,
vous m'avez invit6 a prendre des informations sur le
s6jour .dans.le duch6 de Bade, d'un de nos superieursginiraux, exil par la Revolution et r6fugie A Mannheim. Trbs volontiers j'acciderais A votre d6sir.
Malheureusement pour le cas concret, heureusement
pour les garanties militaires, le pont fixe de Mann.heim est obstinement fermi aux civils et aux militaires:
une garde tres severe, dont le personnel est doubl6 la
nuit, est exercie sur la tate du pont et sur la voie
fluviale; le mot d'ordre est: on ne passe pas.
L'exception consentie est en faveur des ouvriers,
autorises a se rendre tous les jours & Mannheim pour
continuer leur metier d'avant-guerre ; encore chaque
ouvrier est-il muni d'unecarte rouge, sign6e du gn6aral
commandant d'armes de Ludwigshafen.

Uae visite, s'il voas plait, a Ludwigshafen, que
j'hahite depuis quatre mois; la cit- " aux flots verts a,
dirait le pot.e.
.C'est la plus grande ville du Palatinat. D'origine
bavaroise, jadis t&te de pont de la vieille forteresse
de Mannheim, elle a 6t6 fond&e en 1843, par le roi de
Baviere, Louis I', avec l'idke d'en faire un port d'oi,
son nom c Ludwigshafen , (port de Louis), vieille
d'un demi-sicle A peine, la ville compte aujourd'hui
cent mille habitants, y compris les deux faubourgs.
qui, A eux seuls, seraient de modestesvilles de province,
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avec one autonomie propre, une vitalit6 industrielle
et commergante d6bordante.
L~dwigshafenest une ville florissante; c'est an port
de premier ordre; le dibarcaddre des Compagnies
Nierlandaise et Cologne-Dusseldorf est sillonni en
tous sens par un service local de bateaux de commerce.
Le pont qui relie Ludwigshafen et Mannheim, servait
6galement an public et an chemin de fer : ici passait
le train international.
Ludwigshafen est le siege de la direction des
chemins de fer du Palatinat. Des lignes partent dans
toutes les directions, vers Francfort, Mayence, Strasbourg, Bale, Heidelberg, Mannheim, Neustadt, Kaiserslautern, Sarrebruck, Metz ; des chemins de fer a
voie 6troite condnisent dans les riches villages de la
plaine ; d'ofi rapide extension commerciale.
Ludwigshafen est avant tout une ville industrielle
que domine la forEt dechemines (lemot est de M, Guy
de Pourtalks) de la a Badische Fabrik ,. C'est le centre

de f'industrie chimique, d'une renommbe uaiverselle;
dix-huit mille ouvriers, telle une arwneede travailleurs,
ont assurei la cite cette reputation de premiýre ville
de l'Europe pour ses fabriques d'anilme et de soude.
La a Badische Aniline n, si souvent bombard6e par

nos aviateurs, avait la sp6cialiti des fabrications de
gaz et bombes asphyxiants. C'est une veritable petite
ville dans les fanbourgs de Ludwigshafen; ici particulihrement, les rues sout pleines d'hommes affairs,
de camions, de gosses braillards, querelleurs, quimandeurs: u Monsieur, nix pain, nix chocolat ,, -

mauvais, mais intelligible frangais. On nows regarde
avec une sorte d'indifference 6tudike, ces gens
s'appliquent A ne se montrer ni sympathiques, ni hostiles.

Dans un des pavillons

de 1'usine, transformi en
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h6pital, I'autorit6 allemande avait intern6 les officiers
francais et anglais : plusieurs, des francais surtout,
trompant la vigilance des gardiens, ont gagni la
France. Le Rhin vient lecher les murailles de la grande
usine. Le Rhin, aujourd'hui en partie francais, coule
large, enfli, paisible dans le cr6puscule. II ressemble
a un bras de mer; etonnante frontixre. La majeure
partie de l'histoire europkenne s'est faite autour de
lui, et la France n'a 6et forte qu'a son abri. Ce sont
I1 des verit6s qu'il est bon de mediter. Le Rhin, je
cite toujours de Pourtales, fait songer a Turenne qui
le passa a la tete de ses armies et, il me souvient
d'une anecdote racont.e par Colbert dans son testament politique : Le vicomte venait d'etre tue d'un coup
de fauconneau; cet accident fAcheux, dit Colbert,
changea toutes les affaires dans un instant. Les
generaux, disorient6s, ne sopgerent plus qu'a repasser
le fleuve; mais les soldats, moins effray6s que leurs
chefs, proposirent de prendre le cheval de Turenne
et de lui mettre la bride sur le col, disant qu'il saurait
mieux qu'eux oil il faudrait aller. ) La, s'arrete I'anecdote. Pour completer votre visite, Monsieur le Vicaire
general, veuillez saluer en passant la chambre de
commerce et d'industrie du Palatinat, les 6coles sup6rieures de tous genres, les nombreux et vastes palais
scolaires (je prends sur ce chapitre des renseignements pr6cieux et documentes), la succursale de la
Banque imperiale et d'autres banques, les 6coles sup6rieures de filles, les 6tablissements de bains dans le
Rhinet en ville, le c port d'hiver ,, le c nouveau port ,,
le a parc municipal ,, la fontaine commemorative du
Jubil6 de Luitpold, la fontaine commemorative de la
libre donation du Palatinat a la Baviire, 1'6glise SaintLouis enfin; elle est actuellement l'eglise des soldats
catholiques de Ludwigshafen; saint Louis, roi de
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France, patron de la paroisse, et du roi d6funt
Louis I r de Bavibre, doit se pencher volontiers sur les
nombreux poilus qui viennent priet dans son temple;
deux g6n6raux assistent tous les dimanches au service
divin.

En voil' assez, j'ai cru que la ddlicatesse me faisait
an devoir, comme complement a mes prieres et

a la

fiddlit6e ma vocation, de vous procurer un derivatif,
utile ala fois et agreable, selon l'esprit de nos saintes
Regles, aux nombreuses et graves occupations que
vous procure la lourde charge de la double famille de
saint Vincent.
N'avez-vous pas dit dans une de vos circulaires,
que les confreres et frires mobilises, 6taient la portion
de la famille la plus chore a votre coeur, parce que la
plus 6prouvee. Des lors, tout ce qui intbresse vos
enfants ne saurait vous etre itranger. De plus, dans
une famille, les jeunes sont les plus git6s, la guerre
l'a prouv6.
Veuillez agreer, Monsieur le Vicaire general, avec
mes respectueuses salutations, le disir sincere de
venir bient6t, d'une facon complete, me mettre sous
votre houlette paternelle.
TROC.
LES S(EURS
Sur les sollicitations qui nous avaient &t6 faites, nous
avions demandd & la Communaut6 de nous fournir les 6elments pour composer un Livre d'or des Filles de la Charitd.
Voici la rdponse que nous avons revue; elle nous servira
d'excuse pour ceux qui nous reprocheraient de ne pas publier
ce Livre d'or:
Paris, 17 avril g199.

MONSIEUR,

La grdce de Nolre-Seigxeur soit avec nous pour jamais !
Je regrette que mon retard a vous repondre vous

laisse suppoer qne je prare le travail que vous aurie
disire inserer dans les Amnales; mais outre que nots
n'en avons pas, etquenoes n'en pourrions tjanir avant
Iongtemps les 6lments, meme approximatifs, il a 6et
d6cid6, a la derniire reunion du conseil de la CamannautC, qu'il secait r6pondu a la redaction da Livre

d'or de Montpellier, par un refus poli, base sur la
simpliciti aveclaquelle, depuis prksde.troissicles, les
Fiiesde la Charith sedevouent au service des soldats
blesses on malades de toute nation, de toute croyance,

comme au service de toute autre sonffrance ou mis•re,
sans nul souci des r6compenses honorifiques; s'il e
eat qui soient venues les trouver sans qu'elles y aient
pense, ecies leur oat it decern6es spoetanment ans
qu'elles aient fourni aucun renseignement pour les

attirer. Dans ces conditions, il nos serait impossibhe,
eous Ie comprendrez, Monsieur, de nous d6aentir
dans ies Ansales.
Veuillez agreer, Monsieur, 1'assurance de mon religieux xespect en Notre-Seigneur.
CHARTRES
On nous communique le /ournal de Ckartres oi est racontfe
la remise de la croix d'officier de la LSgion d'honneur an

docteur Maunoury, par son frbre, 'illustre g6nwral, vainquenu
de la bataille de l'Ourcq. La c6rimonie s'est d6roulde dans
la cour de 1'H6tel-Dieu de Chartres. Nous extrayons du discours du docteur Maunoury, le passage suivant :

J'aurais &t6 impuissant a r6aliser ces progres, biea
souvent meme, j'aurais pu faillir A ma tiche, si je
n'avais eu & mes c6t6s d'admirables auxiliaires, je
derzais dire de viritables collaboratrices, dans les
Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Je ne veux nullement
blesser leur modestie, car si elles veulent bien faire
I'l6oge des .autres, elles ne souffrent pas qu'on leur
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rende a pareille ; ekles me permettront bien cependant
dans an jour comnme celui-ci de leur dire que, malgr6
le dur labeur que je leur ai impose, je n'ai jamais
troouv fr fond de leor d6vroement et de, leur abn&gation.
ROUEN
Nous- emprentons a Joarnaldi Rcv eslew dtaits suivants:
Dimanche, 23 f6vrier 9199.

AUX BARAQUEMENTS AMiRICAINS

Dbiprw des religieuser de Saiit-Vi~amt-de-Paad
RappeMes- par leur Communaut& pour d'urgents
beseins, les cinq religienses de Saint-Vimcent-de-Paul
qui, depuis le 28 avril 19l8, ont prt&-leur pr&cieuse
collaboration aux services organisks pour les rifugi&s
dans les baraquements amnricaiun partiront demain.
.MIe prifet de la Seine-Inftrieare, dans une lettre
8logieuse adress6e a la suoprieure, la remercie, ainsi
que ses- religieuses, de a Paccueif maternet fait par
elles aux rifugiis de t'annie 9rg8 et des soins d&rous
qu'elles lear ont prodigu6s n.
Le Comit6 de la Permanence tient A s'associer a
cette bienveillante pens6e et a remercier, a son tour,
ceS dignes religieuses de.leur si parfaite collaboration
tout a* moins pour la part assurIe par notre comit6
dans le fonctionnement de ce refuge.
C'est sur la demande de la Permanence que la CroixRouge anmricaine Atablit, d'apr6s les conseils de
M. Labregire, secr&taire g6neral de la prefecture, et
en accord avec la municipalit6 qui donna toutes facilitbs, les-immenses baraquements de la gare du Nord.
On 6tait en. avril 19g8, et les r6fugi6s de la Somme
et du- Nord arrivaient alors par milliers. Les autres
organisationsexistantes htaient devenues insaffisantes
pour les recevoir, ne fiht-ce que vingt-quatre heures.
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En quelques semaines, des baraquements capables
d'abriter, dans les differentes salles, un millier de
r6fugi6s furent debout.
La Croix-Rouge americaine en fit don au Comit6 de
la Permanence qui se chargea du fonctionnement
int&rieur de l'oeuvre. Un appel fut fait dans la chaire
de la catbhdrale pour assurer les services b6nevoies
des rtfectoires, de la pouponniere, de l'h6pital et do
dispensaire; et aussit6t cent soixante dames et jeunes
filles et une vingtaine de messieurs de bonne volont6
(parmi lesquels un groupe de Philippins), se pr6senthrent. On forma les 6quipes de jour et de nuit et
m6me sous les bombardements d'avions ennemis le
service des Refugi4s se continua sans interruption
depuis les derniers jours d'avril jusqu'au mois de septembre 1918. Durant ces cinqo mais d'6vacuations
successives, les baraquements ambricains hebergreant
38 14 r6fugi6s, dont 20 79o pour le seul mois de mai.
Les repas etaient servis par series de 250 personnes,
pendant que les d6primbs ou les malades recevaient,
au dispensaire, les premiers soins et que les enfants
etaient allaites, nettoyes et vetus de neuf dans la pouponniere. On ne dira jamais assez l'empressement et
le d6vouement de tous en regard de cette misbre que
les trains d6versaient chaque jour dans ce quartier de
Ia ville.
Avec une ponctualit6 parfaite, les services de la
prefecture assuraient le transport des refugies par les
commissaires de gare et le ravitaillement des baraquements par les soins de M. Charriire, aid6 de
MM. Chouillou, Lizet, Clement, etc. Les refugies ne
manquerent de rien et quitterent toujours a regret
l'hospitalisation provi soire qui leur etait si .douce,
apres les fatigues et les 6motions du plus penible des
voyages.
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L'exode des r6fugis se ralentit ds le mois de juillet
pour cesser completement dans les derniers jours de
septembre. II ne recommenqa. qu'en janvier 1919.
Ce furent alors les c rapatri6s a de Hollande, nos
compatriotes des r6gions de Lens, Courrieres, Valenciennes ou des regions de 1'Aisne qui, aprbs avoir 6t6
6vacu6s par les Allemands, nous arrivaient par mer et
transitaient a Rouen. Nos baraquements les hospitaliserent et servirent durant cette dernibre p6riode, sans
compter les ravitaillements en gare, 11478 repas.
'Entre temps, durant la periode d'accalmie d'octobre 1918 a f6vrier 1919, nous avons crm bon d'utiliser,
sous notre responsabilite, les baraquements am6ricains
en y am6nageant un a Cercle des soldats alli6s ». Rien
de plus apprkcie que cette organisation qui a pour but
d'assurer un repos de quelques heures et une boisson
chaude A tant de soldats, permissionnaires on autres,
partant on arrivant par la gare du Nord, a proximit6
de nos baraquements.
Au total, ont 6t6 reus 67 o24 soldats qui se comptent
ainsi : Franqais, 26 072; Anglais, 28645; Belges, 6021;
Americains, 6286. A ces chiffres doit encore s'ajouter
celui des rapatries militaires (prisonniers de guerre)
au nombre de 2 328.
L'impossibiliti pour nos soldats permissionnaires
de trouver un gite au milieu de la nuit et la difficulti
de s'assurer, en passant a Rouen, un repas substantiel
a des prix mod6r6s, ont rendu particulibrement pr6cieuse cette double organisation.
Telle est l'oeuvre complexe a laquelle ont collabor6
les religieuses qui vont partir. Comment ne pas les en
remereier, tout- en regrettant vivement leur d6part?
Nous pensons n6anmoins continuer quelques mois
encore cette oeuvre bienfaisante a la fois pour les
refugi6s qui retournent vers Ie Nord, et pour les soldats
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au cours de la demobilisation. Les administrations
civiles et militaires nous continueront lear aide eficace, nous le savons.

Quant aux concours b&nevoles et a la charit6 des
Rouennais, I'habitude en est priseet le coeur y est tout
entier.
Abb6 LESERGEANT.
Lundi

24

fevrier.

Le depart des religieuses de Saint-Vincent de Paul
qui, depuis le 28 avril g918, ont pr4te leur pricieuse
collaboration aux installations diverses organises
pour les r6fugies dans les baraquements ambricaias
idifis pris de la gare du Nord, a. donna lieu, bier, i
une c6r6monie des plus simples mais des plus emouvantes.

En presence de M. Charriere conseiller de prefecture, reprisentant l'administration, M. 'abbW
Lesergeant, cure de la Cathedrale, pr6sident de la
Permanence, entoure de ses collaborateurs ordinaires
ainsi que des dames et des jeunes filles qui se sont
devou-es a ces euvres, a fait I'historique du dou
genereux de la Croix-Rouge americaine et des services
immenses qu'il a permis de rendre tant aux refugiis
qu'aux soldats. Une note de M. l'abbe Lesergeant les
exposait hier B cette place.
Ila remercie les religieuses de Saint-Vincent-de-Pad
en prbtre bien place pour connaitre et jugerleurs rares
m&rites. Puis ila donn6 la parole a Mme Raoul Brunon,
femme "du distingue directeur de notre ]-cole de.
midecine, particulibrement qualifiee pour rendre, aa
nom des infirmiees de la Croix-Rouge, hommage amx
religieuses dont elle a, chaque jour, pendant de longs
mois, partage la tchle. Mme Brunon a prononci cettl
delicate allocution qu'on nous saura gr6 de reprot
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duire, car elle restera comme une des plus belles
pages de la vie rouennaise pendant la guerre :
MEs Sc~uxs,
Ce n'estpas sans 4motion que je viens, au nom de mes compagnes, vous adresser notre adieu. II y a dix mois Apeine que
nous vous connaissons; mais les circonstances qui nous ont
rapproch6es sont exceptionnelles.
Vous etes arrivies ici dans des conditions dramatiques, en
ce printemps de 1918, que nul n'evoque sans frWmir. Chass6es
par I'invasion, il vousfallut, en quelques heures, abandonner
votre chore maison de Bailleul, votre grand jardin, votre
chapelle, vos enfants, vos vieillards, tout ce qui faisait votre
vie belle et sainte. Le coeur ddchiri, jetant un dernier regard
sur ces lieux bUnis, vous dites simplement : a Mon Dieu,
que votre volontd soit faite! n Et le train vous emporta.
On alliez-vous ainsi? Saviez-vous seulement ou l'on vous
conduisait?... Vous.dtiez des c RWfugiees ,,des etres sans
logis, traquds, d6pouillgs, les victimes de la guerre. Les
douleurs que vous aviez tant de fois soulag6es, en vos regions
du Nord, vous les sentiez a votre tour.
A ce moment, Rouen assistait au defild lamentable de vos
compatriotes. Depuis la Semaine sainte, la France subissait
sa Passion. Un Hot incessant se d6versait chez nous. Comment
les contenir? Les asiles ne suffisaient plus.
L'intelligence et l'energie d'un homme valurent-. notre ville
ce qui lui manquait. En quinze jours, la generosit6 am6ricaine, sollicitie par lui, nous donna ces baraquements. Ce
fut le salut. On les baptisa a Repos des Rdfugi6s n Pouvait-on
mieux trouver? Et l'on vous invita a les inaugurer! Que 1'on
eut la main heureusel
Quelle tiche fut la v6tre I
Des la premiere heure de-'installation, des centaines de
malheureux rdclamaient vos soins. Ils arrivaient en troupeau
ddsempare, comme des brebis errantes. Vous fftes leurs bergbres. Le Pasteur venait tons les jours visiter le bercail; et
quand il vit cette d6tresse et l'enormite du travail, il vous
donna des servantes.
L'angoisse au coeur et le courage au front, sous leur voile
blanc, les Dames de la Croix-Rouge apporterent leur concours.
Le pays souffrait son martyre, il fallait vaincre on mourir.
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Comme on fut brave 1 ce -momentl Ne donniez-vous pas
I'exemple? Ou savait que votre face et votre doux regard
cachaient des visions d'horreur. Vous les refouliez au trifonds
de vous-memes, pour ne pas troubler les ddtresses qui implorarent votre aide. Noes fimes comme vols. Et Patmosph~te
de cette Arche, qui voguait dans la tempete, fat vraiment awt
atmosh&re de repos.
Le repos?... II n'etait pas pour vous. Chntes Scenus, combiea
d'hleutes dorriiez-vous?... Si ce a'etaient les bombes. cetaient
les traifs qui vous apportaient, sans trove ni r6pit, les affamis,
et les vienu et les vieiHles, et les petits enfants. 1I fallait recevoir ce monde, le ranimiet, lui dinner la bonne parole. Sous
le soleil qui tadait i travers le toit, sous la vapeor des cbaadtfes comme dans la fraicheur des nuits, vows soigaiez votet
troupeau. Et la douleut qui passait vous souriaite sortantDe touf cela, soyez b4tries
Apres ie dur et,, qiand la detente gnadrale vous faisait entrevoir quelque soulagement, que vous allire pduvoir allonget
vos oraisois, et - ddtail prosaique - rafcoahmodervos bas,
votf~ pasteur viAt vaos trouver.
t Mes Sceurs, dit-il, je ne suis pas seulement pasteur, mais
aumonier. En cette qualit6, de bergeres jevousfaiscantinieresNe rougissez pas, mes Soeurs. Vous garderez votre uniforme,
vous n'aurez pas de barillet et vous ne livrerez pas d'alcool.
C'est ici 1'Arche du repos, ce sera en meme temps I'Arche de
temperance. Vous allez recevoir des soldats. Vous leur verserez des boissons chaudes pour les rdconforter. Vous leut
servirez aussi de beIles tartines de beurre ou de confiture,
qni leur rappelleront les joieS de leur enfance. Et comine il
faut un crontr 6 te, vous 4tabtirez ute caisse et une comptabilite. o
AussitAt dit, aussit6t fait: Voilk comment les Filles de la
Charite, en cette fin de guerre de 1918, se sont vues ddbitantes,
marchandes de tabac, caissieres et verseuses. Les cornettes
ont voltige de plus belle autour des chaudires, et les brocs
se sont alignes, tout fumants.
Combien en avez-vous verse, Sceur Marie-Joseph? Et vous,
SeOeW Vincent, cembien de tranches sont tombees sous la
goillosiae qua vous maaies si dentaement ? Combien de rations
do the votre' Mre sup6rieure a-t-elle prdpar6es, tandis que
sceur Marie, trottinant de la reserve au fourneau, surveillait
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la cuisine et que seur Madeleine, rose et fraiche ison comptoir, jonglait avec les tickets et avec Ia monnaie, devant le
defili des soldats kakis et des capotes bleues?
Quels tours de force avez-vous accomplis, vaillantes Saeurs

de France? Que ne vous doit-on pas pour ces prodiges de
divouement ?
Comme notre ceuvre est modeste a c6t6 de la v6tre! Apres
nos heures de service, nous rentrions dans nos foyers. Nous
trouvions uae bonae table, un lit moelleux, une maison
chauff6e. Vous, apres quinze heures de travail, vous n'aviez
que votre cellule, avec les cinq couchettes, sons un abri de
planches o4 la hise p6nerait, vous cinglant de son frisson
durant les derniers frimas. Vous avez tout endure, sans rien
dire, pour 'amour de Dien et pour la Fraace. Honneur a
vous, ues Seurs!
Vous allez,je Pespere, retrouver un asile en rapport avec
vos besoins. Vous aurez une chapelle oit vous pourrez prier;
et la petite flamme de la lampe vous dira que le Maitre est
la. It was sera rendu, cheres Sceurs. Les 6toiles ont veille
sur.vous; notre ciel etait votre temple; le Seigneur prot6geait
ce toit.

Vous garderez le souvenir de nos baraquements et de. as
efforts communs. Nous avons partag6 les mmes inquietudes
et goxte6 ensemble Pl'moi de la Victoire. Cela ne s'oublie pas.
De toot cear, les Dames blanches vous saluent. et vons
disent: adieu et merci!

M. B. G.
Rouen, a3 f6vrier il19.

Les. religieuses qui ont t6 l'objet de cette touchante
manifestation, itaient aussi 6mues que l'auditoire.
Elles quitteront Rouen, ce matin, par le train de huit
heures Vingt-cinq pour se disperser et se rendre vers
les taches nouvelles qui leur seront assignees. Tout le
monde s'incline respectueusement devant de tels
devouements.
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PROVINCE D'ALLEMAGNE

Lettre de M.

SCHREIBER,

visiteur, d M. VERDIER,

Vicairegindral.
Cologne, 7 janvier 1919.

MONSIEUR

ET

TRtS HONORE PERE,

Votre binbdiction, s'il vous plait!
Les communications 6tant devenues plus faciles, je
suis heureux de pouvoir vous faire parvenir ce petit
rapport sur notre pauvre petite province, ou plut6t les
debris de cette province.
Mais, auparavant, veuillez agrier, quoiqu'ilsviennent
an pen tardivement, mes meilleurs vaeux de bonne et
sainte ann6e qui s'annonce, pour nous du moins, bien
sombre, mais me procurera peut-itre le bonheur de
vousvoir l'assembl6e g6n6rale,si lebon Dieume pr&te
vie et que mes quatre-vingt-deux ans me permettent de.
m'y rendre.
Que vous dire maintenant de notre pauvre province?
Elle n'est pas aussi 6crasie que notre malheureux
pays, mais cependant il n'en reste, comme j'ai d6ji
dit plus haut que des debris dont voici les d6tails.
Quant aux personnes, la guerre nous a assez m6nag6s,
nous n'avons perdu que deux clercs et un frere coadjuteur, quoique presque tous aient 6te appel6s aux
drapeaux, sauf les vieux et lespretres, dont seulement
deux se sont d6vou6s librement a l'aum6nerie militaire,
Ie nombre des pretres s6culiers 6tant suffisant pour le
saint ministere. Quant au service arm6, les pr&tres ici
en sont exempts, comme vous devez le savoir. En ce
moment, A peu pros tous nos sujets sont rentr6s,
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except6 quatre prisonniers de guerre, dont un est ea
France et plusieurs autres pas encore cong6di6s complItement.
Passons aux maisons. Vous savez d6ji que la magnifique maison centrale de Theux, en Belgique, est privee
de ses belles ouvres, le grand college ferm6 d6ji des
la premiere annie de la guerre, tous les clercs appel6s
aux armes ainsi que les freres coadjuteurs sauf quelques vieillards et dispenses. Des pretres, il ne reste
plus que le suphrieur M. Rosenberg et M. Hammerstein
et le confrere belge M. Cordel, lequel cependant vient
d'etre appelk par I'autorite militaire pour 6tre soldat
infirmier. Quant a la propriet6, on y a log6 des soldats,
et quel sera son sort a l'avenir? Dieu le sait. - Nous
avons une maison de mission A Bocholtz, en Hollande,
laquelle, bien entendu, n'a eu rien a souffrir, et elle
servirait de refuge a nos freres de la Belgique et A
quelques pr&tres egalement, qu'on sera gene de caser
en Allemagne, dont j'ai maintenant a vous entretenir.
Nous y avions deux maisons avant I'expulsioa
de 1863: la maison centrale a Cologne avec quelques
clercs et frares et une petite maison de mission a Malmidy. L'une et I'autre ont &t louees pendant le temps
de notre expulsion, mais Theux et Josephsthal, ea
Belgique, nous ont largement d6dommag6s, car le
d6veloppement qu'y a pris la province aurait et6 impossible sans cette conduite admirable de la divine Providence. Pendant notre exil, nous avons pu prendre
les maisons de 1'Amerique Centrale et de la Palestine,
et le nombre des pretres s'est 6lev4 au chiffre de
soixante-dix avec une cinquantaine de freres coadjuteurs et une vingtaine de clercs, sans parler d'un certain
nombre d'aspirants que promettait Ie collge. - Je
reviens a Cologne.
Pendant tout le temps de l'exil, un pr&tre et un frLre
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restaient incognito i la maison pour le service de la
chapelie publique et te secours des smurs, lesquelles
du reste furent encore soign6es par Theux, snrtout
depais que j'ai ite d&charge de cette position pour
demeurer a leur maison centrale et m'occuper etclusivement de leur province, qui, depuis, a pris une extension prodigieuse,en sortequede seize maisonsqu'elle
avait, elle en compte en ce moment plus de soixaate.
-Mais cela en passant- - Apres que, enautomne 1918,
enfin, la loi contre les Jesuites et leurs * affilis cut
hti abolie, nous pouvions librement travaiier en Allemagne, mais sans itablir des maisons pour y imemer la
vie commune. Pendant puis de six mois, j'ai
•chang6
en vain des lettres avec le ministre du Culte, pour
obtenir cette permission. Enfin, appuy6 par Je secritaire d'tatErzberger, le fameux depute du Reichstag,

fervent catbolique, que je connais personnellement,
ie m6ie qui preside pour l'Allemagne les negociations
de 1'armistice, j'ai obtenu du ministre, d6pose par la
revolution de Berlin, qu'a la dernibre heure -

, litt6-

nalement , - de son ministere, il fasse signer la pice
qai nous penmet de nous 6tablir dans notre ancieane
maison centrale; et ii a'y a qu'une heure que j'ai
annonci au pr6sident de la police que, le i" janvier 1919, nous avons prispossession de notre anciemae
maison.

,

En attendant, j'ai convoqu6 & Cologne Les jeunes
geas revenus de la gperre, & qui j'aiais permis de
rester dans leurs families jusqu'apris les fetes de
0oel, afin d'avoir le temps de leur priparer un
gite.

Maiheureusement, il n'y en a que trois qui ont pu se
rendre i I'appel; les autres, retenas par des .emapchements divers, doivent suivre peu A peu. Enfai, ces
trois se sont mis bravement - l'taude dans la partie de
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_ immeuble qu'on a pu d6gager des locataires, ou la
vie reguliire n leur sera pas trop difficile vu lenombre
suffisant pour former une petite communaut6 : six
pretres, trois clercs et deux freres. - A Nippes, dans
un p avn
de la w.ai.o centrale des sceurs, je suis
dvil
avec M. Bedjan et un confrbre pr&tre, aum6nier des
malades de Ih6pital, et M. Ziskoven revenu avec sept
soeurs de Damas.
Quaut aux atxr.es confreres, ils
Qsont dans differentes paroisses et 6tablissements xeligieux pour repdrq des services dans le saint ministere
-nee
et
se livrer a I'ceuvre des missions et retraites;
un cejtain .pmbre est dans des maisons de nos.soeurs,
,oi ils .tachent de se rendre utiles. Sans doute cela ne
peut pas durer; mais, en attendant, je suis heureux de
pouvoir les capser et les nourrir de cette facon.
Je terminp ce r6cit en ajoutant que, malgri la guerre,
nos missionnaires ont toujours eu beaucoup de travail,
-soft dans les parpisses d6pu6es .de prtres appel6sI
l'aum6nerie militaire, soit par .es.retraites et missions.
Comme il y .a longtemps que je n'ai plus rien donn6
a M. le secr6taire g6nbral pour les Annales, ii sera
peut-tre content de recevoir ce recit avec I'hommage
de mon respect et de mon souvenir bien amical et
devou6.
Et vous-meme, Monsieur et Tres Honor( Phre,
veuillez agr6er, avec Fexpression de anon respect tres
profond, f'assurance de mon obissance filiale, -avec
laquelle je suis, en Famour de Jesus Enfant et de son

Immaculee Mire,
'Votre tres soumis fils,
SCHREIBER.
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Lettre de M. SCHIITZ, Pitredela Mission, d M. VERDIER,

Vicaire ginlral.
Fabgha (Palestine), 5 octobre 1918.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre bixidiction, s'il vous plait!
Je suis ici depuis le 12 mars, ayant pass6 un an et
demi a Damas chez ma soeur Hardy. Cette maison-ci
est dirig6e par M. Taepper et notre cher frere Raphael.
Le 25 passe, les soldats allemands et turcs sont partis
et, la nuit suivante, les B6douins du voisinage ont pillW
presque compltement toute la propriet6: deux moulins
et les &curies avec tout le blW et autres denrbes. Le
lendemain, un faux drogman arm6, se disant envoy6
par les Anglais, nous a fait ouvrir la caisse de la
maison, a pris tout I'argent et celui que le frere portait
sur lui -

plus de Iooo francs.

Des Bedouins en grand nombre, r6unis pros de la
maison, menacaient de piller la maison elle-meme.
Des soldatsaustraliens apparurent pendant la journ6e,
mais ils ne pouvaient laisser personne pour nous
prot6ger.
Une supplique, dirig6e a Tibbriade, nous obtint,
pour le soir et la nuit, quelques soldats a cheval, et
une petite chasse sur les B6douins les fit fuir. Sans
cela, chapelle, maison, tout, jusqu'aux chemises aurait
&t6 vole et d6vast6. Malheureusement M. Taepper
lui-meme se trouvait i Caiffa, oil il avait ete appel6 pour
assister des malades.
Depuis le 29, nous avons obtenu pour notre protection quelques soldats indiens; mais impossible de
parler avec eux, ils parlent seulement indoustani.

Le m&me 6crit: le 16 avril

407 1919:

La situation ici n'a pas change grandement. Les
nouvelles autoritis ne nous sont pas d6favorables.
Notre gouverneur a Safed est meme un catholiqae
fervent. Cela n'empche pas que I'influence des protestants et des juifs augmente. Nos icoles sont fermies.
M. Taepper, mon confrere, a encore lesoin d'une petite
paroisse a 4 lieues de distance, qu'il visite tous
les quinze jours a la demande de Mgr le Patriarche
de Jerusalem. Hors cela, le bien spirituel h faire est
bien limit6. On nous laisse cultiver nos terres par des
B6douins, et, ainsi, nous avons au moins de quoi
vivre.
Le 22 mai prochain, j'aurai i rendre compte an bon
Dieu de cinquante ans de sacerdoce et, pour cela,
j'ai bien besoin de vos prieres paternelles.
SCHMITZ.

PROVINCE D'AUTRICHE-HONGRIE
La province se trouve divisee en trois parties: 1'Autriche, la
Hongrie, la Yougo-Slavie. II est difficile, pour ne pas dire
impossible, de communiquer entre ces trois contrees. Pour
obvier N ces difficultds, M. le Vicaire gendral a nomm6
M. Aronffy, vice-visiteur pour la Hongrie; M. Jausovec, vicevisiteur pour la Yougo-Slavie. La maison de Graz avait, an
mois de fevrier, sept nouveaux pretres, deux pour la Hongrie,
deux pour la Yougo-Slavie, trois pour 'Autriche.
M. Reeh, visiteur, 6crit le 4 mai 1919:

4 La partie de la province de Hongrie, qui n'est pas
occup6e par les Tchico-Slovaques et parles Roumains,
est entierement d6truite. Une graride partie des
maisons des missionnaires sent occupees par les com-
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munistes. Les membres se sont disperses. Une grande
partie s'est rifugie dans Jeurs families, d'utres.ont
d4 entaer ec diverses charges et empLois pjouxr povoir

vivre, it soat ea habits laiques. Quelques wcfnfe.res
tanuels pour
oat kt obliges d'accepter des travauax
gagner lear pain. Les froatieres taBtjferx~Bes, natuse
pouons r.omu•wuaiquer aweceux, ni lew faire parvesir
aucun.soulagement. Beaucoup de scenrs, originaies de
nos coantres et plac~es en Hongrie, ont pu cependant
xprks beaucoup de perip~ties.
retWouter chez nous
Use grande pantie sont ext4aues • e forces; nous

faisoas poar elles oitt e possible. w
S(En Yougo-Slavie (slavie du Sud), ily a trois maispos
(decoafires ,,crit M. Zdisax, le 3o dcceaibre g198, et
une treataine de eaaisons de seurs. Ils jeoisset d'une
grande bieaveilance de la pat des autorit&s. Je suis a
Mireo -vec on confrere et deux freres coadjuteurs.
Nous habitons dans une baraque, une autre nous sert
d'eglise. Notre maison et notre 6glise sont entierement
d6truites. Au commencement, nous avions six paroisses
a administrer; actuellement, nous en avons quatre. ,

PROVINCE DE BELGIQtUE
L'HOSIPLCE WD HERVE PJENDAN4T LA GU.ERRE

Le mardi 4 aott 1914, a une heure .t demie; les
premiers uhlans entraient dans la ville de Herve; ensuite,
vint une premiere auto conduisant des officiers. Bien-

:tat arriva l'anm6e dost 3e difil

d;ura ideunx heares.

La ;population efframye s'empressa de donner

WOx

soldats tout oe.qu'il Adsiraient. Us rigiment -logea a
Kterve, taadis que d'autres se dirigeaient versles forts
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de Liege. Lestroupes.s'parpillrent en ville, apris que
le commandant eit pris possession des otiments administratifs. Aussit6t l'hospice fut entour6 de canons
et de chevaux. Deuxde nos sceurs restrent alors conti-

nuellement en priere a la chapelle, tandis que deax
autres se tenaient aux lucarnes de la porte d'enlree,
observant ce qui allait se passer. Ceci dura jusqu'i dix
heures du soir, moment oii les soldats se pr6parereot
a partir pour le fort de Firon. Anne heure du matin,
le signal du depart &tait donnk ; mais avant de s'en
aller, les soldats tirireat des milliers de coups de fusil
sur les maisons memes qui venaient de les abriter.
Entre temps, la canonnade totnait terriblementa
Fleron, lorsqu'i trois heures du matin, comme nous
nous trouvions a la chapelle, nous fut amen6 Ie premier civil-bless6 par les AUemands.
En m6me temps arrivaient M. le doyen et un de ses
vicaires, qui venaient roms faire part de leurs appr6hensions : Iemajor Bayer 6tait descendu chez M. le
vicaire et s'6tait montr6 'assez conveable; mais le
colonel l'ayant fait mander i 'h6tel de ville. le
major avait pri le prtre de l'y accompagner. La ils
avaient trouv, M. le bourgmestre garde par des
soldats. Le colonel paraissait en colere et pr&tendait
que les Herviens avaient tir6 sur les troupes, ce qui,

disait-il, appelait des represailles. Le bourgmestre
avait protesth, mais avait offert, cependant, d'avertir
la population et il 6tait parti, accompagn6 de M. le
vicaire et du major et de dix soldats, avec un claivon
et un porte-lanterne, parcourant les rues et transmettant
aux habitants la menace de voir la ville incendie au
moindre acte d'hostilit6. La population etait bien Join
de songer a one agression, va que toutes les maisons
&taient occuples par des troupes.
A .patir du mercredi, ce ae fat plus qu'un passage
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continuel de soldats, canons, etc., et un officier d6clara que Herve serait rase. La terreur regnait dans la
ville et M. le bourgmestre dut se soumettre pendant
toute la semaine a des exigences de plus en plus despotiques. Comme sa vie 6tait en danger, il cida enfin
a de multiples sollicitations et s'enfuit. Peu apres, les
Allemands le chercherent pour le fusiller et, ne le
trouvant pas, ils mirent le feu a sa maison, apres
l'avoir pillke, ce qu'ils firent, du reste, dans les deux
cent quatre-vingt-quinze maisons qui furent plus tard
incendiees. La nuit du mercredi au jeudi se passa dans
les caves chez tous les habitants qui 6taient encore a
Herve ; elle fut assez tranquille, mais le jeudi les
departs s'accentuaient. Des r6cits de fusilles, d'incendies, de combats venaient augmenter 1'6pouvante.
Vers deux heures, on apprit que Battice brulait et
que plusieurs personnes y avaient &t6 fusillees. Toute
la journ6e, les habitants furent sujets amille vexations
et menaces.
Le matin du vendredi fut plus calme : des troupes
allemandes, brisees par les forts, revenaient en ville;

des autos et des camions, ramenaient morts et blesses
vers l'Allemagne. Ce fut alors qu'on installa une ambulance chez nous, ainsi que dans les diff6rents
couvents de la ville. Mais bient6t la nouvelle de cinq
assassinats augmente la terreur; beaucoup d'habitants
quittent Herve; ceux qui restent sont sans cesse menac6s de fuir, car le danger est extreme. (t Pauvre
Belgique, s'6crie l'un d'eux, mais nous ne connaissons
que les ordres. >

Le samedi 8 aoft fut une journ6e sinistre. Les
soldats envahissaient la ville, tirant a tort et A travers
desmilliers de coups de feu. Ils lancaient des fusees
incendiaires, arrachaient les habitants des maisons,
alignaient femmes et enfants, bras lev6s, le long des

facades, emmenaient les hommes. Ce fut alors un

sauve-qui-peut g6neral, dans le plus grand d6sordreet
le plus complet d6nuement. C'est ainsi qu'une foule
6norme arriva chez nous, voulant chercher un refuge
provisoire i l'hospice d6ji comble. On nous amenait
des personnes ig6es, des malades, de tout petits
enfants qu'il avait fallu sauver en sautant des murs,
des haies, en traversant des rangees de soldats et de
chevaux. Ce fat une scene indescriptible.
I1 nous en arrivait par des 6chelles adoss6esau mur
entourant notre jardin. Nous avions ici plus de sept
cents personnes du dehors; de la cave au grenier, ce
n'etait qu'un entassement de gens eperdus. Les seurs
de la Mis6ricorde 6taient m6me accourues chez nous
avec leurs orphelines, et la superieure avait, dans sa
fuite, emport6 le saint Sacrement par crainte des profanations. - Pendant ce temps, l'incendie faisait rage
en ville : les murs s'icroulaient, les balles sifflaient,
les cadavres jonchaient les rues; les magasins 6taient
pilles et le produit du pillage emporth en auto vers
l'Allemagne.
Toute la journ6e et toute la nuit se continua cet
horrible spectable. Mais dans notre chapelle, dans
tous les corridors et dans toutes les pieces de notre
etablissement, le chapelet itait recite avec ferveur par
la foule apeur6e et se disposant a la mort.
Quant a nous, nous avions mis notre confance dans
la Vierge Immaculie, sures que cette bonne Mere ne
nous abandonnerait pas. Toutes les portes et fenetres
avaient &t6 garnies de m6dailles miraculeuses et nous
eames la consolation de voir les balles passer continuellement autour de la maison, sans que celle-ci fat
jamais atteinte. - Entre temps, un bataillon du 39'
avait pris possession de l'hospice et y rbgnait en
plein. Seur sup6rieure fut forcee de remettre aux
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envahisseurs toutes les clefs de la maison(que, heureusement, elle avait endouble); les portes furent gardees
et defense fut faite aux civils de circuler dans l'6tablissement. Tous sentaient qu'il fallait se preparer a
mourir; plusieurs p6cheursbien connusse confesserent
dans un de nos dortoirs; M. le doyen donna i la
foule en larmes one dernire absolution et I'on attendit
avec anxi&tI le moment fatal. D4ja, les mitrailleuses
6taient braquies sur la maison ; les hommes etaient
separis des femmes, fles saetrs etaient a genoux implorant misericorde. Au milieu de cette terrewr generale, une femme s'6vanouit, une pauvre jeune fille
devint folle; nos enfants et nos vieillards se mnlaient
aux externes, pleurant et priant pour obtenir secours
du ciel, tandis qu'a la chapelle brilaient plus demille
bougies.
Cependant, un pretre avait tachM de se rendre
auprcs des troupes, mais comme celles-ci avaient
refus6 de 1'entendre, il monta aapris d'un m6decin
militaire allemand, malade a notre h6pital, esp6rant
obtenir, par son entremise, grace pour les etablisserments
hospitaliers de laville. Le mEdecin se laissa convaincre,
tenta une demarche, mais sa demande fut plusieurs
fois repouss6e. Enfin, arriva une auto apportant sans
doute an contre-ordre: les mitrailleuses furent retirees,
les soldats s'apaiserent. La sainte Vierge nous avait
exauckes; nous avions au moins la vie sauve! - Nous
respirions on peu plus A l'aise, mais dans quel 6tat se
trouvait notre pauvre hospice ! Les corridors remplis
de soldats qu'il fallait servir au premier signe ; une
foule fatiguie, affamee, occupant toutes nos pieces,
voire mrme celles de la communaut6, couchant sur
les tables, par terre, dans les escaliers, sans qu'aucune
espece d'urganisation fit possible avant qu'au moins
une partie de ces malheureux r6fugits aient pa quitter
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la ville. Et cette situation dura plusieurs semiaies ?
Si la cuisine prbparaitquelque chose, aussitht c'6tait
enlev- sans qu'on s'en fit aperCu. Chacnn prenait ce
qu'il trouvait et le mangeait oit i. pouvait. Pendant
trois semaines, pas une swur ne pat se mettre an lit,
bien que notre dortoir eift &t6 on pert phas respecte
que le reste. Plus de rifectoire, plusde repos d'ailleurs.
Quand la faim se faisait trop sentir, nous tachions
d'avaler un morcean dans un coin quelconque de la
maison, d'oit I'on trouvait encore moyen de nous
dloger, C'itaituntel dsarroi quenos orphelines durent

un jour ddjeuner a la chapelle.
Mais le calme s'etait peua pen r6tabli en ville, et
plusielrs familles enprofiterentpous fair ax environs.
Un jour Setr sup&rieure hasarda une sortie et ne rencontra absolument personae. Herve 6tait comme un
desert; rien que des rmines encore fumantes; lamoitib
de la ville btait dtruite, mais 1 bon Dieu await prot6g6 I'6glise et les 6tablissements religieux.
A l'hospice, on commencait a pouvoir mettre an pea
d'ordre: les personnes de m&me condition se rinnissaient dans one mime piece; c'est ainsi que, dans

notre petit r6fectoire, tenaient menage plsaieurs des
meilleares families.
Ce que les Allemands n'avaient pas encore pris fat
amen6 chez nous et, des lors, il n'y eut plus, heureusement, p6narie de provisions; chacun put trouver de
qooi apaiser sa faim. De mnme il fut alors possible de
pensex aux offices religieux. Jusque-lh, I'un on l'autre
pretre avait dit la messe chez nous, plus souvent la
nait que it jour ; nous pumes des lots avoir plasieers
meises chaque matin, et le soir, on petit salut, Notre
chapelle servit d'6glise paroissiale, celle-ci ayant 6th
transfomane ea caaerne et nrme ... en abattoir. Mais il
finos em fallait des pr6cautions pour ne pas deranger

-

414 -

Messieurs les Allemands couchant dans les corridors!
Un peu plus tranquilles qu'au debut, nous fGmes
cependant encore plus d'une fois prises d'une peur
terrible. De nouvelles troupes menacerent d'allumer
un second incepdie dans la ville et nous craignimes
derechef pour notre maison et pour la population qui
y 6tait r6fugibe. Une nuit fut surtout epouvantable;
cette fois, M. le Vicaire nous dit la messe et nous fit
consommer les saintes Especes, pour se pr6parer a
toute 6ventualite. Pendant longtemps, on se tint pret
pour la fuite. Ainsi nos orphelines, occupant habituellement un petit bUtiment separ6 de lamaison principale, arrivaient chaque soir pour dormir dans celleci, emportant chacune leur paquet contenant effets et
provisions. Leurs matelas avaient dfi tre donn6s aux
soldats, et, d'ailleurs, elles etaient moins effrayses
quand elles se trouvaient avec tout le monde.
Quand les enfants se levaient, des 6trangers se
couchaient, et l'on se reposait ainsi chacun a son
tour. A la buanderie, on lessivait toute la journ6e;
une famille remplacait 1'autre. A la cuisine, c'Atait
pis encore ; il fallait travailler jour et nuit pour satisfaire Allemands et Herviens. Heureusement, lessoeurs
trouverent dans la population bon nombre de personnes tres devou6es dont le concours 4leur fut un
puissant appui.
Pendant six semaines, il nous resta a la maison trois
a quatre cents personnes qu'il fallut ravitailler. A cet
effet, une sceur s'en allait souvent, accompagn6e
de deux filles, d'un vieillard et d'un soldat, arracher
des pommes de terre dans les champs abandonn6s.
L'une ou l'autre personne de bonne volont6 allait
chaque jour, sous la meme escorte, traire les vaches
laiss6es dans les prairies. Les marchandises arrach6es
au pillage et amenees a l'hospice 6taient vendues ici,
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ce qui nous permettait d'acheter de la farine, de la
viande et autres choses necessaires. Un boulanger
r6fugi6 chez nous avait la permission d'aller cuire au
college le pain que nous distribuions A la population.
A mesure que la situation devint moins inqui6tante
en ville, les habitants dent la maison n'avait pas &t6
brflee purent rentrer chez eux. N6anmoins, comme il
n'y avait plus ni commerce, ni industrie, nous dfmes
continuer a faire deux fois par jour des distributions
de pain, de soupe et de pommes de terre pour toute la
population.
En fevrier 1915 s'organisa en Belgique le fameux
Comiti national de ravitaillement, et nous pimes des

lors nous borner Asecourir les families les plus n6cessiteuses. D'ailleurs, it en restait encore i l'hospice une
quarantaine qui, n'ayant plus d'abri, avait et6 obligees
de demenrer avec nous, ce qui dura jusqu'en octobre 19g5Quelques-unes noussont mEme resties plus longtemps
encore et les dernieres n'ont quitte qu'en fevrier 1919,
apres nous avoir aid6es dans le surcroit de besogne
occasionn6 par les ceuvres diverses dont notre maison
a t&4le siige pendant la guerre.
Des d6cembre 1914, un ouvroir avait &t6 installk
dans la chambre de nos vieilles femmes qui, depuis,
occupent notre salle de communaut6. I1 s'agissait de
venir en aide aux habitants chez lesquels rien n'avait
6chapp6 & l'incendie. I1 y fut confectionn6 pendant
plusieurs mois, par des personnes de la ville, an
moyen d'6toffes donnies par trois grands fabricants
de Verviers, quantit6 de cabans, costumes de dames
et d'enfants, literies que les semurs allaient remplir de
flocons dans la grande salle de la .soci&t6 m6lomane n.
A mentionner aussi les nombreuses paires de bas que
nous avons tricothes.
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Plus tard, ce fut la coupe de quantite de chemises
et les continuelles distributions d'habits, de couvertures, de linge, organisies par le Comit6 de secours et
d'alimentation dont les bureaux et magasins furent et
sont encore installs chez nous. Nous leur avons affect6
tout le rez-de-chauss~e de 1'h6pital, mais nous pouvons
dire qu'ils occupent aussi une bonne partie de l'hospice
pour leurs diff6rents services. En effet, a mesure que
la misere grandit en Belgique, les travaux du Comit6
se multiplierent.
En dbcembre 1915, on commenqa a preparer ici la
i soupe ginarale », dont il fut fait jusqu' 1iooo litres.
Distribution des tickets de pain, payement du secours
aux ch6meurs et aux families des soldats, service medical, magasin alimentaire, arrivee et vente des marchandises sont autant d'organismes qui nous valent
presque chaque jour, depuis quatre ans, le passage
dans la maison d'une grande partie de-la population
hervienne. De plus, I'h6tel de ville ayant 6et brtl6,
nousavons eu chez nous, jusqu'en 1917, les bureaux de
l'6tat civil et c'est encore dans notre parloir que se font
actuellement les s6ances du conseil communal. C'est
ainsi que notre maison a vu des naissances, des baptemes, des mariages et meme des enterrements, car le
fond de notre jardin a servi de cimetiire pendant les
semaines de terreur.
Faut-il dire combien l'hospice a souffert a tous
Agards de cet inevitable desordre ! Regularitb, discipline, tout a n6cessairement subi I'influence du continuel va-et-vient occasionn6 par les oeuvres. Peu a peu,
cependant, chacun a repris ses anciennes habitudes et
bient6t, espirons-le, le Comite de secours et d'alimentation n'ayant plus sa raison d'etre, notre maison
pourra reprendre son aspect d'autrefois.
En attendant, nous n'avons qu'a remercier le bon
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Dieu et la Vierge Immaculie de nous avoir si visiblement protegees et d'avoir permis, qu'en d6pit des ennuis
sans nombre que nous avons di supporter, notre petit
hospice ait itI le centre de tout le bien qui s'est oper6
dans la ville pendant les ann6es de guerre.
Soeur N...
Lettre de ma sarur LIZEN, saeur servante de Disox,
a la Tres Honoree Mere MAURICE.
Dison,

a2janvier 1919.

MA TRES HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
Notre petite ville de Dison, et nous tout particulierement, avons &t6 proteg6s merveilleusement par le
Sacr&-Cteur et notre Mere Immacul6e.
En aoat 1914, alors que les Allemands envahissaient
notre pays, qu'ils incendiaient Herve, Battice et les
villages environnants, les malheureux habitants s'enfuyaient partout et le grand nombre dans notre ville.
La panique fut si grande! II me vint i la pens6e de
repandre partout notre chere et puissante medaille.
Une pieuse et z616e personne se d6voua k la distribuer, dans la mansarde du pauvre comme dans la
maison du riche. Elle etait acceptee et mise au cou,

avec bonheur et confiance. Ceux qui ne l'avaient pas
reCue. venaient nous la demander avec instance.

Profitant de cet l6an pieux,. je parlai alors en prophete, je vous 1'avoue, ma Tres Honor6e Mere, et
j'assurai , tous que Dison serait 6pargni et que notre
Mere Immaculee veillerait sur chacun d'eux. Et cela

s'est r6alis6 d'une facon merveilleuse; car, durant les
cinq ann6es de guerre, nous n'avons eu k subir aucune
de ces souffrances que tant de villes et villages ont

endur6es. Nos autorites n'ont pas 6te prises en otages,

- 418 comme cela se faisait partout. Ils ont beaucoup requisitionn6, c'est vrai, dans les fabriques, les usmes,
chez les particuliers pour les cuivres, etc., mais jamais
ils n'ont franchi notre porte. Nous n'avons souffert, et
cela beaucoup, que de la sonffrance des autres, et de
celie de notre bien-aimie patrie et de notre chere
France.
La divine Providence, que nous invoquions chaque
jour, a bien veill6 sur nous aussi pour le ravitaillement. Comme tous, on a eu & subir bien des privations, mais on ne doit pas se plaindre.
Seur LIZEN.
SMa sceur Varemens 6crit de Hodimont, maison de.a Providence, e 21 mars 919g:

Vous me demandez de vous envoyer one petite
relation sur tout ce qui s'est pass6 dans notre maison
pendant la guerre. Je suis bien heureuse'de pouvoir vous dire que la ville de Verviers et plusieurs
communes alentour ont &t6 protegees d'une maniere
particulibre par Notre-Dame-des-Rcollets, statue
miraculeuse bien v6ne're par les Vervi6tois. Pendant
toute la duree de la guerre, tous les jours, de huit
heures du matin a sept heures du soir, le rosaire etait
recit&. Chaque paroisse avait son jour, et les paroissiens leur heure pour le dire, ce qu'on faisait avec
ferveur et confiance. La sainte Vierge a exauc6 tant
de prieres dites avec pers6v6rance et rien de ficheux
ni d'extraordinaire n'est arriv6 ici. On a souffert,
comme partout, du manque de nourriture et les santis
en souffraient. Nous avons distribun tons les jours des
milliers de portions de soupe. Ces messieurs de la
commune ont t6moign6 leur reconnaissance pour les
services rendus.
Sceur VAREMAMS.
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Ma soeur Bessonneau icrit de Herstal-lez-LiCge, maison de
Chariti Notre-Dame:
... Le 19 mai 19o5, le bon et v6neri P. Fiat avait
6tabli Ia sainte Vierge gardienne de notre humble
demetre, comme l'atteste le marbre blanc place aux
pieds de notre unique Mire, au fond de la principale
allee du jardin. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1914,
a dix heures du soir, alors que nous 6tions plong6es
dans notre premier sommeil, des coups formidables
se font entendre. C'tait une patrouille allemande
qui, a coups de hache, brisait notre porte d'entr6e
parce qu'une forte barre de fer et une serrure de
sfreth leur r6sistaient. Entr6s dans le corridor, ils
auraient pu, par cette voie, s'introduire dans la cave,
mais ils font sauter les verrous d'une porte qui les
conduit dans la grande alle du jardin oi nos seurs,
habillees en hate, les rejoignent. C'est 1I que la sainte
Vierge les attendait : un des trois officiers qui logeait

dans notre maison d'oeuvres, avec cent quarante-six
soldats, ouvre une fenetre qui donne sur le jardin et
interpelle cette patrouille qui faisait semblant de
chercher des soldats deserteurs : c Quelle besogne
venez-vous faire ici? , Ils s'arrtent imm6diatement

et sortent, a notre grande satisfaction.
L'gglise Notre-Dame 6tant en reparations, nous
avions le lonheur d'avoir tous les jours trois messes

dans notre petite chapelle placee entre les deux forts
de Pontisse et de Barchon. Elle ftait si violemment

6branlue par les coups de canon qui se succedaient
saus interruption qu'un de nos vicaires, qui offrait le

saint sacrifice, s'est pricipitA au fond de la sacristie
avec l'enfant de choeur, croyant que la chapelle s'effondsait.
J'ai souvent ressenti la protection de Celle qu'oa
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n'invoque jamais en vain, mais jamais plus qu'en ces
jours d'irreparables 6preuves.
Sceur BESSONNEAU.
Hoboken, Orphelinat de I'lmmaculee-Conception.

... Nous n'avons qu'i rendre graces & Dieu de nous
avoir visiblement protegies pendant ces tristes temps.
La sainte Vierge n'a pas permis que les Allemands
entrent dans notre propri6te, grande cependant de
6 hectares. Au commencement de la guerre, nous
avions mis partout des m6dailles miraculeuses, elles
les ont arret6s; bien souvent, ils ont fait mine d'entrer,
mais toujours ils se sont montris polis et se sont
retires sans rien dire.
: Ma seur Tancri 6crit de Tilleur, le 8 fivrier 9ig :

Dans la soiree du 4 aoft 1914, nous organisions une
ambulance. En un clin d'oeil, la grande salle du Patronage prit, helas! un tout autre aspect. C'itait touchant de voir les pauvres gens se hiter de nous
apporter lits, draps, couvertures, linge et le strict
nicessaire dont ils se privaient eux-memes pour la
plupart. La nuit fut terrible. Plac6es entre les forts
de Flmalle et de Boncelles, nous entendions sans
cesse le bruit des canons et le craquement des mitrailleuses. Nous 6tions aux aguets, attendant les blesses.
En effet, verl deux heures, arrivirent, couverts de
boue et de sang, les premiers blesses belges! Ce
furent nos premiers brisements de coeur, comme aussi
nos premiers devouements de guerre, mais, dans la
matinee, une voiture cellulaire s'arrete a notre porte,
il en descend plusieurs blesses, Allemands et prisonniers des Belges. Apris quelques jours ii fallut se
rendre i la cruelle evidence : les Prussiens 6taient
maitres de la ville et c'6taient nos h&roiques defenseurs
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de Liege qui etaient leurs prisonniers! Alors il nous
fallut entendre resonner, dans nos corridors, les
lourdes bottes ennemies, accepter sans mot dire les
ordres des officiers, nous plier a leurs volontbs, a
leurs caprices. La Croix-Rouge fut fermre partout &
Liege, vers le 20 septembre 1914; les blesses allemapds furent emmen6s dans les ambulances de la ville
et les pauvres Belges dans celles d'Aix-la-Chapelle.
Quelques semaines apres, nous vimes notre petite
population enfantine nous revenir au complet (environ
340 el6ves). Pendant ces quatre annies de guerre,
quelles souffrances pour mes cheres compagnes de
voir leurs cheres petites eleves ayant faim, tres faim,
meme, et manquant des vitements les plus indispensables. En novembre 1914, fonctionna, dans notre
maison, 1'CEuvre de la soupe. On fit Ioo, puis 200, et
enfin 3 ooo litres de soupe par jour pour la population
affamee. Nous fimes fortement aid6es par nos cheres
enfants de. Marie, tant pour la preparation que pour
le service de la soupe. Dieu et la tres sainte Vierge,
notre bonne Mere, ont regarde avec complaisance le
travail de ces cheres enfants. Trois d'entre elles ont
entendu l'appel du bon Maitre : a Une Petite Sceur
des Pauvres, une Carmelite, une Fille de la Croix et
une quatrieme fait partie de la Soci6te de Marie-Reparatrice. , Ce sont des paratonnerres qui attirent des
graces de preservation sur notre cher patronage.
L'CEuvre des pauvres et des malades a &et, comme
partout d'ailleurs, d'un particulier intfrht, pendant la
guerre, vu le nombre toujours croissant de miseres
inherentes a la cessation du travail, au manque de
ressources, & la p6nurie de vivres.
Sceur TANCRE.
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LIEGE
JOURNAL DE GUERRE DE LA MALSON DE LA PROVIDENCE

85, rue Basse-Wez.

1"r ao~l 1914. - La panique commence a se repandre en ville. Nous avons trente-deux de nos 0laves
en colonie scolaire & Stoumont, sur la frontiere allemande. On avait hesit6 & les laisser partir. Le Pr6sident de la Federation scolaire conseilla de ne pas
affoler les parents, et la caravane partit le 3o juillet,
conduite par seur Brahy et seur Plagniard.
Le dimanche 2 ao2t, les parents commencent
mer leurs enfants.

a r6cla-

Le lundi 3 aoti, je cherche a m'entendre avec les
demoiselles d6signbes pour ramener les enfants le
13 aoit. Aucune n'est disponible. Quel regret! Cest le
dernier jour de communication possible.
Le mardi 4 aoit, la panique augmente; j'envoie
soeur Remacle et soeur Borsu a la gare prendre des
billets pour Stoumont et nous ramener les enfants.
Semur Brahy, qui les accompagne, vient me dire qu'il
n'y a plus de train pour la ligne de l'Amblbve, que
plus tard, dans la matinee, on organisera un train
jusqu'a Rivage, a 21 kilomitres de Stoomont. Les
seurs, interpretant mon intention, me font dire par
ma seeur Brahy qu'elles profiteront du train et feront
I pied les 21 kilometres pour rejoindre les enfants et
les ramener, si possible, le lendemain. Nous rassurons
les parents, en disant que les soeurs 6taient l-bas.
Nous nous trompions. A huit heures un quart, le soir,
nos sceurs rentraient, ayant fait huit heures et demie
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de marche a pied, presque sans manger et avec une
sbrie d'aventures dont la relation suit:
Voyage vers Stoumont. - Le train organis6 partit a
dix heures vingt. A Rivage, nos soeurs s'informent
pr*s du chef de gare si un train du matin n'avait pas
ramen les enfants. Le chef leur donne quelque espoir
d'un train de retour pour Liege dans la soiree, mais
cet espoir ne put se realiser. Les sceurs se mirent
bravement en route pour franchir les 21 kilomýtres
qui les s6paraient de Stoumont. Elles rencontrirent
d'abord un garde-champotre qui les avertit poliment
de ne pas aller plus loin si elles 6taient des queteuses, ensuite le bourgmestre de 1'endroit les avertissant qu'il leur serait impossible d'avancer; mais
elles voulaient malgr6 tout tenter le voyage. Apres
une heure de marche, elles se trouvrrent devant une
foule de gens qui se sauvaient et leur criaient: a En
arriere! en arriere! ) On voulait faire sauter des
quartiers de rocher pour barrer le passage aux Allemands. Elles s'informent des autres routes qui pourraient conduire A Stoumont. Elles peuvent prendre
par les hauteurs, ce qui sera moins dangereux. Au
village des Arvans, elles se rendent chez M. le Cure
pour savoir s'il y aurait moyen d'avoir un v6hicule
quelconque pour hiter leur voyage. M. le Cure est
stup6fait de ce qu'elles ont fait et veulent faire encore.
Enfin, les voyant d6cidees a pers6v6rer, il leur indique
la route d'Aywaille. Dans tout le village, il n'y a qu'un
seul cabriolet, et maitre et cheval sont r6quisitionnes
pour 1'armke. Apres une demi-heure de marche, elles
rencontrent un cycliste lanc6 & toute vitesse qui leur
dit a demi-voix : u Restez-IA, Mesdames, restez-lk! n
Elles avancent cependant. Au bout d'un quart d'heure,
un autre cycliste ripete la meme chose, mais s'arrlte
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pour leur dire : (c Je suis un agent du gouvernement,

employe au chemin de fer; dans une heure, les Allemands seront ici; je viens de faire couper les voies.
I1 est imprudent d'avancer a moins que vous ne preniez un autre chemin. » II faut done se resoudre a
retourner en arriere. D'ailleurs, une fois a Stoumont,
on y serait bloqu6 jusqu' la fin de la guerre peutetre. Mais quelle route prendre, et quelle distance
jusqu'i Liege? Les sceurs se dirigent vers Florz.e.
Un groupe de cavaliers belges lances a toute vitesse
s'arretent pour prendre un rafraichissement. Le bourgmestre du village les interroge et leur fait 6crire le
r6cit de la journme. Apres une marche qii semblait
interminable, les seurs apercoivent Sprimont. Elles
s'y reposent pendant une demi-heure chez une personne charitable. Arriv6es a Beaufays, elles trouvent
la population affol6e. Les gens apprenant l'arriv6e des
Allemands veulent se sauver et ne savent oii courir.
On placait des arbres abattus a travers la route avec
des ils de fer barbel6s, nos sceurs devant les escalader pour avancer. A chaque instant, on les poursuivait, on les arr&tait; il fallait sans cesse recommencer
l'explication. Un homme brandissant une hache disait:
u Si je savais que ce sont des Allemands, je les
tuerais! n Passe Beaufays, nos seeurs arrivent devant
un peloton de soldats. Une sentinelle les arrete. Elles
s'adressent au lieutenant qui leur dit: (c Dans une
heure, les Allemands seront ici, nous serons les premiers Lles recevoir. n II paraissait emu. Nos sceurs
offrent des m6dailles, les soldats les acceptent avec
empressement. Les chefs les saluaient profond6ment
et se recommandent a leurs prieres. L'Un d'eux met
un soldat a leur disposition pour les conduire, car a
tout bout de champ elles 6taient arratees.
Enfin elles arrivent & Henne, d'oi, pour la derniere
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fois, un train se dirigeait sur Li6ge. Elles purent
trouver place parmi la foule de fuyards, et arriver a la
maison vers huit heures et demie.
5 aout 1914. - Les bruits les plus contradictoires
'circulent et affolent la population. Pendant la nuit,
une mere est venue tonner pour demander.sa fille.
Vers neuf heures du matin, le docteur Cambresier
vient nous demander de quelles places nous pouvons
disposer pour une ambulance. Je montre la grande
salle encombree de bancs et de materiaux de construction. Au fond de la salle, on construit quatre classes
nouvelles; elles sont a moitie carrelies, et sans portes
ni fenetres; j'offre aussi le grand parloir, et au besoin
les classes a l'6tage. Le medecin nous inscrit pour
cinquante blesses. En fait de literie, nous n'avons de
disponible que deux ou trois paillasses et de vieuxtraversins. A midi, commence un emmenagement admirable. Deux jeunes gens parcourent les rues avoisisinantes et recueillent, pour nous les amener, des lits
de bois ou de fer, des matelas, traversins et couvertures.
On apporte des garnitures de lavabos, du vieux
linge, des draps, des chemises. Les enfants de Marie
nous aident. II y a en dtp6t deux grosses pieces de
calicot pour l'ouvroir sainte VWronique. Interpritant
l'adhision des d6positaires, on se hate de les decouper
et, en moins de trois heures, quatre-vingt-quinze
draps de lit 6taient confectionn6s.
A partir du mardi soir, les voisins, apeuris, se
sauvent dans les sous-sols du c6t6 de 'ecole. Il n'y a
pas de fenetres. On barricade les ouvertures. II y a
3oo r-fugibs. Les premiers jours, on leur fait
200oo
deux fois par jour de la soupe et du caf6. Une fois
les Allemands entres, il n'y a plus de danger de bom-
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bardement et nous les engageons a se retirer; mais ils
croient tons que chez nous on est & 1'abri du danger.
Dans la' quit du 5 an 6, nods veillons par moitii.
Vers onze heures, des cris tumultueux dans la rue. Ce
sont des soldats belges qui passent. On crie: a Vivent
les Beiges! Vive l'arm6e! »
A sixeheures, M. le Cure vient nous donner la sainte
communion et descend le saint Sacrement an sonssol.
Le matin, chacun parait rassur ; on vient nous dire
que les Allemands sont refoul6s an del& d'Aubel, de
Herstal. Mais bient6t des d6tonations affreuses : on
bombarde la ville. Des obus 6clatent autour de la
maison. Chez les seurs de I'Espirance, tout pres de
chez nous, I'aum6nier est tu6 dans son appartement.
Dans la rue Basse-Wez, plusieurs maisons soot a
moitie detruites, le feu prend en face de chez nous.

Quatorze personnes sont frapp&es dans la rue. On
nous en apporte deux. On court chercher le midecin
et un pretre. Un des deux meurt bient6t, le second
est mort le surlendemain. Vers une heure, un soldat
beige, 6vanoui dans la rue, est apport6 par deux autres,
qui, en le d6posant, se trouvent mal a leur toir.
Depuis trois jours, ils n'avaient ni dormi, ni mang6.
Un quatriemne arrive dans les memes conditions; il
en vient jusqu'a huit. Aujourd'hui, ils vont mieux,
mais craignent d'etre prisonniers de guerre. Pour les
consoler, je leur dis que je demanderai -aux sceurs
proches de la localit6 qu'ils.habitent, d'aller voir les
parents, femmes, enfants, pour donner de leurs non-

velles. J'ai 6crit immediatement des cartes postales
pour eux. Ils pouvaient a peine mettre leur signature.
L'un d'eux me baise la main en sanglotant, parce que
je lui rends ce service.
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6 aomi. - Ce matin, nous finissions 1'oraison quand
nous entendons un bruit assourdissant et continu.
C'est I'artillerie du fort de la Chartreuse. Une longue
serie de lourds canons, chacun trainh par quatre forts
chevaux, passaient au pas de course par la rue des Prbendiers, la rue des Champs. Ne pouvant plus tenir,
ils battaient en retraite sur Anvers plutbt que de
laisser les canons aux Alemands. Un incident de
route : en descendant le Thier de la Chartreuse,
quatre chevaux de labour, peu habitues a cette descente si rapide, sont tomb6s. Le lourd canon roula;
on croyait morts les soldats conducteurs. iHeureasement, il n'en fut rien.
7 aoit. - Ce matin, une partie des voisins refugiis
veulent retourner chez eux. A peine hors de la porte,
ils rentrent en criant: ccDes Allemands dans la rue! v
Je vais voir; en effet, des patrouilles allemandes gardaient les passages, mais sans molester personne.
Que s'6tait-il passe? Hier midi, un drapean blanc,
arbor6 sur la citadelle, disait qu'on negociait. Sans
doute, les Allemands auront obtenu ce qa'ils desiraient,
le vivre et le passage. Vers huit heures, les troupes
allemandes defilent au pied de notre rue sur le pont
d'Amercoeur. II faut s'abandonner a la volont6 du bon
Dieu.
Uh grand souci depuis hier, c'est d'avoir un cercueil
pour le pauvre decede. J'envoie au bureau de bienfaisance, a l'hospice, chez plusieurs menuisiers; on
refuse sous divers pr6textes: difaut de bois, d'outils,
d'ouvriers. Le soir, je fais appel aux refugi6s: il y a
parmi eux divers corps de mtier. Ce matin, trois s'en
vont faire le cercueil, ils y placent le defunt, et
refusent tout payement. A peine le cercueil clout, les
trois filles du mort arrivent : scenes desesperantes.
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A trois heures apres-midi, M. le docteur Cambresier
m'appelle au parloir. II dit m'apporter de graves nouvelles. Voici: le parlementaire, les yeux bandes, est
encore alli trouver le gouverneur. Trois forts sont
pris; si les autres ne se rendent pas pour une heure
ditermin6e, on bombardera la ville avec des engins
incendiaires.
Tout le monde est constern6. Que faire? Beaucoup
fuient emportant ce qu'ils peuvent. Je me decide a
envoyer chez nos sceurs de Tilleur les sceurs les plus
patraques et les plus craintives. Quatre s'en vont avec
deux de nos jeunes filles. Les seurs qui restent se
hitent de mettre chacune son trousseau dans son sac
bleu. On descend les sacs dans la cave la plus profonde, on y recele les vases sacres, les ornements de
la sacristie, le linge, etc. Ce n'itait pas le principal.
Vers six beures du soir, M. le Cur6 nous envoie dire
d'enterrer le saint Sacrement. Nous descendons au
sous-sol; j'ouvre le saint ciboire, j'en sors huit hosties,
je les d6pose dans une partie de corporal et dans une
petite boite neuve que je laisse dans le tabernacle. Ainsi
nous conservons les saintes esp&ces et nous pouvons
au premier signal d'alarme les prendre sur la poitrine.
Je d6visse le pied du saint ciboire, je d6pose la coupe
dans un petit coffre-fort portatif, et M. Arnold, notre
voisin, le d6pose dans une petite fosse sous une touffe
d'hortensias.
Nous passons la nuit devant le saint tabernacle
dans une angoisse indescriptible. A l'approche de
neuf heures, nous faisons le sacrifice de notre vie,
c'itait I'heure fatale annonc6e. Mais la nuit s'avancait
et rien d'anormal. A deux heures du matin, violent
coup de cloche a la porte. Nous allons ouvrir. C'est
un oficier allemand qui demande combien il pent
nous envoyer de blesses. II est sur la route avec une
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quinzaine de charrettes. Je lui montre la salle avec
vingt-deux lits; Ia petite salle a c6te etait occupie par
les soldats belges, auxquels le soir on avait procur6 un
costume civil pour se sauver en cas d'incendie.
Les blesses nous arrivent. L'officier nous apprend
qu'il y a armistice jusqu'au lendemain onze heures
pour permettre de relever les blesses et les morts. On
deposa dans la salle vingt-sept blesses, les cinq derniers durent attendre que nous trouvions encore de
quoi les coucher. Heureusement, parmi les voisins
refugies chez nous, il y en avait d'intelligents et de
d&voues qui donnerent un boncoup de main. A mesure
qu'on couchait les blesses, on leur donnait du cafe
chaud au cognac ou un peu de vin. M. Philippart arriva
bient6t. Aid6 de nos soeurs, il passa quatre heures a
poser les premiers pansements. Les blesses, une fois
couch6s, s'endormaient comme des plombs tant ils
etaient 6puis6s. Mais quel souci! Guere de provisions
dans la maison. En ville, tout ferm6, la circulation
presque impossible, rues et ponts gard6s par les Allemands. Heureusement, nous avions, parmi cesbless6s,
deux offciers. Le lieutenant nous signait sur notre
demande des laissez-passer pour permettre a des
hommes d6vou6s d'aller nous chercher de la viande a
l'abattoir, de la bire, du pain.
Dimancke 9aout. -

Jusqu'ici, pas moyen d'avoir un

corbillard pour conduire au cimetibre notre d6funt.
Les Allemands blesses nous pretent leurs brassards;
quatre hommes viennent a sept heures avec une charrette a bras. Je recite le De profu•dis devant le
cercueil, nous jetons de l'eau benite, on met une vieille
couverture sur le cercueil et on part.
II n'y a pas de messe a la paroisse. M. le Cure arrive
avec une cinquantaine d'hosties. Bient6t, la chapelle
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s'emplit; les soldats belges malades viennenta la messe,
les Allemands catholiques aussi. Depuis mercredi,
nous n'avions eu ni messe ni communion, aussi combien
nous fimes heureuses de goiter ce bonheur.
Le dimanche se passe assez tranquillement. Les
Allemands s'installent dansla cotr. Ils devisent, jouent
aux cartes, font acheter par des voisins toute espece
de douceurs. Les officiers font acheter du vin pour
r6galer leurs hommes. Ceux-ci allaient dans la salle
des blesses belges, qui avaient une reserve de cigares.
Belges et Allemands causaient tranquillement: it Vous
marchez bien P, disaient les Beiges aux Allemands.
a Vous tirez bien ,, ripondaient ceux-ci.
Tout a coup, grande joie! On sonne, nous ouvrons.
Trois de nos seurs, parties pour Tilieur, nous arrivent.
Elles ont march6 pendant trois heures. Averties, par
un ouvrier maton, que nous avions des bless6s allemands, elles n'ont pu &treretenues la-bas.
Le dimanche soir, les soldats venaient de passer am
pansement pres du docteur, ils avaient soup&ensuite.
Tout i coup arrivent trois soldats, le brassard rouge
as bras. Ils annoncent que, dans une demi-heuze, des
autos arrivent pouremmener les besse6. Le lieutenant,
qui avait les deux cuisses obliquement traversees par
des balles, fut habill6 le mieux possible; un soldat
franqais essaya de recoudre son pantalon lavr; on
fabriqua un drapeau blanc avecune croix rouge etvoilU
les autos. Dams la premiere, luxuee.se, on place le lieutenant bless6; avec lui, un autre officier qui 1'tait
moins; on fit asseoir devant eux une Allemande
avec son enfant, femme d'un des soldats. D'autres
autos plus rustiques chargirent les autres blesses. Cc
branle-bas rapide itait simistre. En mrme temps,
des
agents parcouraient les rues r6pitant: A Plus personne
dans la rue aprls neuf beures; portes et fenmtres
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ouvertes
La-dessus,
&
les commentaires marchaient:
c( Les Allemands vont battre en retraite; quand ils
auront passe les ponts, ils les feront sauter. Les Franqai, arrivent, etc. ) Nouvelle panique; nouvelle arrivee
des voisins dans la cave. On ne peut dormir, s'attendant aux detonations de dynamite. Mais rien!
Lundi Io aoit. -

Le matin a sept heures, M. le Cure

vient nous donner la sainte communion et dire la
sainte messe. Bon nombre de personnes y assistent.
Nous mettons de l'ordre dans la salle rapidement
6vacuee ou sont restis quelques pardessus de soldats,
un casque, des souliers, des chaussettes.
Aujourd'hui, il nous arrive de divers c6tes des nouvelles rassurantes sur l'issue de la guerre. Un voisin
me laisse lire en grand secret la copie de tlegrammes
interceptes:,Berlin en feu, Francais en Alsace-Lorraine, etc. (On ne peut se fier aux on ditt) M. le
docteur Cambresier me .dit avoir vu un journal beige
de samedi 8 aoit, qui ne parlait pas de ces nouvelles,
mais d6taillait l'expression de la reconnaissance de la
France a 1'6gard de la Belgique. Sans elle, les Allemands arrivaient AParis presque sans encombre. Aussi
M. Poincar6, president de la R1publique, a-t-il dicor!
la ville de Liege du grand cordon de la Legion d'honneur, et fait pavoiser Paris aux couleurs belges en
proclamant l'inoubliable service rendu4. la France par
notre petit pays.

Dans la journ6e du lundi, il nous arrive un bless6
seulement. C'est le premier sergent du g9 de ligne qui
a requ dans le dos une balle qui y reste log&e. II devra
6tre radiographiC.
Le lundi soir, j'6cris &M. le Cure un billet pour lui
dire notre peine d'avoir les saintes especes enfouies.
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Je lui demande de les prendre pour la sainte communion do lendemain.
Mardi I aot2. - A cinq heures, M. Arnold sort de
sa cachette le coffret si pricieux. M. le Cure donne la
sainte communion avec les saintes especes y entermies, mais il en reste encore beaucoup. Le saint
ciboirA est report6 au sous-sol.
Dans la matinee, surprise joyeuse: M. Vandamme,
notre. Pere directeur, vient nous voir. Nous apprenons
avec bonheur qu'a la maison centrale tout va bien,
que, de ce c6td, tout est tranquille, bien qu'a quelques
kilometres plus haut, du c6t6 de Waremme, on a refoule
les Allemands avec des pertes formidables. Nous
racontons a M. le directeur nos incidents, nos
angoisses; il transmettra de nos nouvelles a la maison
centrale par M. Hocquet qui va y loger chaque soir
pour dire la sainte messe le lendemain. M. le directeur
visite ainsi une a une les maisons environnantes. A la
rue Albert de Cucyk, nos soeurs ont une ambulance
chez elles et travaillent dans une seconde ambulance
avec Mme Lamarche et sa fille Il'hatel du Midi. On
est alle a Saint-Jean demander trois sceurs pour cent
cinquante bless6s a Esneux.
Mercredi 12 aott. - Pendant la nuit, j'ai vu un phare
mobile electrique. On eat dit un immense ceil de feu
tout proche de la maison, derriere la chapelle. Nos
soldats malades m'ont explique que cet appareil appartient au fort de Fleron. On dirige les phares mobiles
vers les endroits que l'on veut inspecter. Les officiers
ou dirigeants, avec leurs lunettes d'approche, distinguent jusqu'au fond des fourr6s, des tranchees.
Ceux qui sont 6clair6s, sont seulement eblouis. Je me
dis: x Si les hommes sont si ing6nieux pour arriver a
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voir malgr6 les obstacles, faut-il s'6tonner que Dieu
voit les pensees les plus secretes des caeurs. ,
Ce matin, j'ai pri6 M. le Cur6 de laisser le saint
ciboire la chapelle. II a aussi remont6 la petite boite
dans laquelle j'avais enferme quelques hosties. II en a
mis une on deux dans la pyxide de l'ostersoir pour
garder en cas d'une nouvelle alerte, et nous a demand6
de briler la boite que j'eusse 6t6 si heureuse de conserver.
Pendant la matinee, M. Cambresier nous lit un'
papier commentant la convention de Geneve pour ce
qui concerne les malades et les bless6s.
II faut supposer trois categories:
I' Les incapables de reprendre les armes; ceux-la
peuvent retourner chez eux avec un certificat du medecin constatant cette incapaciti.
2* Ceux qui sont valides apres leur guerison, mais

qui veulent signer une d6claration qu'ils ne reprendront
pas les armes pendant la duree de la guerre. Cette
attestation portera le numero matricule et sera conservie dans un dossier special. Un double de cette
attestation sera remise an militaire renvoy6.
3*Ceux qui refuseront de signer cette d6claration et
qui doivent etre conserves dans I'ttablissementjusqu'a
ce qu'ils soient 6vacubs vers les asiles de convalescents
qui vont htre institaus incessamment.
Dans la soirte, on amine quatre blesses allemands.
Ils allaient se coucher, leurs noms 6taient affichis sur
la porte quand on est venu les chercher pour les
joindre a une 6quipe d'hommes qui devaient etre
rapatries.
Jesdi 13 aoit. - De grand matin, le docteur Cambresier nous arrive apportant divers imprim6s. Les
ambulances et h6pitaux sesont organis6s un pen plus
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administrativement. 11s sont ciasses en trois categories: a) h6pitaux de grande chirurgie; b) de
moyenne chirurgie ; c) ambulances pour autres malades
et legerement blesses. II faut desormais remplir des
feuilles de statistique pour bless6s allemands et belges.
II y a aussi des feuilles de r6quisition pour chercher
des vivres pour l'ambulance.
On reooit I'avis d'envoyer a la Cour du palais provincial tous les soldats valides avec des feuilles indiquant noms, d6signation de grade, regiment, etc.,
nature de leur maladie ou accident. Six de nos soldats
belges sont capables de s'y rendre. Cela les effraye.
Je les exhorte a faire une priere a la chapelle; j'envoie
chercher le vicaire flamand qui leur fait une courte
exhortation; ils se confessent. On les munit de
quelques provisions, on donne quelque argent aux plus
n6cessiteux. Ceux qui restent se confessent 6galement.
Depuis hier, on bombarde deux forts a proximit :
celui de Fl6ron, a 6 kilomitres; celui d'Embourg,
guere plus loin. Les Allemands y ont leur grosse artillerie. Aussi est-ce affreux d'entendre ces roulements
ininterrompus. Que Dieu nous protege!
Dans la matinee, nous recevons la visite de
M. Heudre. II voudrait trouver un moyen d'aller i
Esneux voir nos soeurs de Saint-Jean qui y soignent
les blesses. II voulait s'informer aussi chez les parents
de M. le Cur6 de la Mallieue, si celui-ci avait pu rester
a son poste. Sans cela, nos sceurs de cette localit6 se
trouveraient sans personne. (On apprend que M. Denis
a pu rester a sa paroisse.)
M. Heudre est revenu du Pas-de-Calais samedi. II
a vu huit trains de canons franqais en partance pour
Namur. On ne sait ou se livrera la grande bataille.
Asix heures, nos soldatsbelges reviennentdu palais
provincial. Ils doivent y rejourner demain.
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Vendredi 14 aodt. - Les pauvres commencent i
assi6ger la porte. On ne peut leur donner qu'un morceau de pain. 11 y en a qui demandent un peu de
sucre, on leur en donne. Un de ces jours, un chariot
de vivres, passant dans la rue, a df decharger rapidement. Peut-&tre itait-il r6quisitionne. On a entri deux
caisses de sucre; ce sera une ressource. J'ai vouiu les
d6clarer, je n'ai pas abouti.
Je fais prendre dans deux ambulances voisines des
informations au sujet des soldats belges convoqubs
hier au palais provincial. Ils ont &t6 conduits par un
infirmier de la Croix-Rouge al'asile des convalescents
6tabli au grand s6minaire.
Vers deux heures, nous arrivent des soldats allemands qui demandent i remiser dans notre cour,
quatre chariots, un fourneau-cuisine et des provisions.
II en vient toute une bande pour se coucher dans les
lits de la salle,d'ambulance. Depuis deux heures,
jusque dans la soiree, d6file dans notre rue de BasseWez une arimee d'Allemands, cavaliers et fantassins.
On parle de cent mille hommes. On entend resonner
dans la maison la voix breve, autoritaire, colbre par
moments des offciers qui commandent le corps log6
chez nous. Que cela fait mal! Comme ii faut se mettre
avec confiance dans les mains du bon Dieu ! Heureusement, il ne faut pas fournir les vivres!
Samedi S5aott. - Nous avons done heberge deux
officiers et vingt-quatre soldats. Ils ont passe la soir6e
a se laver, se brosser, laver les vetements, manger,
faire de la musique. Ils s'6taient mis au piano dans la
salle et faisaient retentir dans la maison l'air-national
allemand.
Un grand fourneau roulant etabli dans la cour fournissait les aliments.
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Un officier ademand6 hier soir si les soldats catholiques pouvaient assister a la messe de la chapelle; on
lui a repondu que la messe se c6Clbrait a sept heures;
a quatre heures ils partaient tons.
La journ6e du x5 est assez tranquille; dans la
matinee nous assistons a la grand'messe a 1'6glise
paroissiale qui etait ferm6e depuis une dizaine de
jours.
Depuis deux jours, nous avons requ, avec nos feuilles
de requisition, l'abattoir, io kilogrammes de viande;
an d6p6t de la rue Saint-ktienne, 3o kilogrammes de
farine; a l'h6pital de Baviere, divers m6dicaments.
Un Pere jesuite allemand, venant A pied de Chaudfontaine, ou il 6tait all6 voirles victimes de l'explosion,
nous assure que plusieurs forts sont deji aux mains
des Allemands.
Vers trois heures, nous entendons, d'intervalle en
intervalle, des explosions terribles. Qu'est-ce? On
pense que c'est un fort qu'on fait sauter. Que Dieu ait
piti6 des pauvres victimes!
Nous apprenons, le lendemain, que les detonations
formidables proviennent des grosses pi~es d'artillerie
allemande. tirant du champ de manoeuvres a Bressoux
(a vingt minutes de la maison) sur le fort de Lantin.
Celui-ci ne pouvait r6pondre sans tirer sur la ville
remplie d'habitants, il s'est done rendu. On disait que
le commandant 6tait rest6 pour faire saater la poudriire. La garnison prisonniere est passee derriere la
maison. En passant, un des soldats a vu son pere. 11
l'a embrass6 en disant: a Ne pleurez pas, je reviendrai
bient6t ,.

Dimawcke 16 aov. - Aujourd'hai, calme plat. On
avait dit qu'on tirerait sur le fort de Loncin. II est plus
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de quatre heures. On n'a rien entendu. Que se passet-il?
J'ai dit au docteur qu'il 6tait &tonuant que nous ne

recevions plus de bless6s. II m'a dit qu'actuellement
on les dirige sur Bruxelles; mais que, probablement,
nous en recevrions venant des h6pitaux de grande
chirurgie et qui se portent mieux.
Un incident tris pinible de la journie, c'est I'enterrement de Mme Jacquet, une de nos dames des pauvres
malades. 11 y a huit jours, elle noue aidait encore a
faire les tartines pour nos bless6s.
II n'y a pas eu de reunion de patronage, mais assez
bon nombre d'enfants de Marie ont chant6 le salut a la
paroisse. Avec quel entrain tout le monde reprenait le
cantique: u Sur la Belgique, &tendsta main binie! ,
Une de nos enfants de Marie, ambulanciire au
grand seminaire, nous apprend que tous les convalescents r6unis l--bas (deux cents environ) sont considiris comme prisonniers. Hier, on est alI6 les incrire.
Trois se sont 6vad6s, ce qui peut compromettre le
medecin-chef qui en r6pond.
Dans la .soiree du dimanche, passe encore une
escouade. de prisonniers belges. C'est la garnison du
fort de Flemalle. Celle de Loncin vient de passer,
dit-on.
Luadi 17 aoit. - Nous n'avons pas eu d'Allemands
A loger la nuit derniere. Ce matin, il en est entre un
certain nombre, disant que, fatigues de coucher sur les
dalles, ils viennent chercher un lit. Je leur montre la
salle, disantqu'elle est destinee aux blesses. Ceux qui
I'occupaient sent partis pour Aix-la-Chapelle, d'autres
vent sans doute arriver. Ils se retirent disant qu'ils
viendront voir ce soir si la salle est libre.
Depuis trois jours, un Pere Oblat, enr6l~'dans
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I'armie belge, mais bloqui ici, vient nous dire la sainte
messe. On n'a rien de bien certain, dit-il, sur les faits
de la guerre; mais ce qui parait peu brillant pour les
Allemands, c'est que, jusqu'ici, ils n'ont fait afficher en
ville qu'un seul succes remport6 sur les Francais du
c6te de Mulhouse. Ils parlent de la prise de deux drapcaux, quelques mitrailleuses, sept cent cinquante
hommes. C'est peu pour quinze jours de guerre
d6claree.
Nous commencions a diner, quand, tout a coup, une
fusillade nourrie qui semblait dirigie de deux c6t6s
contre la maison, nous fait sursauter. Soeurs et jeunes
filles se sauvent a la cave. La fusillade s'arr&te, on
sonne, nous courons ouvrir, croyant qu'on apporte des
blesses. On vient nous dire qu'on avait tire sur un
aeroplane francais qui survolait la maison. On avait
cess- le feu, parce que, en sens inverse, arrivait in
aero allemand.
Vers midi, on annonce M. Trokay; il a obtenu un saufconduit pour aller chercher les enfants ,Stoumont. 11
partira demain matin avec M. Lahaye. Nous apprenons
le soir que le sauf-conduit n'est pas.encore vise par
l'autorit6 allemande; le sera-t-il?.. Des phres de
famille demandent qu'en cas de depart une soeur
veuille bien accompagner ces messieurs. Plusieurs
soeurs le demandent; j'en nomme deux. Dans l'apresmidi, quatre sceurs de classe se sont rendues chez les
parents des enfants dans les differents quartiers, pour
annoncer la r6solution, de M. Trokay et leur dire qu'il
veut bien ramener tous les enfants, mais sans responsabilite de sa part. Tous signent une adhesion, sauf
trois qui seraient heureux de laisser les enfants lU-bas.
Un incident penible nous 6motionne vivement cet
apris-midi; au moment de la fusillade sur l'a&roplane,
une balle a 6rafl la joue d'un soldat allemand.

-

439 -

M.. Cambresier, pharmacien, frbre de notre docteur,
est accus6 d'avoir tire du haut de sa maison. On p&netre chez lui, on l'amene pour le fusiller. M. le docteur court faire des demarches pour prouver l'innocence
de son frere. La Providence permet qu'il se rencontre
avec un medecin-major, qui 6coute les explications,
fait un rapport a l'autorite et se rend en personne
avec M. Cambresier docteur, a l'h6tel du gouverneur
oi siege l'&tat-major allemand. On arrive a d6montrer
l'innocence de l'inculp6 qui, apres des heures d'angoisse, est remis en liberti dans la soiree. Nous nous
6tions mises en priere pour obtenir un r6sultat favorable. Aussi quelle reconnaissance & Dieu pour avoir
exauct nos priires!
A l'6glise paroissiale, il y a des priires speciales
pour la cessation de la guerre.
Mardi 18 ao2l. - Je dois noter, d'hier encore, une
heureuse circonstance. Un des masons qui travaillait
ici est alle & Ans porter une carte donnant, sans autre
d6tail, un mot de nouvelles des sours et de la maison.
II a rapport6 une r6ponse courte, mais qui a dilate le
coeur oppress6, par I'incertitude sur ce qu'a pu souffrir
notre maison centrale, durant le bombardement des
forts de Lantin et de Loncier, situ6s de ces c6t6s.
Une seur officiere nous apprend que ma soeur visitatrice, avec la plupart des soeurs de la maison, suivait
la retraite pr&ch&e pour les sceurs du S6minaire, revenues de Paris, et qui doivent prendre le saint habit.
La maison est dans le calme au milieu de la perturbation des alentours. La sainte Vierge et saint Vincent
1'ont prot6g6e.
Lep convalescents du grand seminaire sont emmen6s
prisonniers. Ils ont d6file au pied de la rue BasseWez. Ceux qui avaient 6t6 soignes chez nous ont re-
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bulance. Je consulte les seurs et on convient de s'en
charger i l'aide d'une lessiveuse. On en apporte une
grande corbeille.
Jeudi 2o aout. - Une demoiselle, de la part de ma
seur Loz6, de la Providence d'Ans, vient demander
des nouvelles de deux hommes adress6s hier ici par *
ma smur Agns ; deux soldats belges malades avaient
quitti leur uniforme pour ne pas se constituer prisonniers. Mais ici, qu'en faire? Heureusement, la Providence vient encore a notre secours. Le Pire jbsuite
gai 6tait venu nous demander de lessiver le linge les
emmena, esperant les utiliser quelque temps comme
domestiques.
Vendredi 21 aoit. -

Nous commencons

a faire la

retraite du mois, esperant encore une journ6e relativement calme. Mais une nouvelle panique s'6tend, et
il faut remettre a plus tard. Voici : durant la nuit,
une violente fusillade nous avait tenues eveillees et
effray-es. Fallait-il descendre dans la cave? Etait-ce
loin? On ne savait. II devait y avoir le feu quelque
part, car il faisait clair comme en plein jour, bien que
nous soyons i la nouvelle lune.
En effet, le matin, nous apprenons que les Allemands oat mis le feu, rue des Pitteurs, oiu brflent le
Cercle catholique, l'itablissement des bains, une ccole
primaire, une section de l'Universite et un quartier
bien indigent, la rue Grande-B&che. Bien des personnes, descendues dans les caves, y meurent asphyxides. Le P. Oblat vient encore nous dire la sainte
messe. Apres avoir dejeun6, il dit qu'il va faire un
tour en ville. It revient bient6t. Un agent de police
lui avait dit que les Allemands avaient d6moli une
maison, rue d'Amercoeur, a c6te de la rue Basse-Wez,
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et ne manqueraient pas d'y mettre le feu. On les
voyait de ce c6te avec des engins incendiaires. Je
supplie le Pere d'emporter les saintes esplces, ne
nous en laissant que quelques-unes qu'il pourrait renfermer dans un petit sac de velours et que nous emporterions en cas d'alerte. Apres de longues hesitations, une consultation avec M. le Cure, le R6evrend
Pere se rend a notre demande. Pendant ce temps, je
donne un coup de cloche pour riunir les soeurs, je
leur dis de descendre de nouveau a la cave les sacs
bleus, le linge, les vases sacres, etc. Chacun se hate,
quand, tout a coup, une inondation a la cave; la cuisine et la buanderie, au sous-sol, i la fois sont sous
eau. On arrive a fermer le compteur d'eau, il ne reste
qu'a ramasser celle qui stationne avec pelles et palettes.
La journ6e se passe cependant relativement calme.
Le soir, une partie des sceurs veillent; d'autres ont
transport6 leur matelas en lieu sir; quelques-unes se
couchent dans leur lit. Vers deux hetires du matin,
une fusillade nourrie 6veille tout le monde. C'est du
c6te de la rue d'Amercoeur. Un cavalier arrive au
galop, sans doute pour arreter le feu, car, apres son
passage, on n'entend plus rien.
Samedi 22 aodt. .- Encore une journee de calme
relatif. Le matin, vers sept heures et demie seulement,
une fusillade du c6t6 du Thier de la Chartreuse, tout
pres de chez nous. M. le Cur6, qui disait la messe a
l'6glise paroissiale, fait signe aux assistants de se
ranger le long des murs, crainte qu'une balle ne pen6trit.
Cet apres-midi, je recois la visite du baron de Pitteurs, president de la Soci6t6 de Saint-Vincent-dePaul. II m'apprend qu'un comiti de charit6 s'organise
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pour faire aux n6cessiteux des distributions de soupe.

Ce comit6 comprend des membres de tous les partis
politiques. M. le baron voudrait qu'une bonne partie
de ces distributions incombit aux seurs de SaintVincent-de-Paul. II me demande de lui preparer pour
le lendemain la r6ponse a sa requete, savoir de quelle
capacit6 de fabrication nous pourrions nous charger.
Apres son depart, je m'enquiers du nombre de nos
marmites et de leur contenance, et je constate que ce
qui est amplement suffisant pour une distribution de
soupe scolaire ne l'est pas du tout pour une distribution de quartier populeux. Aprbs deliberation avec
nos seurs, je fais appeler notre plombier, M. van Loo,
pour lui parler de l'installation, a la future classe mbnagere, d'une grande chaudiere de 25o &3oo litres.
Dimancke 23 aott. -

La nuit n'a plus 6t6 troubl6e

par une fusillade de nos c6tes; mais de pinibles nouvelles nous arrivent d'ailleurs! Des hommes fusill6s
par suspicion de tir ou autre inculpation; des soldats
fusill6s, des quartiers brials. Mon Dieu! ayez piti6 de
nous.
M. van Loo s'est mis en quete d'une chaudiere. II

n'a guere reussi : les Allemands se sont empares de
presque toutes. Les magasins sont fermns; il a appris
seulement qu'au bazar il y en avait une sur fourneau,
de 165 litres. II fera une nouvelle tentative demain
matin.
M. le Cure vient de venir demander de chanter le
salut de cinq heures en notre chapelle. Un nouvel
incident met le desarroi dans la rue d'Amercceur. Pour
six heures, il faut que les clefs de toutes les maisons
soient d6pos6es entre les mains des soldats qui gardent
les ponts pour le libre passage des troupes.
On vient d'afficher une proclamation: 4 Succes alle-
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mands n, sign6e de l'tat-major allemand. R Les Franqais refoul6s de la Lorraine. - Victoires a Diest, i
Louvain. - Occupation de Bruxelles.Luadi 24 aout. - Nuit tranquille. Noas n'avons
perru de nos c6t6s ni fusillades, ni incendies. On dit
qu'on fait 6vacuer encore la rue des Pipiers.
A huit heures, M. van Loo s'est rendu au bazar pour
I'achat de la chaudiere. Il trouve le bazar occupk
militairement par les Allemands qui ne laissent pas
meme entrer les employes. On apprend plus tard
qu'ils ont choisi tout ce qui est a leur convenance:

cinquante garnitures de lavabos, des chaudi:res, marmites, etc. M. van Loo s'adresse au directeur qui lui
dit de revenir i onze heures et demie.. Exact au
rendez-vous, il trouve encore deux chaudieres avec
fourneau. Une en fonte, 48 francs; une ea tole avec
marmite avec cuivre, x 3 francs. II me soumet lachose.
Je lui r6ponds : ( A la garde de Dieu! Hitez-vous de
prendre celle de ii3, sans cela elle nous 6chappe!
Et, gquatre heures, deux employes, qui avaient un
laissez-passer, nous l'apportaient, ayant dG, pour arriver, faire un immense detour.
Dimancbe apres-midi, je m'atais hasardee a envoyer
deux seurs a la maison centrale pour s'enqu6rir des
quantit6s de matiere i employer pour obtenir one
soupe epaisse et bien li6e. Elles ont 6t4 recues avec
acclamation. Elles ont appris bien des nouvelles sur la
protection de Dieu, si manifeste pour nos seurs, la
tranquillit6 de la maison oit s'6tait faite la retraite, etc.
Elles ont rapporte les proportions demand6es que le
baron de Pitteurs a emportees avec satisfaction pour
les soumettre mardi an comit6 de charit&.
Du mardi 25 aoit au jeudi 27 ao~t. -

A l'ext&rieur,
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calme relatif. Les patrouilles allemandes ne circulent
plus seules; il y a deux soldats allemands avec fusils
charges a blanc, deux gardes civiques et un agent de
police armis de sabres. On est done moins expose aux
fusillades nocturnes.
Mardi et mercredi, reunion du comiti de SaintVincent de Saint-Remacle. On n'est pas encore, d'accord sur les proced6s A suivre pour la distribution de
la soupe.
Mercredi 26, comme grand ivinement; nous apprenons tout a coup le retour de Stoumont de M. Hermans, qui a ramen6 ses deux filles, et M. Meurisse.
On apprend avec plaisir que les enfants ne sont pas
malades; malheureusement, le bruit se r6pand aussit6t
que les vivres manquent et que les enfants meurent de
faim. Plusieurs meres accourent, effraybes; mais elles
sont vite'rassurees par la mine pen sonffreteuse des
enfants qui sont venues nous voir.
Ce jeudi matin, j'envoie ma scur Borsu et ma sceur
Bernier au commissariat de police, demander un
laissez-passer pour se rendre A Stoumont. Elles I'obtiennent facilement et se rendent
l'h6tel de ville
pour avoir une traduction l1gale. II ne reste qu'a
obtenir un.visa allemand. M. le Cure nous dit qu'un
6tat-major allemand siege A l'6v&ch6. II ecrit une
lettre a Mgr l'vvque pour qu'il obtienne d'eux une
signature. Deux seurs portent la lettre qu'elles remettent au concierge. Monseigneur les faitappeler, se
fait expliquer l'affaire et parle pour elles an gouverneur allemand, d6sign6 pour la province de Liege.
Monseigneur donne sa b6nidiction, la donne pour les
scurs de la maison et leur dit de suivre M. le Gouverneur. Ceini-ci, avec mille*6gards, les conduit Atravers
la ville au palais de justice, leur fait traverser tous
les groupes de stationnaires, et fait apposer sur le
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laissez-passer le cachet de l'Empire d'Allemagne
( Gouvernement de Liege n.
Voili done le voyage conclu et pr6pare. M. Hocquet
envoie dire qu'il espere bient6t trouver des autos pour
rechercher les enfants, mais nous dicidons qu'il ne
faut plus remettre.
Aujourd'hui jeudi, nous avons eu la troisibme reunion du comit6 de charite pour jla paroisse de SaintRemade. Us sont d6cid6s, pour le moment, i profiter
d'une chaudiere de 2ooo litres que leur offre un industriel.
Vendredi 28 aout au dimanche 3o aoit.- Le grand
ev4nement de ces jours, c'est le voyage des saeurss
Stoumont. La relation faite par une des voyageuses
suivra. Ce qu'il faut mentionner ici, ce sont les sentiments de coniance, d'inqui6tude qui s'alternaient
dans nos coeurs et se traduisaient en priires, en soupirs. Vendredi soir, premiere nouvelle. On a vu les
sceurs a Sprimont, vers neuf heures; a Remouchamps,
vers douze heures et demie. Samedi matin, arriv6e de
Mine Trokay qui ramene huit enfants, dont trois
avaient eu pere ou frere a la rencontre.
Samedi matin, je prie une des demoiselles du bureau
de M. Hanquet de lui demander d'envoyer une auto
jusqu'a Sprimont oi, d'apres mes calculs, les enfants
arriveront vers quatre heures. A deux heures, M. Hanquet me fait r6pondre que 1'auto de commerce de la
Vierge Noire fera la route. Mais, comme depuis 'invasion allemande elle n'a plus rouli, il faudra beaucoup de temps pour la mettre en marche. Heureusement, comme le dira la relation de sceur Bernier,
qui suit, la Providence a lpurvu paternellement au
moyen de rapatrier les enfants sans trop de fatigue.
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RtCIT DU VOYAGE A STOUMONT PAR SCEURS BERNIER
ET BORSU

Sur la demande de ma Saor, M. le Cur& est
-eau noes donner la sainte commuaion a cinq heunes
et nous sommes parties i six klores moins uo quat.
Au passage ' imveaw de la rue Basse-Wez, one pawe
femme s'alarmait a notre sujet : ( Ma Sceur, nes ne
pourrez pas passer ra maie k peine Ir soldat a-t-ii lu
le passeport, qu'il nuas fait foice evrvences qui
avaient fair d'etre des souhaits de bon voyage.. A
queulqes pas- de i,aous rencentrons 1FPre Oblat q•i,
parait-il, la premiere fois depuis qaine jours qpil
vient dire la sainte messe cher nous, a du faia un
grand detowr, ne poraaan paspasser sor ledit a passage a niveeaf w.
Nous continuonu notre route sans incident jusqu'au

viadue de Ch.•&e o*i de nouveau news avons d&mentrer notre laissez-passer. Nous&~tions comme trazsporttes tant nous marchions facilement, mais sohaitant cependant ponvoir arr&ter un vbhicute quekconque, fft-iI beige on allemand, poor demander d'en
proiter. Nous avions la chance d'en voir beaucoup,
•Lifge ..
mais matheureusement qai descendaient

g.
Nons arrivons ainsi

Beaufays, apres avoim passi le

fort d'Embourg o*, pour la troisieie fois, noas avons

d& montrer nos papiers. None passons pe~s d's mwarchand de bire qui, pour la premiere fois depais le
d&but des hostilit6s, osait se risquer d" c6t& d'Aywaille. Sa voiture &tat charg~e, nous Iai demandons

seulement de pouvoir y suspendre nos denx paques et
nos deax parapiies. A 'instant, il descend aiasi que
sa petite-frlle et nusoblige, pearainsi dire,. a prerdre
IJerplace-jusqu'aurilTage visim. N'ous goames passaes

-448devant un magnifique chateau tout abime par des
boulets de canon et ou un petit garcon de onze ans a
t6 tu6. Ainsi repos6es pendant trois quarts d'heure,nous
reprenons notre route avec un nouveau courage jusqu'a
Sprimont, oii nous devions nous arr&ter pour demander
si Mme Trokay, qui itait all&e rechercher sa fille, n'6tait
pas de retour. LA, nous sommes reques comme de grands
personnages, et ces gens nous ont raconte l'arriv6e de
l'avant-garde allemande qui enfongait toutes les portes
et obligeait hommes, femmes, enfants, et ce, a coups
de crosse, A retirer les arbres que les Belges avaient
6chelonnes le long de la route pour obstruer le passage.
Quelques heures apres, les troupes allemandes affiuaient dans le village.
Apres ce quart d'heure de halte, nous avons repris
le chemin d'Aywaille et nous avons envoys en avant un
petit garcon pour demander A l'h6tel si nous ne pouvions pas avoir une auto on une voiture pour nous
conduire A Stoumont. Mais presque tout avait 6ti
r6quisitionn6 par l'armee et ce qui restait avait 6t6
pris par les Allemands qui, parait-il, quand ils craignaient le danger, forgaient les civils de marcher en
avant avec leurs chariots. C'est ainsi qu'un brave
homme de Remouchamps, qu'on a oblige d'aller i
Namur, a pr6f6r6 abandonner ses deux chevaux et sa
voiture (toute sa richesse) et a dit qu'il n'avait plus la
force de continuer. Ce pauvre homme a di s'engager
comme domestique dans une ferme. A Remouchamps,
m6me disette de chevaux et de vehicules, ce que
voyant, nous nous sommes confirm6es dans la resolution
que nous avions prise, de ramener le jour m6me, les
enfants a Remouchamps pour loger, trouvant impossible ou plut6t inhumain de faire faire aux enfants, en
un seu! jour, le voyage de Stoumont A Liege. Nous
parlions encore lorsque nous voyons devant nous un
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Dominicain, le P. Lecocq, M. le ministre Francotte et
un autre monsieur qui sont tombes des nues en voyant
deux cornettes de Saint-Vincent. Curieux de connaitre
le but de notre voyage, ils nous posent une s&rie de
questions; ils approuvent notre projet et nous disent
que le soir des lits seront prepares pour les enfants et
pour les seurs. Le Riv&rend Pere a voulu nous retenir
i diner avec lui, pour pouvoir ensuite nous accompagnerjusqu'a Nonceveux. Nous l'avons gracieusement
remercik, prktextant que le moindre retard entraverait
notre petit plan et nous nous sommes remises en route
r6confort6es par un accueil si touchant et par ces
bonnes paroles du Pere : c Que Dieu vous garde et
vous ramene! ) Entre parentheses, ce Pere 6tait venu
avec son superieur pour sa premiere messe, qu'il a
c6l6br6e le 2 aoft, et heureusement que son superieur
est retourn6 le jour m&me : c'est I'avant-dernier train
qui a circuli sur cette ligne. Le 3, le P. Lecocq a
ce16bre sa premiere messe solennelle et, depuis, il remplit les fonctions de vicaire dans sa paroisse qu'il a
encourag6e et soutenue depuis l'arriv6e des Allemands.
II est allk au-devant de ces derniers pour leur dire que
les habitants ne leur feraient rien, que de leur c6te,
ils ne leur fassent aucun mal. Ils I'ont promis, mais
le Pere a 6t6 retenu en otage pendant le passage des
troupes. Apres, il a encore 6t6 pris deux fois comme
prisonnier, une fois entre autres, quand, craignant une
profanation, il est all6 enlever les saintes Espbces
au chateau de Theux, qu'ils ont pillk de fond en
comble, emportant m&me en Allemagne les objets
d'antiquit6.
Apres cette digression, permise en temps de guerre,
revenons a notre voyage. Mme Debraz, une voisine de
Liege, et la sceur du docteur Bonhomme nous ont
accompagnees jusqu'& Nonceveux, a travers un bois,
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pour nous faire gagner une heure de chemin. Dix
minutes environ apres la sortie du bois, nous nous
sommes arretees a l'h6tel de la Chaudiere, oui nous
avons pris une assiette de soupe et une tartine; on
n'a jamais voulu que nous payions, au contraire, cette
brave femme nous a bien recommand6 de ne pas nous
gener si, le soir, nous ne pouvions arriver & Remonchamps, disant qu'elle avait de la place pour loger tout
notre petit bataillon. Nous continuous notre route,
ddserte cette fois jusqu't Stoumont. Nous ne nous
sommes plus arretdes qu' la gare de Lorc6-Chevron.
pour montrer nos passeports (c'dtait la quatrieme idition) et a la gare de Stoumont pour demander i la
ferme si, vraiment, il n'y aurait pas possibilitd de
trouver une voiture pour ramener les enfants. Nous
sommes entrdes dans une jolie petite chapelle, le long
de la route, pour faire notre acte d'adoration; il etait
juste trois heures et, trois quarts d'heure apres, nous
dtions a I'hospice Saint-tdouard, but de notre voyage.
La Sup&rieure dbnnait justement un pas de conduite
a M. Ie curd. Tous deux ont essay6, mais inutilement, de nous faire revenir sur notre decision d'aller
loger a Remouchamps. M. le curd est parti en
,disant : ( A la bonne heure, elles sont r6solues, ces
:seurs de Saint-Vincent'! Un obstacle a failli cepen-dant nous retenir &Stoumont: les enfants dtaient dans
les bois a cueillir des mires; vite, on est all les
rechercher en disant qu'elles devaient courir, car, dans
une demi-heure, il fallait tre en route pour Li6ge.
Nous 6tions a peine entrdes que des cris de joie retentissaient tout autour de la maison. Les enfants,
rassur6es d'abord qu'elles retrouveraient et leurs
parents et leurs maisons, ne se possedaient plus, mais
iI a fallu brusquer tons ces transports et les pousser,
pour ainsi dire, au vestiaire pour s'habiller. Pendant

-

451 -

ce temps, les bonnes saers (des Dames de Saint-Louis)
preparaient des tartines pour manger en route, car on
n'avait pas le temps de s'installer pour goiter. A
quatre heures et demie, les adieux commencent, desadieux bien touchants, mais qui ne finissaient pas, et,
encore une fois, il a fallu les pousser dans le chemin
pour les mettre en marche. Et alors, ces pauvres petites
nous racontent que la semaine pr&c6dente et la veille
encore, des gens venus de Li6ge avaient dit que
beaucoup d'entre elles 6taient orphelines, qu'elles.
n'avaient plus de maison, qu'on ne pouvait pas faire
un pas dans Liege sans trkbucher sur un cadavre, enfa
un tas d'horreurs, si bien que la plupart ne faisaient
plus que pleurer. A la gare, tous les soldats qui coanaissaient les enfants, car les sceurs en avaient log6
deux i trois cents, accouraient sur le chemin pour leur
dire adieu v. Nous avions a peine fait I kilometre
que nous entendons derrikre nous des cavaliers, vite
nous sautoas dans Ie foss6 pour les laisser passer, mais
c'6tait pour nous rejoindre qu'ils. etaient montiss
cheval. L'officier alors nous dit : 4 Vous, pas A
Remouchamps anjourd'hui. - Si. - Non, 18 kilometres, pas arriver avant sept heures et soldats tirent
sur vous. - Monsieur, donnez-nous une heure de plus.
et signez notre papier. - Moi, veux bien, mais soldat
tirer quand c'est t6wnbres et voir papier trop tard...
alors dommage! - Merci, Monsieur, nous nous arr&terons i tenbres ». Nous continuons'avec 1'intention de
nous arreter &I'h6tel de la Chaudiere; mais l, on dit
que le Pere est venu Anotre rencontre, qu'il nousaattendues assez longtemps, mais a di retourner parce qu'il
devait passer un pont pour rentrer chez Iui,- et sur
les ponts on est impitoyable apr&s 1'heure indiqu6e, mais qu'on nous attendait &Remouchamps. Une femme
s'offre de aous accompagner jusqu'au-dessus, du boms
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nous indique le chemin et retourne. Quelques minutes
plus tard, nous nous trouvons devant trois chemins;
ne sachant lequel prendre, nous disons une bonne
priere, etau hasard, nous marchons droit devant nous:
c'tait le bon chemin. Mais alors nous avons eu un
moment de grande frayeur, car nous apercevions dans
le fond des luminres placees a distance et nous avions
peur que ce ne soient des sentinelles et que lessoldats
ne tirent en entendant du bruit venant du bois. Heurensement, c'etait le village qui itait 6clairi a I'electriciti, et tous les soldats 6taient du c6t6 de la gare;
nous les entendions rire et chanter. A peine sorties du
bois, nous retrouvons nos braves gens du matin, qui
servent a souper aux enfants; ndus avons log6 partie
chez M. le ministre Francotte et partie chez M. Orban
Borsu. Nous, nous ne demandions plus qu'une chose,
ktre seules et nous reposer : nous avions marchb
treize heures et demie. Enfin, nous voila dans notre
chambre, remerciant le bon Dieu de nous avoir si visiblement proteg6es depuis le matin et lui demandant
la grice de pouvoir encore marcher le lendemain, car
nous ne nous doutions pas de l'agr6able surprise que
nous menageait sa divine providence. Entre parentheses, nous n'avons pas ferm6 l'ceil. Samedi matin, i
six heures, nous 6tions a l'6glise oh nous avons pa
communier et entendre la sainte messe apres laquelle
la supbrieure de Remouchamps, itonn&e de voir deux
Filles de la Charit6 avec une bande d'enfants, vient
nous demander d'oi nous venions et oh nous allions.
Elle veutabsolument nous offrirdAdjeuner, maiscomme
nous ne pouvions pas accepter, puisque le caf nous attendait de l'autre c6t6, elle a retenu deux enfants et
leur a remis des ceufs durs pour manger en route.
Ensuite, elle a fait le tour du village pour trouver une
voiture pour ramener les enfants, mais n'en a pas trouv&
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Bien d6cid6e a marcher jusqu'a Liege, la petite caravane se remet vaillamment en route vers huit heures.
Nous avions march6 une dizaine de minutes lorsque
nous entendons derriere nous des appels d6sespbr6s.
Une petite fille envoy6e par les sceurs nous dit que
nous ne pouvions plus continuer, parce qu'il y avait un
mouvement dans les troupes et qu'au pont on ne nous
laisserait pas passer. Nous repondons que nos papiers
sont en rggle et que nous sommes resolues de continuer, quels que soient les obstacles et nous continuons
encore quelques pas. Mais de nouveau nous entendons
courir et appeler: c'talt une des religieuses qui venait
nous dire que la superieure avait trouv6 un chariot;
ou la gamine avait-elle entendu que les troupes etaient
en mouvement? Elle 1'avait bien suir rev6! Nous
rebroussons chemin avec la soeur, mais nous devions
attendre jusqu'a onze heures, le fermier devait revenir
des champs, donner A manger a son cheval c aveugle
et le laisser reposer pendant une heure. Nous avons
dit le chapelet, puis les enfants ont chant6 et jou6;
une seur les a conduites dans la prairie, a secou6 un
pommier et elles ont ramass6 de bonnes grosses
pommes. Pendant ce temps, la superieure pr6parait
deux grands pains et un pot de confiture pour le
diner, sans compter que M. Francotte nous avait remis
un panier de reines-claudes et Mme Debraz un sachet
de bonbons sees. Les enfants, 6merveillees de tant de
bontis, 6taient heureuses et disaient naivement que
c'6tait la plus belle journ6e de letirs vacances. Enfin,
onze heures, 1'6quipage se met en route : on chante,
on prie, on croque des pommes, on satisfait la curiosit6 des gens qui accourent demander si nous sommes
chass6es, on regarde a droite, A gauche, etc., etc. Midi,
nous coupons nos deux grands pains, nous mettons de
la confiturd et on dine de meilleur app6tit que le a roi
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de Prusse » !... On nous avait annonci qune.ousalmlii
passera Louveigni, qui etait compltement rask et nous
*ous disions : Cette oois, nous allons voir jusqu'I
quel point on exagere. Mais, chose bien triste A dire,
ii n'y avait aucune exag6ration: de ce malheureux village, il reste 1'iglise et cinq maisons, tout le reste est
bvWl6 : presbytire, .cole, maison communale, tout,.
jusqu'aux jolis chalets qui dominaient sur les hauteurs.
Plus loin, nous n'avons plus rien vu de bien saillant.
An viaduc de ChaCne nous avons d" faire une petite
balte pour laisser passer destroupes. II est cinq heures,
on approche de Liege, tous les petits cceurs commencent a battre bien fort. Enfin, on arrive; je laisse
i ma Seur le bonheur de d&crire notre heureuse arriv6e, la partie la plus intbressante de notre voyage!
Samedi 29 aost. - Le salut ftiissait. II 6tait cinq
beures et demie. L'assistance s'6coulait lentement.
Tout a coup, M. le Cur6 qui venait de sortir, rentre
precipitamment: u Voili les enfants! , En un instant,
j'Atais i leur rencontre jusqu'a'l'hospice des vicillards.
Les enfants arrivaient juch6es sur une carriole. Elles
jetaient les bras en I'air, se penchaient pour serrer la
main. C'6tait un d6lire. Et de toutes les maisons et du
fond de la rue on accourait. C'etait un tableau th6itral.
Quelques pares de famille qui 6taient venus s'informer
de l'heure probable du retour 6taient allis A la rencontre A tout hasard. Comme ils jouissaient du spectacle! MaIheureusement, sit6t d6barqu6es, il fallut que
les enfants se sauvassent chez elles, soit seules, soit
reconduites, car l'heure au deli de laquelle la circulation est interdite allait sonner. Toutes avaient bonne
mine, personne a'avait etr malade. Nous ferons dire
uae messe d'actions de graces.
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Lundi 31 aout. - Les jours se passent plus tranqules. De la guerre nous arrivent les nonvelles les pluscontradictoires. On ne 1peut rien savoir de pr6cis. Ce
qui nous afflige profond6ment aujourd'hui, c'est d'apprendre que 1'on a fait pri3onniers les Missionnaires
Lazaristes de Saint-Pierre. Je prie le Pare Oblat qui
nousdit lamesse d'aller jusqu'a la maison centrale pour
savoir s'il leur est possible d'avoir la sainte messe;.
faute de quoi, un vicaire de Bleybeeg bloqu6 aux
Oblats pourrait la leur dire. II parait que M. le Cure
d'Ans a promis d'y pourvoir.
Deux apprehensions pesent sur la maison centrale;
outre la peine de I'arrestation des Missionnaires: x*on
parle de rapatrier tousles Frangais(sauf, parait-il, ceux
qui seraient indispensables k la marche d'une affaire);
2* on craint d'avoir a loger des soldats allemands. Iis
sont d6ej venus reclamer 1'6curie et demander la clef
d'entre parle jardin. On a promis d'en faire faire une
seconde, ils ne sont pas encore retourn6s.
Un incident marque cette journ6e. J'envoie deux
seurs payer le pain, a la fin du mois. Dix minutes
apres leur depart, une femme vient nous avertir qu'on
les a vues entrer dans une automobile allemande. Jugez
de notre frayeur et de notre 6tonnement. On va aux
informations. Nos deux seurs reviennent au bout d'une
demi-heure et tout s'explique. Une serie d'autos s'itait
arretee auprbs d'elles et le conducteur a demand6 le
chemin de lIUniversit6. Ne venant pas a bout de s'entendre, on les a priCes d'entrer et de faire signe an
conducteur. Elles ont vu a l'Universit6 1'enseigne a Ambulance de Dusseldorf ». On les a remerciees, elles
ont rebrouss6 chemin.
Mardi xI septembre. -- Aujourd'hui, auparloir, dernibre r6unionpour la distribution des soupes. En sor-
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tant, le baron de Pitteurs nous dit que 1'on commencera les inscriptions le lendemain. II pense que les
vieillards viendront chercher la soupe chez nous.
Ainsi, ils n'auront pas a faire de longues stations aux
distributions centrales et nous pourrons en servir un
grand nombre, avec une quantite de soupe relativement moindre, vu qu'il ne faudra pas pour un ou deux
vieux d'aussi fortes portions que poir de jeunes
menages.
Aujourd'hui, j'ai assist6 avec soeur Sophie au service celbr6 pour le Saint-Per. a la cath6drale. J'ai eu
le bonheur d'y rencontrer les soeurs servantes de la rue
Albert-de-Cuyck et de Saint-Jean. Quelle jouissance
de se revoir et de se raconter les preuves de la protection de la Providence!z
Jeudi 3 septembre. - Ce matin, nous assistons a
trois au service funibre de Mgr Herzet, vicaire g6n6ral, decede. Heureuse surprise! Parmi le clerg6 qui
fait cortege au cercueil, a 1'entr6e de l'6glise, nous
voyons M. le Directeur et M. Heudre' Nous cherchons
a leur dire un mot au moment de la sortie. Is ont 6t6
relAch6s bier. Depuis, nous avons appris des details
p6nibles sur les traitements inflig6s par les Allemands
a notre digne Pere directeur. De la poudre destin6e
aux illuminations pendant les missions, et d6couverte
par les soldats heberg6s dans la maison, a Rt6 le pretexte de leurs agissements. Malgre les explications
fournies par M. Willems qui, entre parentheses, a eu
la figure et les oreilles briiles pendant la d6monstration, on a arrach6 de son lit & dix heures et demie du
soir, le Pere directeur, on l'a jet- a la cave, conduit au
palais provincial, oa une crise de coeur a failli l'emporter. Heureusement, un caporal, sur la demande de
M. Willems, est alli chercher un medecin. On connal-
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tra certainement, par une relation d6taill6e, l'arrestation des Missionnaires.
Samedi 5 septembre. - On nous apporte une grande
affiche &appliquer sur la porte, pour dire que, a partir
de lundi, on distribuera la soupe A la maison de BasseWez. En meme temps, on nous remet un papier portant le cachet de la Commandantur allemande, d&clarant neutralisees une serie de maisons, oh I'on s'occupera de l'alimentation, parmi lesquelles : actcole des
seurs, rue Basse-Wez. ,
Dimauche 6 septembre. - Je me rends, apres la
messe, chez ma sceur Loriers. Elle est all6e hier a
Ans, soumettre i ma sceur visitatrice une lettre du
president de la F6diration scolaire libre, demandant
reponse aux trois questions suivantes :
i* Comptez-vous faire la rentree des classes au
21 septembre?
2* Vos locaux sont-ils disponibles, et, dans la negative, quelle est leur destination?
3* Tout votre personnel est-il disponible?
Ma sceur visitatrice et M. le Directeur avaient dit
qu'il 6tait impossible, dans les circonstances actuelles,
de songer A la rentree.
Dans la matinee, visite a M. de Pitteurs qui precise
notre r6le dans la distribution de la soupe.
On annonce l'arrivee au palais de justice, siege
du gouvernement allemand, de divers magistrats que
nomme en ce moment le Reichstag allemand, qui prononce sur 'annexion de la province de Li6ge, peut&tre d'une partie plus notable du pays. Que le bon
Dieu nous garde!
Lundi 14 septembre. -

Aujourd'hui, r6union chez
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les Filles de la Croix, rue Delfosse, pour les directeurs et directrices des 6coles libres. On a fixe au
28 septembre la rentr6e des classes. La Federation
se mettra en peine de trouver les fonds pour r6tribuer
les instituteurs et institutrices laiques qui doivent nous
seconder.
M. le chanoine Laminne, nouveau vicaire general,
preside. 11 fait une allocution courte, mais eloquente,
sur le d6vouement du personnel des ecoles libres.
Mercredi 16 septembre. - Hier soir, grand mouvement dans la rue d'Amercceur. Les Allemands conduisaient prisonnier Ala Chartreuse, un pretre francais.
La fole timoignait son indignation et les soldats
devaient, de leur sabre, icarter les curieux. A la desription faite par notre concierge, nous supposimes
que le pr6tre etait M. Hocquet, lazariste, retenu i la
prison Saint-Leonard aprbs le depart de MM. Heudre
et Verschoore, qui avaient 6t6 reliches le meme jour que
le Pere directeur et M. Willems. Bient6t cette suppo-

sition fut confirmbe par une carte que M. Hocquet put
faire parvenir par l'interm6diaire des FrEres des
Ecoles chritiennes, relaches le lendemain. Nous parvinmes i faire parvenir &M. Hocquet quelques adoucissements au regime par un soldat bavarois. II parait
d'ailleurs que, relativement, le regime en cette prison
militaire est moins dur.
Dimauche 20 septembre. - Ce matin, pour la. premiere fois, j'ai pn aller jusqu'A la maison centrale.
J'y ai appris le d&cEs de ma scur Rousseau, de la rue
Albert-de-Cuyck, -et, en meme temps, par une lettre de
ma seur Macquart i ma sceur Visitatrice, des nouvelles
de nos soeurs de Huy, de Mamers, de Villers, de
Flarvinne, de Sorinnes, de Dinant, de Celles. Partout,
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la protection de Dieu s'est mamfest&e suria Coammrnaut6. La maison des smurs de Sorinnes est ras6e
ainsi que tout le village, mais nos sours ont trouv6
un asile chez nos seurs de Celles. La scour Stoffer,
depuis longtemps sous la menace d'une attaque, et qui
etait a Sorinnes pour prendre 'air, est morte de frayear.
Vendredi soir, 18 septembre, alerte a la maison
centrale
soixante-dix Allemands se pr6sentaient
loger.
Ils furent install6s a l'ambulance du patropour
nage et ont 6te tres convenables. Ils sont partis Ie
lendemain. C'6taient des Westphaliens, de la
landsturm de Munster.
Pendant le reste de la guerre, les classes, czumre
principale, oat tres bien marche. Pendant trois annees
cons6catives, les 6lives de notre icele, de la rue
Albert-de-Cuyck, et dela maison Saint-Joseph de Verviers, ont obtenu le plus grand nombre d'excelleoces
dana le concours provincial. L'iaspecteur principal de
l'enseignement libre m'a dit que c'itaient les trois
mailleures &coles gratuites de la province de Liege.
J'ai r6pondu: D'autres grandes communautis ont des
classes gratuites; a c6t6, il y a des peasioanats, des
ecoles normales, p'ur lesqulles il faut reserver les

meilleures maitresses. Les Filies. d la Chariti a'ayant ,
que les &colesgrataites a'ont pas a faire ce triage.
L'cole gardienne, qui compte environ deux cent
cinquante 6lves, est dirigie depais bient6t trente ans,
par une seur maladive second6epar deux iastitasrks
laiques. Une commission composee d'inspecteurs, de

m6decins, d'archritectes, etc., a visitS, l'anake deraie,
les ecoles gardiennes de la vile. A part. la partie bA
tisse, on classa encore premiere 1*6cole gardiena des
FilTes- de la CIiarite.
La visite des pauvres malades, se fait par one soear
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aveugle conduite par une dame, une sour de classe
bien. habile reussit pour les pansements.
L'Assbciation hebdomadaire des Meres chr6tiennes
comptait avant la guerre environ deux cents meres a
chaque reunion. Les stations au ravitaillement, la
depression morale, les chaussures d6fectueuses, etc.,
ont riduit ce nombre a une centaine environ. Une
retraite ayant 6et pr&ch6e du 25 au 3o mars, cl6tur6e
par Mgr l'iveque a cause du jubil6 de vingt-cinq ans
de l'oeuvre, donnera, nous 1'esp6rons, un coup de fouet
qui ranimera les reunions.
Pour soutenir le courage des meres de famille, on a
etabli, pendant deux ans environ, des conferences
piriodiques, morales, patriotiques, hygieniques,
utilitaires, tres int&ressantes. Des orateurs, pr&tres,
avocats, m6decins, meme un horticulteur, y firent entendre leur parole animbe et pratique.
Du 25 d6cembre 1916 & PAques 1917, il y eut, tous
les quinze jours, un cours de cuisine pour apprendre
aux mamans , utiliser comme il faut les matieres
fournies par le ravitaillement. On expliquait, on faisait goiter, et un petit imprim- remis permettait
d'essayer le plat.
Pour aider l'CEuvre du vatement des prisonniers,
les Mires chr6tiennes, les Enfants de Marie ont confectionn6, A titre gratuit, plusieurs centaines de chemises, des calecons, gilets etc., et tricote cent vingtcinq paires de chaussettes. L'ceuvre a envoy6 & la
maison une m6daille avec une lettre de remerciement.
Le patronage, comme tous ceux de la ville d'ailleurs, diminue en nombre. Beaucoup de personnes
disent : Les patronages ont v6cu. C'est que les Centres
catholiques, les Cercles, la Bonne Famille, etc., etc.,
organisent chaque dimanche des seances pour combattre les mauvais cinemas, les mauvais theatres; les
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jeunes filles y vont avec leurs parents. On organise
m6me les promenades familiales vers un but agrbable,
pour favoriser les mariages honnetes et chr6tiens.
Jeunes genss'y rencontrent sous les yeux des parents.
Nous travaillons tant que nous pouvons pour maintenir
nos reunions d'enfants de Marie.
Comme I'a dit le journal plus haut, nous. avons fait
la soupe pour le comit6 d'alimentation, depuis le
7 septembre 1914 jusqu'au 15 mars 1919. Nous avons
commence par 136 litres et nous sommes arrives assez .
vite A 11oo litres, pour diminuer doucement lorsque,
apres l'armistice, I'alimentation devint plus facile.
Outre la soupe officielle, on faisait, chaque jour, la
soupe pour les enfants des &coles. Les 6leves des
Fr"res, les n6tres 6taient admis i en benificier. On en
servait a deux cents enfants tous les jours.
Les enfants des ecoles avaient chaque jour, a quatre
heures, une miche et du cacao. Actuellement, il n'y a
plus que la miche. Que d'6critures pour les comptes
rendus au Comit6 national a ce sujet! II y a encore les
diners pour debilites, fournis pay un Comit: special.
Une quarantaine d'enfants d6biles y sont inscrits.
Une centaine environ de nos elves ont fait un sejour plus ou moins prol6ng6 a la campagne, dans des
families bienfaisantes. Quelques-unes y sont depuis
depuis plus de deux ans et continuent d'y s6journer.
II y a eu aussi en ville grand nombre de families
honorables, de bonne bourgeoisie, qui recevaient
chaque jour a diner des enfants n6cessiteux.
Les Allemands ne nous ont pas trop fait de tracasseries. Ici nous avons ete privil6giees. Nous avions cache
cuivres, linge, etc. Nous n'avons jamais en de perquisition, bien qu'il s'en fit tout autour de la maison. Une
fois seulement, un ordre d'aller porter les cuivres &tel
bureau. Apres consultation, on envoya deux petits
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lampions uses, un robinet cass6, le tout, i kilo. On
refusa les 2 francs offerts.
Apris rarmistice.- Nous avons eu, pendant quelque
temps, dans la cour de l'4cole, deux compagnies de
soldats belges qui y faisaient la cuisine. IIs n'ont pas
6ti disagrbables, seulement il fallut fermer les classes
pendant cette periode.
Sceur N...
LeUre de ma swur MACQUART, Fille de la Chariit, a la
Tres Henorie Mere MAURICE.
Huy, hospice Saint-Moxt, f6vwic

MA TRts HONOaRE

19x9.

MkZE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec sous osr jamais!
L'hospice Saint-Mort a &t6 Iasile de bien des
eprouves; la besogne s'y est vue multiplie, mais malgre
-cela, malgre la notable augmentation de la population
-de l'6tablissement, rien n'y a fait defaut. Les vivres,
rares d&s le d6but des hostilites, nous arrivaient
chaque jour en suffisance pour nourrir tout ce petit
peuple. II est vrai que le ravitaillement general de
I'arrondissement avait son siege ici et, bien entendu,
les malades itaient les premiers servis. Du c6th pharmaceutique, les medicaments et les pansements n'ont
pas manqu6 6galement,
II n'a pas etE6tabli ici d'ceuvres de guerre proprement dites, mais nous nous sommes ressenties de la
situation gienrale, et nous avons ouvert bien larges
nos portes et nos cceurs a tous ceux qui y sonf venus
chercher abriet soins.
Dbs le debut de la guerre, de nombreux blesses
nous furent amends. Le local destin6 aux malades de la
-vile etant trop restreint pour recevoir ces soixante premiers blesses autrichiens, il fut decide que lborphe-
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linat des flles cederait son rez-de-chaussde pour Atre
transformi en ambulance. Mais les malades et les
blesses allemands devenant plus nombreux encore, il
fallut 6vacuer lorphelinat des garcons, qui vinrent
partager le restant de I'orphelinat des filles, tandis
que leur bAtiment 6tait occup6 par les Allemands
atteints de dysenterie. Le 2o aoft 1914, nous recevions
de nouveaux blesses 6trangers, mais parmi eux se
trouvaient de nombreux et braves Belges brills horriblement dans un fort de defense de Namur: Marchevolette. 11 ne restait malheureusement plus grand'place
pour les recueillir; seul le pr6au couvert de l'orphelinat
des filles, am6nag6e la hate, leur servit d'abri. Dans
ce lazaret de fortune, ainsi qu'a 1'ambulance des deux
orphelinats et dans une partie de l'hospice des vieillards, les smurs purent donner leurs soins aux blesses.
Trbs satisfaits des soins qui leur furent prodigues,
ceux-ci nous remerciaient chaleureusement a leur
depart, et l'officier allemand promit, en outre, de faire
respecter l'etablissement et d'en empecher 1'6vacuation que le commandant de place avait d6cid6e. Grice

a lui peut-etre, mais surtout grace a saint Mort,
patron de l'hospice, qui fut tant prie en ces jours surtout, ce michant incident nous fut epargne.
Dans 1'autre partie de la maison, A l'hospice des
vieillards, arrivaient continuellement de nouvelles
troupes de passage qu'il fallait ravitailler jour et nuit.
La besogne se faisait sans trop de difficultes, malgre
son intensite; elle fut p6nible, cependant, les premiers
jours de l'occupation ennemie. Les Allemands ayant
mis le feu dans diff6rentes parties de la ville, le r6servoir du gazometre fit explosion et nous fimes priv6es
de gaz pendant quelque temps. Or, le fourneau de la
cuisine est aliment6 par ce moyen. Force fut done
d'6tablir, de divers c6tes, des poeles a charbon qui
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remplaceraient provisairement. cebi de la cuisie,, ce
qui ne fut pas facile, la maison ayant uae chaufferie
cQntale.
Quelques jours aprbs, un zenfort. de scurs de la
Croix-Rouge allemande, brancardiers et militaires,
nous, arrivait, et, le lendemain, trente-sept. nouveaux
blesses descendaient •galament ici. La besogne
s'augmentait donc,, mais le devouement de chacun
grandissait en proportion. Les journies 6taient surchargses; les nuits, une seur, souvent mnme deux, et
quelques infirmires laiques, veillaient les malades,
dont un grand nombre, apres avoir pieusement recu.
les derniers sacrements, sont morts dans les meilleures conditions, nous 6difiant et nous. encourageant
dans notre tache.
C'est presque chaque nuit que nous arrivaient ces
blesses no.mbreux, qui, apres avoir requ les premiers
soins, ktaient dirig6s vers I'Allemagne.
Puis un calme. relatif se fit, et il fallut vivre.sous Ie
r6gime 6tranger; Presque tous nos blesses nous quitthrent, mais alors ce fut la population civile qui
r6clama nos soins. Une cantine de soupe et diner 6co.nomique fut installie, oh chaque jour six mille personnes 6taient ravitailles. A cela s'ajouta peu apres.
la cantine pour. eniants debiles qui venaient se
restaurer dans ]'apris-midi, et la cantine.maternelle se
tenait le soir., Dans la suite,, d'autres tablissements de:
la ville s'atant charg.s d'une partie de la besogne,
cello-ci se trouva. riduite, apres trois aos de fonction-nement, a la seule fabrication do la soupa - qui

continue encore. d'aileurs-- ainsi que. le• diner. 6conomiq•e. frkquent6 chaque joun par une centaine de:
personnes. Un. lazaret, pour femmes pen interessantesoccupa, durant presque. toute la. durec de: la guerre,
deux.salles de lo0phelioat. Cea malades nous 6taint
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personne laique.
Pendant les derniers mois des hostilit6s, lea malheaueux 6vacuas franqais nous arriverent en grancd
nombre, mais affaiblis, malades; ben nombre d'entre
eux succombnrent, emportis par la grippe qui ft ici de
tristes ravages. Puis, lorsque- fut signc I'armistice,.
nos locaux regurent les prisonniers lib6rTs frangais,
aaglais; italiens, russes, dent beaucoup etaient
malades par suite des privations et mauvais traitements
requs en captivitY. Aujourd'hni, ces braves sent
retournas, et, sauf rCEuvrede la soupeet da diner &eonomique, les occupations sur6rogatoires 6tablies pendant la guerre ont pris fin i dater de ce moment. Ii
nous reste ; present A timoigner an- bon Dieu notre
vive reconnaissance, et a la divine Providence, qui a si
biaenmesur& ses dons a eHs beseins jornaliers, et qui
nous a si,wisiblement protegees%
entre tous les-dangers.
Sceur MAQUAirr.
Smus- Bianchart crit.de Celles, le-.g,jsavie•ir9,s
Honoree Mbre Maurice:

a!~aTaqs

Netre petit villagp, siatu derriere uai knormre repl
de terrain, a 8 kilometres au sud-est de Dinant, aa
au. feu,. los des deua batailles qui se sent
ahappE
liveesaupris de catte ville.
Tandi& que Sorinnes tait e.omplAtement d&tait par
les incendiaires, et que ma seez Delsame et ses conapagnes chnrchaiint. ua refuge chez nous, Cellesechappait a la vengeance; saint Hadelin, dont la
statue domine IL- vitgge, Ie- protegeait. Pendant les

Ia guerre-, goface- sa~ EPlatel
qpat;eann&es qua-.dai
qpi••arla tr&sbiea L'allemaan e t.qia,stdoeinar aos
eaeemis~ neas amonstoujouSm ahappi aa•6quisitions
eta pezuiaitiensa

de sorte: que la vir a 6t,. danm I*a
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paroisse, aussi r6guliEre que le permettaient les circonstances.
Nous avons presque rigulibrement fait la classe et
continu6 la visite des pauvres que notre digne bienfaitrice, Mme la comtesse de Liedekerke-Beaufort, de
Paris, avait projet6 de transformer, en janvier 1915, a
peu pres en un dispensaire, conf6 & une seur de la
Croix-Rouge, mais la fondation n'a pu encore etre
reglbe, et nos sup6rieurs n'ont pas encore pu nous
envoyer une soeur qui r6ponde au d6sir, de Mme la
comtesse. J'espire que bientbt ils pourront nous satisfaire et organiser une ceuvre par laquelle le bien
pourra se faire plus ais6ment et plus s~rement.
Vous vous 6tonnez, ma Tres Honoree Mere, que
nous n'ayons pas organise d'ambulance. Tout d'abord,
le temps nous a fait difaut, et, des les premiers jours
d'aout 1914, deux de nos soeurs sont allies partager
les travaux de nos sceurs de Dinant qui 6taient surchargies et dont I'h6pital 6tait plus qu'encombr6 de
blesses.
Nous avons cependant eu la consolation d'MBberger
un officier et quatre soldats francais qui ont tet transportis d&s le lendemain a l'ambulance beige la plus
voisine.
Huit jours aprbs, les Allemands prenaient possession
des trois salles de classe et y logeaient leurs bless6s;
mais ils n'en ont dispose que quelques jours, ayant
pris possession du chateau.
Sceur BLANCKAERT.
Ma s(Eur Desalme crit de Villers-lez-Heest-Khines :
... Je me permets, ma Tres Honoree Mere, de vous
faire connaitre notre affreux depart de Sovinnes avec
les restes mortels de notre bonne compagne, sceur
Stoffel. Cette chore sceur |4tait malade a la maison
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centrale; dans I'interet de sa sante, notre bonne et
regrett6e soeur Ducher l'envoya &Sorinnes; elle y 6tait
depuis quelques semaines quand la guerre 6clata.
SNous fumes demand6es au chiteau converti en
*lazaret, nous nous y rendimes avec l'intention de nous

rendre utiles, emmenant avec nous notre bonne compagne. I1ne se trouvait plus unq seule personne au
village, toutes avaient 6t6 emprisonnaes, meme les
chitelains. Le chateau n'6tait pas simplement un
h6pital, il servait de caserne a toutes les troupes de
passage. Le 23 aoft 1914, les Allemands, cherchant

sans doute a nous terroriser, mirent le feu au village
qui ne fut bient6t qu'un immense brasier. Nousmames nous crumes notre derniire heure arriv6e
quand la piece ou nous nous trouvions fut envahiepar
huit ou dix officiers, revolver en main. Nous attendions
la mort avec calme, mais le bon Dieu permit qu'ils ne
nous fissent point de mal. Le lendemain, notre chere
compagne diraisonnait, je l'engageai & se reposer,
mais nous n'avions d'autre lit qu'une chaise. Vers
minuit, elle se mit a jeter de grands cris et je vis son
visage se contracter. Un medecin allemand, qu'on
avait 6t6 chercher, arriva trop tard...

Le leidemain, on consentit A nous laisser emporter
notre pauvre compagne sur un chariot mis a, notre
disposition. Nous sommes all6es chez nos soeurs de
Gendron-Celles, et c'est dansle cimetiire de ce village
qu'elle repose... II est impossible de se figurer le
nombre de morts et de blesses qui gisaient sur le
chemin.
Sour DESALME.

-- 48Leatre de ma. sar FuNccEuv, Fil e la Chkaiti, &lt
Tris Hosorne Mare MAURICE.
Mont-Saint-Jean-Waterloo, xo f6vrier x919.

MA TRks HONOsEE

MtRE,

La gidce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Vons avez timoigan le d6sir de connaitre ce qui
s'est passe A Mont-Saint-Jean pendant ces quatre
mannes de guerre. II n'y a rien en de remarquable chez
aons, cependant j'obbis. Prenons a 1914, oh, apres la
prise de Liege et Ie passage des troupes allemandes a
Louvain, nous les vimes arriver fatigues de marches
forches et cherchant 1'ennemi qu'ils ne pouvaient rencontrer dans nos plaines.
Vers la in d'aofit, nous efmes A loger cent vingt
Allemands dans nos classes; mais, grAce a Dieu, pas
uan ne d6passa le parloir.

Les annees I915, 1916, 1917 furent tranquilles poor
mous. Entre temps, nous avions 6tabli, a la demande du
'Comit6 de secours et d'alimentation, et A ses frais, on
repas scolaire qui consistait dans la preparation journalibre d'une nourrissante tasse de phosphatine (an
;cacao un jour surdeux) et d'une conquede 60 grammes,
faite de bonne farine blanche, jusqu'en mars 1917 ; les
jours de fete et les dimanches, ladite conque 6tait
:emplac6e par un gAteau 4 lamarmelade sucr6e. Depuis
1917, la conque fut remplacie par un biscuit et la
phosphatine par du cacao.
Vous le voyez, ma Tr4s Honorec Mere, nos enfants,
garcons et filles, alors au nombre de deux cent cinquante-deux,auxquelsvinrent s'ajouter, fin avril 1917,
quatre-vingt-huit enfants r6fugiis d'Henin-Lifthard
et, en f6vrier 1918, une quinzaine d'enfants de SaintQuentin et Ferriere, et, en avril 1918, huit orphelines
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de l'hospice de Templeuve ivacu6, n'ont pas trop souffert au point de vue du ravitaillement. Pendant l'annie
1917, nos enfants passdrent chez nous plusieurs visites
de midecins disignes pour notre ecole. Nous funes
charg6es de distribuer, trois fois par jour, les medicaments et fortifiants prescrits.
En mai 1917, plusieurs mamans evacuees, voyant
que se preparait la communion solennelle des enfants
de la parbisse, nous amenerent les leurs du mime age.
Ils etaient loin d'etre prets, n'ayant pu suivre les
cours de religion aI'gglise, parce qu'ils 6taient rest6s
caches deux ans dans des caves. De plus, tout leur
manquait; alors, pendant que notre bon cur6 multipliait les lemons de cat6chisme, nos soeurs, aux heures
libres, 6taient heureuses de queter, de porte en porte,
argent et habits. Quelques petites filles preterent leur
robe blanche; enfin, grace A quelques bienfaiteurs et
aprbs bien des courses, chacun et chacune se trouva
convenablement habillb.
Ce fut une journ6e bien emotionnante pour M. le
cure de la paroisse, pour nous, et surtout pour M. le
-icaire d'H6nin-Liethard qui, pr6venu a temps, put
pr6sider la cbr6monie. Les enfants nous edifirent
par leur attitude recueillie et pieuse: ils avaient du
reste, tres bien fait leur retraite prbparatoire. JUn
Trvirend PNre nous fit, le soir, pour cl6turer la journie,
un eloquent sermon sur I'amour de Dieu et la sainte
eucharistie. Plus d'une larme fut versie et plus d'un
papa francais, je le crois, doit le bonheur d'etre
.revenu de la guerre, aux ferventes prieres ichappees
du coeur de son enfant en ce beau jour de fete. Du
passage de ces Cvacu6s dans nos classes, nos seurs
out retir6 deux avantages: comme ils avaient 6t6
priv6s de I'cole, ilss'acharnaient au travail et augmentWrent ainsi l'6mulation; ensuite, leur'langage correct
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a un peu corrig6 le vilain accent local de Waterloo.
En hiver 1917, on se mit a cacher cuivres et laines.
Une seule visite fortuite nous priva de la douche en
cuivre de la cuisiniire qu'un ouvrier peu intelligent
s'6tait refuse a enlever. La visite fut aussi faite pour
les clbches, mais une lettre de S. Em. le cardinal
Mercier taxant la prise des cloches de criminelle et de
sacrilege, les relev6s seals furent faits.
Enfin j'en arrive, ma Tres Honor6e Mere, i la
periode la plus troublante oi les &v6nements se precipitant agiterent nos coeurs de bien diverses 6motions.
Le io octobre 1918, nos classes 6tant rouvertes
depuis la mi-septembre, une visite complete et precipitee de deux Allemands nous annonce, a huit heures
du soir, la prise de possession de tons nos locaux
scolaires et de toute la maison. M. le cure, dont
I'habitation attenante a l' glise 6tait celle de not
seurs autrefois, nous offre une large hospitalit6.
Alors, jusqu'I minuit, nous transportons cc qu'il y ade
plus pricieux: objets de la chapelle, toiles, linges et
nos sacs. On recommence le lendemain dts six heures,
et, pour sept heures du soir, il ne restait plus dans la
maison que les lits et le strict nicessaire a la cuisine
et au refectoire. On avait transporti avec entrain, se
disant: a Is ne viendront pas, la Vierge Immaculee
les empechera d'entrer, puisque du dehors elle garde
la maison n, mais la prudence est mere de la sagesse.
Notre bon M. Riviere, Lazariste, qui se trouvait chez
nous, apres nous avoir communibes le matin A la messe,
avait consomme la sainte Reserve; ce fut pour nous la
-plus grande peine de la journme.
Le vendredi, a onze heures, on vint nous dire que la
maison devait etre 6vacu&e pour le lundi a onze heures,
mais defense d'enlever les lits, les poeles et les bancs
scolaires. Le samedi, le contre-ordre tant souhait6
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arrive. c On ne prend pas votre maison, les soldats
doivent partir d'urgence pour les environs de
Bruxelles. - Vous jugez de notre joie, ma 'Trrs
Honore Mere, et de nos actions de grices.
Aussit6t, on recommence a emminager, et le lundi 13,
nous reprenons nos classes jusqu'au 21. Alors, 1'kpid6mie de grippe sbvissant avec force, les autorites
communales nous obligent a fermer les classes par
precaution. Ce jour-lk nous arrivaient, de la Mis6ricorde, rue Salle-Lecomte, Valenciennes, deux Filles
de la Charit6 avec sept orphelines. Elles comptaient
chercher asile &Bruxelles, mais il 6tait temps qu'elles
se reposent: la peine, la fatigue, les privations 6taient
peintes sur leurs visages; aussi nous nous empressames de leur offrir, de grand coeur, I'hospitalit6
qu'elles accepterent, a notre grande satisfaction. Elles
avaient laiss6 & l'h6pital de Nivelles une sceur et
huit jeunes filles qui avaient gagne la maladie qui
faisait tant de victimes dans cette localite. Ayant
appris par elles la penurie oir se trouvaient nos sceurs,
dbj; si surcharg6es, nous n'h6sitimes pas i envoyer a
leur secours les deux plus fortes de nos sceurs, qui
partirent .le 23. Nous supposions la permission de
nos superieurs d'Ans... la poste -ne fonctionnait
plus.
Le 26 au soir, huit jeunes gens de seize a vingt ans,
6vacuis de Hem et d6taches de leur colonne, viennent
nous demander abri. Comptant sur la bonne Providence, qui a 6t6 si bonne pour nous pendant cette
guerre, nous les logeimes dansune classe bien chauffie,
ils demeurerent avec nous jusqu'au 15 novembre, nous
rendant bien des services et partageant nos repas.
Le i" novembre se joignent i eux six braves mineurs,
pares defamille, qui regagnentleurs foyers, levendredi
suivant, i l'insu des Allemands. II faisait bon entendre
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la jeconnaissance simple et touchante de ces bans
ouvriers qui avaient tant souffert.
Le 3o, nae des deux compagnes, parties pour
seconder nos.seurs de Nivelles, revenait, tn peu soffraate, avec Ja ctroisi!me seur de Valenciennes et
huit jeunes files apeu prbs guries mais bienfaibles.
A ze moment, dans notre petite maison de six sours,
anos h6bergions trente-huit personnes.
Le samedi 9 novembre, les Allemands s'acharnent
-de nouveau sur notre maison. Apres visite faite, ils
convertissent les classes an lazaret et veulent quatre

chambres de la maison, 1'eglise paroissiale tout enti~e.
On parlemente, on condescend, ils prennent ,deux
chambres A la cure, et deux chez nous : le parloir pour
bureau et la petite sacristie pour pharmacie. Ils doivent
constamment traverser la chapelle; pour une seconde
lois, le saint Sacrement est enlevi pour plus de siete.
A peine sont-ils installUs qu'une seconde Croix-Reoge
arrive et force la premihre a s'en aller.
Nous assistons depuis huit jours & leur retraite
forcie, il ne cessait de.passer des convois -n -dr&ate
et des troupeaux de bltes I comes. Neos arrivions
dans la ligne de feu, Je bruit du canon se rapprochait
d'une facon inqui6tante, nous itions survolCs par des
avions allies qui, dans la journke, lancerent des
bombes sur Bruxelles; 'inqui6tude allait croissant et
onse priparait a descendre dans lea caves.
-Mais, 6 bonheur! le rI, a neuf heures, le drapeau
belge flotte sur l'cole communale! Aussit6t, on s'emt
presse d'arboer celi de l'6glise et le n6tre, on met
le drapeau frangais des deux c6t6s de -ha statue de
Marie Immacul.6 et cela & la face des ennemis qui

Vtchaient de faire bonnecontenance.
Le 15 aovembre, dans la brume du matin, spris
avoir ait la sainte communion, nos bons jeunes gens
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6vacuas francais se mirent en route avec leur poassette
garnie de drapeaux alli6s et en chantant leur air
national. Le 16, nous fimes enfin delivrkes.
Le 21, dans 1'apres-midi, nous eumes le bonheur de
voir dt d'ovationner ici des soldats allies, pour la premiere fois depuis la guerre. Nous efmes a loger dans

nos classes, a plusieurs reprises, des soldats anglaiset
6cossais.
Le 20 decembre, sous le patronage de saint Vincent,
nostrois chores sceurs de Valenciennes nous quitterent
avec leurs enfants, laissant ici le meilleur souvenir,
car elles nous avaient 6difies par leur bon esprit et
leur r6gularit.
Depuis le 3 janvier, les classes sont r6ouvertes et la
cantine scolaire, qui n'a jamais &t6arrat&e, continue A
fonctionner.
Sceur FINCCEUR.
Lettre de ma seur BOUILLON, FiU ede a Carit,
a la Tris HpOorie Mkre MAURICE.
Belceil, 4 fMvrier 919g.

MA TRts HONORIE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jaair !
Grace A notre bonne Mere du ciel, que nous avions
constituie gardienne de notre maison, et A la haute
influence du prince de Ligne aupres des autorites
occupantes, nous avons eth privil6gi6es pendant les
cinquante et un mois de guerre.
Dbs le 23 aoat 1914, de nombreuses arm6es sont
pass6es a Belceil. 11 y a eu un combat assez violent A
la frontiere, nous avons eu alors 175 blesses allemands
A soigner dans 1'ambalance du chateau pendant un
mois.
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En g915 et 1916, nous avons 6ti assez tranquilles, i
part quelques perquisitions; mais, en 1917, il a fallu
donner nos classes, I'asile, l'ouvroir et les d6pendances aux Allemands qui s'y installaient pour ne les
quitter qu'h leur depart. Is 6taient jusqu'a 2oo. Its
ont brfilt, cass et emport6 tout ce que nous n'avions
pas eu le temps de leur soustraire. Pendant les quatre
annies de guerre, nous avons fait ici la soupe et des
tartines chaque jour h 3oo enfants. Nous avons aussi
6tabli, avec les dames et les demoiselles, 1'CEuvre du
vestiaire des pauvres. Je pense pouvoir la continuer.
L'ouvroir ne pourra reprendre que quand les voies
ferr6es seront bien retablies. En 1918, nous etions
dans l'6tape militaire de Valenciennes, il a fallu
cacher cuivre, matelas, draps, couvertures, car toutes
ces choses auraient iti expedites sur l'Allemagne.
Pour la quatrieme fois, un d6bris de toutes les
armees nous est arriv6. Nous avons eu deux heures
pour evacuer, car il fallait toute notre maison pour la
t6legraphie sans fil. Le bon Dieu a permis que nos
ennemis se contentent de la salle de l'ouvroir et nous
sommes rest6es. L'6vacuation a t6C la plus grande des
6preuves! Rien de plus triste que de voir les nombreuses families du nord de la France fuir avec ce
qu'elles avaient arrach6 a 1'ennemi. J'ai vu nos seurs
de Saint-Lenoble, d'Auberchicourt et d'Aniche suivre
les caravanes. J'aurais voulu les garder A Belceil, mais
elles devaient ob6ir a leurs conducteurs.
Les canons ennemis places tout pros de nous faisaient trembler toutes les maisons du village. Les
mines, placies sous tous les ponts, sur les voies
ferr6es, en 6clatant, ont fait tomber bien des maisons.
La n6tre n'a rien eu.
Les 7, 8, 9 novembre, c'6tait effrayant; on pensait
que le village allait etre dtr'uit entiirement. Les
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avions frangais planaient malgr6 la mitraille et semblaient nous dire que notre dlivrance ktait proche,
et, en effet, le Io, des 6claireurs anglais nous arrivaient, nous 6tions sauvies. Vous dire la joie, Penthousiasme de toute la population est chose impossible. On pleurait, on chantait, on couvrait de fleurs
nos liberateurs. 18o Australiens se sont installes dans
nos classes. Bons enfants, qui ne savaient qu'imaginer
pour nous faire plaisir, voire m6me se priver de leurs
r6cr6ations par respect pour nous. Le soir, ils venaient
d6poser a la porte de la cuisine des provisions parce
qu'ils avaient appris que nous 6tions rationn6es. Ces
braves nous ont quitt6es au commencement de d6cembre; alors ont commence les r6parations et les grands
nettoyages. Le i5, nos enfants, A la grande joie de
tout le monde, sont rentr6s dans leurs locaux respectifs. Pendant l'occupation ennemie, nous les prenions a tour de r6le, dans notre infirmerie. Notre
chambre de communaut6 et la chambre du missionnaire ont servi d'abri a la meilleure famille de Cambrai (M. Duverger), vingt-deux membres, qui, tous les
jours, allaient A la communion.
Voila, ma Tres Honor&e Mere, ce qui s'est passe a
l'hospice Melanie pendant la guerre.
Seur BouILLON,

ANNEES DE GUERRE (1914-1919)
Maison des Saints-Anges, Bruges,
Quai de Ia Poterie, 47.

Le 31 juillet 1914, la terrible guerre eclatait; les
Allemands s'avanqaient dans notre chore Belgique.
Les habitants s'enfuirent 6pouvant6s, craignant la
mort, et bient6t des centaines de fugitifs arriverent a
Bruges. Les autorit6s de la ville vinrent demander

- 47& notre sccours- afn de pourvoir aux nicessitis de-ces
pauvres malheureux,. logs. dans une fabrique. en.face
de-notre maisoa. Bien. volontiers, nous r6pondimes L.
cet appel, et immidiatement nous. nous mimes en.
mesure de les recevoir le. mieux possible. Toujaurs
nons nous rappellerons cette premiere arrive. C'6tait
soir, vers les huit heures. Quel spectacle!
Trois.a quatze cents fugitifs venantde. Louvain, harass6sde fatigue,.portantchacun.eurs hardes,bien.tristes.
an. souvenir de tout ce qu'ils avaient. di quitter; ils
avaient abandonni le peu qu'ils poss6daient. Et, ce:
qui 6tait le plus navrant, c'htait la. vue de femmes
qui avaient perdu. leurs maris, de parents ne retrou.vant plus leurs. enfants,. d'enfants pleurant aprEs leurs
parents! Comme tout cela faisait peine a. voir! Nous
les. installames de notre mieux. Les jours. suivants,
d'antres, fugitifs. venant de Malines, de Termonde,,
d'Alost, etc, vinrent se joindre aux premiers. ILs se
trouvaient bien henreux chez nous.; malheureusement,
les Allemands avancant taujours, ils durent prendxe
le. chemin de EAngleterre. Nous les. vimes partir i.
regret; car, ne pouvant recommencer nos classes, noas
nous.voyions d6sceuvrres..
Mais Ia divine Providence y supplia hientat.
M. le PrAsident du. gran'd s6minaire nous demanda
pour l'ambulance organisee dans ce local, situ6 a trois
on quatre minutes de la maison. Nous ne crumes pas
pouvoir refuser;,etquoique nns fEssions bienattristees
en voyant nos Rauvres: soldats mutil6s, nous fumes
heureuses,cipandant.d& nous devouer pour nos petits
Belges, qui sa laisaaient: conduire comme.des enfants;
plusieurs. sont evenus. & Dien;, memj
il y. en. eut. u.
qui it sa Lgemir. conammanon et.;. G. Mgf. 1'#favque
vint, lui donnerle:saarement de: la.confiaation.
Wl6asJ. biontt nosLauvresi miitaires durentL fair

tpvendredi
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devant natre terribleadxersaire; et le prerier 6chevia
de la. ville 6tat venu nous demander pour sigler 1'ennemi,, nous dfmes diriger nos. pas vers L'ambulance:
allemande installe a l'h6pital militaire situS,. comme
le, sminaire,. . quelques pas de. notre chore maison.
Nous fames. bien touches-en. voyant le bonheur. de.
ces. malheureux blessisr a l'aspect. de la cornette;, et
nous les avoaus soign&s avac le mnme davouement,
sinon avec la m&me satisfaction que nos petits soldats
belges. Le hon. Dieu, par un trait de sa spiciale
protection, a semble montrer qu'il 6tait satisfait des
petits. services que nous leur avions rendus, car un
militaire pritendait avoir remis une somme assez
forte . une soeur; nous croyions. que c'tait I'Qrdonnance qui 1'avait volie; voyant que: la chose prenait
une. mausaise tournure,, nous allAmesr axertir le premier. kchevin qui nous avait demaandes; celui-ci prit
la chose a coeur et notre innocence fut reconnue. Leban Dieu est toujpurs 1 an. moment voulu. Des infirmieres. allemandes itant arrivees, et prevoyant. qua
nous ne marcherions pas- de pair, nous pretextames
la.rentr6e des classes et la soupe populaire pour naosi
retirer;.ce qui. fut accepth du major allemand, qui;
nous remercia.chaleureusementLa.ville demanda notre concoursi paur I'CEuvre de la.
sonpe populaire et installa dans notre maison denugrands fourneaux et deux. atres dans une. fabrique..
la.
Nous faisions. la soupe chez nous, et avionu
surveillance de celle qui se- prBparait I la fabrique.
Plus.de, i.ooo litres passaient tWas les jours, c;qaui
demandait le concours de tous: lsa boas, et. de tans
les moments.,
Bi9na t, & cette. soulge populairw s'ajoutal la.sompe
scolaire,,faite. assi dans nate-maisoa. Zoulasslsiira,
avant de qpitter L:'ol, lesi eafants. acesmaiant mna
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soupe excellente et une bonne ration de pain.
Une dame charitable voulut commencer '(Euvre du
repas des enfants debiles; douze enfants furent
admis; mais ce nombre s'accrut tons les jours, et,
maintenant, une trentaine d'enfants trouvent tous les
jours, a midi, un repas solide et substantiel.
Enfin, enjanvier 1918, des dames vinrent demander
pour 6tablir dans la maison une cantine pour le cacao
et la phosphatine. Voici en quoi consiste cette euvre:
deux fois par jour, les mires, attendant famille,
viennent, jusqu'A huit mois apres la naissance du
bMb, boire du cacao; i partir de cette 6poque, c'est
I'enfant qui, jusqu'i l'Fge de trois ans, jouit de cette
boisson reconfortante. C'est charmant de voir ces
beb&s qui, s'ils ne trouvent pas, dbs leur arriv&e, leur
cacao favori, se mettent i crier de la belle facon; on
est oblig6 de les contenter avant les grandes personnes afin d'.viter les concerts enfantins.
Mais le bon Dieu nous menageait une bien grande
6preuve : la p4nurie de charbon 6tant fort grande,
l'autorit6 allemande nous forca de fermer nos classes
le mardi 6 f6vrier 1917. Si, au premier moment, cette
mesure nous sembla bien dure, nous ne tardimes pas
y reconnaitre un trait de la divine Providence. Voici
comment : le jour suivant, mercredi 7 f6vrier, vers
trois heures de l'aprbs-midi, des avions des Alli6s se
frent entendre; les Allemands tirerent pour les faire
tomber, mais les engins ennemis n'6claterent pas
dans les nuages; une bombe tomba dans la cour de
l'externat et trois autres autour de notre maison qui
forme I'angle de la rue. En une seconde, toute la
maison et tout l'externat furent fracasses; tous les
carreaux de vitres brises, les portes enlev6es et jetes
a plusieurs metres de distance; les plafonds descendus: deux sceurs furent renvers6es & la cuisine; a
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l'intirieur de la maison, personne ne fut bless6; une
saeur, couch6e au dortoir, entend les avions; instinctivement elle se lkve, et, sans prendre ni chaussures, ni
vetements, se precipite hors du dortoir; au mime
moment, une bombe Aclate sons la fenetre du dortoir
of tout est boulevers6 e t renverse; les rideaux des
lits sont en miettes, les aiguieres et les lavabos jetis
au milieu du dortoir, etc.; malheureusement, six petites
externes, venues une heure trop t6t pour la soupe
scolaire,.et attendant a la porte de l'externat, ont kt6
tuies sur le coup; elles 6taient itendues dans la rue,
la cervelle B c6t6 d'elles; l'une d'elles avait la main
enlevee!... Si les Allemands n'avaient pas ordonn6 la
fermeture des classes, nos cinq cents enfants 6taient
tuks on blesses; la moiti6 eQt 6t6 en r6creation i la
cour oi la bombe est tombee; I'autre moiti6, dans les
classes, aurait 6t6 ensevelie sous les carreaux bris6s
et les plafonds tomb6s. N'est-ce pas la divine Providence qui s'est manifestement montr&e? Nous avions
dans toute la maison trois appartements habitables.
Notre chore chapelle, que le bon Dieu a si bien gardie,
notre chambre de communaute et la cuisine. Nous
avions pour 9ooo francs de degats; saint Joseph
nous a fourni les moyens de les combler. II faut rendre
ici hommage a notre bonne Mere, Marie Immaculle,
dont nous avons la statue dans notre petit jardin. La
bombe est tombee derriere elle, a la cour de I'externat;
autour d'elle, tout a ete fracass6, enlev, et notre bonne
Mere est rest6e intacte, toujours 6galement souriante.
C'est bien elle qui nous a protegees; aussi avec quel
bonheur et quelle gratitude nous avons comm6mor6 Ie
souvenir de cette maternelle et puissante protection
en faisant poser un ex-voto i la Vierge Immacul6e de
notre chbre Maison-Mere, ce que nous avions promis
avec l'insertion dans les Annales des Etnants de Marie.
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Quelle vie depuis lors, mais la situation s'est biea
aggravie! Depuis le mois de mai 1918, six fois par
jour, la sirene annon;ait des avions, et, comme nous
nous trouvons a proximite du port, notre maison 6tait
dans la zone du bombardement; les pauvres du quartier venaient chercher ici un abri, et ensemble nous
disions le chapelet de l'Immacul6e-Conception pour
implorer la protection de la divine Mere du ciel;
nous entendions les obus siffler au-dessus de nos
tetes pour 6clater a quelques pas de chez nous; et,
par le choc, le sol tremblait sous nos pieds; que de
moments angoissants! Pauvres meres de famille, que
de fois elles nous ont repet6 : Plut6t deux ans de pain
sec que ces terribles aeroplanes! Et la nuit, c'6tait
bien plus terrible; nous etions secounes dans notre
lit; les morceaux de shrapnell pleuvaient sur le toit,
parfois ils brisaient nos carreaux, rasaient nos lits et
venaient s'abattre au milieu du dortoir. N'ayant pas
de cave pour se mettre a l'abri, personne ne bougeait;
silence complet; mais le coeur battait bien fort et,
enfonc6es sons nos couvertures, nous nous remettions
entre les mains du bon Dieu, nous demandant cependant avec anxiet6 : Cette bombe-ci ne sera-t-elle pas
pour moi? II parait qu'il y avait an feu d'artifice
magnifique, mais cela ne nous tentait guere.
Enfin, contre toute attente, on nous annonce la
fermeture des classes pour l'arrivie des Allies; deux
jours terribles nous attendaient encore, mais 'entree
des Allies, qui eut lieu le samedi 9 novembre, mit un
terme a toutes nos angoisses.
L'enthousiasme ne fut pas de longue dur6e; la derniere lutte nous amenait beaucoup de bless6s et defugitifs; la grippe espagaole faisait de grands ravages.
Les classes etant fermees, nous 6tions toutes pr6tes &
porter secours awx malheureux. On vint demander
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notre concours pour des fugitifs se trouvant & Ia.campagne dans on Atablissement situ6 & une lieue dela ville. Chaque jour, trois seurs s'y rendaient pour
pourvoir aux n6cessit6s de ces pauvres malheureux.
Deux seurs se chargeaient particulibrement do soin
des malades; tandis que la troisiime se devouait pour
procurer une nourriture substantielle & ces pauvres.
gens. On avait peine a suffire a la besogne, car, a
chaque heure dujour, il y avait de nouveaux arrives
succombant de faim! Comme ces braves gens 6taient
reconnaissants! Avec quel bonheur ils recevaient les
quelques ressources qui leur permettaient de retourner
dans leurs foyers, pourtant parfois a moiti6 pills ou
dltruits!
Quant a nous, il nous semble que jamais notre
gratitude ne sera assez grande envers notre divin
Maitre et notre bonne Mere Marie Immacul6e, qui
nous ont si visiblement prot6g6es et nous ont fourni
les moyens de nous devouer au service de nos chers
matres les pauvres !
Soeur N.

ITALIE
Mgr Tasso est gravement malade.; on craint qu'it
ne puisse 6chapper A la mort; nous nous associons
aux prieres do diocese d'Aoste, pour la conservation
d'une si prkcieuse sant.
Lettse de M. RuSso, Pritrede laMisfie, A M. VERDIER,
Vicaire gaetral.
San-Martino, 28 f6vrier rgrg.

Voici, mon Phre, tne relation de la vie bien monvement6e que j'ai menhe depais ma venue en Istrie.
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Pendant notre derniere grande offensive, ma division
restatout le temps de reserve. La signature de 1'armistice avec 1'Autriche nous trouva a Miramo, notre derniere 6tape. Ce fut de la, que dans la nuit du 12 an
S3 novembre, je crois, nous partimes pour Fusina, petit
port en decs de Venise. Aux premieres lueurs de la
matinee, des que l'air marin vint caresser nos visages,
Venise nous apparut dans le lointain, comme noy&e
dans la lumiire. De la lagune, du port, de la ville ellememe s'61evaient des poteaux en haut desquels
llectriques. Le mouvement des
brillaient des lampes
vagues se r6fl1tant dans cette multitude de points
lumineux, donnait a la ville des r&ves une sorte d'animation fantastique. Quelques mois auparavant, j'avais
vu Venise en de tout autres conditions. ttant encore
pros du Piave, j'avais obtenu la permission de m'y
rendre poui des raisons de service. Les Peres Sal6siens,
sur demande de nos bormes sceurs de I'hopital de la
marine, m'avaient offert un logis. Ce fut 1• que, la nuit,
les avions autrichiens tinrent a me donner un 6chantillon de ce que devaient etre leurs incursions nocturnes sur leur victime prif6r.e. Celle-ci ne trouvait
de refuge, peut-on dire, que dans l'obscurit6 dont elle
s'enveloppait k contre-coeur comme d'un habit de deuil.
Quelle difference t pr6sent et comme elle se sentait
revivre dans ces lumieres petillantes de joie I Arrives
a Fusina, ce qui nous frappe d'abord c'est un bon
nombre de navires autrichiens qui viennent de Pola et
que nous regardons avec curiositA et fiert6. Apres
quelques heures d'attente, ma section s'embarque sur
une vieille carcasse, qu'un petit vapeur remorque
jusque devant Venise. LA, sous pr6texte qu'il n'a plus
de force pour nous conduire au debarcadere, il se
d6charge de nous et s'en va, sifflant all6grement,
aborder tout seul. Notre barque, d'autre part, stoppe
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dans un endroit, ou surprise pen apres par le reflux
de la mer, elle s'enfonce dans le sable, d'ou il nous
devient ensuite impossible de l'en' digager. Ainsi
clou6s sur place, nous avons du moins la consolation
de contempler a loisir, bien que de loin, les merveilles
les plus renomm6es de Venise : Saint-Marc, son clocher a c6t6, le palais ducal, l'6glise du R6dempteur, etc.,
surtout ce canal Grande, oi nous 6tions, a l'aspect
si animt, et oi de 16geres gondoles glissent coquettes
& c6t6 des torpilleurs et des gros bateaux de guerre,
immobiles et sbrieux. Dans l'apres-midi, nous passions sur d'autres embarcations. II faisait noir quand
nous abordimes a la Nave Umberto P', qui nous
attendait au large et devait nous transporter a Trieste.
Tout autour croisaient des dreadnoughts, osteusiblement illumins : parmi eux, on nous en montra un,
bien imposant, qui 6tait francais. C'6tait la premiere
fois que je me trouvais sur un grand bateau. Je voulus
tout d'abord I'inspecter de fond en comble. Besogne
bien laborieuse, car on ne rencontrait partout, du
pont jusqu'aux machines, que des soldats dont le
bateau etait littaralement bond6. Dis lors, le problime
le plus difficile a r6soudre devenait celui de trouver
un coin oh passer la nuit. La musique me fut secourable. J'6tais lid d'amit6 avec un brillant 6Clve du
a Conservatorio di Pesaro ket qui avait d6ja connu de
bien beaux succes. Le chef m6canicien, ayant .e
quelques pr6mices de sa voix superbe, il trouva grace
-A ses yeux, et avec lui, ses deux amis ins6parables,
tnoi et un autre pritre-soldat. Tous les trois, nous
fftmes log6s dans l'usine des micaniciens. Au-dessus
de nos t&tes, ceux-ci se balancaient dans leurs hamacs.
Plus modestes, nous nous 6tions content6s d'un petit
coin, ot du moins, on 6tait garanti du froid, et oh on
pouvait s'6tendre de tout son long et oh l'on avait
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I'avantage ne ne pas tre derang6 par les poilus, qui
ne trouvant oi mettre les pieds, ne craignaient pas au
besoin de les poser sur la figure. C'est ainsi que mes
deux amis et moi, pour d6m6nager du trou qu'on
s'6tait choisi auparavant et nous rendre I notre chambre
i coucher, nous faillimes, dans le trajet, 6corcher, nous
aussi, pas mal de tetes, surtout lorsque Fun d'entre
nous s'abattit, avec sac et musette, sur de pacifiques
dormeurs. De peur de heurter contre des mines flottantes, notre bateau ne voyagea pas toute la nuit, pas
plus d'ailleurs que le lendemain de la nuit suivante, la
mer etant en tempte. En retour, le jour du depart, il
fit un temps splendide : mer calme comme de l'huile,
ciel tres pur. La traversee fut delicieuse, ne manquant
mnme pas de l'agr6ment de la compagnie : deux torpilleurs par devant, nous escortant de chaque c6t6 et
marquant la route a suivre; par derriere, cinq a six
autres bateaux, 6galement charges de troupes, tous
distances les uns des autres assez pour que le dernier
parfttoucher l'horizon. I1 6tait quatre heures de l'apresmidi quand on apercut Trieste au loin. En un clin
d'oeil, le pont est noir de monde, on est serri comme
des harengs : chacun veut voir et ne se lasse pas de
regarder la ville d6sormais redenta. Ce qui avait et6
longtemps un reve, que d'aucuns avaient tax6 de t6m6raire, 6tait finalement une radieuse r6alit6. On etait
visiblement emu, on ne parlait presque pas : la parole
etait aux musiques des regiments qui exaltaient encore
davantage nos sentiments. Malheureusement souffle.
un vent effroyable, la fameuse K bora a de Trieste,
qui nous emp&che m&me de debarquer ce soir-lk U.
officier de la marine, qui du m6le nous communiquait
pr6cisement, megaphone & la bouche, la d6fense de
descendre, faillit etre emporti et jeti & la mer par un
coup de ce vent-li.
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Toute la journee du lendemain, on la passa au port,
d46barquant du materiel sanitaire, causant avec de
jeunes Triestins, bien charmants, visitant tout un train
d'aeroplanes ennemis abim6s, nous promenant &travers les baraques militaires, les tas de munitions intactes et les longs canons de la d6fense maritime,
encore braques contre nous. Le soir, nous 6tions installks sur des wagons a bestiaux qui devaient nous
conduire a l'int6rieur de l'Istrie et qui, chose curieuse,
transportaient, il n'y avait pas longtemps, des troupes
ennemies destinies a notre front. Comme on ignorait
le moment du depart, personne ne pouvait et bien peu
osirent s'aventurer dans la ville, pour satisfaire leur
curiosit6. Trieste allait nous manquer comme Venise,
quelques-uns en etaient trop d6pit6s. Cependant, le
train ne partant pas, j'en profitai pour aller visiter un
immense hangar, ou 6taient entass6s dans une bigarrure
d'habits et une salet6 coeurante, des milliers de nos
prisonniers. D6iivrbs en masse, ils s'abattaient ces
jours-la comme des avalanches sur Trieste, et il devenait de la sorte impossible de s'occuper convenablement
d'eux.
Assez tard dans la matinee du 18 novembre, notre
train se mit en marche, traversant une partie de la
ville, d'une allure plus que moderbe. Nous pouvons
ainsi r6pondre aux marques de sympathie que nous
t6moigne la population a notre passage. De la rue, des
portes, des fen&tres, hommes, femmes, enfants, tons
agitent des mouchoirs ou des drapeaux, nous acclamant
et criant : < Vive l'Italie. » Quitter Trieste nous devenait
penible, mais ce fut encore davantage lorsque notre
train se perdit dans des montagnes nues et rocheuses,
oi pas un brin de veg6tation ne poussait : nous nous
demandions avec quelque anxi&6t, dans quel Sahara
nous allions 6chouer.

-486Pisino, charmante petite ville de l'Istrie, et terme de
notre voyage nous rassura entierement d&s le soir de
ce meme jour. La nouvelle de notre arriv6e s'6tait &
peine r6pandue enville, qu'une manifestation des plus
.enthousiastes fut improvis6e en faveur de 1'Italie :
nous nous contentimes d'en entendre les &chospendant
qu'on se disposait a prendre un peu de repos sur une
mince couche de paille. Le lendemain, de bonne heure,
je me rends chez les Peres Capucins dire ma messe.
Ils me traiterent fort aimablement. Des que le PNre
gardien vit en lisant mon celebret que j'6tais Lazariste,
il s'interrompit et s'empressa de m'inviter a diner,
avant meme de me dire si je pouvais de suite c61•brer
ma messe. J'avais hite, en effet, et ne pus pas meme
faire honneur au d6jeuner de ces bons Peres.
Devant, avec une partie de ma section et deux
autres regiments, partir pour Albona (rien qu'une
marche de 40 kilometres, A faire, sac au dos, par des
chemins de montagnes), je dus presenter mes excuses
A ces bons religieux et leur exprimer le regret que
j'avais de ne pouvoir r6pondre a leur aimable invitation.
Nous devions faire cette marche en deux &tapes, mais
on pr6f6ra la faire d'un trait, pour ne pas avoir a
passer la nuit dans un bois. Je n'oublierai jamais
l'accueil vraiment touchant que nous fit, a notre
passage, Pedena, petit pays situk en haut de ces montagnes. Les habitants de cette cite paraissaient fous
de joie. Nousetions bien loin dans la vallke qu'ils ne
savaient d6tacher leurs regards de nous. D6cidiment,
on n'y comprenait plus rien. Les plus chauvins d'entre
nous ne se seraient jamais attendus & de pareilles
manifestations, en venant en Istrie. C'est ce que me
disait ensuite un pretre trentin d'Albona: a II faudrait
connaitre les luttes et les souffrances que nous avons
df endurer A cause de notre nationalit6, pour com-
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prendre maintenant la joie que nous 6prouvons en nous
sentant enfin rattach6s A la mrre patrie. n
Bien avant dans la nuit, nous arrivons a destination.
Le lendemain, en-allant dire la messe, je passe sous
I'arc de triomphe qui avait 6t4 prepar6 pour les t bersaglieri ) qui nous avaient pr6c6d6s, et vois devant
1'6glise flotter au vent, tenu par les pattes du lion en
pierre.de saint Marc, le tricolore italien. A Albona,
finalement, on put se reposer, je commengais meme A
a y nouer de bonnes relations. Mais il etait 6crit que je
devais mener la vie du juif errant.
Vingt jours apres notre arriv6e, on demande des
hommes du service de sant6 pour une infirmerie du
regiment. On m'expedie avec ces hommes, nouvelle
traversee par mer, de Rabaz a Laurana, en c6toyant
l'ile de Chersa. De Laurana a Valasca, nous longeons
pendant presque une heure un rivage enchanteur, parsem4 de villas et d'h6tels, digne des plus grandes
villes; on appelle justement cette r6gion, la c6te d'Azur
de l'Istrie. Au debut, n'ayant guire de travail dans
notre infirmerie et ayant par ailleurs assez de liberte,
je voulus me payer le luxe d'une promenade jusqu'a
Fiume, A deux heures a peu prbs de marche. Ville
splendide! bien qu'en temps ordinaire, je la vois avec
6tonnement, toute pavois6e aux trois couleurs. Pour le
moment, la ville offre un aspect international, occupbe
qu'elle est par les Allies. Volontiers j'arrete mes
regards sur les poilus.franqais, dont la vue r6veille en
moi bien des souvenirs.
Ma vie A Volosca marque pour moi la cessation de
bien des privations mat6rielles. L'infirmerie 6tait installie dans un superbe h6tel. M. le m6decin, qui
m'avait pris pour son secr6taire, voulut bien me donner
une chambre A part. Et quelle chambre, mon Pare !
Elle etait loin de la simplicit6 lazaristique, mais je
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ne pouvais rien y changer. Les plus d6pays6s, ce
furent encore mes gros souliers, mon sac et ma gamelle noircis de fumee: sac et gamelle du moins
purent se cacher, tout honteux a la vue de taut de
luxe, dans la jolie armoire que je trouvai dans ma
chambre. II est vrai que, de lM a qaelques jours, on
quittait Volosca pour redescendre i Laurana, mais ce
fut an changement en mieux. Nous quittions -l'h6tel
Alloro pour la villa Carinthia, situee a mi-c6te d'une
colline boisee, entour6e d'un jardin et ayant en face la
mer. Mais pas encore de tranquillit6 I J'avais a peine
gotit de ces douceurs inouies pour un soldat dans la
vie militaire, qu'un nouvel ordre me rappelle ýAlbona.
M. l'aum6nier du r6giment, qui avait d6ji compt6 sur
moi pour I'aider a preparer ses soldats aux fetes de
Noel, fit tout son possible, par le moyen de son colonel,
pour me faire rester. Mais iln'y avait rien a faire. Un
nouvel ordre plus pressant 6tant arrive d'Albona, il
me fautde suite plier bagages et redescendre au port.
A mon depart, vers sept heures du matin, une dame
m'attendait a 1'6glise, devant l'autel de saint Antoine,
en l'honneur duquel je lui avais promis de c6lbrer la
messe ce jour-la, a son intention. C'etait une dame
italienne, qui avait toujours vecu au milieu des Slaves.
Elle aurait 6t6 si heureuse de faire dire une messe au
pretre italien.
Je n'ai pas a vous parler de la vie que je mene ici
comme vicaire du cure de Saint-Martin. Mat6riellement,
ma vie est loin d'etre austere, log6 comme je suis chez
le baron Lezzarini, entour6 d'6gards, par tout le
monde, depuis M. le gen6ral d'Albona jusqu'k ce bon
peuple slave de la campagne, au milieu duquel je vis.
Mais la solitude morale me pese, me torture quelquefois ; jamais, commeea present, je n'ai senti le besoin
de notre chire vie de communaut6. Franchement, je
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n'ai aucune aptitude pour la vie iermitique et il n'y a
pas, je crois, a m'en alarmer.
Au revoir done, mon Pere, et veuillez me donner
votre binediction comme gage de fid6lit6 et de constance jusqu'au bout.
Votre enfant bien humble kt affectueux ea NotreSeigneur et saint Vincent.
Sauveur Russo.

PROVINCE DE POLOGNE

Lettre de M. KRYSKA, pritre de la Mission A M. VERDIER,
Vicaire ginxral.
Cracovie, 3o janvier x199.

TRks HONORi PeRE,
Votre bixndiction, s'il vous plait
La lettre que vous avez bien voulu m'envoyer nous
a fait une joie tout a fait extraordinaire. Apres avoir
4ti separi de la Maison-Mere tant d'ann6es, apres
tant de douloureuses pertes, que nous avions & d6plorer en la personne de nos tres honorbs Supbrieurs,
votre lettre, Tres Honor6 Pere, nous semblait d'autant
plus chore, que c'est vous qui avezpris le premier
1'occasion pour nous donner une marque de votre
bienveillance et de votre sollicitude paternelle. Nous
vous en remercions de tout coeur.
Quoique nous ayons souffert beaucoup pendant la
longue guerre, nous avons cependant beaucoup plus de
motifs pour remercier le bon Dieu. C'est Lui, en premier lieu, qui nous a permis de revoir notre patrie
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cherie. Notre champ de travail aussi va s'etendre de
plus en plus.
Durant la guerre, quatre-vingts confreres 6taiet
engages au service militaire. Helas! il ne manque
pas de pertes a d6plorer : sept confreres sont tomb6s,
quelques autres ont et6 faits prisonniers, nous sommes
sans nouyelles de trois autres. Le reste va regagnerla
Compagnie, surtout notre maison de formation. Plasieurs de nos jeunes gens font le service dans l'armne
polonaise. Avant la guerre, tous les confreres s'efforcaient de remplir leurs devoirs. Outre les devoirs ordinaires, nous avons &t6 occupes dans les ambulances.
* Plusieurs confreres faisaient le service d'aum6niers
militairep, d'autres 6taient occup6s aupres des 6migris
polonais en Bohbme. Dans notre maison de Stradom,
on a install une ambulance, oui quatre Filles de
Charit6 soignaient les blesses et les malades de diverses professions et nationalites. A l'heure presente, cette
ambulance vient d'etre fermre.
Nos coeurs et nos ames se dirigent vers les saintes
Reliques de notre saint Pere et de nos bienheureax.
Nous prions notre Seigneur de voulcir bien retablir
et conserver en nous l'esprit de notre saint Fondateur,
1'esprit de ces saints missionnaires, que saint Vincent
lui-m&me a envoyes en Pologne.
Au point de vue mat6riel, il y a beaucoup de difficultts a supporter, grice a une chert6 extraordinaire,
et on manque de vivres et de beaucoup d'autres choses
(drap, linge). Nous mettons cependant notre confiance
en la Providence, qui a bien voulu nous conserver jusqu'ici.
Joseph KRYSKA.
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Lettre deM. SLOMINSKI, visiteur, a M. VERDIER, Vicire
gineral.
Cracovie,

23

janvier x919.

MONSIEUR ET TRks HONORE PERE,
Votte binediction, s'il vous plait !
Profitant de l'occasion, qui s'offre de vous transmettre quelques nouvelles, je me hate priciskment de
vous exprimer notre grande joie, qu'avec la fin de
cette terrible guerre nos relations se reglent de telle
maniire que notre patrie enfin ressuscitee puisse reprendre ses liens avec la France triomphante et que les
relations de notre province avec notre centre soient
encore plus continues et faciles.
Nous saluons bien joyeusement le moment oii nous
pourrons avoir la correspondance r6gulibre avec nos
sup6rieurs g&neraux, car la s6paration d'avec eux
nous 6tiat horriblement p6nible. Les angoisses de nos
superieurs, la grave situation de Paris et les grandes
6preuves de la France nous remplissaient d'une grande
douleur. Aussi nous participons maintenant davantage
a la joie de toute la France.
Quant a nous, vous savez quelle mis6rable situation
politique et matbrielle 6tait la n6tre. Mais le bon Dieu
nous donnait des preuves de sa providence sp6ciale
vraiment admirables. La situation mat6rielle de notre
province 6tait comme desesp6ree. N6anmoins, nous
endurimes heureusement tout; le bon Dieu nous
donna des ressources bien providentielles. Notre 6cole
apostolique toujours pleine (environ 80), notre s6minaire interne et les etudiants, nous pouvions les nourrir,
v&tir et 6lever. Les Allemands nous ont pris sous les
armes environ quarante jeunes gens et plus de vingt
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pr&tres. Maintenant, quelques-uns sont revenus, mais

pas beaucoup, i cause de la difficulte de traverser la
frontiere. Nous avons aujourd'hui ici seize s6minaristes
et vingt-deux 6tudiants. Nous comptons encore sur
trente environ.
Dans la Pologne qui 6tait sous la puissance russe,
un champ bien vaste de travail s'ou~re pour nous.
Tous les 6v&ques me demandent des missionnaires,
montrant une grande confance pour notre Congregation. A Varsovie travaillent neuf missionnaires avec
deux freres (Sainte-Croix, et College des pretres 6tudiants).
Nos seurs 6taient aussi,jusque a ce temps, prot6gees
d'une maniere providentielle. Maintenant, une grande
partie de leursmaisonsest sous 'invasion des Ukraniens
dans la Galicie orientale. II y a quelques jours que
je suis revenu de Varsovie, oi je suis rest6 pendant un
mois. Les soeurs, a Varsovie, ont de grandesdifficultes
i causedesinfluences bolcheviques sur les domestiques
dans les h6pitaux. Elles travaillent avec un grand
dbvouement
Nous sommes ici priv6s totalement de mat&riaux
pour les v6tements. Le drap nous est n6cessaire pour
nous et pour les sceurs. Nos jeunes gens reviennent du
service militaire et nous n'avons pasde drap pour Ies
v6tir. Si le procureur g6n6ral peut nous transmettre

une provision, ii nous fera un grand bienfait.
SLOMINSEK.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
M. Levecque, de Zeitenlik, &critle io mars ig19:

Ce matin, a quatre heures dix minutes, nows avoas
ea la douleur de perdre le vieux et saint fr£re Thbo-
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dore Berster, an le 4 avril 1841, a Herkenrath, dipartement de Miliheim, Province rhbnane, Allemagne.
II etait entr6 le 17 juillet 1864 dans la Congregation
et avait fait lesvceuxle 6 septembre 1866; chasse d'Allemagne par les lois pers6cutrices, il avait 6et envoy6
A Salonique,le 8 decembre 1873, et, des les travaux de
construction de notre s6minaire, avait &6t definitivement plac6 a Zeitenlik. Quarante-six ans 6coulds
dans Ie meme endroit, c'est une tres belle carriere,
surtout, comme c'est le cas, quand elle a &t4toute d'6dification, de travail et de bonte. Sa dernmire maladie
commenca dans la nuit du i5 au 16 f6vrier par une
crise d'etouffement qui menaqa de I'enlever sur-lechamp; sa forte constitution lui permit de resister
a cette -grave crise; mais il demeura alite, faisant
notre 6dification, et celle du medecin et de 'infirmitre qui le soignaient, par la maniere dont if acceptait tous les m6dicaments prescrits. Le 9 mars, au
soir, apres l'examen gen6ral, il me fit appeler, afin
de prendre, dit-il, les ordres de son supbrieur pour la
nuit. Je lui ripondis de demeurer bien calme et tranquille entre les mains du bon Maitre. Sa derniere nuit
fut paisible, mais on remarquait de plus frequents
arrets dans la respiration. II ne parla pas du tout. A
quatre heures, celui qui le veillait s'approcha de lui
pour 6couter la respiration qui se faisait a peine entendre ; le bon frere entr'ouvrit encore les yeux pour
regarder ; tquatre heures dix, il s'6tait paisiblement
iteint sans aucune secousse corporelle. Durant sa
maladie, ii me parlait de sa mort avec le plus grand
calme et la plus enti4reconfiance. Un jour, devant tout
le d6vouement que le personnel de l'h6pital, instaJlchez nous, lai timoignait, il m'attira vers lui et me dit
avec une profonde emotion et m'assurant de son evtikre
sincetit6 : a La race francaise est bonneetg&anreuse. ,)
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II s'int&ressait beaucoup i l'avenir de notre mission et
il me promit de bien la recommander i Dieu en arrivant
au ciel.
LEVECQUE.
M. Bizart ecrit de Salonique, le 14 janvier 1919:
Dimanche dernier, la messe militaire de septheures,
j'ai eu sous les yeux un spectacle bien touchant.
Plusieurs compagnies de tirailleurs malgaches cantonnent tout pris d'ici. Un groupe important de catholiques, grades en tete, sont venus me demander a
se confesser et a chanter a la messe. L'un deux tenait
I'harmonium. C'itait ravissant de les entendre chanter
si bien en leur langue. Avant, comme apres la communion, ils r6citent les actes tout haut et ensemble.
Ce fut une bonne lecon donn6e par ces soi-disant
sauvages A nos braves Francais qui croient avoir le
monopole de la civilisation. J'ai fait ressortir adroitement cette lecon de crinerie religieuse. Tout le monde
du reste avait compris.
Ces braves Malgaches m'ont parle de M. Huguet...
leur papa i plusieurs, comme ils disent. Quelques
temoins de leur pi6ti me dirent : ( Au moins nos missionnaires ne perdent pas leur temps et font ceuvre
utile. »
Le meme 6crit, le ii fivrier

919 :

Quoiqu'il soit fort tard et que je sois tout fourbu
par le travail fourni, je veux ajouter ce petit mot a ma
lettre pour vous prier de remercier avec nous la sainte
Vierge pour l'insigne faveur qu'elle vient d'accorder
a la maison de Calamari. Apres une abondante chute
de neige, un vent glacial s'est mis a souffler. Je ne
sais pourquoi je crains toujours, en pareil cas, qu'on ne
prenne pas assez de precautions pour se primunir
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contre les incendies. J'itais toutefois tres tranquille'
en sortant de la maison, vers deux heures un quart,
apres le diner, pourme rendre dans un h6pital, lorsque
mon attention fut attir6e par un il de fumte qui
sortait de la maison voisine des classeset de lachapelle
des smcurs.
Je l'avoue, ma premiere pensie fut un mouvement
d'6goisme. Je me rendis compte rapidement que cette
maison allait infailliblement briler, qu'il n'y avait
entre elle et le mur des classes et de la chapelle que
I m. So de distance et que le vent pousserait
les flammes de notre c6te. Par contre, je vis aussi que,
de ce cote de la maison, il n'y avait que le mar perci de
quelques pedas et que le toit 6tait garanti par un
rebord de pierre qui en faisait le tour : c'6tait une
chance de salut ~ la condition de trouver des hommes
d-cides qui monteraient I?-haut pour mouiller et
inonder sans relAche et les murs et les toits.
Je fus servi & merveille; je rencontre pres de moi un
jeune lieutenant du g6nie, italien, un habitue de ma
chapelle. 11 est inginieur, il aime notre maison. Sans
que je lui donne la moindre explication, il est A l'ouvrage. Pour moi, je rentre chez nous pour avertir les
sours de faire sortir tous les enfants et les renvoyer
chez eux. Mais an imbecile de civil grec survient et crie
aux enfants qu'ils dgguerpissent au plus vite A cause
du feu. Naturellement, un pen de panique s'ensuit.
J'envoie le bonhomme se promener et je cours chercher da renfort pendant que dbja quelques soldats
anglais, nos voisins, font la chaine et passent les
seaux d'eau au t cavas n et & un soldat franeais
grimp6s sur notre toit. En pen de temps arrivent des
soldats anglais, francais et surtout nos marins. Nos
bons gendarmes Jont i la grille pour veiller aux alles
,et venues.
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Les flammes sortaient cr6pitantes par le toit et les
fen&tres et, du c6t6 de notre maison, 16chaient hardiment le mur. Les pompes n'6taient pas encore en action.
II fallut, par crainte d'une propagation de l'incendie,
songer a sortir de la chapelle tout ce qu'on pourrait.
J'allai done porter le saint Sacrement dans le cabinet
de la superieure, cabinet qui se trouve au fond du
jardin, dans une maison isol&e, sise au bord de la
mer. C'est dans cette maison aussi que, dans la cour,
en moins de vingt minutes, les soldats anglais avaient
tout transportS, autels, statues, tableaux, bancs, etc.
Quand ces messieurs de la paroisse, M. Saliba, M. Bruneti, M. Bernard arriverent, on 6tait en plein travail
et, de bonne grace, ils se mirent a l'ceuvre, eux aussi.
Nous eimes quelques minutes d'angoisses. Enfin, les
pompes fonctionnent, le toit finit par s'6crouler, je
suis rassur6. Du reste, mon jeune lieutenant italien
vient, tout tremp6 et transis, me dire qu'il faut continuer a inonder le mur, mais qu'il n'y a plus rien a
craindre. Vers quatre heures et demie, on se remit i
rentrer tout le mobilier dans la chapelle. Je craignais
qu'il n'y ait eu beaucoup de -casse. Non, a six heures
trente,l'autel 6tait dress6, la grande statue du Sacr6Coeur hiss&e dessus, tout 6tait de nouveau accroch6, et,
. sept heures trente, mes pretres, dont quelques-uns
nous avaient aid6s, r6clamaient un salut d'actions de
graces. On chanta le Magnificat.
Aprbs la b6nediction, je dis a mes pr&tres que quelques heures avant je n'aurais jamais cru que nous
aurions pu, dans cette chapelle, donner le salut le
soir mime et je les invitai & remercier de toute leur
ame le bon Dieu et la sainte Vierge qui avaient visiblement prot6g6 un sanctuaire si cher au clerg6 venu
en Orient et particulibrement au clerg6 ayant s6journ6
& Salonique.
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On se s6para heureux. Sceur Laurent et nos seurs
rayonnaient de joie, apris avoir eu si peur. Tout en
allant avec la bonne sup6rieure, apres neuf heures,
jeter un coup d'ceil sur les ruines d'a c6t6 encore
fumantes, afin de voir si tout danger 6tait bien 6cart6
pour la nuit, on se r6petait qu'on n'oublierait plus
cette date du I i f vrier, fete de I'Apparition de NotreDame de Lourdes.
J'ai cru bon, malgr6 le froid qui pique, de vous
griffonner ý la hate ces quelques lignes pour vous
prouver ce que vous savez, du reste, que ce que Dieu
garde est bien garde.
Nous n'avons, du reste, pas manqu6 d'aider la Providence et j'aurais voulu que vous puissiez voir ces
messieurs, les saeurs, les enfants, travailler, se divouer
parmi les soldats et sous 1'Yeii terne de quelques gendarmes grecs qui nous contemplaient dans leur impassibilit6 olympique.
P. BIZART,
Aum6nier militaire.

Lettre de M. BOHIN, pfrtre de la Mission, a M. VERbIER,
Vicaire gineral
Kevevara (Hongrie, leg mars x199.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,
Votre bi•ediction, s'il vous plat !
Les journaux que M. le Directeur du s6minaire a la,
bont6 de m'envoyer, ainsi que les revues que m'expidie
M. le Superieur de Zeitenlik, qui, .dans cette campagne, a toujours 6t6 si devoue pour les soldats : tous
chantent a l'envi le retour de 1'Alsace et de la Lorraine a la France. Que de discours... et de bien.
beaux, remplis du plus pur patriotisme i Que de fleurs
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jeties sur les armies, ivres de victoire! Mais le
silence le plus morne est fait sur l'armie d'Orient,
On semble vouloir la cacher, la laisser dans I'ombre.
Et cependant c'est elle qui a donnd la chiquenaude a
ce bloc germanique qui n'6tait pas un chateau de
cartes !... et tout s'est 6croule, s'est bris6 au bruit des
grands faits d'armes de Prilep, d'Uskub, de l'encerclement de la i* arm6e allemande. Et les souffrances n'ont pas t6C minces : que de fatigues!
Nombre de poilus morts ppuis6s. Je vous en ai dit
quelques mots dans une de mes dernibres letties.
Plusieurs soldats s'en 6tonnent, et disent : c Nous
sommes les oubli6s! a Sic transit gloria mundi. Ainsi
passe la gloire du monde. La 11i division coloniale, a laquelle j'appartiens, occupe le comte de
Banat, le plus riche pays de la Hongrie, au dire de
M. le Doyen de la ville, qui parle trbs bien le francais.
Le Francais est tres bien vu par la population; il se
montre, comme dit fierement un de mes camarades,
professeur a 1'6cole de Provencher au Canada : un
vrai gentleman.
Nous n'avons pas quitt6 Kovino ou Kevevara depuis
le 29 d&cembre 19i8. L'ambulance n'a pas fait mouvement, dirait un vrai militaire, plusieurs

cas de

typhus exanth6matique s'tant d6clar6s. Aussi le
g6ndral de 1'A. F. 0. nous avait-il tous consignus aux
bords du Danube.
Mais, grice a Dieu, il n'y a pas eu de cas graves, et
nous allons, sans doute, vers le 18 de ce mois, aller a
Temesvar, centre .de la division. La sera form6 un
centre hospitalier.
Nous poss6dons ici & peine une cinquantaine de
malades. Pourles distraire, jeleur fais passer quelques
nouvelles de France, ils en sont friands, I'AcAo de
Pewt,
ri Ame franfaise, Revue des ]eaes, Revue Jbdo-
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madaire : tout cela leur fait grand plaisir, et ils m'ensont bien reconnaissants.
Bient6t, il faut I'esperer, la cclasse , va arriver, et
j'aurai, Monsieur et tres Honor6 Pire, le bonheur de
vous revoir a Paris en meme temps que la joie de merefremper dans une bonne et sainte retraite.
Georges BOHIN.

ASIE
PROVINCE DE SYRIE
M. Ackaouy 6crit de Broumana, le 3ojanvier i919:

Maintenant, grace a l'occupation des Alli6s, je me
trouve libre et je puis reprendre le cours de nos
ceuvres. Ici, nous donnons des missions dans les villages du Liban et nous nous trouvons a peu pros dans
les memes conditions qu'6tait notre bon Pere saint
Vincent. Nous pr6parons nos bagages : batterie de
cuisine, lingerie, chapelle, provisions de bouche et
nous nous mettons en route apres avoir donn6 Ia clef
aux voisins. Comme vous voyez, nos missions sont
absolument gratuites, les pauvres montagnards ont A
peine de quoi se suffire. En moyenne, nous restons un
mois, quelquefois six semaines, dans chaque localit6.
Quand j'ai des confreres, je me trouve en famille, et
quand je n'en ai pas, je prends des collaborateurs; on
trouve des pretres de bonne vol 6 nte qui se d6vouent A
I'oeuvre. Pour le moment, mon confrere M. Rutten a &t6
proti provisoirement a la maison de J6rusalem.
Quand nous serons a flot apres la crise que nous
venons de traverser, je pense que toutes-les oeuvres
reprendront leur cours normal.
Nos missions commencent au mois de septembre
pour se terminer en mai, 6poque ou les paysans s'occupent de la r6colte de la soie. Dans l'intervalle, nous
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donnons des retraites eccl6siastiques, chez nous et &
nos frais. Ces retraitcs riunissent chacune de quarante
a cinquante pr&tres. Nous avous, en outre, la direction
spirituelle de deux maisons de nos soeurs.
A. ACKAOUY.
Lettre de M. SARLOUTTE, frilre de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire ginxral.
Port-Said, Ie ai mars g91g.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre bixndiction, s'il vous plait!
Je trouve enfin le loisir de vous 6erire longuement,
apres cinq mois de surmenage oii vraiment je ne me
m'appartenais pas. Ma lettre me pric6dera de quelques jours a peine, car je suis en route pour la France,
sur l'ordre des m6decins; en ce moment, j'attends a
Port-Said, oi je suis venu prendre conge de I'amiral,
le bateau rare qui me ramenera en France.
Je ne reviens pas sur les 6vbnements anciens; vous
savez les raisons secretes de mon long s6jour sur le
rocher de Rouad. Le i" octobre 1918, nous avions
encore eu, dans la nmatin6e, la visite d'un avion allemand et, dans la soiree, avions donnA la chasse a un
sous-marin; la nuit s'itait pass6e au poste de combat,
car ces visites nous faisaient pr6voir pour le lendemain
un bombardement par la c6te. Or, vers cinq heures,
du phare, un timonier nous signale des signaux de
pavilions blancs faits a la c6te. Deux officiers et dix
marins arment une baleiniere et vont a l'appel des
indigenes de Tartans. Des crineaux de Ia forteresse,
on suit la scene, les canons pr&ts a tirer, s'il y a guetapens. Or, c'est une scene de tendresse qui accueille
nos marins. Durant la nuit, les Turco-Allemands
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ont fui; vite, musulmans et chr6tiens de la c6te veulent
se confier a nous. On tel6graphie a l'amiral, an ministere; ce coup de theatre; la nuit, nos agents arrivent
i la nage; nous-memes allons secritement aux points
de la c6te libanaise oi, depuis deux ans, nous avions.
l'habitude de debarquer pendant les nuits sans lune.
La nouvelle est vraie, les Turco-Allemands ont fui en
panique devant la pouss6e des Allies.
Le 6 octobre, t6~lgramme de I'amiral qui m'ordonne
de rallier Beyrouth dont la division navale frangaise va
occuper le port. Un contre-torpilleur vient me prendre ;
je quitte, tres 6mu, I'ile oi j'ai v6cu deux ans et
demi une vie d'isolement et d'6motions variees. Je
donne rendez-vous a Beyrouth a mon cher et excellent
commandant, capitaine de corvette, P. Masse, un ami
avec qui j'ai v6cu de longs mois de cafard, aux sept
autres officiers qui 6taient pour moi des frires et a
mes braves matelots. Trois heures apris, j'ftais i
Beyrouth. La population nous recevait avec un enthousiasme que vous devinez; pour cette terre deja si francaise, nous 6tions lesliberateurs et ces liberateurs 6taient
des Francais. L'amiral, tres aimablement, me dispense
de tout service a la mer et me met a la disposition soit
de I'administrateur militaire franpais, soit du haut
commissaire de France. Je n'hisite pas dans le choix
et vais presenter mon ordre an haut commissariat. J'en
connaissais les chefs et le personnel, leur courtoisie,
leur comp6tence et leur d6vouement; avec eux, j'etais
sur de faire de bon travail.
La situation politique de la Syrie 'tait 6trange;

dans l'intervalle compris entre la fuite des TurcoAllemands et I'arriv6e des Allies, un gouvernement
provisoire arabe s'6tait constitua, en improvisant un
drapeau, un corps de fonctionnaires arabes, ividemment hostiles aux Turcs, mais presque autant aux
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Allies. Un simple geste balaya ce fant6me qui v6cut
huit jours; et le pays, 6tiquet6 (t territoire ennemi
occupl 6, fut soumis a un regime d'occupation militaire oh les trois corps allies : Anglais, Francais,
Cherifiens, qui avaient cooprrt
la victoire, eurent
lear zone d'influence et d'administration provisoirement determin6e.
Thooriquement, devant l'influence morale francaise
qui dominait en Syrie, nous 6tions appeles et consid6r6s
comme les maitres futurs; mais pratiquement, le corps
d'occupation 6tait command6 par un g6neral anglais,
a qui tous les services militaires et administratifs
anglais, franqais et chrifiens Ataieat subordonn6s. De
cette dualit6 de l'influence virtuelle et du pouvoir
effectif, il resulta, au debut, des flottements, des heurts
et des indecisions qui crerent des malaises persistants
et irent regretter parfois la a maniere forte n dont les
Turco-Aliemands eussent us6 en semblable occurrence.
La situation est aujourd'hui la m&me, mais un tassement s'est fait, la preponderance francaise s'est affir-.
mee et la Syrie n'attend plus qu'une d6cision ferme de
la Conference de la Paix pour attester tris haut sa joie
d'etre d6finitivement sous la tutelle francaise.
An point de vue materiel, la situation etait lamentable. Le service secret de Rouad avait depuis deux
ans signale, mois par mois, les progres et les ravages
de la famine, et cent quatre-vingt mille victimes de
la faim furent enregistries officiellement.
A mon arriv6e, Beyrouth offrait un triple aspect :
une bande d'exploiteurs 6talait sans vergogne le luxe
le plus scandaleux; puis, sans transition, la classe
moyenne qui vivait de privations (mais elle 6tait a
bout) et sauvait les apparences; et enfn, les pauvres
dont la misere etait indicible. Pour eux, c'6tait la
famine dans tous ses details d'horreur : squelettes
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ambulants; moribonds sur les trottoirs et les quais;
cadavres ramass6s, au matin, par charreties. Vous
savez deja, mon PNre, en vertu de quels prodiges
d'abnegation, nos confreres et nos sceurs avaient reussi
a subsister et a faire subsister leurs enfants et leurs
ceuvres. Je vous citerai de vive voix des traits de d6vouement qui me font venbrer, parmi eux, certaines ames
a 1'6gal de nos premiers missionnaires et sceurs, aux
debuts des deux Compagnies, en Lorraine, en Champagne et en Pologne. Pour.les n6tres, comme pour la
Syrie tout entiere, un mois de plus 6tait une question
de vie ou de mort.
Vite les pouvoirs publics francais (je dis franiais
seuls) organiserent des secours. Beyrouth fut ravitaillh
en premier et des distributions gratuites furent faites
aux pauvres de ia rue, aux pauvres honteux, aux refuges
existant d6ej, aux h6pitaux. Des asiles furent cr6es
hitivement; on y parqua les errants et, pour l'instant,
on ne songea qu'au plus press6 : on les fit manger a
peu pres a leur faim. Beyrouth avait absorb6 'attention
et les secours premiers; l'agglomeration de la misire
facilitait la tache. Ce sera I'eternel m6rite du haut
commissariat de France de s'6tre inqui6t6 du Liban.
Une tourn6e d'inspection ordonn6e par mes chefs
m'avait prouv6 qu'au Liban subsistaient seules deux
classes : la classe moyenne (ex-classe riche) a la veille
de sombrer, et I'immense classe des malheureux privis
de tout: nourriture et vetement. La famine 6tait plus
intense et douloureuse qu'A Beyrouth, avec son cortege
de squelettes chass6s de lears villages, mourant le long
des routes, sans meme les ressources de la mendicit6
qu'offrait Beyrouth.
SLe 18 octobre, M. le Haut Commissaire nous pria,
le
R. P. de Martimprey et moi, de pr6parer le sauvetage
du Liban. Le R. P. de Martimprey appartenait comme

-

505 -

moi i la marine; chancelier de la Faculti de m6decine,
aprbs vingt ans de ministere dans le Liban sud, il etait
tout d6signi; je connaissais mieux le nord du Liban,
notre collaboration 6tait parfaite. Notre plan fut le
plus simple possible; il r6alisait le point essentiel,
faire vite, car I'hiver approchait et un mois de retard
eut condamni a rport quarante mille pauvres. II devait
cependant 6carter toute possibilit6 de coulage, d'abus
et de fraudes dansla distribution gratuite des pauvres.
Notre plan fut approuve sans restriction.
Le 22 octobre, ordre etait donne aux kaimakans des
sept districts du Liban, de faire dresser par leurs
subordonnes, mudirs et mouktars, la liste des pauvres,
orphelins, nicessiteux, ais6s, emigr6s et travailleurs
de chaque village. Je faisais imprimer trente mille
carneti & tickets mensuels (de novembre a mai) qui
portaient, en francais et en arabe, le lieu de distribution, les noms et prenoms, la localit6 des titulaires
des carnets, chaque carnet comportant une famille on
un groupement d'au moins cinq personnes.
Le 25 octobre, je partais fonder, dans six ports
ichelonn6s le long de la c6te libanaise, six lieux de
ravitaillement, gir6s par un sous-officier et deux
soldats francais. Les vivres, partant de Beyrouth,
Ataient amen6s par goblettes (pas d'autre moyens de
transport) aux six dep6ts de la c6te.
Des le 27, j'installe les postes militaires et me mets
&la confection des carnets, sur les listes deji arriv6es
aux chefs-lieux des kaimakans.
Et le i ' novembre. les distributions gratuites commencaient, chaque village amenant son lot de pauvres
a la c6te, qui s'en retournaient munis de vivres pour un
mois.

Le 31 novembre, pour les trois d6partements nord
dont j'6tais charge : Kesroan, Batroun, Koura,
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50761 pauvres avaient recu avec leurs carnets, leurs
vivres mensuels.
Au 31 d6cembre, ce chiffre 6tait monte a 70315.
Au 15 janvier, il 6tait de 73665, qui comprenait les
oubli6s, les 6migr6s, les exiles revenus au village.
Dans la zone sud, oA le R. P. de Martimprey apportait son devouement le plus actif, les chiffres etaient
sensiblement les memes. A cette date, il fut appel6 &
un autre service et je fus charg6 du Liban tout entier;
le total des pauvres, ainsi approvisionn6s mensuellement par la g6enrosit6 de la France, 6tait de 148000.
Ce service gratuit fonctionna jusqu'i fin mai; a cette
date, la r6colte djia commenc6e, I'arrivage de vivres
plus abondants, les secours envoyes d'Amerique et
d']gypte, permettrbnt a ces malheureux de sabsister
par eux-m&mes. Deji, la Croix-Rouge ambricaine et
anglaise est venue tres g6n6reusement apporter sa part
au soulagement du Liban; tant mieux pour les pauvres;
m&me tardif, leur concours est le bienvenu. La France
garde le m6rite d'avoir fait le geste a temps voulu.
L'hiver serait passe en emportant les survivants dui
Liban, si le secours n'avait etC fourni «a la franqaise ),
c'est-t-dire, lestement et abondamment.
Le resultat materiel a &t6 merveilleux. Depuis le
I" novembre, je n'ai pas constat6 un cas de mort par la
famine; les figures sont transform6es; de verditres
qu'elles 6taient, elles sont roses et pleines; seul le
denuement des v6tements, et hblas! les vides trop
nombreux rappellent encore le cauchemar des trois
dernieres annees. Je ne parle pas du r6sultat moral
obtenu par ces distributions genereuses faites sans
distinction de races et de religions aux chr6tiens,
catholiques ounon, aux musulmans, Druzes, metivallis.
Les coeurs 6taient gagn6s l la France, de longue date;
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cette gen6rosit6 lui a valu les sympathies encore h6sitantes, et la reconnaissance de tous.
En quittant mon service, j'ai tenu, dans le rapport
final, a remercier mes chefs du r6le si consolant qu'ils
ont bien voulu me confier. Pour un fils de saint Vincent
et pour un Francais, aucun autre ne pouvait tre plus
glorieux; pendant ces six mois oia mon auto fant6me
a parcouru trente fois toutes les routes du Liban, de
Saida a Tripoli, la soutane que j'avais a associi la
charit6 catholique A la charite francaise, et la reconnaissance des malheureux est mont6e du meme coup
vers Dieu et vers la France.
Daignez agr6er. mon Pere, les assurances du religieux respect avec lequel j'ai l'honneur d'etre votre
tres humble et tres devou6 enfant.
E. SARLOUTTE,
Auminier de marine.
Ma sceur Eymard 6crit de la Misfricorde de Tripoli (Syrie)

le 22 mai gg19 :

Vous ne sauriez croire, mon Tres Honor6 Pere, dans
quel triste 6tat nous avons trouve notre maison; les murs
sont debout, c'est vrai, mais tous les appartements
portent la trace de l'invasion ennemie. Plus de serrures aux portes, plus de carreaux aux fen&tres, les
persiennes d6molies, les jardins en friche, les meubles
voles, voilI le spectacle que nous avons eii sous les
yeux en arrivant. Les Turcs nous ont vole plus de deux
cents lits; le vestiaire des orphelines a &t6 donn6 una
orphelinat turc; tout est A recommencer.
Ce malheureux pays a eti tres 6prouv6 par la guerre,
les 6pidemies, la famine; il y a dans le Liban des
quantit6s d'enfants sans pere, ni mere, ni personne qui
s'en occupe; tous les jours, on vient m'en pr6senter
quatre ou cinq que je ne puis accepter, faute de mobi-
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lier pour les coucher et de linge pour les vetir. J'en ai
actuellement cinquante que nous avons di habiller des
pieds a la t&te; mais il m'est impossible d'en accepter
davantage pour le moment, car je n'ai aucune ressource assur6e.
Ce qu'il y a de plus p6nible pour nous, c'est que les
Am6ricains font une propagande acharn6e pour recueillir les enfants catholiques dans leurs orphelinats
protestants; ils donnent une prime & ceux qui leur
amenent des enfants.
Je supplie le bon Dieu de m'envoyer des ressources.
Si vous connaissez, mon Tres Honor6 Pare, des bienfaiteurs qui veulent s'int6resser aux oeuvres d'Orient,
vous pouvez me les adresser sans crainte; ils feront un

grand acte' de charit6 en sauvant des ames de petits
enfants. J'ai de la place pour loger a peu pres deux
cents enfants; ce qui me manque, c'est la literie et le
linge.
Depuis notre arriv6e, les oeuvres reprennent pen a
peu; nous avons ouvert nos classes et les enfants sont
arrivees nombreuses : deux cents a peu pres dans les
classes gratuites; cinquante dans les classes payantes;
nous en aurons bien davantage l'ann6e prochaine. Le
dispensaire a rouvert ses portes et tons les jours une
longue file de mis&rables viennent se faire panser ou
soigner. Nous avons igalement un fourneau &conomique,
et tous les jours plus de quatre cents pauvres viennent
matin et soir y cherchex leur nourriture. C'est 1A qu'on
pent se rendre compte de la misere du pays; en voyant
cette foule de mis6reux couverts de loques d6goitantes,
se disputant, criant pour avoir un peu de soupe ou une
portion de 16gumes, on a le coeur serrk et on voudrait
pouvoir apporter un adoucissement Atant d'infortunes.
Tous ces pauvres gens, depuis la guerre, ont men6
une vie pnaement animale; les enfants ne:savent plus
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on mot de priere et de catechisme. L'ouvrage ne
manque pas, mais les ouvriires sont en petit nombre;
j'esplre que vous voudrez bien nous envoyer du renfort
avec ma seur econome quand elle reviendra, afin
que nous puissions faire ici 1'oeuvre de saint Vincent.
Soeur EYMARD.

PROVINCE DE PERSE
Ralport adressi a S. S. Ie Pape BENOIT XV par
M. PACKARD, midecin amriacain de 'ktpital de la
mission presbytirienned'Ourmiah.
Tauris (Perse), a9 octobre 1918.

Ayant 6t6 a Ourmiah, en Perse, les 3o et 31 juillet,
quand les troupes arnfniennes et assyriennes (assoris,
djelos) 6vacuerent la ville. et quand elle fut occup~e
par les troupes turques, et ayant eu l'occasion d'interroger des t6moins oculaires des scenes de massacre et
de pillage qui eurent lieu a la mission des Lazaristes,
il m'a sembli convenable d'envoyer A Votre Saintet6
un rapport aussi complet que possible des 6venements.
Le 25 avril dernier, le docteur E. M. Dodd, de la
mission americaine, qui 6tait all porter des secours
dans le district de Khoi Salmas, quitta Salmas pour
Ourmiah. Mar Petros et Cacha Youssip de Mossoul,
M. Miraziz, M. Lhotellier et un certain nombre de
pretres 6taient alors i Salmas. Le 18 juin, la plupart
des chritiens de Salmas, catholiques et r6fugi6s nestoriens, s'enfuirent a Ourmiah devant les troupes turques
qui venaient de Van et du Caucase. M. Lhotellier,
M. Miraziz et un pr&tre resterent A Khosrova. Mar Petros et les autres se r6fugibrent & Ourmiah.
Plus tard nous apprimes, de r6fugies en route de
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Salmas vers Ourmiah, que M. Lhotellier, M. Mirazis
'et le pretre demeures & Salmas avaient 6t6 tu6s, en
mmme temps que trois mille ou cinq mille chretiens
qui n'avaient pu s'6chapper avant que les routes du Sad
fussent, occup6es par les Kurdes Les douze rifugies
qui parvinrent jusqu'd nous t6moignerent tons que le
monastere de Salmas avait 6te entierement pille.
Le 22 f6vrier, il y eut, a Ourmiah, un combat dans
la ville entre musulmans et chretiens. Les musulmans
tenterent de d6sarmer les chr6tiens, qui avaient requ
des armes des Russes lorsque ceux-ci se retirerent de
Perse. Cela avait fait naitre chez les musulmans un
sentiment de jalousie de voir ces chr6tiens, jusqu'alors
toujours a leur merci et soumis a leur oppression,
arm6s et pourvus de munitions.
La d6faite subie par les musulmans exposa a de
grands dangers la vie de leurs chefs, et plusieurs

d'entre eux recurent la protection des missions francaise et americaine. Ils n'auraient pu trouver un asile
sar en aucun autre lieu. Pendant cinq mois, un des

chefs musulmans vecut dans l'appartement priv6 de
Mgr Sontag, mangeant a sa table; Mgr Sontag abrita
et nourrit 6galement de nombreux serviteurs de cet
homme.

Celui-ci cut occasion de voir d'importantes sommes
depos6es en siret6 chez Mgr Sontag, car, lorsque les
chr6tiens de Salmas arriverent & Ourmiah, beancoup

d'entre eux lui confirent leur argent et objets de prix.
On a dit que, environ 5ooooo tomans d'or, d'argent
et d'autres valeurs furent depos6s Ala mission franjaise.
Ce chef musulman, qui avait joui de l'asile et- des
soins de la mission franjaise, promit de la protAger
ainsi que tous ceux qai s'y trouveraient, an cas oi
Ourmiah devrait etre evacu6. C'est aiasi que beaucoup
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qui auraient pris la fuite furent encourages a demeurer.
Parmi ceux-ci, quelques-uns 6taient du quartier catholique d'Ourmiah, quelques-uns des villages environnants, mais la plupart venaient du village de Khosrova
en Salmas.
Dans les premiers jours de mai, les forces turques
s'avancerent par le sud, mais elles furent battues et
dispersies par les troupes armeniennes et assyriennes.
S'6tant ralli6es et renforc6es, elles s'approchrent une
seconde fois pendant que d'autres troupes apparaissaient au nord et a l'ouest. Apris quelques engagements avec ces troupes, la formation nationale arminoassyrienne dut 6vacuer Ourmiah et s'dloigna les 3o et
31 juillet vers le sud, a la rencontre des Anglais. Les
Turcs occuperent Ourmiah le 30, entrant dans la ville
sur les talons des chr6tiens en fuite.
Les Persans, animns de mauvaises intentions contre
les chr6tiens restes a Ourmiah, n'osrrent pas les attaquer avant que les Turcs fussent dans la ville, mais ils
ne tarderent pas a profiter de l'occasion. Apeine l'avantgarde de l'arm6e, compose d'irr6guliers (ceux-ci
6tant pour la plupart des Kurdes de la frontiere, aussi
ardents au meurtre et au pillage que les bandits les
plus criminels) avait-elle p6n6tre dans la ville, que
nombre de Persans, les plus avides de crime et de vengeance, sortirent des retraites oi ils se cachaient
depuis cinq mois, armes de fusils, de revolvers, de
poignards, de sabres et de baionnettes fixies a des
pieux en forme de lances ou bien de batons et de
pierres. Une horde confuse de ces guerriers alt6res de
sang apparut avant midi a la porte de la mission. Monseigneur fut la premiere personne tu6e dans la cour.
On le conduisit derriere l'kglise, dans l'enceinte de la
mission et on lui tira deux coups de feu; la mort fat'
probableient iastantanae.
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II s'6tait montre on ne pent plus charitable et bon
pour les musulmans, dans tous ses rapports avec eux
et 6tait respect6 hautement par beaucoup d'entre eux.
II avait convert d'une protection absolue nombre de
musulmans, alors qu'ils 6taient pourchass6s par les
Armeniens et Assyriens. II avait montre aux musulmans la plus grande sympathie dans leurs 6preuves,
avait us6 de toute son influence pour empecher qu'on
les maltraitit, pour sauver leurs vies et leurs biens.
Tout le monde 6tait certain qu'en cas d'occupation
turque, il serait prot6ge par les musulmans.
Personnellement, je tiens a exprimer ma profonde
estime pour le caractere et la vie de Mgr Sontag. Tous
ont 6prouv6 la sympathie de son coeur aimant et cette
precieuse qualit6, jointe a son humble pidt6, a la
pureti de sa vie et & sa ginerosit6 spontande, faisait
de lui la personnalith la plus attrayante et irrisistible.
Il y a trois ans et demi, pendant une pr6c6dente occu-

pation turque, a Ourmiah, je fus frapp6 d'une maladie
qui, durant bien des jours, ne laissait plus d'espoir;
beaucoup de chritiens prierent et jeundrent, en vue
d'obtenir ma convalescence et ma gu&rison. Quand je
fas gu6ri, j'appris avec une &motion touchante que
Mgr Sontag avait pri6 et jeanm pendant deux jours
poar ma vie. Je ne cite ceei que pour montrer la beautde son caractere et son dvnouement a autrui.
D'apres le temoignage de quelques chr6tiensi
chapp6s. an. massacre dans la cour de la mission, les
coups de feu mortels auraient itC tir6s par deux Persams, mais les mueulmansle constestent et pr6tendent

que Monseigneu• fat tuk par des Kurdes qui faisaient
paatie de ravant-garde turqae k son entree &Ourmiah.
Beaucoup demusalmansse montrkrent ivementafflig&
de la.mswt de Mgr Soatag.

M. Dinka, lui aussi, subit wi sort- cruel. IF avait
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quitti la missmn frangaise et s'etait readu . i'bpital
francais, quandle personnel de cet hbpital futrappel&
d'Ourmiah, dans le seul dessein de prot6ger les musulmans r6fugies a 'h6pital francais. Ilsemblait impossible qu'ils pussent pousser Fingratitude jusqu'a le
laisser tuer s'ils avaient le moyen de s'y opposer. II
eut lecrine broy6 et les reins brises a coups de massue
et de pierres. II ne m'a pas 6tE possible, avant de
quitter Ourmiah, de connaitre le liet de sipulture deces deux victimes.
Apres 'assassinatde Mgr Sontag et le meurtre hideux
de M. Dinka, les musulmans tombirezt sur les chrdtiens dans le pr6aa et dans 1'Cglise de la mission frangaise et tuerent plusieurs centaines (on dit 6oo) avec
la plus barbare cruaut6. Un petit mombre seulement
furent tuns & L'arme a fen, la plupart fureat massacr6s
a coups de couteau. de sabre, de massue et de pierres;
on a vu des enfants saulervs en Fair par les cheveux
et coup6s en deux d'ua coup de sabre. Nombre de
pcltres furent kgalement taus, mais je n'ai pu retronver
leurs noms.
Mar Petros ek les piretes qui 6taiant restas . Our-miah ne furent pas tubs, its trouvrent ua asile dans
la ieillle glise nestnaieme et furent emmenis prisoeniers par les Tarcs. Uls imioqunreat les Tarcs poar
obtenir le chitimera des Persans dont ils attestaient
la responsabilit6 dans les massacres de la mission
francaise. Quand l'vacuatian turque paart probable,
ils craignireat queles Persanuredevenus maitres satis-

fissentsux e.uleur ressentiment et prierent les Turcs de
les envoyer a Tiflis ou en territoire turc. Finalement,
ils furent exp6dies a Van. Voici res noms des per-

sonnes ainsi deportees: Mar Petros et Cacha Youssip de
Mossoi,Cacha Mpuchi, Cacha. Youssip, Cacha Khan
BEaad'uInmah et Cacha GumiufgaiS d'Alakom
.psvs.
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de Mossoul. Depuis leur d6part d'Ourmiah, nous avons
appris qu'ils itaient pass6s a Salmas, en route pour
Van. Les batiments, 6glises et enclos des missions
d'Ourmiah et Salmas ont 6t6 livr6s an pillage et sont
aujourd'hui entiirement d6pouill6s.
Je regrette d'avoir a communiquer d'aussi tristes
nouvelles. Les communaut6s chr6tiennes de Salmas et
d'Ourmiah sont maintenant dans la rgion de Hamadan
ou elles 6taient allkes pour joindre les Anglais et il
semble que quelque temps doive encore se passer avant
qu'elles puissent rentrer dans leurs foyers, et quand
elles y parviendront,on constatera probablement alors
que beaucoup d'entre eux ont p6ri,soit en combattant
pour leur defense, soit de maladie, soit de la longueur
et des dangers du voyage.
Je tiens mes informations de Mar Touma, le representant du patriarche de Mossoul (blesst le 31 juillet,
mort le 29 aoit) et de plusieurs femmes pr6sentes dans
1'enclos de la mission au moment du massacre. J'avais
un compte rendu complet de l'ev6nement, mais j'ai di
quitter Ourmiah si pr6cipitamment, sur l'ordre des
Turcs, que je n'ai pu emporter mes notes avec moi.
La mission amiricaine a te&aussi compltement
d6vastie les 31 juillet, i"r, 2, 3, 4aoft, puis enfn d'une
faqon complete apres notre expulsion le 8 octobre.
Harry PACKARD.
Lettre de M. CHATELET, Pr•tre de la Mission,
& M. VERDIER, Vicaire gedral.
Tehran, le as septembre 19i8.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre bifndiction, s'il vous plait
SVers la fin aout, dans ces jours of les foudroyantes
victoires des Allies nous laissaient entrevoir prochai-
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nement I'aube rayonnante de la victoire finale, si
patiemment, si hiroiquement attendue, nous arriva
1'6pouvantable nouvelle de la ruine presque complkte
de notre mission. Un t6lgramme de S. E. M. le
Ministre d'Espagne, parti A Tauris dans un moment
excessivement critique ou la vie des chretiens 6tait en
danger extr&me, me disait : ( J'aila profonde douleur
de vous annoncer la mort de Mgr Sontag et de
M. Dinka, morts A Ourmiah, dans les massacres de
fin juillet. )
Certes, la situation A Ourmiah, nous le savions par
les r6fugi6s chaldeens parvenus jusqu'a nous, etait des
plus dangereuses, surtout apres le depart des troupes
russes, de la mission sanitaire franaise et de tout le
peuple chr6tien, en fuite devant les hordes kurdes,
les troupes ottomanes et la vengeance des indigenes.
Mais nous esp6rions que la reconnaissance aurait
encore une voix dans certains coeurs. Notre bon Monseigneur, si bon, si digne, qui avait sauv6 des milliers
de Persans, qui h6bergeait des centaines de ces malheureux, contre les repr6sailles chr6tiennes, aurait da
etre la personne la plus qualifiee a bndeficier de ce
noble sentiment. La malice des hommes en a dispos6
autrement, et notre chef est tomb6 glorieusement au
champ d'honneur de la charit6 et du devouement,
victime du devoir accepti avec une abn6gation toute
heroique.
Une nouvelle offensive se dessinait A travers le Caucase, menacant le nord de la Perse et ayant sans
doute pour but de tourner les positions anglaises de
Bagdad. Elle ne put 6tre contenue par les volontaires
chritiens du Caucase rest6s fiddles aux Alli6s. Comme
par ailleurs elle n'etait pas par6e a temps en arribre,
elle d6vala, irr6sistible, sur les populations de I'Azer-

bedjan, dans la region Khoi-Tauris. D6j les chr6tiens
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de la plaine de Salmas s'6taient repli6s en juin sur
Ourmiah, perdant pas mal de monde dans le d6file de
Khantakhti-Koutchi. Les Djilos, maitres absolus de
laplained'Ourmiah qu'ils terrorisaient a certaines occasions, se porterent a l'encontre des avant-gardes
turques. Enr6giment6s tant bien que mal par les
Russes, entraines par des gu6rillas sans nombre, le
butin excitait et r6compensait leur valeur guerriere
native, ils 6taient d'une bravoure, d'une endurance
qui frappaient d'admiration les officiers 6trangers
s6journant dans la region. Les avant-gardes ottomanes
furent d6faites, anaanties m6me en plusieurs ren-contres.Mais le gros des forces turquesse concentrait:
et les bandes chr6tiennes 6parpillees aux quatre coins
de la plaine pour faire face . des attaques combinees,
depourvues de munitions, ne purent r6sister a la
furieuse canonnade de Anzal, oi les pieces turques
tirerent plus de six cents coups en deux heures. Elles
furent rejeties presque en disordre sur Ourmiah. Mais
telle etait la terreurinspir6e a l'ennemi par de si rudes
combattants que celui-ci resta sur place pendant
plusieurs jours n'osant tirer le profit imm-diat de sa
premiere victoire.
Dis lors, il fallut songer a l'6vacuation. Toute la
plaine d'Ourmiah s'6branla. II semble qu'en cette
panique,.aucune volonti directrice n'ait garde assez de
sang-froid pour imposer une organisation. Depuis
quelques mois, les chr6tiens 6taient maitres de la
plaine : ils le montrerent en ces derniires heures.
Tout fut requisitionn6 : chevaux, ines, bceufs et
tbuffles; chariots des champs, grossieres drogas, el6.gants pha6tons. On y entassa la literie, quelques ustensiles de cuisine, les objets de valeur et l'argent.
Hommes, femmes, enfants, se juchirent sur ces v6hicules et ces montures.d'occasion, et apres un dernier
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regard vers les maisons, sur les propriktis dor&es par
les moissons prochaines, on prit la route de 1'exil,
vers le sud, vers des contrbes inconnues, hostiles, vers
la ligne de d6fense anglaise Kirmanchah-HamadanKazvine. Tant que les derniers d6fenseurs Djilos
furent en ville, tout alla passablement; mais a peine
curent-ilsquitt6 Ourmiah, les musulmans se dresserent
pleins de menaces et de vengeances. Ils tomberent sur
les retardataires, au sortir de la ville, au passage de
la riviere Chahertchai : ce fut le prelude des longs
malheurs de cet exode si douloureux ; hommes massacris, femmes enlevees, enfants dispers6s ou reduits
a la domesticit6. L'immense peuple de soixante a quatre
vingt mille ames s'acheminait sans ordre vers le sud,
ttravers la verdoyante plaine de Soldouz et apres deux
jours de marche, joyeux d'avoir echapp6 a l'invasion
turco-kurde, dressait son camp sur les rives embaumbes.
de tamaris du Gader, au village de Mamatiar. II
eut a peine le temps de jouir de quelques heures de
repos. Les Turcs install6s sur les collines dominant'le
village, bombarderent le camp impFovis6, et sans
grande perte heureusement, il fallut d6loger. La populeusq caravane obliqua vers l'estpour 6viter le contact
toujours possible avec les avant-gardes turques. Apres
quelques jours, Mianbad se pr6senta sur sa route et,
avec elle, le passage dangereux de la Djighatou.
rivibre toujours abondante. Les Djilos passaient en
avant, poussant devant eux leurs troupeaux; et,
comme les provisions commengaient a manquer, ils
eurent forcement l'id&e de mettre a contribution les
populations indigenes qui se trouvaient sur leur

chemin. II en r6sulta un esprit de surexcitation facile
h comprendre : toute cette colere se d6chargea sur les
derniers arrivants. Par malheur, une bande de TurcoKurdes, conduits par Madjid es Saltaneh, seigneur
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d'Ourmiah, sauv6 de la mort par les Anglais, prot6g6
des Russes et redevenu ennemi du nom chr6tien,
apparut en arriere de la longue file des fugitifs. Ce
fut un entassement fatal sur l'unique pont de bois de
la riviire; il y eat un piktinement de la foule, pas mal
de personnes furent icrastes; d'autres, dans leur pr6cipitation, se lancirent dans la riviere large et profonde
et furent emportees par le courant. Beaucoup furent
tubs; davantage, surtout parmi les femmes et les
enfants, demeurirent aux mains des indigenes. A la
suite de ce massacre, le voyage devint encore plus
penible : les vivres manquaient, l'eau devenait rare
dans ces montagnes arides; quelques sources de faible
rendement jaillissaient bien ga et la, mais 1'affolement
6tait tel autour de ces minces filets d'eau que beaucoup
p6rirent sons les pieds de leurs compatriotes, meme
de leurs parents. Le long des d6fil6s, les cadavres se
multipliaient chaque jour davantage, victimes de la
faim, des fatigues, de la dysenterie, du typhus et du
cholera qui s'6taient mis dans les rangs des fuyards.
Enfin Sain-Kaleh apparut a l'horizon. Pour ces desesper6s, c'6tait presque le Salut. LU se trouvait l'avantgarde anglaise; li, on se r6unit i la grosse force des
Djilos, qui, sous la conduite d'Agha Petrous 6tait
venue se ravitailler en munitions. Pendant trois beaux
jours, le peuple chald6en se reposa. Sain-Kaleh,oasis
de verdure, sur les bords ombrag6s de la Djighatou,
avec ses magnifiquesjardins, rappelait aces malheureux
les frais bosquets, les fieriques vergers qui entourent
Ourmiah d'une ceinture de fleurs et de fruits. Dans
les douceurs de cette nature bienfaisante, dans le
cordial accueil des troupes anglaises, les coeurs trouvaient un r&confort a tant d'angoisses, a tant de
fatigues, et les familles r6unissaient leurs membres
diss6mines le long de la route, dans les ravins des
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montagnes, pendant les longues journies de fuite. On
se croyait au terme des souffrances, quand, tout a coup,
le quatrieme jour, vers midi, des coups de fusil
eclatent an nord. C'6taient encore les Turcs. Horoiquement, le l~ger poste anglais se jeta en avant : un
capitaine fut tu6; mais la retraite etait inevitable. Les
chretiens n'avaient pas attendu ce moment. Au premier
coup de feu, chacun s'etait elanc6 sur sa monture, sur
son vehicule. La plupart des objets, des voitures, des
sacs d'argent furent abandonnes, et un butin enorme
tomba aux mains de 1'ennemi ou des habitants du lieu.
Nombre de retardataires furent passes au il de 1'6p6e.
De nouveau, un peuple entier reprit la voie douloureuse de l'exil; de nouveau, il revit les siens tomber
nombreux le long des routes, extenu6s, agonisants de
fatigue et de privation; de nouveau, il connut les
horreurs des d6filesencore plus arides, plus abruptes,
des premibres assises de Kurdistan, inaccessibles aux
voitures qu'il fallut laisser sur le chemin. Chose
effroyable I la nature n'eut plus de voix : on vit des
m&res jeter leurs enfants pour s'all6ger dans leur
marche; des parents, fous de terreur, de lassitude,
fuir leurs malheureux enfants qu'ils ne pouvaient plus
nourrir ou qui ne pouvaient plus gravir ces colg escarp6s. Les maladies, les attaques presque journalibres des musulmansdu pays faisaient sans cesse des
ravages dans les fuyards. Ce fut dans ces desastreuses
conditions qu'on atteignit d'abord Bidjar, p-is enfin
les alentours d'Hamadan. Les malheureux restes du
peuple chaldeen etaient sauves. La mort fauchait
encore avec rigueur parmi eux; mais enfin le ravitaillement, 1'6vacuation mithodique vers Kirmanchah,
Belkouba, Kazvine, T6heran, s'organisirent, et si la
misere etait atroce, la crainte des ennemis 6tait evanouie, de puissants protecteurs, des coeurs genereux
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allaient s'interesser A tant d'infortune et de d6nuement,
-anattendant que des jours meilleurs luisent pour ce
peuple en ditresse.
Ce peuple, en r6alite, veuait d'6chapper A la mort.
-Car, le deuxieme jour de l'6vacuation d'Ourmiah,
des bandes kurdes, precidant de deux heures les
troupes rgulieres turques, se pr6sentaient aux portes
de la ville. Les musulmans, dans une colere longuement contenue, attendaient I'heure de la vengeance.
L'occasion se pr6sentait, et les premieres victimes
furent Mgr Sontag, M. Dinkha, A qui cependant les
chefs musulmans avaient promis aide et protection.
On parle de cinq mille chr6tiens egorg6s; sans doute
Ie chiffre est oriental, mais nous devons nous attendre
A un affreux massacre. Je n'ai encore pas de d6tails
,et probablement n'en aurai pas de longtemps, car
nous voila, pour ainsi dire, isoles du reste du monde.
Ainsi, juste an moment ou, apres avoir u tenu n
-pendant plus de quatre ans, nous allions recolter les
fruits de notre patience, voila notre mission boulevers6e, notre chef massacre, nos confreres d'Ourmiah,
probablement ceux de Khosrova, 6 gorg6s; nos 6veques
chald6ens, la plus grande partie de nos pr&tres, ayant
sans doute subi le meme sort; nos chr6tiens dcnimes
on sous le poignard des Kurdes on dans cette affreuse
fuite: voila ce qu'a fait la malice des hommes. Mlais
nous savons que la puissance, la bont6 de Dieu sont
infiniment plus grandes; la noblesse, l'innocence des
-victimes nous garantissent du triomphe de la justice.
Au milieu de tant de ruines, nous ne devons pas perdre
courage. Le Maitre adore cut I'infnie douleur de
voir
son petit troupeau se disperser au soir de son agonie
:
cinquante jours apres, il 6tait rassembl6 pour voler
a
la conquete du monde. Gardons notre foi entiere dans
Ia Providence et avec une Ame retremp6e d'6nergie,
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iegardans droit vers 1'avenir. Nous le devons-a notre
chef, glorieusement tomb6, a nos freres, martyrs de
leur devoir, a ce clerg6, a ce peuple chald6en qui oat
.tant souffert, et par la grace de Dieu, notu, les fils de
l'Pglise catholique, cette 6ternelle Recommenceuse,
.nous triompherons de la malice des hommes.
Je demande, Monsieur et trbs Honore Pere, une
bnbidiction speciale pour vos fils et vos illes restes
.en Perse. Nos seurs d'Ourmiah sont ici, providentiel-lement sauvees de ce d6sastre. La situation Il Tauris a
6.t des plus dangereuses (elle 1'est encore) et sans le
depart de M. le ministre d'Espagne en cette ville,
sons aurions eu certainement a pleurer de nouvelles
.morts. Ici, les seuvres se sont' ouvertes comme k l'or,dinaire.
Venillez me croire, Monsieur et tres Honor6 Pere,
ovotre fils bien humble et bien soumis,
CHATELET.
Lettre de M. FRANSSEN, pitre de la Mission,
h M. VERDIER, Vicaire ginural.
Tauris, le r6 evrier g91g.
MON TRES HONORE MONSIEUR LE VICAIRE GENtRAL,

Votre binediction, s'il vous flai !
Nous avons &t6, durant cinq mois, sous la domination turque. Ces h6tes incommodes nous ont quittis
difinitivement le 18 novembre 1918, apresavoir ensanglante toute la province, except6 notre ville, dont le
-salut ne peut s'expliquer que par un vrai miracle.
Vous avez peut-etre appris, cher Pere, que quelques
jours avant 1'occupation turque, j'ai &t6nomm6 consul
d'Espagne et de Hollande. J'ai accept6 cette nomi.nation sans avoir pu demander cette permission ni:
Paris, ni & Mgr Sontag, 6tant donn6 que toute com-
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munication meme avec les villages environnants 6tait
devenue impossible. J'ai cru devoir accepter cette
nomination et en pr6sumer la permission pour plusieurs raisons, surtout: i' pour sauver notre mission
et les sceurs et 2* pour sauver les chr6tiens de la r6gion,
qui sont au nombre d'environ dix mille. Et comme
tous les consuls etaient partis pour Teheran et qu'aucune protection n'existait plus pour les chr4tiens, j'ai
r6fl6chi devant Dieu et j'ai trouv6 qu'il etait de mon
devoir d'accepter cette fonction comme une dernimre
planche de salut pour tous les chr6tiens, et j'ai pens6
que ni saint Vincent ni mes sup6rieurs majeurs ne
trouveraient a redire a ce que j'accepte cette charge,
puisqu'elle me mettrait peut-etre a mime de sauver
nos missions de Tauris et toute la chr6tient6 de cette
region. C'6tait, en effet, le seul espoir humainement
parlant pour ces pauvres chretiens, qui, a la vue du
d6part de tous les Europ6ens, 6taient tout a fait
desesp6res et dont les regards etaient d6sormais fixes
sur le consulat d'Espagne comme sur leur unique
espbrance. Pendant cinq mois, j'ai eu a lutter avec les
Turcs, mais j'ai r6ussi & me faire respecter meme par
le g6n6ralissime, et cela parce que la main de Dien
s'est montr6e &chaque pas et la protection de la Vierge
puissante a &t6 visible en toute circonstance. II faut
dire aussi que nos braves sceurs, avec leurs enfants,
n'ont pas cess6 de prier un seul instant ni la nuit ni le
jour. C'etait une adoration perp6tuelle qui, selon moi,
fut la cause de notre salut, car, a certains moments,
notre vie ne tenait plus qu'i un il, et il n'y a que la
toute-puissance divine qui a pu nous preserver d'une
perte. moralement certaine.
Pour sauver les survivants de la faim et d'une mort
certaine, je vous ai demand6 til6graphiquement du
secours et je vous remercie, cher Pere, de tout coeur,
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au nom de ces pauvres mis6rables, de m'avoir envoyi
de l'argent; je vous dirai plus tard quel soulagement
votre obole a procure et procure encore a ces pauvres
gens. Heureusement que la mission am6ricaine est
tres riche et qu'avec son secours nous pouvons aider
efficacement tous ces malheureux. Je vous dis cela,
cher Pire, car il faudrait des centaines de mille francs
pour subvenir a toutes ces miseres avec cette cherti
terrible. Nous sommes tres pauvres en ce moment et
nous partageons, les soeurs et moi, notre morceau de
pain avec les pauvres qui meurent par milliers dans la
rue. Ces derniers sont sirtout des musulmans, car il
est rare qu'un chr6tien subisse un tel sort. Nousmemes nous serions morts de faim si je n'avais pas
trouv6 de l'argent a emprunter, car toute communication avec la France et I'Europe 6tant coup6e, il n'y
avait aucun moyen de trouver de 1'argent, sinon par
emprunt; et je n'aurais meme pas trouv6 de l'argent a
emprunter, pas meme a 30 ou 5o p. ioo si, a cause de
ma qualit6 de consul, je n'avais pas eu une grande
influence aupres de certains banquiers de la ville, qui
m'ont offert de l'argent a 12 p. ioo. J'ai done fait un
emprunt, pour les sceurs et pour notre mission, de
Sooo tomans, ce qui fait en ce moment, a cause de la
baisse du change, 5oooo francs; Cette somme parait
exorbitante, mais, si 1'on tient compte de la chert6
presque inabordable, si l'on compte qu'outre les sceurs
et moi nous avons a nourrir, a v6tir et a loger environ
80 orphelins et orphelines, on comprend facilement
que la susdite somme est m&me insuffisante pour subvenir a tout pendant six mois. Nous avons fait des
merveilles d'6conomie et nous cherchons chaque jour
A r&duire nos d6penses, mais il y a une limite et ii
faut vivre pourtant. Je ne vous citerai qu'un exemple
entre beaucoup d'autres, savoir le prix dt bl6.. ;io*
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avons itb oblig6s; de d6penser environ 1400 tomains,
c'est-A-dire r4ooo francs pour nous approvisionner
pendant six mois; ce qui fera, pour I'annue tout entiere,
jusqu'a la nouvelle r&colte, la somme formidable de
28000 francs, rien que pour donner un morceau de
pain a cl•acun. 11 en est de meme pour le reste, les
prix de toutes les victuailles sont inabordables, D'apres
cet &chantillon, vous pouvez juger, cher Pre-, jusqu'oh nous pouvons aller avec la somme empruntee.
J'espire neanmoins que le bon Dieu, qui nous a sauvis
an milieu d'un cataclysme 6pouvantable, ne nous
abandonnera pas dans la suite.
FRANSSEN.
Le mime ecrit a M. Berthounesque, le 22 avril

1919:

A Tauris, il y a eu des milliers de morts caushes
par la. famine, le typhus,, la. typhoide et le chaolra;
C'est 6po.vantable,. la misre.qu'il y a. en. et qu'il y a

encore, particulierement parmi la classe ouvriire perisane-. Les maladies contagieuses ont fait egalement de
grands vides dans les milieux chr6tiens, surtout

depuis l'arxinie des rfugiis 6chapp6s ax massacres%
d'Ourmiah, Salmas, KhoT, Makou, etc. Heureusement
que les missions 6taient l. et que de grandes. pivcav.
tions ont 6th prises. Les Am6ricains ont distribuk de1'argent A profusion, grace au comit6 de secoura
ambricain. quL a reju des millions d&e tomans dAmin-

riqne et grace aaqael une. subvention. vgulitre- est
accordee & tous ies rifugies sans. distinction. de race
ni. de religion. De wmire c6t, noa& avons fait et. fassoan toujouss, la charit6 pratique. Noas, avons, duam
ouvert dana l'asile- 4de seem u rlieectoine pauxu l=
pauvies, rfuigi6s, et. jo pua ioon dim, porwafte
censalatibnI , quee,dppaia arrixe dn. premier scinms

pianiainr, plus de &ooa pmwrs eaL6t anonwius che
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les soeurs. A part cela, un certain nombre de femmes
parmi les r6fugies travaillent la laine chez les seurs
et reooivent, outre la nourriture, une petite retribution en argent. De la sorte, nous avons fabriqu6 des
matelas et des couvertures en assez grand nombre, ce
qui fait que ces pauvres gens sont encore converts
pendant la nuit. Enfin, nous avons recueilli pas mal

d'orphelins et. d'orphelines parmi ces r6fugies, ceux
surtout qui ont perdu leurs peres et meres par le massacre ou la maladie. Aussi, quand vous reviendrez,
vous trouverez un petit regiment qui, content de
vivre, ne se souvient plus guere du.cataclysme auquel
il survit. La divine Providence nous gate, car jamais
nous n'avons 6te plus pauvres et jamais nous n'avpns
si bien partag6 notre pain avec les pauvres. Cependant, il faut le dire a i'honneur de notre colonie,.
tris petite a ce moment, 1 l'honneur et au divoue-ment g6n6reux de M. Saugon, consul de France,
tout le monde rivalise pour nous soutenir dans notre
ceuvre de charit6. Nos sceurs sont admirables de
d6vouement et, maigr6 toutes nos appr6hensions, le
pain quotidien ne nous a pas fait di6aut jusqu'a
present. Enfin, nous sommes tous sortis sains et.sauf~
de. cette fournaise, qui a menacý plus d'une fois de
nous consumer. Dea GratiasI Les mnsulans d'OQumiah oat violi les caveaux de: la Mission; is o:t.
hril les cadavres des Missionnaires et dessceura.-Cet

ey•nement est.tout recent.
FRANSSEN,
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CHINE
Lettrede la saur SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
Fille de la Ciarite, h M. VERDIER, Vicaire geairal.
Wenchow (Chine), ce 22 aoft igz8.
H6pital Jean-Gabriel.

MON TRtS HONORE PkRE,
Votre binidiction,s'il vous plait!
Nous vivons ici dans la plus paisible cite du monde;
meme les agitations de la Cl6este R6publique ne
l'atteignent pas, et nul ne semble s'en preoccuper.
A la ville comme A la campagne, notre active et
pacifique population vaque a son travail; les champs
de riz, les vastes plantations d'orangers sont splendides, le commerce marche bien, et I'on ne s'inquikte
guere a Wenchow de la forme du gouvernement.
Les mandarins locaux lMvent les imp6ts et veillent
a la s6curit6 publique. Ils sont, du reste, plut6t bienveillants pour les Europ6ens et pour nos chr6tiens
indigenes.
Voili 1'6tat des esprits dans la chore mission ou vint
metrouver, le 3i juillet, votre si bonne lettre du 14 juin,
mon Tres Honor6 Pare. Elle fut pour moi un precieux
encouragement, et je ne disespere pas de voir unjour
le successeur de saint Vincent visiter en personne
Ia province de Chine. Ce ne serait pas plus difficile
que d'escalader la Cordillere. Seulement, les voies
ferries seraient remplacees par les palanquins ou les
gracieuses barques chinoises. Je ne vous conseille pas
d'y venir pendant la canicule, quand nous avons 50
a 60 degres an soleil, 35 degr6s a l'ombre. On s'y fait
et on n'en meurt pas. Notre cher Wenchow, surnomm#
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le Paradis terrestre, a un climat relativement temper6;
pas de grands froids, la banane y mirit, les orangers
y sont magnifiques, I'ardeur de l'eti y est adoucie
par une fraiche brise marine; meme en aoft, on y peut
dormir ! Nous ne sommes qu'A 3o kilometres de la mer
en suivant les contours d'une delicieuse baie. Mais
a.otre port est inaccessible aux vaisseaux de fort tonmnage, et cela nous preserve de l'incursion europeenne,
plut6t nuisible, helas! i l'dification des neophytes.
Aussi n'avons-nous ni parloir, ni visites. C'est la solitude complete.
Nous sommes au bout du monde. Les communica-tions ne sont pas r6gulieres, et il n'y a pas tous les
jours des courriers. Nous n'allons que tics rarement
faire la retraite . Shanghai; c'est une grosse d6pense,
il faut s'absenter un mois et laisser la besogne aux
autres. Nous faisons la retraite ici.
En ce moment, c'est la vie intense des euvres; la
chaleur augmente le nombre des malades a 1'.h6pital et
dans nos cinq dispensaires. Nous avons en moyenne
-cinq cents clients par jour, et la sceur de la pharmacie
a peine a y suffire, car nous donnons des medecines
europeennes, afin de faire bonne figure en face des
ceuvres protestantes, riches et prosperes.
Si le travail abonde, les consolations ne nous font
pas dfaut; la- plus grande, c'est de voir les rapides
progres de la Mission dans cette region qui ne comptait
en 1886, que 79 o baptis6s; en 19o6, elle en avait 4 6oo;
actuellement, ily en a 17 ooo. Troisvastes sons-districts
en ont et6 ditaches, ayant chacun a leur tate ur missionnaire francais avec un vicaire chinois. Et ne croyez
pasque ce soit des neophytes, attires par un secours en
riz ou en argent. Ici, nos missionnaires se defient
grandement de ces amorces matbrielles; ils suivent
ane tout autre methode; je crois que c'est la bonne,
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quand la mentaliti de la population permet d'en user,
et nous sommes dans ce cas. Ce qui attire les cat chumenes, c'est la bonne renomm6e des families chr6tiennes en gen6ral, I'harmonie qui existe entre elles
dans tous les petits centres chr&tiens de la ville ou de
la campagne.
Si vous pouviez assister une seule fois, mon Tres
Honore Pere, k la messe paroissiale a l'6glise Saint-Paul
de Wenchow, voir ses trois nefs dbbordantes, entendre
ses prirresentrainantes, vous comprendriez le bonheur
que j'y goute apres avoir passe ma vie dans les 6glises
desertes de Sens on de la banlieue parisienne. Le divin
Maitre avait r6serv6 pour moi le bon vin jusqu'a cette
heure.
Sans comprendre la langue de nos chretiens, vous
les aimeriez; ce sont, en general, des commercants on
des cultivateurs qui vivent entouris d'une nombrease
famille (deux ou trois gnderations s'asseyent a leur
table); leur visage porte 1'empreinte du travail et de la
bonne conduite, leur regard est vif, fin, 6nergique,
leur parole pleine d'entrain, surtout quand ils peuvent
dire firement: u A la maison, tons sont baptists! n
Avec quelle respectueuse affection ils parlent du
a Yong-Kong n, celui qui, depuis bient6t ,vingt ans,
laboure, seme et arrose ce vaste champ Je veux parler
de M. Cyprien Aroud.
Mon Tres Honore Pere, que ne pouvez-vous le voir
entour6 de sa belle arm6e de cent cat6chistes ou maitres
d'6cole, n6s pour la plupart au sein du paganisme et
devenus de vrais ap6tres.
II les gouverne avec autant d'habiletA que de fermet6; il en obtient des prodiges. Ce corps si bien
discipline est une puissance dans la contree; chacun
de ceux qui le composent est un petit personnage dans
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sa localit6. Ce nom de chr6tien est partout estim6, il
faut faire ses preuves avant d'etre baptise.
Je n'en finirais pas si je voulais vous parler des cinq
&coles externes, florissantes dans notre jolie cit6 muree,
des chapelles suburbaines, de la conf6rence de SaintVincent-de-Paul qui compte deux cents membres, des
petits clubs catholiques fondCs par l'initiative privie
dans les differents quartiers; on s'y rassemble chaque
soir pour fraterniser, puis on dit la pribre du soir en
commun.
Sceur SAINTE-CLAIRE DEVILLE.
Lettre de la swur REY, Fille de la Ckariat,
& M. VERDIER, Vicaire gicaral.
Wenchow, Ic 1o novembre 1918.

MON TRts HOYORt PERE,
Votre bneidiction, s'il vous plait
Nous partimes i huit heures dans une petite barque
avec ma seur Sainte-Claire Deville; le cat6chiste et un
domestique emportaient les bagages. Quant i nous,
suivant petits et grands canaux, nous pass&mes devant
la plus riche pagode a taotiste a de Wenchow. Un
arbre c6l&bre pousse dans les profondeurs de cette
maison. Un autre jour, nous l'avions visitie; c'est un
peu effrayant ce repaire du diable; derriere la maison
se trouvent deux trous tout noirs, d'une immense profondeur, 1'encens s'y consume A profusion et le diable
y rend ses oracles; on l'appelle le diable-coq. II a une
grande puissance dans ces parages et le feu est son
grand auxiliaire. L'appelle-t-on pour mal6fices, de
suite les personnes en sont atteintes: une chaise, un
meuble brfle imm6diatement; prires et exorcismes
sont alors n6cessaires. Quel empire a le diable en
Chine!
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Mais, continuons notre petit voyage; notre barque
longeait les murs crenel6s de la ville de Wenchow, et,
a neuf heures, nous 6tions au fleuve. Avec le cat6chiste,
nous nous installons dans une barque A voile. La vue
des montagnes de tous c6tes nous 616ve sans effort
vers la puissance et la bont6 de Dieu; tout 'en le remerciant, nous arrivions au confluent du grand fleuve
avec le Neu-tchi, mais c'etait une demi-heure trop t6t
pour la mar6e. D'autres barques s'y trouvaient et attendaient aussi. En Chine, une cornette est synonyme de
mddecine, done ma soeur Sainte-Claire Deville ouvrit
un gros panier, les medecines, et se mit a soigner, entre
deux eaux, les barquiers ou les bonzes qui voyageaient;
pour.tous ceux qui se plaignaient, ma soeur trouve un
bon remede avec cet air heureux qu'elle a toujours
pour les d6sh6rit6s, les malades particulibrement. Je
suis sfre qu'elle contenta chacun.
La maree arriva et la barque continua son chemin,
ma sceur causant avec le catechiste; j'appris quelques
details. Oodid, on le Champ jaune, a sept villages sons
sa d6pendance; deux maitres d'&cole aident le catbchiste gtnbral pour que tout ce monde puisse avoir la
parole de Dieu, en se reunissant le dimanche. Les
cat6chumbnes, et meme les paiens, sont edifi6s par ces
z6les et fervents chr6tiens, instruits et visitds par notre
important catechiste g6n6ral. Apercevant de loin le
Konso, maintenant chapelle, nous primes bien vite
notre frugal repas du vendredi (pain, oeufs et oranges)
et nous dCbarquions juste a midi pour r6citer l'Angelas
au son de la cloche avec les chr6tiens agenouills
autour de nous; leur entrain en criant: c Yian Malyan
vous aurait touchM comme nous, mon Trss Honor6 PNre.
Au milieu de champs de riz jaunissant, si content 6tait
notre cat6chiste que, laissant son repas, il nous conlduisit de suite chez les malades des environs;
usne

-

531 -

heure et demie seulement nous revenions a la chapelle.
J'aidais un peu ma sceur a servir les chretiens malades qui s'htaient rassembl6s en notre absence. Quand
le cat&chiste eut pris son repas, il me remplaqa et je
parcourus I'edifice. La chapelle est en forme de croix.
Rien ne manque au petit groupe paroissial: chambre
de M. le cure, parloir, ecole pouvant contenir cinquante elbves; cuisine et r6fectoires pour les agapes
dominicales, entre les prieres de la matinee et le chapelet du soir. Nos chretiens viennent de si loin pour
sanctifier le saint jour du Seigneur.
II y a dix mois, on voyait au meme endroit une
vilaine masure toute noire, maison chinoise aux planches disjointes, servant de chapelle; le missionnaire
y disait la messe, y faisait la mission; quatre morceaux
de bois pour autel. Mais le plus affreux 6tait ceci: Ie
pretre avait, devant lui, une cloison a claire-voie au
travers de laquelle il voyaitet entendait porcs et poules
qui logeaient derriere cette carriere delabree! Oh!
mon Pere, ce d6nuement me fit venir les larmes aux
yeux, pensant a I'humilit6 de notre divin Sauveur qui
veut bien descendra dans de pareils riduits, oii des
puanteurs de tous genres et une pauvret6 sans pareille
se trouvaient r6unies! J'etais interdite; je ne 1'auraisjamais cru si je ne l'avais vu moi-meme. Tout est chang6
maintenant, Deo gratias!
Mais revenons a ma soeur Sainte-Claire Deville; lesmalades sont servis; ouvrons les autres sacs; aux
hommes les grandes images, aux femmes les savons,
des gAteaux pour les enfants, des bonbons pour les
be'bs, toutes ces choses sont si appreci6es en Chine !
II faut que la u Ta Moumou ,, ic grande soeur , ma
Sceur sup6rieure laisse trace de son passage; nos sacs
sont vides, nous avons encore une heure A nous, allons.

voir d'autres families. Ils sont si fiers de dire que les
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i Ba Motze n (blanches cornettes) sont venues chez
eux; et ce qui est meilleur, ils iront avec plus de joie
au coeur entendre la parole de Dieu le dimanche et
reciter les priires. Quatre heures! la marie est haute;
accompagn6es, sur la rive, du catbchiste et des chr6tiens
reconnaissants, nous nous installons dans la grosse
barque et nous nous replongeons dans nosexercices de
communautb; ma seur fait la lecture pendant que je
tricote un bonnet pour un b6b6 chritien, I'hiver va
venir. Le jour tombe tout d'un coup, comme sous le
ciel d'Orient. A six heures, nous arrivions au canal; le
fidle domestique nous attendait. II faisait tout noir,
les petiteslampes des maisons semblaient des 6toiles
bien pales. Nous remercions Dieu d'avoir &t6 si bon
pour nous; notre journ6e avait 6t6 si illumin6e de ses
delicatesses a notre egard.
Et moi, je r6solus, comme au d6part, de vous parler
de cette nouvelle petite chapelle, vous suppliant, mon
Tres Honor6 PNre, de m'aider h obtenir du grand saint
Joseph le moyen de payer ce petit sanctuaire klev6 a sa
gloire, dans un village paien. C'est un gros souci pour
moi, car un tiers de la somme n'eSt pas encore vers6 a
la Mission.
Sour Jeanne REY.
Nous apprenons que le gouvernement chinois vient
de d6corer de 1'ordre de l'-pi d'or, deuxieme classe,
Mgr Reynaud, MM. Lepers, Buck, Aroud, Ing, Ou,
Defebvre, Chu, Sceurs Gilbert et H61ene de Shaohing.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. COULBEAUX, Pritre de la Mission,
& M. ROBERT, Secritaire de la Congregation.
Isleworth, Saint-Vincent's, o mars 19g).
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Ayant joui d'une bienveillante intimiti avec le ras
Makonnen, jadis le plus important personnage de
1'empire d'Ethiopie, apres le roi des rois Menelik II,
j'ai continue & etre en relation avec son fils, le ras
Tef6ri, ,hritier du tr6ne d'Ethiopie, qui gouverne,
aupres de sa cousine, Z6oudith, la ille de Menelik,
laquelle regne avec le titre d'imperatrice, en souvenir
de son pare, trbs aime du peuple choan..
Mes relations avec le jeune prince m'ont valu l'honneur de recevoir deux lettres de lui, dans le courant
de l'annee; une par l'intermediaire de M. Gruson et
de la lgation de France, l'autre, plus importante, par
la malle anglaise. La premi&re est un 6logieux certificat de ma connaissance de la langue amhareque. La
seconde est un t6moignage plus explicite de l'attachement dont j'ai donn6 des preuves, durant ma vie de
missionnaire, au pays que j'ivang6lisais, et aux princes
qui me protkgeaient avec grande bienveillance.
En souvenir de ces excellents rapports, le ras TA-
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feri m'en confbre un temoignage exceplionnel, en
m'envoyant spontan6ment la decoration de l'Itoile
d'honneur d'Ethiopie (troisieme classe) : environ 6 centimetres de longueur sur 3 de largeur, en forme
d'6toile, surmontee d'une agrafe en forme de couronne; le tout en or massif, travaill au burin, au
marteau et a I'enclume, par un des orfevres de la cour.
Voici la lettre oficielle et motiv6e de l'envoi:
u Du ras Tef6ri, h6ritier du tr6ne de l'empire
d'Ethiopie, parvienne a l'honorable abba Johannes.
( Comment va votre sante ? Pour moi, grace a Dieu,
je vais bien. La lettre que vous avez eu l'attention de
m'ecrire m'est parvenue. Les termes qu'elle contient
m'ont fait voir la grande amiti6 qui, de longue date, a
existS et s'est affermie de plus en plus entre nous; et
je vois a pr6sent qu'elle continuera a s'6tendre et a se
prolonger dans I'avenir.
a Or, d6sirant vivcment rendre tres solide cette amitie
qui nous lie, j'ai r6solu de vous conf6rer une decoration qui soit un gage de bienveillance et en garde le
souvenir. Nous vous envoyons la d6coration de l'toile
d'honneur d'Ethiopie (troisieme classe). Veuillez
l'agrier, nous vous autorisons a la porter sur votre poitrine.
: Septembre, vingt-neuvieme jour, annie de Ja mis6ricorde 1911 ==(1918-1919), Addis-Ab6ba.
(Lieu du sceau.)
" RAS TIEFRI,
a Hdritier du 7Trne de l'Empire d'Ethiopie.n

L'autre lettre, ant6rieure de plus d'un mois, datbe
du it Nahassi 19gio = (aodt 1918). (L'ann6e 6thio-

pienne commence le Io septembre, qui correspond aux" Meskerrem.)
Apres les formalites habituelles, suit ce texte:
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x J'ai recu votre lettre et, apres 'avoir lue, j'ai pris.
plaisir a tout ce que vous m'y dites. Surtout, j'ai &t6
6merveill6 de voir que vous poss6diez encore parfaitement la langue d'Ethiopie, depuis tant d'annees que
vous vous en ktes 6loign6, et que vous 1'6criviez d'une
maniere si 6gale.
t Dieu vous conserve la sante. n
(Lieu du sceau.)
Je vous envoie ces documents d'apres le conseil qui
m'en est donn6. En effet, on y verra quie nos missionnaires peuvent fondel de solides esperances sur les.
dispositions que manifeste le prince qui est a la tete
du gouvernement abyssin.
M. Sournac nous fait savoir que le ras Tfeiri viendrait prochainement a Paris.
COULBEAUX.

MADAGASCAR
SLettre de M. LEROUGE, Pritrede la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire geiiral.
Tul6ar, Madagascar sud, 17 juillet z9x8.

MONSIEUR ET TRtS HONOR9 PERE,
Volre binediction, s'il vous plait !
Je suis a Tul6ar depuis une ann6e, ayant dui, non
sans regret, quitter ma chore brousse de Tangainony.
Les communions pascales, A Tul6ar-ville, ont d6passe
lCg&rement cette ann6e le nombre de deux cent dix.
Tulear est une ville d'affaires, aussi y voit-on des gens
de toutes races et de tout acabit.
Parmi nos chretiens, nous avons des Europeens, des
creoles purs, .des creoles teint6s, des Hovas, qui
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viennent du vicariat de Tananarive, des Betsileos, qui
viennent de celui de Fianarantsoa, voire un Indien de
Goa: cela, ce sont des chr6tiens emigr6s. Les indigenes, proprement dits, sont les Sakalaves-Vezos; en
leur adjoignant les m6tis non reconnus par leurs pares
europ6ens, ils forment la moiti6 de nos chr6tiens, les
6trangers forment l'autre moiti6. En tout, cela fait un
millier de catholiques, dans la ville de Tul6ar. Ac6tW.
vous avez les h6retiques norvegiers, les paiens sakalaves-mahapaly, antaimoros meme venus de Farafangana, indiens et chinois, et ajgutez europeens. C'est,
comme toute ville coloniale, la tour de Babel. Avec
nos seuls chr6tiens, il faut employer alternativement
le franqais, le hova, le sakalave et le petit n6gre.
Tulear est une paroisse importante : d'autant qu'il
y a beaucoup de traitants qui n'y passent que quelques
ann6es; ce qui fait que les statistiques, faites a un
moment donn6, comme celle que je viens de vous 6crire,
ne conservent pas le souvenir de tout le bien qui s'est
fait, les gens ayant fil6 ailleurs.
Dans une ville comme cela, on a la partie xude avec
les scandales qui viennent des traitants de diverses
couleurs, avec l'alcool, avec l'h6rbsie qui est riche. II
nous manque des oeuvres serieuses pour hommes et
garcons, specialement une 6cole. La protestante et la
laique rafient ce qu'il y a de mieux parmi les garcons.
Le missionnaire en ce moment a Tul6ar, est bien le
pauvre homme, qui court les cases en ne portant que
Jesus, pauvre et crucifie, regard6 avec commis&ration
et assez souvent raill6 dans un pays oi on n'a d'estime
que pour l'argent et les affaires menses princibrement
au son des piastres. II est important, n6cessaire de
donner a l'gglisecatholique de solides assises dans ce
port qui vit et a de l'avenir.
Aux jeunes qui aiment la brousse et la sauvagerie,
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la campagne s'offre aux environs imm6diats : ou plut6t,
elle ne s'offre pas, elle n'a pas l'envie d'abandonner
ses superstitions et ses mceurs, mais le morceau est
fait pour tenter le vrai missionnaire. L'exemple de ce
qui s'est fait k Manombo sollicite le zeie.
Le P. Brunel (excusez Pexpression, a Madagascar, les
R6vhrends PeresJesuites ont si bien implant6 I'appellation (t Monpera n, qu'il n'y a que les protestants pour
ne pas nous la donner). Done Monpera Brunel, en ce
moment est loin de Manombo, en tourn6e dans le district d'Anhazoodes ot sont ,migr6s parmi les Baras,
trois mille six cents Hovas et Betsileos dont un tiers
au minimum est catholique.
Les &migreshovas et betsileos nous appellent aussi
dans les autres districts de la province de Tulkar ;
Befanitriana (la il y a une 6glise que visite le P. Brunel) a Betioki, Tongobory, Ampanihy; on -doit encore
r6pondre par de bonnes paroles seulement, faute de
ressources et de missionnaires.
La pbnurie est telle que Mgr Lasne m'a encore envoy6 cette ann6e dans la province de Betroka pour y
faire faire des communions pascales.
A Betrokra, j'ai eu 95 communions pascales, 2 mariages, 14 baptemes dont I d'adulte. A Ihosy, dans la
meme province, j'ai eu 136 communions pascales,
8 mariages, 23 bapt&mes dont 9 d'adultes.
A Ivohibe, une trentaine de communions pascales,
a Pasnin, de 25 a 3o.
On rencontre des chr6tiens sur toutes les routes dans
cette province de Betroka. Ce sont des 6migr6s yenus
des vicariats du centre de I'ile. Leur nombre dans la
province de Betroka est au moins de quatre mille catholiques baptis6s. Leposte d'Ihosysurtout est important:
on en ferait aisiment une chr6tient6 remarquable aux
6glises nombreuses et fr6quent6es dans un rayon assez
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restreint. Betroka, chef-lieu de la province, est moinsimportant parce qu'il n'y a guere de village dans sa
campagne desertique. On venait de baptiser les rues
de la ville, lors de mon passage; j'ai iti simplement
heureux d'entendre la rue qui longe l'6glise, appelke
par tous, Europeens ,et indigenes : , Rue du PereFayard. n Inutile de vous dire qu'aucun de vos enfants
n'a sollicit6 pour notre confrere cet honneur posthume.
La province a voulu honorer le fondateur de la mission
catholique de Betroka, mort au champ d'honneur en
defendant sa patrie.
Mon Tres Honore Pire, je voudrais pouvoir crier
sur tous les toits : 4 Ce qui manque le plus a Madagascar, ce sont les missionnaires! )) On a dit le contraire, je le sais, je l'ai entendu dire quand j'etais 6tudiant. Ceux qui ont dit cela, je voudrais les emmener
avec moi en tournee, dans notre chere brousse. Il n'y a
plus aujourd'hui de centre un peu important, meme
dans notre sud qui ne veuille retenir chez lui-meme le
missionnaire. Et si vous voulez savoir le cas que les
her6tiques font de ces regions, 6coutez : Dans ces
deux provinces de Tulear et de Betroka qui sont les
deux plus grandes, mais les moins peuplees de notre
vicariat, la mission catholique compte en tout deux
residences de missionnaires (trois pretres en tout), une
cole et elle travaille dans une quinzaine de localit6s
seulement, a l'aide de quelques cat6chistes de fortune.
La mission protestante dans la meme region compte
huit residences de pasteurs europeens, et c'est par
centaines qu'il faut compter les villages qu'elle travaille par une pleiade de pasteurs indigenes, evang&listes, instituteurs, 6coles, garderies et tris nombreux
temples. Je regrette de ne pouvoir vous donner un
chiffre exact, mais je leur connais environ 200 6tablissements: 200 contre 15 !
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Si nos deux autres provinces, celles de Farafangana
et de Fort-Dauphin nous envoyaient leurs statistiques
sur ce point, il y aurait de quoi edifier.
Si nous ne tardions pas trop, ces developpements
des missions heretiques ne feraient pas grand tort, car
leur travail, sauf dans les grands centres, est plut6t
superficiel : mais a la longue on le voit deji, I'esprit
du libre examen perd les Malgaches qui s'en sont
laiss6s impr6gner.
Dieu veuille avoir piti6 de nous et susciter des vocations pour la Grande Ile.
Leon LEROUGE.

AMERIQUE
BRESIL
LesbccursdelaSanta CasadeRio de Janeiro s'etant ddvoudes
pendant 1'epidemie de grippe, le Provedor a adressd a la
soeur servante la lettre suivante :
RESPECTABLE S(EUR LASSUS,
A present que nos esprits si inquiets durant ces
longs jours d'6pid6mie ont retrouv6, grice au ToutPuissant, leur antique tranquillit6, i present que nous
voyons disparaitre les dernieres nu6es noires de cette
redoutable temp&te quinous a tous flagelles sans piti6,
je viens exprimer mon admiration et payer le tribut
de ma reconnaissance, qui est celle de toute l'Administration de la Santa-Casa, pour tout ce qu'ont fait avec
devouement, au profit des pauvres, dans ces moments
d'angoisse, les pieuses filles de Saint-Vincent-de-Paul,
sous la direction de leur inimitable sup6rieure.
J'ai 6t6 t6moin de la s6r6nitk et de l'abn6gation avec
lesquelles des sceurs de fragile complexion m6prisaient les effets du terrible morbus en elles-me&es,
pour secourir les 6pid6miques avec ce qui leur restait
de forces; j'ai eu le bonheur dans ces heures am&res
de voir et comprendre ce que peut faire, pour ceux qui
souffrent,le cceur f6mihin, animi par les sentiments de
la foi religieuse.
II est bien possible que vous ne vous rappeliez plus
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ce que vous avez fait, puisque toutes vos actions se
rapportent & Dieu, notre Pire commun, qui, seul, a le
pouvoir de vous en r6compenser; mais ce qui m'est
impossible, c'est que je ne vienne pas aujourd'hui, joar
si cher pour nous catholiques (8 d6cembre), baiser,
reconnaissant, la main bienfaisante de la respectable
scour Lassus et lui demander qu'a toutes ses compagnes
de travail et de sacrifices, elle transmette les vifs sentiments de mon estime et de ma gratitude.
Le PROVEDOR.

NOTICE SUR M. LION FORESTIER
PRiTRZ DE LA MISSION (1828-1918)
(Suite)

CHAPrTRE VIII. - TouRs. - LE DIRECTEUR
Apris avoir vu le professeur l'ueavre, il nous reste
a etudier le directeur. Nous ne croyons mieux faire
pour cela que de suivre le Directoire & l'usage des
grands s6minaires (Mditionde 185o); la vie de M. Fprestier pourrait constituer un appendice de notre
Directoire et on pourrait l'intituler : a O la doctrine
pricidente est confirm6e par quelques exemples. )
Le chapitre I' rappelle les obligations des directeurs par rapport a eux-m&mes : ncessit6 de la.
saintet&. Quatre moyens pour conserver cette saintet :
I* fuite du monde et "amour de la retraite; 2* entretenir en soi l'esprit int6rieur; 3* fidle observance des
saintes Regles; 4' s'acquitter fidilement de l'emploi
conii.
M. Forestier est convaincu de lan6cessit6 de la saintet6 dans un directeur de grand s6minaire; il y revient
souvent, dans ses oraisons, dans ses notes: a Oh! qu'elle
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est importante qu'elle est difficile I former des
pretres, des santificateurs d'ames! Oh! quele sain-

tete! quelle sagesse ne faut-il pas pour reussir dans
uhe oeuvre plus divine que toutes les ceuvres divines!

Mon Dieu I je ne suis rien, je ne puis rien; c'est vous
qui ferez tout, Sacre-Cceur de Jesus, premier pasteur
des ames. , II se met sous la protection de saint Martin
dont il doit former les enfants spirituels. 11 se pro-

pose d'etre saint comme Jesus-Christ pour sanctifier
les autres. (( Je prends Jesus-Christ pour mon guide,

mon module et mon maitre. Je me range entierement
sous son 6tendard et c'est pour lui que je veux combattre. n ( Je dois pouvoir dire aux s6minaristes: Imi-'
tatores mei estote sicut et ego Christi., a Si je suis un
saint, je preserverai de I'enfer bien des ames qui se
seraient perdues si j'avais etC moins fervent. , A la
base de sa saintet6, M. Forestier met la mortification
et 1'humilit6. II se reproche toujours d'etre un lache :
" Un rien m'effraye, je crains trop ma peine, courage
done, courage; ma peine n'est pas perdue. Tout est
ecrit an livre de vie. , a Pendant cette retraite, j'attaquerai hardiment avec la grace de Dieu mon apathie,
ma nonchalance, ma mollesse. En avant, du courage,
il le faut, coste que coitte - malheureuse nonchalance
qui est cause de la plupart des fautes que je commets;
je baiserai autant de fois la terre que j'aurai manqu6
Sma pratique; je ferai quelques p6nitences particulibres; je r6citerai le Miserere les bras en croix,
si je
manque a ma r6solution; je ne prendrai presque pas
de vin ).
II s'entretient dans la nacessite de la mortification
par le souvenir des grandes v6rites. La mort :
a Oh
comme je d6sire faire une sainte mort! il faut
que je
meure tons les jours A moi-mame, A ma volonte propre,
A mon jugement propre, Amasensualit6, carce qui
rend
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Ia mort terrible et dangereuse, ce sont les attaches. »
Le jugement : u Ce que je redoute le plus, c'est d'avoir
devant moi, au jour du jugement, une montagne de
phch6s v6niels que je ne me serai pas meme reproches. ,
C'est ainsi que le souvenir des grandes v6ritis le maintient dans le d6sir de la saintetA et dans la pratique
de la mortification qui en est un des 616ments.
Il necultive pas moins l'humilit6 qui est la base dela
saintet&. I se croit plein de d6fauts, rempli d'amourpropre, inutile pour la sanctification des ames, indigne
enfant de saint Vincent, rempli d'illusions; il ne vent
pas attirer l'attention sur lui; t il ne dira pas qu'il a
beaucoup de travail, il fera ses fonctions a petit bruit ,.
Les moyens qu'il emploie pour perseverer dans la
saintet, c'est, tous les ans, la retraite qu'il fait toujours
consciencieusement, comme s'il devait mourir, observant le reglement de point en point; c'est tous les mois
une petite retraite, une vraie retraite oi il s'examine
sur les points d6termin6s, oi il relit ses notes de la
grande retraite; c'est tous les jours l'oraison. II va &
l'oraison comme les gens du monde au diner. ccJsusChrist me nourrit de sa divine parole, c'est en m'appropriant cette divine nourriture, en la digerant, en m'en
engraissant, que je me transformerai en J6sus-Christ. n
Il insiste plus sur les affections que sur les considarations; il ne s'inquiete pas des secheresses, a car, dit-il,
mon temperament ne se pr6tant pas & de douces communications avec Dieu, il n'est pas extraordinaire que
je n'ai pas de consolations dans mes oraisons ". 11 a
soin de d6terminer quelque chose qui le frappe et non
pas toujours la m&me chose. II se tient modestement,
sans appuyer ses coudes. A l'oraison, il offre ses actions
de la journ6e et ses offrandes varient avec chaque jour,
ýchaque semaine, chaque mois; c'est ainsi qu'il se preserve de la routine.
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Mais 1'exercice principal pour lui, c'est la messe, la
communion : ( Oh! comme je d6sire que toutes mes
communions soient ferventes. ) Ils'y prepare la veille
par ses visites au saint Sacrement: a Tenir beaucoup
i cet exercice; il fait tant de bien; aller A NotreSeigneur avec joie, empressement, esprit de foi; m'entretenir avec lui 1 coeur ouvert; penser a la communion; en union avec la tres sainte Vierge et les
esprits c6lestes prosternes au pied de cet autel. »
En I859, il dit des visites au saint Sacrement : t Les
faire un peu plus longues, cinq minutes d'adoration
apres la classe. Invoquer I'ange de notre chapelle et
Marie qui a si bien profit6 de la presence de Jesus en
elle. II demande une grice particulibre a chaque communion. t Oh! que mes communions soient-ferventes
et je serai un saint. ') Toutes les visites jusqu'i midi
lui servent d'actions de grAces. II est entretenu dans
cet amour de l'Eucharistie par la devotion & Marie.
u Ne jamais monter A l'autel sans.me recommander i
elle. Faire profession publique d'avoir une d6votion
extraordinaire a la sainte Vierge. Je ne ferai rien de
tant soit peu important sans le mettre sons sa protectection. Sans Marie oui serais-je ? Ancre des naufrag6s
dans les tempetes spirituelles. Marie en tout, Marie
pour tout, Marie partout. )
M. Forestier a done le premier caractere des bons
directeurs de grand seminaire; il recherche la saintet6.
II ne realise pas moins les autres qualit6s requises par
le Directoire : il fuit le monde, il aimela retraite; on
nous l'a dit A la conference sur ses vertus : il 6vitait
avec le plus grand soin d'entretenir sans n6cessit6 des
relations avec les personnes du dehors; il rendait aussi
rares que possibles les visites actives et passives; il
pousse meme si loin l'amour de la retraite que son
visiteur est oblig6 de lui recommander d'aller a la
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maison de campagne de temps en temps, au moins une
fois la semaine pendant les vacances. II n'est done
pas partisan des courses et des voyages.
Ila, par cons6quent, l'esprit int&rieur.Commeilparle
bien de cet esprit dans ses conf6rences! on voit qu'il
eh est rempli. Cet esprit chez lui s'alimente par la
priere :
Je prierai bien. Oh! oui! La priere! La
priere ! Prier, prier: Dieu ferale reste. D Une retraite,
celle de 1857, lui fit faire un pas d6cisif dans la voie
de 1'esprit int6rieur; il avait demand la permission de
la faire a la Maison-MWre; il prit pour directeur,
M. Chinchon; celui-ci lui fit abandonner son ancienne
pratique et lui recommanda de se recueillir quelques
secondes avant de faire quelque acte de piet' que ce
soit. Ce fut une r6v6lation pour sa vie int6rieure; il en
parlera toujours avec ravissement et il ecrira dans ses
cahiers: t Oh ! la belle pratique! » Quiconque a connu
M. Forestier se repr6sente un homme recueilli, intirieur, p6intr6 de la presence de Dieu, ne se laissant
6mouvoir par aucun des bruits ext6rieurs, toujours
calme, semper sibi constas. M. Forestier a toujours 6t6
M. Forestier.
On recommande aux directeurs la r6gularit6.
M. Forestier 6tait la regle vivante, le rgglement vivant,
le coutumier vivant. II semble qu'il n'avait pas d'efforts
i faire pour cela et cependant nous lisons dans ses
notes : Tenir ferme pour observer la regle dans tous
ses points et remplir tous mes devoirs quoi qu'il en soit
des autres. III veut la perfection dans la r6gularit6.
]coutez cette r6solutionqu'ondirait de sainte Th6rese:
( Faire toujours ce qui me parait le mieux en tenant
compte de tout. ) II fait de l'apostolat en fait de r6gularit6 :- User de mon influence pour bien faire observer
la regle. Ne rien faire qui puisse laisser introduire un
certain relachement parmi les confreres. a II a devo-
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tion particulibre pour tous les saints confreres qui se
sont sanctifis par la regulariti, il les invoque souvent
d'apres ses cahiers de notes.
La derniere qualit6 qu'on r6clame d'un directeur,
c'est le zele,le devouement pour son emploi. M. Forestier est divore par ce souci de bien remplir sa charge :
v Me sacrifier tout entier pour le succis des ceuvres
qui me sont confi6es. n II le fait avec une intention
droite: a Ne pas viser ila popularit6. , Nousverrons ce
devouement plus en detail en parcourant tout i l'heure
ses principaux devoirs vis-a-vis des s6minaristes.
Le chapitre II du Diiectoire concerne les rapports
avec les supbrieurs. M. Forestier est comme un enfant
pour le P. Etienne; il s'ouvre a lui et il a coniance
en lui. En sa qualit6 de consulteur, d'admoniteur, il
est oblig6 d'&crire; il le fait fidelement et franchement.
II se d6gage de tout prejug6, il se libere de toute prevention, il est uniquement occup6 de la gloire de
Dieu, il parle sans voile, il signale ce qui lui parait
difectueux, il ne cache rien des miseres qui peuvent
exister, il est peine de ce qu'il doit 6crire: t Mon pauvre
cceur, dit-il au P. Etienne, a bien de la peine. n Mais
le devoir est la, il l'accomplit.
Vis-a-vis du visiteur, que ce soit M. Redon,
M. Denis, M. Peyrac, M. Bernard, m6me simplicit6,
m&me franchise, meme souci de ne rien dire'd'ioexact.
II a garde precieusement les petits billets de visite et
les relit de temps en temps.
Vis-k-vis du supirieur, il 6prouve interieurement
moins de sympathie; il n'a pas les m&mes id6es, il ne
concoit pas les choses de la meme facon, il se tait, il
n'en fait rien paraitre; le visiteur Pengage a ne pas
pousser cette timidit6 & 1'exces; il est admoniteur da
.superieur, il doit l'avertir; alors M. Forestier, encourage, prend son coeur a deux mains. Voici quelques-mues
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de ses r6solutions: t S'il me parait important de faire
quelque observation respectueuse a celui qui m'a command6, alors j'observerai la chose devant Dieu et je
dirai respectueusement a mon superieur la difficult6
que je trouve & suivre son avis. Fermet6 pour dire mon.
avis au conseil. Ne pas 6viter de remplir mon devoir
par crainte, timidit6, pusillanimit6. Lorsque la gloire
de Dieu demandera que je m'oppose a son opinion, je
le ferai avec respect et de maniire a lui faire comprendre que je ne persiste que pour la gloire de notre
commun maitre. n Ce langage n'est pas celui d'un flatteur. M. Forestier avait recu de son visiteur la recommandation de ne pas insister dans ses observations
lorsqu'il remarquait que l'insistance etait inutile; il
s'y soumet parfaitement et, quand il a rempli ce qu'il
croit atre son devoir, il ex4cute fidelement ce qui est
prescrit, alors m6me qu'il ne l'approuverait pas et nous
pourrions citer sur ce point des exemples h6roiques;
il a eu & subir quelquefois des reproches de la part de
certaines personnes qui s'imaginaient que telle mesure
venait de lui alors qu'il I'avait combattue auprbs da
superieur; il aurait pu se disculper en disant:: Ce n'est
pas mon avis, c'est celui du superieur, il n'a pas voulu
entendre mes observations. » M. Forestier ne 1'a pas
fait parce qu'il ne cherchit pas la popularitY, mais le
devoir; il ne voulait pas plaire aux hommes, mais &
Dieu; il risquait par 1l de s'attirer I'antipathie de son
superieur en lui adressant des observations et I'antipathie des inferieurs en d6fendant les avis du sup&rieur; a mon avis, il y a dans cette conduite de M. Forestier une noblesse, une 1l6vation, une dignit6 de
caractkre admirables.
Le chapitre III parle des rapports des directeurs
entre eux. Avouons encore une fois ce que nous avons
deji dit et ce dont se lamente toujoursnotre confrere:
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M. Forestier n'&tait pas affable par nature. Les visiteurs attirent son attention sur ce point: t Mortifiez en
vous cette tendance a l'amertume, A l'aigreur; soyez
affable, cordial avec les confreres. » Et le bon
M. Forestier revient tous les jours a la charge : c Ne pas
refuser les petits services que jc puis rendre. Ne pas
6tre trop reserve dans mes conversations, m&me en
parlant des autres (et la raison qu'il en donne est
charmante), parce que, par mon caractere, je suis peu
porte k m'oublier et que les petits 6carts que je puis
faire seront bien compens6s par l'avantage que j'en
retirerai. ) Cette derniere r6solution est placee sous la
protection de l'ange gardien de la maison : ' Tout
sacrifier sauf ma conscience pour avoir la paix, 1'union,
la cordialit6; n'etre pas froid, taciturne, insouciant.
Jamais, absolument jamais, sous quelque pr6texte que
ce soit, de paroles ambres. Ne pas repondre d'une
maniere s&rieuse a une remarque p6nible qui me serait
faite. , Aussi les confreres qui ont v6cu avec lui a Tours
gardent bon souvenir de lui. I1 entretient des relations
6pistolaires avec eux et ces lettres montrent que les
relations orales avaient 6t6 excellentes.
LA o1 M. Forestier est presque sans defaut, c'est dans
ses rapports avec les siminaristes. Mais aussi quelle
application pour les edifier, pour leur faire du bien!
Parlons d'abord de ses conf6rences ou sermons. Inutile
de dire que tout est bien pr6par6. M. Forestier ecrit
*int6gralement ses sermons aux s6minaristes; il lit
beaucoup avant de composer un sermon et il note au
passage tout ce qui le frappe; il.travaille ensuite sur
ses notes, il les dispose; il les groupe autour de
deux ou trois id6es principales; ses pensbes sont profondes; tel de ses sermons sur la d6votion a la sainte
Vierge, sur les rapports de Marie avec les trois personnes de la sainte Trinit6, rappelle les discours de

-

549 -

nos grands sermonnaires; il ne craint pas de dire la
v6rite; son sermon sur la vocation presente aussi bien
les dangers que les consolations du ministire et serait
plut6t de nature a d6tourner de I'etat eccl6siastique;
ce qui frappe dans ses sermons, c'est I'abondance des
textes scripturaires, le souci que M. Forestiera de leur
exactitude, le soin qu'il prend de donner toujours la
r6ference, et l'habilet6 avec laquelle il les commente.
Point de citations paiennes : une fois, dans un sermon
sur la charit6, il lui 6tait arriv6 de citercomme exemple
Scipion I'Africain; ce passage a 6t6 bien vite efface.
L'auteur ne craint pas de modifier ce qui lui parait
reprehensible et de se remettre i l'ceuvre; son troisitme
point du sermon sur le jugement dernier a trois
variantes ajouties l'une a la suite de l'autre. Les applications qu'il tire des considerations dogmatiques sont
tres pratiques; elles peuvent se ramener a trois chefs
principaux : la vanit6, la sensualit6, la paresse.
Dans ses premiers sermons, et encore un peu dans
ses derniers, ily a une certaine recherche litteraire, on,
du moins, un genre de description qui, parait-il, 6tait
goat6 t cette 6poque. Dans son sermon sur la mort, il
va chercher des images dans le soleil qui disparait,
dans les feuilles qui tombent, dans les fleurs qui se
fletrissent et il fait de petites descriptions; il nous
entretient du son plaintif des cloches, du chant lugubre
de la messe des morts; il s'attarde a decrire le cimetiere : nous voyons passer devant nous les cyprus
plant6s sur une tombe arros6e de larmes, les colonnes
bris6es qui annoncent la vanit6 du monde, les mausolses
oi des anges en pleurs, etc., etc. Plus loin, il nous fait
penktrer dans la chambre mortuaire : i Entrez dans
cette maison qui retentit des sanglots et des g6missements d'une famille d6sol6e; p6n6trez dans cette
chambre tendue de noir et 6clair6e par la faible lueur
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de deux flambeaux places a c6t6 d'un crucifix. Voyer
cette tete baissee et collee sur la poitrine, cette bouche
biante, ces yeux enfonces et affreusement ouverts, cesjoues creuses, ce teint pale et livide, cescheveux encore
tout humides des sueurs de la mort. » Ce n'est pas
assez encore, il pousse le souc" de la description
jusqu'i nous dipeindre le cadavre dans le cercueil:
a Vous representerai-je ces membres hideux que des
millions de vils insectes d6vorent avec une insatiable
avidit6, ces chairs tombant en lambeaux et se dissolvant en bone, cetamas de pourriture et de corruption oit
surnagent quelques ossements humains, ce monceau de
vers immondes qui, apres avoir d6vor6 leur proie commune, se consument mutuellement. , II s'arr&te la, il
declare qu'il n'entrera pas dans plus de details a parce
que, dit-il, les convenances me commandent la r6serve ,. On se demande ce qu'il aurait pu ajouter de
plus. Voici une description d'un autre genre : c'est le
deluge dans le sermon sur la justice de Dieu. II fait
une narration : on voit les cataractes immenses qui se
precipitent, on entend la foudre vengeresse qui fait
trembler la terre; il represente les nuages 6pais qui
r6pandent l'obscurite, les- torrents, les fleuves d6bord6s, la mer en courroux, les plaines submerg6es;
de tout c6te, on voit les hommes fugitifs qui vont
chercher un refuge sur les montagnes. " Inutile, leur
crie l'orateur, plus d'espoir de conserver la vie, vous
allez 6tre submerges par les flots; mais vous pouvez
encore sauver vos ames; rendez-vous a la bonte de
votre Dieu. n Ce genre n'est plus admis dans lachaire
moderne; il pouvait produire de l'impression en 185o.
La oi M. Forestier serait plus appricii de notre
temps, c'est dans les tableaux qu'il fait de certains
defauts. Le s6minariste mondain, le seminariste m6disant sont des peintures vivantes et mordantes.
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Deux qualitis brillent dans tous les sermons de
notre confrere: c'est le path6tique et I'onction. Ici les.
preuves abondent et on n'est embarrass6 que par le
choix.
II a pris soin de cataloguer les sermons qu'il a donnes; il indique si ce sermon a 6te ecrit sur un cahier
in-8 ou un cahier in-12 ; il dit que, pour tel sermon, il
avait annonce le troisieme point et ne l'a pas donn ;
il remarque que le numero 181 avait 6et pret &a
M. I'abbM X, et que ce sermon n'est pas rentr6 au
logis, etc.
Aprbs le conf6rencier, disons un mot du directeur
de conscience. II a pour regle: u Ne rien faire pour
avoir des p6nitents, mais accepter ceux que Dieu me
donnera. ) Un de ses anciens 6lIves nous a 6crit que
M. Forestier etait d'une theologie aussi large que
possible, soit au for externe, soit au for interne, et
que beaucoup le choisissaient obstin6ment comme
confesseur a cause de sa r6putation de mettre les
consciences a l'aise. II excellait surtout A gu6rir les
scrupuleux par une plaisanterie bien placee. La confiance des penitents le poursuivra m6me quand il sera
sup&rieur, et un des griefs qu'on lui fera &cette epoque
sera c que notre v6nerable superieur croit bien faire
en confessant une bonne partie de ses 616ves ». IL
apporte tous ses soins au ministere des ames: t Je
consulterai Jesus-Christ en faisant la direction. J'offrirai toujours mes p6nitents a la sainte Vierge en la
priant de les diriger elle-meme. Je r6citerai toujours
le Veni Sancte avant de commencer a confesser. Bien
diriger ceux qui s'adressent a moi, cherchant i les former
i la vertu et surtout au zele. Diriger les autres de telle
sorte qu'ils soient suavement port6s a aimer et pratiquer la vertu. Faire tout mon possible pour faire du.
bien a mes p6nitents. Exhortation pratique et pieuse-
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Faire tout mon possible pour donner, conserver et
augmenter la confiance en Marie, dans ceux.que je
dirige. Pour les vocations religieuses, suivre les vrais
principes sans s'inqui6ter de ce que disent les autres. 1
Sur cette derniere question, il a tenu a consulter
M. Chinchon, et c'est apres en avoir conf6r6 avec ce
digne directeur qu'il prend la resolution que nous
venons de rappeler. Ses p6nitents lui restent fideles;
il lui 6crivent de la Chartreuse, de leur presbytere, de
Saint-Lazare ou d'ailleurs. Trente et quarante ans
apres soo depart de Tours, de v6nerables pr&res penseront encore a lui; 'un constate avec emotion que a ce
saint pr&tre, mon cher et v6endr directeur d'autrefois,
a profond6ment marque son empreinte dans mon ame
et dans ma vie ; l'autre regrette (d'etre si loin de lui,
de ses conseils, de sa grande sagesse et de sa bont6n;
un troisieme atteste qu'il lui garde une imp6rissable
reconnaissance; un quatrieme lui 6crit, en 1916 (: Je
prierai de tout coeur pour mon ancien maitre et vener6
directeur d'autrefois, afin que son exemple soit longtemps encore la regle et le stimulant des plus jeunes ,;
d'autres t6moignages que nous ne citons pas, meme
une lettre du 31 dcembre 1917, adressie par un
confrere a la veille de sa mort, expriment le m~me
sentiment. Tous disent : M. Forestier a &tC, A Tours,
le modble des directeurs.
CHAPITRE IX
ToRns. -

LE SUPERIEUR

(1868-i88S)

Nous avons dit plus haut que M. Forestier ne s'entendait pas tres bien avec son superieur, on que, du
moins, il y avait un manque de sympathie ; d'autre part,
il avait failli etre change en 1865, ou, du moins, on le
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craignait; aussi, Mgr Guibert, archeveque de Tours,
s'empressa-t-il d'&crire au P. Etienne: a Vous me
dites que vous devez changer deux sujets; je suppose
qu'il ne s'agit pas de M. Forestier; je dois vous dire
que c'est celui de vos PNres sur lequel se concentre la
confiance de la portion hostile du clerg6. Vous comprendrez que vous etes oblig6 de laisser M. Forestier.»
Et M. Forestier fut laiss6, et il continua, comme l'y
engageait le visiteur, t a lutter par la patience, I'affabilit6, les 6gards, la r6serve, contre la froideur avec
laquelle le clerg6 accueillait les directeurs du s6minaire >. Mais ces efforts, cette gene qu'il 6prouvait,
tout cela fatiguait beaucoup notre confrere, et, le
j" juillet 1868, aprbs avoir parl6 des ennuis de cette
annie un peu 6prouv6e, il ecrivait au P. Etienne
qu'il allait profiter des vacances pour se reposer de
toutes les fatigues et de toutes les 6preuves qu'il avait
trouv6es dans le cours de cette ann6e. La r6ponse ne
fat pas ce qu'il attendait; ce n'est pas le repos que lui
apporta la lettre du Sup6rieur g6neral, mais bien plut6t un surcroit de travail, car elle contenait la patente
de supbrieur du grand s6minaire de Tours.
Ce fut une explosion de joie dans le diocese. Tout
le clerg6 de la ville et des environs vint apporter des
marques sensibles de sa sympathie & M. Forestier. II
parait qu'on pouvait exprimer l'impression g6n6rale du
clerge par cette exclamation : cAh! maintenant nous
irons volontiers au Grand S6minaire. n Ces sentiments
se manifesthrent surtout a la premiere retraite pastorale; tous les pretres y sont venus et en sont repartis
trbs contents. Monseigneur lui-meme se hita d'6crire
au P. Etienne.
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t MONSIEUR LE SUPERIEUR GENERAL,

a M. Forestierm'aapport6 votre lettre qui m'annonce
sa nomination comme supirieur du Grand Siminaire.
K Je vous remercie bien sincirementde cechoix. Je n
pouvais avoir un meilleur superieur que M. Forestier.
II est connu, aime et estim6 de tout le monde. Je ne
doute pas de son succes aupres des 6leves et aupres du
clerg..
a Pour moi, je lui accorde dija toute la confiance que
m'avait inspirie son pred6cesseur. Je vais le nommer
membre de mon Conseil et lui donner le titre de
Vicaire general.
u Je saisis bien volontiers cette occasion, M. le Sup&rieur, pour vous exprimer la reconnaissance que
j'eprouve envers vous et envers votre soci6t6 pour tous
les services que vous rendez a mon diocese.
, Agr6ez,en meme temps, Monsieur le Superieur gi-,
n6ral, la nouvelle assurance de mes sentiments respec-

tueux et divoues.
J. HIPPOLYTE,

a Archevgue de Tours. n

M. Forestier fut d'abord presque aneanti par cette
nomination \mais il se ressaisit, et, le 23 aoit x868. ii
6crivait au P. Etienne: , Je compte sur les graces
d'6tat dont vous m'avez parlk pour ne pas m'acquitter
trop mal de la charge difficile que vous m'avez imposee,
et puis 1'accueil si cordial de tout le clerg6 ainsi que
1'excellent esprit de tous mes confreres me donnent
un peu de courage. ) LU retraite qui suivit sa nomination marque un grand changement dans ses vieilles
habitudes. Jusqu'ici, toutes ses meditations de retraite
itaient r6sumees; cette annbe, il ne resume que les me-
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ditations du premier jour; le pauvre superieur ne
s'appartient plus, il n'a plus tout son temps a lui, il
se contentera dbsormais de marquer ses resolutions.
Parmi celles de cette retraite, notons qu'il prend pour
module Marie Immaculee; dbsormais, il invoque Marie
avec ce nouveau titre: Marie Immaculke, superieure
de Grand Siminaire; tres sainte Vierge, ma bonne
mere, vraie superieure du Grand Seminaire de Tours.
Il considere cette premiere retraite a comme le grand
moyen dont Dieu doit se servir pour me preparer apx
desseins qu'il a sur moi. Pour former les autres a la
vertu, il faut que je sois moi-meme un saint, il faut
que je le devienne. n
Comme superieur des confreres, il a un double
objectif : la r6gularite, la charit6. Pour ce qui concerne
la r6gularite, le venerable M. Husson 6crit en 1879:
i Notre maison, a mon avis, est peut-tre, de toutes
celles que je connais, celle oii les regles sont le mieux
observ6es dans leur ensemble et aussi dans les petits
details. M. le Superieur est, sous ce rapport, un vrai
modele; depuis vingt ans que nous sommes ensemble,
pas une difaillance en lui n'est venue a ma connaissance. w Les visiteurs rendent le mime temoignage.
Faire r6gner la charite parmi les confreres est sa
seconde preoccupation. Il y revient dans toutes ses
retraites; cette r6solution est a chaque page. U Je
ferai tout mon possible pour conserver et augmenter
'union fraternelle. &
Voyons-le dans ses rapports avec les s6minaristes.
Un de ses eleves nous a transmis & ce sujet des indications pricieuses.
( Il tait tres severe sur les principes, etiam ix minimis.
II n'admettait aucune derogation a la tradition, a la

coutume. Nihil innovetur nisi qwod traditum est. Un
<dimanche de Fete-Dieu, nous ne restions, le soir, que
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huit au s6minaire; les autres s'6taient disperses dans
les paroisses pour les processions. Nous lui demandimes d'aller voir la procession de Saint-Pierre-desCorps qui devait s'arreter au petit s6minaire, a peu
de distance du grand siminaire. 11 nous r6pondit:
u C'est la premiere fois qu'on me fait cette demande.
Vous voulez done crier un precedent, car vous n'ignorez
pas que, dans les grands s6minaires, les traditions ne
comprennent pas le temps dans leur difinition; un
seul fait sufft. L'an prochain, vous pourrez etre nombreux; si je refuse alors, on m'en voudra; si j'accorde,
j'aurai 6tabli un usage qui peut, a la longue, avoir des
inconvenients et qui est, pour le moins, assez singulier.
Pour Dieu et le bon ordre, faites ce sacrifice. P
M. Forestier, continue son ancien eleve, avait une
decision, une volont6 de fer, et il inspirait une vive
crainte r6v6rentielle. II prenait rarement la peine
d'expliquer sa conduite; il voulait que le principe
d'autoriti dirimat toute conttoverse. Un point sur
lequel M. Forestier 6tait severe, c'6tait la digniti
eccl6siastique; celui qu'il aurait vu courir etait sermonni d'importance. D'ailieurs les cas de laisser aller
6taient rares, vu la formation excellente donn&e au
petit stminaire par M. Husson. Ce dernier avait absolument interdit le tutoiement; c'6tait meme de bon
ton de se dire Monsieur et, pour donner I'exemple, les
professeurs, M. Husson lui-meme, donnaient ce titre
aux 6elves; a fortiori au grand seminaire. M, Forestier
parlait aux s6minaristes avec un tel respect qu'ils
etaient forces de se respecter eux-mEmes et mutuellement. L'expression Monsieur I'abbi n'6tait pas rare
dans sa bouche. Meme exigence pour les details de
convenance : tenue au r6fectoire, en classe, a la salle
d'oraison, en promenade surtout.
t Cette s6v6riti ne 1'empechait pas d'etre bon. II 6tait
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d'une trbs grande generosit6 pour les seminaristes,
leur payant souvent les livres qui pouvaient leur 6tre
utiles. Dans le meme esprit de bont6, il veillait avec
soin aux details de la cuisine, il voulait que I'ordinaire, sans dipasser le budget ni le Coutumier, fHt
confortable et ill'itait. II s'interessait vivement a la
sante de tous et, pendant 1'hiver de 1879, il veilla & ce
que tout le monde put se chauffer, et, chose prodigieuse pour lui, nous accorda le repos tant que le froid
resta de - xo' a - 16*. Ilnous accorda meme de garder
la douillette sous le surplis a la chapelle. En soi, c'est
pen de chose, mais quand on connait I'homme, on
comprend que sa bont6 seule pouvait lui suggirer de
pareilles exceptions.
(Le sup6rieur avait gard6 la classe de droit canon.
II trouvait moyen de nous rendre cette classe si int6ressante que nous la desirions plusieurs jours &l'avance.
C'6tait clair, limpide, plein d'humour a sa facon, avec
des applications pratiques pittoresques et meme plaisantes. > I1nous reste neuf cahiers de droit canon qui
resument le cours de M. Forestier. II y a condense
Lequeux, Bouix, Gousset, Fagnan et Reiffenstuel. La
doctrine est toujours saine, bien qu'il y eat certains
points delicats a traiter a cette 6poque : le pape, les
-veques, les congregations romaines, les conciles, les
cures, les religieux, les tribunaux. M. Forestier a df
vouloir conserver ce cours pour faconner le jeune
clerg6 aux idees romaines.
Un autre moyca pour lui de former ses s6minaristes
6tait la lecture spirituelle du soir. c Ses lectures spirituelles, dit un de ses anciens il;ves, 6taient pleines de
doctrine mesurie et pratique, d'entrain plut6t joyeux,
de sentiments forts et parfois tendres. U essayait
souvent de nous derider pour faire oublier les fatigues
de la journie, et il ivitait tout ce qui aurait pu entre-
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tenir en nous la contention d'esprit. I! nous 6gayait
mrme a ses d6pens, r6p6tant sciemment, par exemple,
des expressions dont il avait pris l'habitude et qu'il
savait devoir provoquer une discrete hilarit6. On
garde encore le souvenir des lectures spirituelles oui il
annon<ait la saucisse de la nuit de Noel; il ne trouvait
pas le mot saucisse assez relev6, il employait des
termes plus nobles, des periphrases qui provoquaient
des explosions de joie.
« Mais, oi il etait hors de pair, c'6tait dans les conferences, les meditations et 'explication du Pontifical
pendant les retraites : bel ordre, pensees personnelles
-et imagoes, souvent vive 6motion, tonjours 'accent de
la conviction; il fallait 1'entendre parler du pretre, de
sa dignit6, de ses devoirs. n Nous avons une feuille de
papier qui indique 206 sujets qu'il a trait6s en forme
de meditations; malheureusement, il n'y a pas de
d6veloppement; autrement, si on avait pu conserver
ses sermons, conferences, meditations qui, d'apres
son catalogue, se montaient a 707, on pourrait faire
un livre de meditations a I'usage des s6minaristes et
des pr&tres.
c C'est surtout dans 1'explication du Pontifical qu'il
touchait an sublime, nous &crit un de ses anciens
elMves; ce n'6tait qu'une voix au s6minaire pour le
proclamer. II y avait dans la chapelle, a certains jours,
un silence comme il y en a aux sermons des grands
orateurs; il eft 6t6 difficile d'etre plus impressionn6. >
La vie d'un grand s6minaire n'offre pas de fait saillant. II y eut cependant la guerre de 187o-1871 qui
vint troubler la qui6tude de ces lieux silencieux; les
jeunes gens ne rentrhrent pas; les blesses de la guerre
occuperent leurs chambres; M. Forestier resta seul
avec ses confreres; il supprima le cafe et d6clara
qu'on ne le donnerait que lorsqu'il y aurait une vic-
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toire; on raconte que, plusieurs fois, de grandes victoires furent annoncees, le caf6 fut donn6 et les victoires furent dementies apres le caf6. En 1872, on
rentra huit jours plus tard, c'6tait le don de joyeux
avenement de Mgr Fruchaud; en 1873, pas de m6ditation le dernier jour de 1'ann6e; on est all6 SaintMartin r6citer l'itin6raire avant le pilerinage de Parayle-Monial; deux ou trois autres d6rogations au Coutumier, tels sont les graves evenements qui constituent
I'histoire du grand s6minaire. Mentionnons, en terminant, une petite plainte respectueuse adressee une
fois au Superieur g6ndral. ( Les changements frequents dans le personnel ne sont pas de nature i favoriser le progres des 6tudes ainsi que la bonne direction des 6lves. , Constatons cependant, et c'est a la
louange de M. Forestier, que malgr6 ces changements,
les visiteurs trouvent u que le s6minaire est bien dirig6;
qu'il donne des r6sultats consolants; que les jeunes
gens ont bonne tenue et paraissent animes d'un excellent esprit; qu'ils sont laborieux, et c'est un point
essentiel. , Ces 6loges justifent M. Forestier du
reproche qu'on lui a adresse d'agir trop par lui-meme,
et de confesser beaucoup de s6minaristes; le succes
lui a donn6 raison; et puis, si les changements 6taient
si fr6quents, n'6tait-ce pas une necessit6 pour lui
d'agir par lui-meme et de confesser beaucoup?
CHAPITRE X

LE VISITEUR DE TOURAINE
II y avait eu deux assemblies provinciales depuis
que M. Forestier etait sup6rieur; a la premiere, il

n'avait pas &t6ilu d6put6, mais substitut apres quatre
tours de vote; constatons qu'il n'est pas souvent sorti
de 1'urne dans les assembl6es; A la veille d'&tre nomm6
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superieur, I'assembl6e domestique ne 1'lut pour rien,
pas mxme pour etre secretaire; cependant, en 1874,
il fut 6lu second deputt; il prit done part a l'assemblWe qui nomma M. Bor6 superieur general. Nous
avons pen de lettres de cette epoque; ii ne nous reste
que celle par laquelle M. Bor6 nomme M. Forestier
visiteur de la province.
Paris, le 12 septembre 1877.
MONSIEUR ET TRtS CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
L'6tat de sant6 de M. Bernard ne lui permet plus
de remplir son office de visiteur, et j'ai pens6 a vous
pour le remplacer. Vous trouverez ci-incluse la patente
de Visiteur. Je connais assez votre d6vouement a la
Compagnie pour etre sir que vous m'aiderez dans votre
province, a.la conservation et a l'affermissement de la
discipline. L'esprit de saint Vincent sera notre force,
gardons-le pricieusement et faisons-le aimer de tous
ceux qui nous sont confibs. Je demanderai & ce Bienheureux PEre qu'il vous benisse d'une maniere toute
particulixre et croyez-moi en l'amour de NotreSeigneur, Monsieur et bien cher Confrere,
Votre tout devou6 serviteur,
E. BoRt.
Parcourons les rggles de son nouvel office et nous
verrons que M. Forestier fut un bon et fidle visiteur.
U est rempli de l'esprit de saint Vincent, il aime la
Compagnie, il est soucieux du bien commun, il est
discret; telles sont les qualitis que tows lui reconnaissent. Aussi, un venerable confrre peut 6ccire au
Superieur general : 4 Riea
ma. connaissance i
reprendre daus la conduite de M. Forestier, comme.
visiteuc. Sur ce point,je n'ai ente•nd qqUe des ologes.
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La puissance des visiteurs est bien restreinte en
France; M. Forestier eat l'occasion de le representer
au Trss Honore PNre Fiat dans un m&moire adressi en
188o. Nous r6sumons les idies de ce rapport : u Le visiteur .'est plus qu'un commissaire extraordinaire,
deput, periodiquement A la visite des maisons, ii
a'exerce pas une autoritk perimaente. Les sup&rieurs
amajeurs sont obliges de s'occuper des petites choses,
et cependant il ne faudrait faire intervenir l'autorit6
supreme que pour les choses graves. Le visitear ignore
bien des faits qu'il devrait connaitre; le visiteur n'a
aucune part dans les placements. Sans doute le problame est difficile a resoudre. On a propose de donner
les sujets au visiteur et de laisser A ce dernier le soin
de les placer. Cela souffre des difficult6s A cause du
petit nombre des maisons de la province. II demande,
qu'au moins, on prenne l'avis des visiteurs pour les.
changements, qu'on ne fasse rien sans l'avoir consult,.
que l'on suive l'ordre hiirarchique, soit pour monter,
soit pour descendre; cela pourra entrainer des lenteurs,
mais I'Pglise romaine, parfait modEle d'une sage
administration, ne craint pas de prendre son temps
pour d6cider. » On voit que M. Forestier parle franchement A ses suphrieurs majeurs. Le P. Fiat ne s'ený
froisse pas et il lui r6pond : 4 Toute ma satisfaction.
pour vos pr6cieuses observations. »'
Le rapport de M. Forestier 6tait da mois d'avril; le
mois suivant, nous lisons dans une lettre de M. Forestier au P. Fiat: u Puisque Dieu vous porte i organiser
les provinces de France avec un seminaire interne pour
chacune d'elles, j'aime a croire que I'on kvitera les.
inconv.nients que redoutait le P. Etienne, d'heureusememoire. u Et un pen plus loin, nous lisons: u En
r6alisant votre projet vous supprimerez quelques provinces et, par cons&quent, quelques visiteurs. Soya•
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bien persuad6 que si je suis mis de c6t6 k cette occasion, comme visiteur, j'en remercierai le bon Dieu. Je
ne me sens pas de force de remplir toutes les fonctions
d'une charge si difficile.»
M. Forestier commenca la visite de ses dix maisons
1'ann6e qui suivit sa nomination. Nous avons le discours
d'ouverture de sa premiere visite; il prend pour texte ce
passage des Colossiens oi Saint-Paul ditqu'il a envoy6
Tychique, ad hoc ipsum ut cognoscat quae circavossunt
et consoletur corda vestra. M. Forestier avoue dans son
journal qu'il avait des difficultbs inouies pour formuler les avis a donner par 6crit a la fin de chaque visite.
Dans ses visites, il prescrit de faire de temps en temps
une conf6rence sur la charite; cette ordonnance est
obligatoire pour toute la province.
M. Forestier eut a prisider I'assembl6e provinciale
de 1878.
Cette assemblee demanda qu'on eloignAt les 6tudiants de Paris pour leur enlever beaucoup de causes
de distractions et pour ne pas compromettre leur sant6
par un trop long s6jour a la Maison-Mbre, qu'on pr6parit davantage les jeunes gens aux fonctions de la
Compagnie, qu'on prit les moyefis pour faire maintenir
la charit6 et qu'on bitit pour les malades une infirmerie
plus agreable. Nous ignorons dans quelle mesure
M. Forestier 6pousait les id6es de l'assembl6e.
Trois ans plus tard, il fut invit6 par le P. Fiat a
faire quelques suppressions dans lanourriture. M. Forestier se d6clare pret a faire ce que voudra le G6neral,
mais il montre que cette reforme nuirait aux santbs,
pourrait occasionner des difficultes et, pratiquement,
n'aboutirait pas au but qu'on' recherche. II conclut
pour le statu quo. Invit6 6galement a supprimer quelque chose que le P. Fiat trouvait jontraire aux constitutions, il r6pond qu'il acceptera avec soumission pleine
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et entiere ce que le Tres Honor6 Pere decidera, mais
que lusage en question parait 16gitim6 par de bonnes
raisons, qu'il n'est pas contraire aux constitutions, et
qu'il est suivi en certaines provinces itrangires o&
1'on se pique de pratiquer les constitutions a la perfection. Ces reponses montrent M. Forestier sous un jour
que tout le monde ne soupionnait peut-6tre pas et qui
relive grandement le caractbre de notre digne confrere,
en m&me temps si ob6issant, si respectueux pour les
sup6rieurs, et si ferme pour leur dire, a l'occasion, ce
qu'il croit devoir dire.
Un congres de missionnaires devant avoir lieu &
Paris, M. Forestier reunit les missionnaires-missionnants de sa province et, entre autres choses, on demanda
que l'CEuvre des missions, proprement dite, fut r6tablie
comme premiere oeuvre de la Compagnie et qu'on n'acceptat jamais, pendant la periode des missions, les
oeuvres accessoires, telles que petites retraites, etc., etc.
Parmi les points sur lesquels il insiste dans sa correspondance de visiteur, nous voyons qu'il tient a la
pauvret6, a la charit6 et a la retraite en commun dans
les maisons particulibres. Ii ne permet pas qu'on fasse
sa retraite en dehors de sa maison; il veut qu'on la
fasse avec ses confreres.
En m&me temps qu'il 6tait visiteur des Missionnaires,
il etait confesseur extraordinaire des seurs et pr6dicateur de leurs retraites a l'occasion. Depuis 1856, il
pr&che tous les ans, aux vacances, deux retraites de
sceurs. II pr&che successivement a Tours, Angers,
Alencon, Dijon, Albi, Caen, Chiteaudun et Clichy. A
Tours, il preche la retraite sept fois, a Chiteaudun
neuf fois. Les petits incidents de chaque retraite sont
notes : la communion, pour une raison particulibre, a
6te transf6ree du cinquieme au sixieme jour; a cause
de la rentr6e des classes, ii n'y a eu que sept jours de

-

564 -

retraite; ici, il a fait Paction de gr&ces A haste voix le
neuvieme jour; tel sermon a 6t6 improvise; il marque
le nom de la superieure et le nombre des sours. Ses
gloses roulent tant6t sur les actions de la jourane,
tant6t sur les diff6rents caracteres, tantot sur Les dif&cultts de la vie de communaut6. Dans ses retraites, il
pr&che sur le Cceurde J6sus et Ie Cceur deMarie. Aussi
accucilla-t-il avec empressement le projet da P. Fiat
de consacrer la Compagnie an Sacr&-Coeur. 11 sugg6ra
Fid6e de composer une sirie de mwditations sur ce
sujet h l'usage de la Compagnie. Le Tres Honor6 PFre
een chargea officiellement; il se mit a 'leovre, se
proposant de recommandersurtout lesprit de sacrifice,
la charit6, la d6votion i la Passion et a I'Eucharistie;
Ie 26 mai 1881, il envoie trois m6ditations que nous
f'avons pas retrouvees. Mais, i quelques jours del , ua
grand changement s'opire dans sa vie; il est nommi
assistant-substitut. Avant de le suivre i Paris dans ce
nouvel office, disons un mot de ses rapports avec 'administration dioc6saine de Tours.
CHAPITRE XI
LE VICAIRE GtNERAL DE TOURS

Nous avons dit plus haut que Mgr Guibert avait
aomm6 M. Forestier vicaire g6n&ral d diocese.
M. Forestier sut remplir cette fonction avec sagesse et
prudence. I n'eut jamais la moindre difficult6 avec les
trois archev6ques qui le maintinrent dans cette situation.
Avec Mgr Guibert, les rapports furent extr&mement
affectueux. Nous pouvcns en juger surtout par la correspondance ichang6ependantleconcile. L'archev&que
de Tours parle icceur ouvert avec son cher sup6rieur;
il lui raconte ce qui se passe an concile; il parle des
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d<ifficult6s soulevies; il montre le r61e jouk par l'homme
et l'influence du Saint-Esprit. De Rome, Mgr Guibert
s'int&resse a son s6minaire; il se tient an courant des
examens, des progrbs dans la vertu. c Ce qui importe
avant tout, c'est que nous ayons de saints pretres. >>Il
rAgle l'ordination, il a bhte de revenir a Tours. Le
21 mars 1870, il termine ainsi sa lettre : (c Ds que la
permission nous sera donn6e, je m'envolerai vers vous
avec la rapidit6 d-i vol de l'oiseau. Quis dabit miki
pfemnas sicut columbae et volabo et requiescam. Je vous
renouvelle, mon cher sup6rieur, I'assurance de mon
tendre et affectueux attachement. *
Dans d'autres lettres aussi intimes, noustrouvons des
expressions comme celles-li : t Ces chers enfants que
nous aimons tendrement vous et moi. Ces chers enfants
qui sont l'objet de notre tendresse commune. "
M. Forestier 6tait intarissable quand il parlait de
Mgr Guibert. I1 aimait i rappeler surtout la guerre de
1870; il racontait comment Mgr Guibert logea dans

son archev6ch6 le juif Cr6mieux, alors ministre. II
<itait une foule d'anecdotes a ce sujet, il rappelait les
paroles humoristiques que tout le monde connait et qui
avaient d'autant plus de sel dans sa bouche que, les

ayant entendues, il les encadrait d'une foule de circ6nstances in6dites.

Mais, bient6t, Mgr Guibert &taitappelal'archevech6
,de Paris. L'absence et l'61oignement ne refroidirent
pas les rapports. C'est toujours " une b6n6diction
affectueuse pour le bon superieur que j'aime tendrement -. Nous ne pouvons r6sister au plaisir de citer la

lettre adresshe, le 27 septembre 1872, par l'archeveque
de Paris :
a MON CHER SUPERIEUR,

cNotre provision de vin pour la messe comipence a
s'6puiser, il s'agirait done de la renouveler. La
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mauvaise foi et l'esprit de fraude sont tellement
r6pandus qu'il n'y a plus qu'un supbrieur de grand
s6minaire a qui on puisse se confer pour obtenir du
vin qui ne soit pas une matiire invalide on douteuse.
, Je vous demande pardon de la peine que je vous
donne; je sais que vous la prendrez volontiers en souvenir de la vraie affection que je vous conserve ainsi
qu'a vos chers Messieurs.
( J'avais d'abord charge mon secretaire devous 6crire
pour cette commission, mais j'ai voulu le faire moimeme pour avoir l'occasion de vous remercier encore
des services passis et de vous renouveler a vous et a
vos conf rresl'assurance de tousmes sentiments tendres
et divou6s.
( J. HIPP., arch. de Paris."
M. Forestier continua a correspondre avec le cardinal
Guibert jusqu'en 1881, 4poque oit il vint A Paris comme
assistant. Nous ne serions pas 6tonn6 que le cardinal
Guibert ait fait grand 6loge de M. Forestier au P. Fiat
et que cela ait contribu6 an choix que fit ce dernier.
Quoi qu'il en soit, les relations se renouýrent a Paris
comme a Tours, et le cardinal Guibert honora
M. Forestier de sa confiance.
Mgr Fruchaud succ6da a Mgr Guibert sur le siege de
saint Martin. Nous savons peu de choses sur les relations qui existerent entre M. Forestier et ce pr6lat.
Nous voyons seulement qu'il est mel6 aux affaires du
diocese comme sous le pr6decesseur. M. Forestier, en
effet, est toujours de toutes les commissions. Diji,
en 185 , Mgr Morlot l'avait nomm6 membre d'une commission charg6e de r6diger un c6r6monial; plus tard,
il fait partie de la commission preparatoireau concile;
il est consult6 pour les questions traitees au Synode;
il est juge du tribunal pour la cause de Jeanne-Marie
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de Mailhi ; il est dl6tgu6 pour quelque chose en l'honneur de saint Francois de Paule; il est consultA pour
la sainte Face du saint homme de Tours, M. Dupont;
il prend part a tout ce qui concerne le culte de saint
Martin; MgrDupanloup, 6veque d'Orl6ans, lui demande
son avis sur des questions difficiles; il est en relation
6pistolaire avec d'autres 6veques; c'est un personnage.
Mgr Colet, qui succede a Mgr Fruchaud, lui maintient
son titre de vicaire general; il le nomme membre de
la commission des vocations eccl6siastiques; les relations sont cordiales, affectueuses avec les *autres
membres de l'administration; pas un nuage lorsque
tout & coup 6clate comme un coup de tonnerre 1'annonce
du depart de M. Forestier.
Ce fut une desolation universelle. Mgr Colet &crit
au Sup6rieur general, le 4 juillet 1881 : c J'ai 6prouv6
bien des chagrins depuis qu'il a plu a la divine Providence de me placer sur le siege de Tours; mais aucun
iv6nement ne m'a 6te aussi douloureux que celui du
depart de M. Forestier dont le concours m'6tait indispensable pour r6tablir la discipline dans mon clerg6
et assurer le recrutement des vocations eccl6siastiques.
C'est une mesure d6sastreuse pour mon diocese. n A
la retraite pastorale qui suivit ce changement,
Mgr Colet dit & ses prktres : ( J'ai pleure au depart de
M. Forestier; il etait si paternel; il nous etait si utile. »
M. Forestier, en bon lazariste, s'en alla sans tambour
ni trompette. La veille de son depart, sans rien
d6voiler de ce qui devait se passer le lendemain, il dit
aux s6minaristes : c Messieurs, je ne vous oublierai
jamais. , Ceux-ci soupconnerent vaguement quelque
chose, mais ne sachant rien de positif, ils partirent en
vacances. Cependant la chose fut connue; la nouvelle
s'en r6pandit partout. On vit a Ia gare les Vicaires
gen6raux pleurant a chaudes larmes. Une fois dans le
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wagon, M. Forestier dit a son compagnon : a Mon
ami, le sacrifice est fait. Trente ans! , Et ce fut tout.
Une fois a la Maison-Mbre, il se s6para completement
du dernier Tourangeau, dbs qu'il I'eft confi6 au directeur du sdminaire interne, et son ancien elve ne le vit
plus qu'A la visite officielle chez les assistants.
On ne saurait compter les lettres qu'il requt. Citonsen trois on quatre.
M. Malmouche, vicaire gineral, 6crit le i6j uillet 1881:
" Comment pourrais-je exprimer tous les sentiments
qui se pressent dans mon coeur? Comment vous temoigner ma reconnaissance pour tant de bontd que vous
avez eue pourmoi ? Vous m'avez rendu les meilleurs et
les plus grands services avec une charite, une patience
a me supporter et je ne saurais jamais l'oublier pas
plus que je ne le puis rendre sur le papier; c'est i
jamais, c'est & toujours que le souvenir de 1'excellent
M. Forestier sera grave dans mon cceur. Au reste, je
renonce a en dire plus : si vous 6tiez la, vous verriez
les larmes dans mes yeux qui m'empechent de lire ce
que je vous &cris. C'est bien pale en comparaison de
ce que je ressens. Mon Dieu! j'adore vos desseins,
mais je souffre. Quel sacrifice !
(c Monseigneur, a la grande satisfaction de tons, a
exprim6 les plus lgitimes regrets de celui qui est
parti.
i Vous n'ttiez pas l pendant la retraite, mais votre
souvenir 6tait danis tous les coeurs et sur toutes les
lIvres.
a Croyez, bien cher Monsieur, bien cheret vn6rb pOre
et ami, i toute ma reconnaissance, & toute mon affection, a mon invariable attachement dans le Seigneur. >
M. Durand, vicaire g6n6ral, ecrit le Io juillet 1881:
ccVotre d6part cause une grande tristesse. Votre
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absence est un vide pour tout le diocese et un coup
terrible pour moi. Je comprends Ie choix d'un homme
tel que vous, mais je ne me risigne pas, surtout dans
un temps ou vos conseils, les solutions solides de votre
science et de votre experience, vos encouragements
charitablesetaient un point d'appui et une consolation
dans les difficults g&nirales et particulibres qui se
pr6sentent.
a Avec vous, cher Monsieur le Superieur, il faut en
rester IU, parce que si on vous doit toute la confiance
de son coeur, on se doit de ne jamais vous faire de
*peine.
,, Je vous demande de me continuer dans vos prieres
l'intirkt si affectueux, si religieux, si d6vou6 dent le
souvenir fait couler mes.larmes de reconnaissance. ,
M. Buisson, vicaire g6neral, crit le I juillet 1881 :
a Monsieur le Sup•rieur. Laissez-moi vous donner
encore ce titre qu'il m'a &et si doux de vous donner
pendant de longues annres et qui exprime pour moi
tant de verites.
K Vous vous 6tes itonne de nous voir a la gare pour
vous dire un dernier adieu; et jusqu'a la fin vous vous
etes obstin6 &ne voir en nous que des grands vicaires
lorsque nous n'Ations que des 6lves reconnaissants et
des fils respectueux et desoles. Je vous assure que
j'kurais kchang6 de grand cceur ma charge de vicaire
g&n&ral contre la derniere paroisse du diocese pour
obtenir de vous voir rester parmi nous. Dieu ne l'a pas
voulu. Fiat! Fiat! n

. Terminons ce chapitre par les quelques mots consacr6s . M. Forestier, dans la Semaine religieuse et
remarquons que ces lignes ont &t6 ecrites trente-sept
ans apres le d6part de notre confrere. II faut ordinai-
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rement bien moins de temps pour oublier complitement le souvenir des hommes les meilleurs; aussi ce
t6moignage n'en a que plus de prix.
LE R. P. LEON FORESTIER

( Le R. P. Leon Forestier, de la Congregation des
Lazaristes, est d6cid6 pieusement a Paris, a 1l'ge de
quatre-vingt quinze ans, apres soixante-quinze ann6es
de vie de communaut6. Notre diocese a b6neficie d'une
bonne part de cette belle et sainte existence sacerdotale. Pendant trente et un ans qu'il passa an milieu de
nous, M. Forestier a fait beaucoup de bien. Profes-.
seur, puis superieur du Grand S6minaire, il a exerc6,
parses eminentes vertus, sa doctrine sfre, sa direction
ferme et 6clairee, une influence excellente et profonde
sur la formation du clerg. de Touraine. Par une d&licate attention de sa providence, Dieu a rappel6 a Lui
son fiddle serviteur le 25 janvier, jour bien cher aux
enfants de Saint-Vincent, puisque c'eSt en ce jour que
leur Pere prononqa le premier sermon de la Mission.
Nous recommandons le ven&ri d6funt aux prieres de
nos confreres et des lecteurs de la Semaine religieuse. »
SERVICE POUR LE R. P. FORESTIER

i Enconsidbration des 6minents services que le R. P.
Leon Forestier a rendus au diocese de Tours pendant
les trente et un ans qu'il a passes au Grand Seminaire,
comme Directeur et Superieur, l'autorit6 dioc6saine a
decid6 qu'un service sera ce16br6 pour le repos de
1'5me du venere d6funt mercredi prochain, 6 mars, &
neuf heures, dans la chapelle de la Mission (rue du
G6n6ral-Meusnier). »

(A suivre.)
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VARIETES
On sait que la bulle d'&rection de la Congregation
de la Mission a &t4 envoyee a I'official de Paris pour
qu'il precdit A sa fulmination. Cette fulmination
n'a jamais eth publiee, a notre connaissance; nous la
donnons ici a titre de simple document historique dont
les prescriptions sont sans valeur, au moins pour ce
qui concerne la visite archiepiscopale.
Post quarum quidem Litterarum, seu Bullarum Apostolicarum, et
confirmationis repraesentationes, et receptiones nobis, et per nos factas,
fuimus ex parte eorumdem impetrantium requisiti, quatenus ad
illarum, et in eis contentorum executionem, et fulminationem juxta
traditam, et directam per eas nobis, formam procedere vellemus, et
dignaremur, Nos igitur officialis Parisiensis Judex, et Commissarius
praefatus volentes mandatum Apostolicum nobis in hac parte venerenter, ut tenemur exequi, et illi parere. Viso libello supplici nobis
pro parte eorumdem impetrantium porrecto tendente ad fines quatenus
ad executionem et fulminationem proedictarum Bullarum, seu Litte.
rarum Apostolicarum coifirmationis, et approbationis procedere vellemus, et dignaremur ordinatione nostra in calce illius de die vigesima
mensis Octobris novissimi, qua priusquam ius fieret supra finibus dicti
libelli supplicis praedictas Bullas, sea Litteras Apostolicas saepe dictas
Promotori Curiae Archiepiscopalis Parisiensis communicandas ease
statuimus. Interventione per Venerabilem, et circumspectum virum
Magistrum Georgium Frogel Proesbyterum sacrae Theologiae Parisiensem Doctorem, Rectorem Parochialis Ecclesise sancti Nicolai a
Cardineto hujus Urbis fulminationi, praedictae Bullarum confirmationis
et approbationis die Martii proesentium Mensis, et Anni facta, ne
aliquid in proejudicium concordatorum inter suos Praedecessorcs
Curatos Ecclesiae praedictae sancti Nicolai a Cardineto, et primarios,
seu Magistros Collegii Bonorup Puerorum nuncupati in Universitate
Parisiensi initorum ageretur. Visis etiam, et diligenter inspectis dictis
Bullis seu Litteris Apostolicis cum conclusionibus Promotoris, cui
omnia communicata fuere. Omnibus denique quae in hac parte videnda
et consideranda erant, mature et accurate perpensis proedictas Bullas,
seu Litteras Apostolicas laudando, approbando, et homologando,
coadem venerabiles, et circumspectos viros Dominos Vincentium de
Paul ac Clericos, Presbyteros, et socios, et alios quoscumque Ecclesiasticos Congregationis Missionis nuncupatae Civitatis Parisiensi' fructu,
et effectu earumdem uti, frui, et gaudere posse, et debere dicimus, et
declaramus. Et propterea Auctoritate Apostolica nobis commissa, et
qua fungimur in hac parte. In primis eosdem Venerabilem, et circumspectum virum Dominum Vincentium de Paul, ac Clericos, Pres-
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byteros, et Socios Congregationis Missionis singulares personas a
quibusvis Excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et paenis, a jure vel ab homine quavis
occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt
ad effectum dumtaxat consequendum harum serie absolvimus, et absolutos fore ceasemus. Postea veto Congregationem Missionis hujusmodi,
illiasque Institutum, et regulas, et in eis contenta, indeque legitime
sequuta quaccumque, nec non cmnia, et singula per dictam Congregationem, seu illius socios, et personas in observantiam, et vim dicti
Instituti facta nec non institutionem, seu deputationem, et electionem
de persona dicti Domini Vincentii de Paul in Superionem Generatem
dictae Congregationis Missionis ad vitam, at praefertur factam perpetuo
approbavimus, et confirmavimus, approbamusque, et confirmamus,
illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, coeteraque
conformiter ad dictarum Bullarum iseu Litterarum) Apostolicarum
approbationis, et confirmationis tenorem prout nobis extitere commisa
facimus. Modo talem visitatio Archiepiscopalis penes praefatumn Illustriasimum, et Revereudissimum Dominum Archiepiscopum Parisiensem, quoties, et quando voluerit integra, et libera remaneat; its
utsingulis annis loca, et personas Superiorum, ac Presbyterorum, atque
Clericorum, aliorumque Ecclesiasticorum quorumcumque Congregationis Missionis in Monasterio sancti Lazari, et Collegio Bonorum
Puerorum commorantium, quando expedire viderit, praefatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Archiespiscopus ac sui itiam
Successores pro tempore existeutes per se, sive per suos Vicarios
benerisos visitare valeant; illumque praefatum Illmum et Rmum Dnum
Arihiepiscopum ad hoc munus, et officium venientem secundum
ordinem praedictae Congregationi tune praescribendum expectent, et
excipiant. Ibidem et inter eos praemissos superiorem, et alios sacer:
dotes, et Ciericos, ac alios quoscumque Ecclesiasticos praedictae Congregationis Missionis in dictis locis commorantes, munia omnia, functiones et officia quaecumque in cursu visitationis fieri, t exercere
solita, sine controversia contradictione peragere et perficere caaonice,
etjuridice possit et ca lege, et conditone quod tractatus, et concordata,
tam pro erectione dictae Congregationis, quarm unione Prioratus, et
adminittrationis Monasterii sancti Lazari Ordinis sancti Augustini
prope Lutetiam inter pnefatum Illustrissimum et Reverendissimum
Dominum Parisiensem Archiepiscopum, et praedictos Dominum Vincentium de Paul, et Congrigationem Missionis inita sine aliqua contra.
ventione, vel diminutione, in omnibus suis articulis,-et clausis stricte,
et fideliter observabuntur: et sine prejadicio Concordatorum,. et tractatuum inter Rectores seu Curatos ejusdem Ecclesiae Sancti Nicolai a
Cardineto Predecessores dicti Venerabilis viri Magistri Georgii Frogel
intervenientisset primarios, seu Magistros dicti Collegii Bonorum Pueorum nuncupati, nec non aliorum jurium quorumque Illustrissimi et
Revereadissimi Domini Archiepiscopi, et successorum suorum, at
Parochorum diocesis Parisiensis, et pro quorum conservatione praesentes in Registros Archiepiscopatus Parisienss rescribi ordinamus. In
quorum psaemissorum fidem, et testimonium has praesentes Litteras
manu nostra subscriptas per Magistrum Renatbm Ferriere puhlicum
auctoritate Apostolica, Venerabilisque Curiae Archiepiscopalis Parisienss notarium juratum in registris Archiepiscopatus, ct Pracfec-
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tume Parisionsis, cecundum edictum Regium debite immatriculatum
Parisiis commorantem ficri, signare, sigillique Cancellariae praefti
Illustrissimi et Reverendissimi Domini Parisiensis Archiepiscopi pussimus, et fecimus appensione communiri. Datum Parisiis Anno
Domini 1634, die 27 Mensis Novembris, proesentibus ibidem Nobili
Viro Magistro Claudio Bernard in Parlamento Parisiensis Advocato, et
Magistro Nicolao Fleurian in eodem Parlamento Procuratre Parisiiscommorantibus Testibus ad haec vocatis, et rogatis.
Le Blanc.

FaxalIka,

nolarius praedicdus.
Cum Sigillo.

M. Neveut a bien voulu traduire cette pice :
Nous avons recu des Lettres ou Bulles apostoliques diment confirmees, et on nous a priE de vouloir bien proc6der & 1'ex6cution des
clauses qu'elles contiennent et k leur fulmination, scion la forme habituelle et le mode qu'elles nous imposent.
Par suite, Nous, Juge official de Paris et Commissaire d6sign6
voulant, comme c'est notre devoir, remplir et executer le mandat apostolique qui nous est confie :
x* Itant donn6 la supplique qui nous est faite par ceux qui out
obtenu ces bulles ide vouloir bien procider k I'execution et a la fulmination de leur confirmation et approbation, et pourvoir au decret que
nous avions port6 le o2 octobre dernier de communiquer ces dites
Lettres ou Bulles apostoliques au Promoteur de la Curie archiepiscopale de Paris, avant qu'elles deviennent executoires;
ao Etant donnE I'intervention du prudent et vinerable Maitre
Georges Frogel, pritre, docteur en theologie de l'Universiti de Paris,
recteur de I'glise paroissiale de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, de
cette ville, qui a assisted
la fulmination de la confirmation et de
l'approbation desdites Bulles le 14 mars de la presentC annee, afin
qu'aucun tort ne puisse etre porti aux concordats pass6s entre ses
pridicesseurs, cures de ladite dglise de Saint-Nicolas-du-Chardonnet
et les directeurs et maites du college des Bons-Enfants de l'Universite de Paris;
3* Atant donn6 l'examen attentif de ces dites Bulles et Lettres apostoliques et lea conclusions du Promoteur k qui elles out 6te communiques.
Apris avoir pes6 iirement et soigneusement tout ce qui devait Wtre
dans cette affaire, en louant, approuvant et homologuant
examini
lesdites Bulles ou Lettres apostoliques, nous disons et declarons :
Que les prudents et vndnrables Vincent de Paul, clercs, pretres associ6s et antres eccl•siastiques de la Congrigation de la Mission de ladite
ville de Paris, peuvent et doivent se servir, profiter et jouir des bendfices et effets desdites Bulles;
Pour cela, en vertu de l'Autorit6 apostolique I nous confiee et dont
nous aous servons en cette affaire;
En premier lieu, pour obtenir l'effet des presentes lettres, nous absoleons et nous declarons absous le prudent et venerable Vincent de
Paul, les clercs, les pretres et autres membres de la Congrogation de
la Mission de tote excommunication, suspense, interdit, de toute
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condamnation ecclsiastique, censure, peine, port6e de droit ou par
un juge, dan n'importe quelle occasion on cause, si jamais ilsen
ont encourn;
En deuxieme lieu, nous approuvons et confrmons la Congregation
de la Mission, son institut, ses regles avec leur contenu et tout ce qui
s'en deduit legitimement, ainsi que tout ce qui s'est fait dans ladite
Congregation ou par ses membres et personnes en faveur dudit
Institut;
En troisieme lieu, nous approuvons et confirmons, comme nous
I'avions approuve et confirm6, I institution, d6putation, et election de
la personne de Vincent de Paul comme superieur general k vie de
ladite Congregation 4e la Mission;
Nous donnons i notre sentence la valeur ferme et inviolable de
l'Approbation apostolique et nous affirmons que tout s'est fait conformiment auxdites Bulles ou Lettres apostoliques approuvees et confirmees.
Toutefois, le droit de faire la visite appartiendra toujours i 1'Illustrissime et Reverendissime Archeveque de Paris qui en usera toutes
les fois et quand il le voudra. Ainsi, chaque annee, 1'Illustrissime et
Reverendissime Archeveque ou son successeur pourra visiter, quand il
le jugera convenable, par lui-meme ou par des vicaires qu'il choisira,
les lieux et les personnes, superieurs et pretres, les clercs et autres
ecclesiastiques, en un mot tons les membres de la Congregation de la
Mission demeurant dans le monastere de Saint-Lazare ou au college
des Bons-Enfants. Quand 1'Illustrissime et Reverendissime Archeveque ira dans ces maisons pour remplir ce devoir de sa charge episcopale, tons les membres de la Congregation l'attendront i la porte et
le recevront selon le ceremonial qui sera prescrit.
L'autorit6 canonique de l'Archevbque s'exercera selon le droit sur
tous les membres de la Congregation de la Mission qui habitent dans
ces maisons : superieurs, pretres, clercs et tout autre ecclesiastique, et
1'Archeveque accomplira, sans aucune controverse et contradiction,
toutes les fonctions, charges et offices qui s'accomplissent au cours de
la visite.
Les contrats et concordats passes entre 1'Illustrissime et Reverendissime Archev&que de Paris et ledit Vincent de Paul et la Congregation de la Mission, soit pour 1'erection de ladite Congregation, soit
pour l'union du prieure et l'administration du monastere de SaintLazare de l'ordre de Saint-Augustin, situ6 pres Paris, seront fidelement
et strictement observes dans tous leurs articles et clauses sans y contrevenir jamais ni en diminuer aucun en rien.
Ils seront observes sans prejudice des concordats et contrats passes
entre les recteurs et cures de l'eglise de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
pr6decesseurs du venerable Maitre Georges Frogel, qui a assist6 & Ia
fulmination des Bulles apostoliques, et les superieurs et maitres du
college des Bons-Enfants.
Seront respect6s 6galement tous les droits de l'Illustrissime et Rev6rendissime Archeveque et ceux de ses successeurs, ainsi que ceux des
cures de ce diocese de Paris et, pour que ces droits soient conserv6s,
nous ordonnons que les presentes Lettres soient inscrites dans lea
registres de 1'Archeveche de Paris.
En foi de quoi, nous avons signe les presentes Lettres de notre main

-

575 -

et nous les avons fait signer par Maitre Rend Ferriere, officier public
par lautoritd apostolique, notaire jure de la Venerable Curie archipis.
copale de Paris, et inscrit comme tel dans les registres de I'Archevtchl
et de la Prefecture de Paris, par edit du Roi immatricule & Paris et
y demeurant. Nous avons de plus fait mettre et apposer i ces Lettes
le sceau de chancellerie dudit Illustrissime et Reverendissime ArchevEque de Paris.
Donn, & Paris, le 27 novembre 1634.
]taient presents, comme t6moins appelEs i cet effet, Maitre Claude
Bernard, avocat au Parlement de.Paris, et Maitre Nicolas Fleurian,
procureur au m6me parlement, tous deux habitant k Paris.
FEaatacx, notaire, i-dessus nommi.
Le Blanc.
(Place du sceau.)

ENCORE DEUX LETTRES INEDITES DE SAINT VINCENT

I. -

A Bernard Codoing, supirieura Rome.
A Paris, ce 24 ao6t 1643.

MONSIEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais!
Vous vous plaignez de nous, de ce que vous n'avez
requ de nos lettres par deux courriers consicutifs.
L'on n'a point manqu6 de vous 6crire par chacun. Une
fois, la lettre ne fut point assez k temps chez M. Parisot, qui avait dbjk envoy6 son paquet a la poste.
Nous avons fait acquitter la lettre de change de
3 ooo livres a jour prefix. En attendant votre r6solution sur le sujet des 8 ooo ecus que vous demandez,
nous t&cherons de vendre les coches de Soissons, qui
nous tiennent lieu de 2 5oo livres, mais qui diminueront; et le fermier nous demande du rabais, a
cause de l'instance form6e contre lui par les messagers.
Depuis, la mort de feu M. le Cardinal a fait renvoyer
l'instance du conseil au Parlement. En ce cas, il ne
vous restera que les 5 ooo livres sur les coches de

Rouen.
M. de Montheron, mon ancien ami, qui vous a parl6
37
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de la Mission de Babylone, 6crit A Mgr 1'iveque
qu'il en a parli & Mgr Ingoli, qui lui a temoigne que
la Congregation de Propaganda Fide agreera notre
emploi en ces pays eloignis et la dimission de son
ivech6 en faveur d'un de la Compagnie, laquelle en
pourra elire trois et les presenter a Sa Saintete pour
en choisir l'un pour succeder au d6funt, ainsi que
fontles cordeliers en une ville de Hongrie, limitrophe
de la Turquie, qu'il en 6crira &Monseigneur le nonce,
maintenant cardinal Grimaldi,* deux fins : pour que
Son Eminence parle a la reine pour donner a M. 1'Fveque
de Babylone quelqu'autre 6vech6 ou abbaye de deca
et pour me faire a moi l'ouverture de cette proposition.
Sur quoi, ayant pens6 qu'il y avait peut-atre quelque
apparence que Notre-Seigneur voulait quelque chose
de nous en cela, j'ai r6pondu k une bonne religieuse,
qui me parla de la part de mondit seigneur, que nous
y penserions, en attendant qu'il plaise i sa divine
bonte manifester plus 6videmment sa volonti sur cela
par la maniere qu'on vous proposera la chose de la
part de ladite Congregation et par la maniere que la
proposition sera recue de deca, posiis aliis circuriaustiisponendis.
II y a bien du pour et du contre en cela. I y a quel-qu'un qui a ecrit depuis peu, a ce qu'on m'a dit, que
les religieux et les missionnaires qui ne vont an
secours des Ames infidiles qui pirissent, sont en vois
de damnation.
Et la preuve contre cela: * il y a disette d'hommes
en notre Compagnie; z* qu'il y a de grandes raisons
de douter que Notre-Seigneur veuille qu'il soit tir6 des
Aveques du corps des missionnaires, non plus que de
celui des j6suites; 3* qu'il n'y a rien &faire prksentement en Babylone, oil il n'est pas loisible de parler
contre leur religion de Mahomet, sur peine de la vie.
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Que s'il y a quelque bien a faire, c'est en la ville ou
s6journe le roi de Perse, 3oo lieues au dela, oui il y a
deux ou trois sortes de religieux, carmes, capucins et
jacobins; point de catholiques, si ce n'est quelques
pauvres garcons qu'on a tach6 d'6lever en notre sainte
religion. II y a pres de soixante mille chritiens grecs,
armeniens, qui ont ete transpprtks esclaves en une
ville que le roi a fait batir et habiter par eux aupres
de la sienne royale.
Voila Y'tat de la chose. J'ai pens6 que je vous dois
dire ceci, afin de recommander la chose & Dieu et que
-vous me disiez votre pensee sur cela.
Je vous ai 6crit comme nous avons remis a l'anne'e
prochaine A parler de l'union avec M. Authier, sur ce
qu'il vent que nous recevions ses constitutions imprim6es et ses ordonnances entre les n6tres, A cela
pres d'ajuster les difficultes qui s'y trouveront. Ily a
apparence qu'il en sera de lui peut-&tre comme du Pere
Romillion, qui s'itait s6par6 du Bienheureux CUsar
de Bus, A cause des vceux, et avait itabli quantit6 de
maisons; et comme l'Oratoire fut instituh, il vint
trouver M. de B6rulle pour s'unir; mais jamais il ne
le put jusqu'a ce qu'apres plusieurs annees, sa Congr&gation, qui jugeait cette union convenable, le pressa
si fort et Ie contraignit enin, contre son intention, 1
faire l'uni6n. Il y a quelque apparence de quelqge
chose semblable A I'6gard des siens, a ce qu'on me
mande. Ma;is de ceci, vous n'en parferez point A personne du monde, s'il vous plait, si ce n'est a M. Dehrgay, s'il est encore a Rome.
Ccst l tout ce que je puis vous dire pour le present,
sinoo qv'apres am'tre prosterna en esprit aux pieds de
votre communaute et aux v6tres et m'etre recommand6
-aux prieres de tous en cet 6tat, je suis A tons, on
r'amour de Notro-Seigneur et par sa pure misbricorde
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et votre charitable support, Monsieur, votre trbs humble
et obbissant serviteur.
Vincent DEPAUL.
indigne pritre de la Mission.
Suscriptio

: A M. Codoing, sup6rieur des pr6tres de la

Mission de Rome, a Rome.

II. -

A Jean Dekorgny, superieur, & Rome.
De Paris, ce 3z aofit 1646.

MONSIEUR,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais !

Je n'ai point reCu votre paquet cette semaine. Je
vous fais ces lignes neanmoins pour entretenir le commerce des lettres par tous les courriers ordinaires,
comme aussi pour vous dire que j'ai vu le R. P. Charlet, qui m'a dit, pour nos voeux, qu'il s'en faut tenir
pour le pr6sent a ce que nous en avons.
Je serais bien aise de savoir l'avis de delk, s'il est
n6cessaire que la perpituit6 du gen&ral soit autorise
par le Pape, on s'il suffit qu'elle le soit par Monseigneur de Paris.
Je me trouve emp&ch6 du refus qu'on vous fait de
donner les facult6s aux missionnaires d'Alger, desquels j'ai requ lettre qu'ils ont Wt6 bien regus et ont
commenc6 d6ja k y faire du bien.
M. Le Soudier est parti pour Sale, qui est une ville
sur la O6te d'Afrique, sur la mer d'Oc6an, au dell do
detroit.
Que ferons-nous a cela? Les choses continuerontelles comme cela apres M. Ingoli?
Les capucins demandent ici que nulle autre communaut6 se puisse 6tablir aux villes de Grice, d'Afrique
et d'Asie, ou le roi a des consuls, o1 ils sont 6tablis,
qui n'apporte lettres du roi au consul. J'ai moyenn6
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cela; mais la chose n'6tant pas encore expedi6e, j'y
penserai.
Je vous avoue que j'ai beaucoup d'affection et de
dtvotion, si me semble, A la propagation de PEglise
aux pays infidles par l'appr6hension que j'ai que
Dieu l'ankantisse peu a pen de deca et qu'il n'en reste
point ou peu d'ici i cent ans, a cause de nos moeurs
d6prav6es, de ces nouvelles opinions, qui croissent de
plus en plus, et a cause de l'6tat des choses. Elle a
perdu depuis cent ans, par deux nouvelles h6r6sies,
la plupart de 1'Empire et les royaumes de Suede, de
Danemark et Norvege, d'Ecosse, d'Angleterre, d'Irlande, de Boh&me et Hongrie, de sorte qu'il reste
1'Italie, la France, l'Espagne et la Pologne, dont la
France et la Pologne font beaucoup des h6r6sies.
Or, ces pertes d'Eglises, depuis cent ans, nous
donnent sujet de craindre, dans les mistres pr6sentes,
que dans autres cent ans nous ne perdions tout a fait
1']glise en Europe; et, en ce sujet de crainte, bienheureux sont ceux qui pourront cooperer a -tendre
1'lglise ailleurs.
M. Martin me mande que vous avez mand6e M. Blatiron que vous lui envoyez M. Richard, dont ils sont
contents. Je vous prie de l'ex6cuter au plus t6t et de
prier Dieu pour moi, qui suis, en l'amour de NotreSeigneur, Monsieur, votre trbs humble et ob6issant
serviteur.
Vincent DEPAUL.
indigne prftre de la Mission.

Les originaux de ces deux lettres de saint Vincent font
partie de la riche collection de M. Henri de Rothschild. La
premire est completement inedite; la seconde ne l'est qu'en
partie, car les lignes publides sous le n* 482 (t. I des Lettres,
p. 56i) lui sont emprunt6es.
Dans le premier de ces documents, saint Vincent traite deux
sujets, sur lesquels un mot d'explication ne semblera pas
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superflu: l'vechi de Babylone et le projet d'unioa A notreCompagnie des Pretres du Saint-Sacrement.
En z638, une charitable veuve, Mine Ricouard, nee du Guc
de Bagnels, avait laissd k la Mission de Perse la somme de
66ooo livres et sa maison de la rue du Bac, I condition que
l'ivechd de Babylone serait ritabli, occupd tout d'abord par
un carme dichauss6 et dans la suite par des Frangais. Elle
disigna elle-m6me Jean Duval, prddicateur trks gott6. Le
nouvel eveque cumula, avec le titre d'eveque de Babyloae,
ceux de vicaire apostelique d'Ispahan et de visiteur de Ctesiphon. II arriva a Ispahan le 7 juillet 164o et opera, a-t-on'dit,
de nombreuses et iclatantes conversions. A la suite de vexations et de mauvaises affaires, il revint en France pour
exposer &Richelieu 1'tat de sa Mission. Richelieu itait mort.
L'eveque de Babylone agrandit sa maison de la rue de Bac
par Pachat de quelques bitiments, avec 'intention d'y etablir
un siminaire destind &alimenter la Mission de Perse. L'entreprise etait au-dessus de ses forces. II dchoua completement et
vendit la maison, le 16 mars x663, h la Socidt6 des Missionsetrangeres, qui la posshde encore. II continua de I'oocuper
jusqu'au io mai z669, jour de sa mort. La rue de la PetiteGreaelle ou cue de la Fresnaye, qui rencontrait la rue du Bac
au point oi se trouvait sa propridet, est devenue, en souvenir
de ce prdlat, rue de Babylone.
Jean Duval n'etait resti que deux ou trois ans en Perse; et
vraisemblablement, quand il rentra en France en 1643, c'tait
avec l'intention de n'y plus revenir. It etait de ceux qui ie
savent pas resister k la tentation de s'occuper d'affaizes commerciales ou financieres, mime lorsque des revers lamentables viennent les avertir qu'ils n'ont aucune competence en
ces matieres.
Le coadjuteur qu'on lui cherchait devait non l'aider, mais
le supplier. Charge par le nonce de trouver un homme digne
d'occuper ce poste, saint Vincent, apres avoir jet6 les yeux
sur Hippolyte F6ret, curd de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
que 'archeveque de Paris ne voulut pas cEder, puis sur divers
eccldsiastiques, qui ne purent accepter, finit par proposer,
non sans hesitation, celui de ses confreres auquel il tenait le
plus et dont la privation serait, disait-il, lui < arracher nn
ceil n et lui c couper un bras n. Au lieu d'aller en Perse,
M. ýLambert partit pour la Pologne. La coadjutorerie de
Babylone fut offerte, en 1659, a Placide-Louis Duchemin, reli-

gieux bdnedictin et aum6nier de I'archeveque de Toulouse.
Ce dernier accepta, fut sacre et n'alla jamais an lieu de sa
Mission, dont l'administrationfut confie, en 1675, A Frangois
Picquet.
La situation financibre de la Mission de Perse explique en
partie les rdpugnances et les refus de ceux auxquels fut propose le titre de coadjuteur.
L'un de ceux qui refuserent s'appelait Christophe d'Authier
de Sisgau. Nd & Marseille le 6 avril 1609, il obtint, jeuae
encore, un binfice &l'abbaye de Saint-Victor. II fut ordonna
pretre en juin i633 et recut, quelques jours apres, le bonnet
de docteur. En 1634, 'archeveque d'Aix lui confia a.lui et &
tous ceux qu'il s'6tait uais pour donner des missions, la chapelle de Notre-Dame de Beauvesez. L'annde suivante, il
approuvait le nouvel Institut sous le titre de Congrigation
des clercs de la Mission, qu'il remplaga, en 1638, par celui de
Congregation des Missionnaires du Clergi. Les Missionaires
id Clergi s'etablirent a Brignole et
Marseille et furent
appelds A Valence (1639) pour diriger le sdminaire des ordisands. A Senlis, on leur confia la paroisse Sainte-Genevi&ve (I64o)' Urbain VIII approuva l'institut par Bref du
4 juin 644. et Innocent X changea son nom, le 2o novembre 1647, en celui de Congrigationadu Saint-Sacrement pour
la direction des missions et des siminaires. Ses membres
furent, des lors. appelds Pritres missionnaires de la Vongigatteon du Saint-Sacrement. Christophe d'Authier fut nommi,
en 1644, recteur des deux collges apostoliques d'Avignon,
puis eveque titulaire de Bethliem. I1 fut sacr aI Rome Ie
26 mars i65, passa dans cette ville les anndes r652, i653 et
une partie de 1654, et revint en France, oi il continua de
diriger sa Congrdgation. 11 mourut b Valence Je 17 septembre 1667.

Sur les tentatives d'union de son Institut avec celui de saint
Vincent, voici ce que nous lisons dans les Annalesdes prtre.s
du Saint-Sacrement (Ms. conservd Ala bibliotheque des PNres
bdendictins de Marseille avant leur expulsion): c Au retour
du premier voyage de M. de Sisgau a Rome, alors qu'il n'avait
encore sa Congregation qu'en idWe, quelques personnes de
pidtd lui inspirirent d'aller A Paris pour voir de s'unir avec
M. Vincent de Paul, qui venait d'en kriger nne presque
semblable sous le nom de la Mission. II alla donc, pour ce
sujet, demeurer quelques mois inconnu dans leur maison de
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Paris qu'on appelle les Bons-Enfants, pour voir s'ils pour.
raient convenir ensemble et si leurs fins etaient semblables;
mais, n'ayant point alors reconnu la volontd de Dien, on
commenca d'en reparler cette annie (1642), l'occasion d'une
fille de trbs grande vertu et dont la saintetd a miriti, aprbs sa
mort, que le R. P. de la Rivibre, minime, donnit sa vie au
public. Cette pieuse fille etait de la ville de Valence, et
on l'appelait commandment sceur Marie. Elle timoigna A
M. d'Authier qu'il devait s'unir avec M. Vincent de Paul et
ne faire de ces deux corps qu'un seul, pour mieux effectuer
dans l'glise les saintes intentions que Dieu leur donnait.
Elle lui en parla avec tant de force et des marques que Dieu
le voulait, que M. d'Authier, qui faisait profession de detachement, se rendit a cette proposition. La Providence, pour
mieux prouver son d6sinteressement, permit qu'en meme
temps quatre ou cinq missionnaires de M. Vincent passerent
par Valence, au retour d'une mission qu'ils venaient de faire,
et allbrent le saluer dans le s6minaire pour lui en parler.
-M. d'Authier les revut avec toute l'amiti6 possible et, aprbs
s'en etre entretenu avec le chef de cette troupe, qui se nommait
Codoing, lui fit connaitre qu'il ne tiendrait pas A lui que cette
union ne se fit, pourvu qu'il y reconniit la plus grande gloire
de Dieu et I'utilite de l'Pglise. Celui-ci, arrive & Paris, en
communiqua le pourparler & M. Vincent, lequel ecrivit a
M. de Sisgau une lettre, du 22 avril 1642, pour l'assurer qu'il
n'etait pas moins dispose que lui &cette union. M. d'Authier
fut & Paris quelque temps apres pour ce sujet. Ce qui arreta
la conclusion de cette affaire fut que M. Vincent ne voulait
point s'embarrasser du soin des paroisses, ni des sedinaires
de notre Congregation, ni permettre que les missionnaires
portassent des manchettes et des collets semblables a ceux
des ecclesiastiques qui vivent dans le monde. n
Ce recit\ semble exact, sauf sur deux points : Bernard
Codoing n'alla pas & Paris, et les obstacles au projet vinrent
moins des manchettes et des collets que des exigences de
M. d'Authier au sujet de la fusion des ragles et constitutions
et de sa pretention de devenir coadjuteur du Supdrieur gen6ral
avec future succession.
P. COSrT.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
569. -

Rivista di Studi Missionari, organo dell'

Unione missionaria del clero. Publicazione trimestrale.
Milano, via Monte Rosa, 71.
Cette revue a pour but de faire connaitre la grande oeuvre des Missions. Voici les articles du premier nur: ro: L'infanticide dans la Chine
contemporaine. Zele pour les missions dans 'Eglise d'Angleterre. Un
pen de predication missionnaire. L'apostolat de la France. Les simi.
naires pour le clerg6 oriental et lers resultats. L'Eglise russe en 1917.
La Hollande missionnaire.
Voici les articles du second numero : Vingt-cinq annees d'activite de
la Socidti de Saint-Claver. Un fait nouveau sur l'activit missionnaire
da dix-neuvieme siecle. Le protectorat des Missions dans les Etata
mahometans de l'Afrique seprentrionaledu douziAme au quinzieme si-cle.
Le sort de la Palestine. L'Espagne missionnaire.

570. Joseph BAETEMAN, Missionnaire-soldat.
Fleurs de guere. Traits 6difiants tires de la Grande
Guerre. Prix : 4 francs.
Cet ouvrage contient 62o histoires dont 38 empruntees aux Annaler
de la Coagrigatio de la Mission. Elles sont groupies sons des titres tels
que : abstinence, ime, amitii, etc., et peuvent etre tris utiles aux cat&chistes et pridicateurs.

571. - Annales des Enfants de Marie et des associis de la Midaille miraculeuse. Les Rayons. Bulletin
mensuel d'6tude, d'action et d'information, 3, avenue
Gallieni, Gentilly (Seine).
L'introduction placee en tete du premier numiro explique la gentse
et le bat de ce nouveau Bulletin.
II y a cinquante ans, naissaient les Annales des Enfants de Mwarie.
M. Etienne, Superieur g6n6ral de la Congregation de la Mission et de
la Compagnie des Filles de la Charit6, ecrivait en ttte du premier
numro : a Me* chores Enfants, je suis heureux de couronner les saccs
de votre Association, en vous adressant ces Axale.s qui n'ont d'autre
but que de rendre gloire I Ia trds sainte Vierge, M&re de vos chres
seurs directrices et la v6tre, en donnant a vos ccaurs un nouvel elan
d'amour ver Elle et un puissant moyen d'6mulation pour la pratique
de la vertu. a La lettre itait dat6e du premier jour du mois de Marie
i8s68.

-584C'est sur les instances de quelques Filles de la Charitf, chargees des
plus anciennes, des plus nombreuses et des plus ferventes associations de
France queje projet await 6te congm. Sous le titre d'Ammlaes des Enfants
de Marie, le nouveau recueil irait porter aux membres des associations
des extremites de la terre les bonnes pensees et les actions saintes de
leurs seurs d'Europe; de m6me qu'il ferait profiter celles-ci de tout ce
que les autres parties da monde peuvent leur ofrir d'difiant.
Aprbs cinquante annies d'existence, les Axnuaj

out rdsolu, tout en

continuant leurs excellentes traditions, de se renouveler, de se rajeunir
et de s'adapter aux circonstances actuelles, si differentes de celles qai
ont presid6 a leur apparition. Elles s'adresseront, d'abord et principalement, aux Enfants de Marie, mais aussi et en general Atotes les personnes dvouees au culte de la tr&s sainte Vierge, notammeat aux
associis si nombreux de la Midaille miraculeuse, manif•st-e
la
vT6nrable Catherine Labour=, le 27 novembre i83o.
Quel ser notre prjgramme?
II tient en ces trois mots : Etude, Action, lnjormaliow.
La partie doctrinale contiendra :
Une 4tude suiie sur Ia trAs sainte Vierge;
Des questions d'instruction religiense;
Un peu de philosophie, i Pecole de saint Thomas;
Une sirie de propos d'6ducation;
Des indications substantielles relatives & la sainte Ecriture, l'histoire
eccisiastique, la liturgie, Ic droit canon;
La reponse apologetique & quelque objection entendue ou difficult6
propose ;
En un mot, tout ce qu'un catholique, tout ce qu'une Enfant de Maie
i plus forte raison, doit savoir, apprendre ou se rappeler.
La partie ratigue dounera des directions relatives i toutes lea
euvres, religicuses et sociales, qui sollicitent lapostolat des Enfants de
Marie :
Cercles d'Etudes, Zelatrices, Visite des pauvres, Syndicats, Retraites
fermees, etc.
Nous prions, i cet effet, les Associations de Paris, de la France et di
monde entier, de vouloir bien nous envoyer les monographies, comptes
rendus, reglements, etc., - en un mot le recit des efforts tentes de
tous c6tes pour repondre an deuxieme but-l'apostolat - del'Assoiation vouluc par Marie elle-meme.
Enfin la partie documentaire renseignera les associes de la Mldaille
miraculeuse et les Enfants de Marie sur tout ce qui regarde Plhistoire
des Apparitions de &83o,le mouvement dont elles furent le point de
dEpart : nouvelles erections d'Associations, biographies d'Enfants
de
Marie, correspondance, bibliographie.
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DfFUNTS

MISSIONNAIRES
15. Juan (Gabriel), pr&tre, d6c6d6 le 9 mars 1919, i
Orense (Espagne); 62 ans d'&ge, et 36 de vocation.,
t6. Berster (Theodore), coadjuteur, d6cdd le xo0
mars 1919, a Salonique (Grace); 78, 54,
17. Burke (Bernard), pr6tre, d6c6d6 le I' mars 1919.
A Germantown (9tats-Unis Or.); 70, 46.
I& Lacroix (Pierre), pretre, dec6dd en mars 1919,
(Chine Sept.); 33, 13.
19. Gonzalez(Henri), pr&tre, dic6de le 22 mars i919, a
Madrid (Espagne); 53, 28.
2o. Gazeau (Andr6), pr&tre, d6ec6d le 6 avril 1919. 4
la Maison-Mire (France); 3o, 12.
21. Quish (Maurice), pr&tre, dbcedd le 8 avril 1199, a
Blackrock (Irlande); 76, 53.
22. Meehan (Edouard), pretre, d&ec6d le 7 avril 1919,
a Castlekriock (Irlande); 38, 17.
23. Poioni (ean), coadjuteur, decdd le i avril I919,
a Ferentino (Italie); 85, 6o.
24. Conway (Jacques), coadjuteur, diced6 le 13 avril
1919, A Dublin (Irlande); 75, 42.
25. Amerano (Jean-Baptiste), pretre, decedd le Ia
mars 1919, a Come (Italie); 77, 61.
26. Manconi (Emmanuel), coadjuteur, d6c6dd le 7 avril
1919, & Chieri (Italie); 33, 4.
i
en mai 1919,
27. Hermet (Cyprien), pretre, d&cdý

P6kin (Chine Sept.); 67, 4428. Oilier (Jean-Marie), coadjuteur, decedi le 7 mai
9xig9, Marseille (France); 55,.29.
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29. Offermann (Edmond), pretre, decede le 12 mai
(Hollande);
1919, a Bocholtz-Lez-Simpelveld
49, 29-

3o. Sobolewski (Joseph), pr&tre, d6c6de le 27 mars
1919, A Varsovie (Pologne); 90, 72.
31. Arnaiz (Casimir), pretre, dec6d6 en avril 1919, a
Santa-Cruz (Espagne); 43, 21.
32. Donnelly (Paul), pretre, deced6 le 3 juin 1919, a
Ashfield iIrlande) ; 46, 22.
33. Hoover (Jacques), pretre, d6cide en juin x919,
Saint-Louis (Etats-Unis Occid.); 56, 37.
34. Vilanova (Francois), pretre, d6c6d6 le 4 join 1919,
a Barcelone (Espagne); 55, 39.
35. Perez (Pierre), coadjuteur, d6c6d6 le 3o mai 1919,
a Badajoz (Espagne); 19, 2.
NOS CHtRES S(EURS
tlisabeth Reynal, dEcdd6e an Collge de PImmaculie-Conception de PEking, 47 ans d'age, 25 de vocation.
Marguerite Fournier, Maison de Charit de Montolie ; 71, 48.
Amelie Clermont, Maison Saint-Joseph de Teheran (Perse);
68,44.
Anne Leleu, Maison Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, a Paris,
87, 67.
Marie De Mitri, Orphelinat de Benevento (Italic); 78, 58.
Angela Giannella, Maison Centrale de Naples ; 32, 14.
Virginie Mazeaux, Orphelinat de Bruges; 73, 49.
Maria Bordieri, Orphelinat de Caltanisetta; 63,33.
Marie Frezes, H6pital de Smyrne; 63, 38.
Marie Cazerianne, H6pital de la Paix, a Constantinople; 56,
34.

Teresa Argos, Asile des Alienes de Toldde; 75, 52.
Jeanne Lagbze, Maison de Charitd de Bonmabat;-83, 59.
Julianne Herzac, Asile des Alienes de Salzburg; 27, 8.
Therese Wallinger, H6pital de Pongan (Autriche); 49, 23.
]lisabeth Brunauer, Maison Centrale de Salzburg; 26, 9.
Anne Coulon, Grande Misericorde de Marseille; 78, 54.
Marie Masse, Maison de Charit6 de Clichy; 80, 57.
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Marie Bernini, H6pital de Chiaravalle (Italie); 24, 2.
Marguerite Michaud, Maison Principale, a Paris ; So, 62.
Casimir Urbariska, Maison Centrale de Cracovie; 48, 3o.
Marie Salives, Maison de Charitd du Coteau; 71, 47.
Lucie Verdeil, Maison de Charit6 de La Levade; 66, 44.
Naney Bory, Maison de CharitE de Hang-Chow (Chine); 47,
26.

Jos6phine Bruneau, Maison de Charite d'lpernay; 82z, 55.
Marie Domas, H6pital de Saint-Mien; 63, 41.
Marie Aussilloux, Maison de Charit6 de Morlaix; 74, 49.
Anne Soulet, Hospice de Villemur; 81, 62.
Jos6phine Connelly, Orphelinat de Saint-Louis (Etats-Unis);
63, 40.

Catherine O' Donoghue, Hospice de La Nouvelle-Orlians,58,
25.

Francisca Chapartegui, Asile de Saint-Clement (Espagne);
68, 47.
Juana Arteaga, Mis6ricorde de Saint-Sebastien; 67, 39.
Marie Dekiet, H6pital gdndral de Turka (Pologne); 41, iS.
Stanislas Noak, H6pital gendral de Tarnow (Pologne); 46,22.
Malvine Gurowiez, H6pital gnadral de Cracovie ; 65, 49.
Marguerite Sewerywska, Maison Centrale de Cracovie ; 75, 54.
Maria Lorenaini, Asile des Alienes de Naples; 70, 45.
Julienne Nuttin, Hospice de Saint-Georges-de-Lisle; 44, a2.
Angiolina Fioretti, Maison Centrale de Sienne; za, 5 mois.
Jeanne Altoe, H6pital de Pernambuco (Bresil); 3o, 7.
Marie Gerard, Hospice Comtesse, a Lille; 65, 44.
Marie Blachon, Maison de Chariti de Montolieu ; 28, 6.
Pauline Cherbonnier 2*, Hospice de Dinant; 73, 46.
Josephine Cherbonnier4*, Maison de Charite deSaint-Amandles-Eaux; 62, 37.

Anne Pons, Maison de Charite de Clichy; 7o , 42.
Marie Jouve, Maison de Charite deLa Villette a Paris ;75, 55.
Jeanne Inchambe, Hospice de Ciudad Real (Espagne) ; 56,35.
Jeanne Saint-Martin, Maison de Charite de Chiteau-l'lveque;
78, 52.

Marguerite Albert, Maison Sainte-Genevikve, a L'Hay; 87, 63.
Genevieve HRnault, Providence de Bruxelles ; 84, 59.
Rose Le Thomas, Maison Principale, a Paris; 54, 26.
Louise Hunon, Hospice Michault, a Loos; 76, 55.
Catherine Stewaat, Asile de Malambo (Amerique Centrale);
72, 45.
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Marie Andrieu, Asile de Malambo (Am6rique Centrale); 8o,
.58.-

Marie de Brandt, Maison de Charit6 de Montreuil ; 78, 51.
Amelia Oliveira, Maison Centrale de Rio de Janeiro; 37, 11.
Victorine Dubois, H6pital de Sansevero (Italie); 78, 59.
Catherine Sola, Conservatoire de Cagliari (Italie) ; 68, 39.
Louise Plet, Maison de Gharite de Clichy ; 57, 35.
Marie Etiennot, Orphelinat de Monterea ; 69, 45.
Maria Hoyos, H6pital de Pereira (Colombie); 6, 5.
Laura Lopez, H6pital de Buga (Colombie) ;36, 15.
Marie Rudelle, Maison de Charit6 de Saint-ttienne ; 71, 45.
Charlotte Hdcart, Maison de Charit6 de Chiteau-lt'veque;
62, 40.

Purification Turrillas, Prison de Pamplona (Espagne); 24, 2.
Clara Jamsaras, Misericorde de Carthagene ; 37, 12.
Maria Lopez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 25, 5.
Sophie Gambier, Orphelinat de Neufchatel; 65, 44.
Genevieve Lipska, Maison Saint-Vincept de Varsovie; 3o, io.
-Catherine Krak, H6pital de Varsovie (Pologne); 59, 37.
Emilie Sado, H6pital d'Olkusz (Pologne); 3z, 6.
Angele Siepieta, Sanatorium de Rudka (Pologne) ; 33, 14.
Thdrese Czubowiez, H6pital de Varsovie (Pologne); 45, 2.
H6lmne Jastrzebska, Bienfaisance de Varsovie (Pologne); 33,
It.

Anna Nawrocka, Hopital de Praga (Pologne);35, j2.
AntoinetteChojnacka, Maison Centrale de Varsovie(Pologae);
84, 64.-

BronislasCzarnkowska, Hopital de Varsovie(Pologne);39, zI.
Claire Prasse, H6pital de Lomza (Pologne); 38, 15.
Th6rese Cavo, Maison Centrale de Turin; 47, 23.
Niives Bordenave, H6pital d'Almeira (Espagne); 59, 41.
Concepcion Bernart, Orphelinat de Palencia (Espagne); 40
x6.
.lisabeth Galeotti. Maison Centrale de Naples (Italic); 73, 53.
Marie Hdbert, Asile Saint-Vincent de La Teppe; 74, 52.
Benoite Emmanuel, Misericorde de Genes; 63, 39.
Maria Beccar, Asile de Cordoba (Coaf. Arg.); 54, 14.
Victoire Maaczek, Maison Ceutrale de Cracovie; 44,2o.
Jeanne Barrin, Hitel-Dieu de Rennes; 75, 54.
Reine Legoux, Orphelinat de Neufchitel; 57, 35.
Jeanne Scheichlt Maison Centrale deSalzburg ; 53, 26.
Ursule Poschacher, Maison Centrale de Salzburg; 82, 6o.
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Marie Pirschl, Asile de Riedenburg (Autriche); 8i, 63.
Augustine Petretto, Maison Centrale de Turin ; 25, 4.
C6cile L6tard, (Euvre des Servantes de Rennes; 41, 2o.
Jeanne Layerbe, Maison de Charit6 de Montolieu ; 72, 48.
Marie Guilhermon, Limoux; 61, 37.
Virginie Lorenzetti, Ecole de Montoro (Italic); 58, 35.
Marie Siao, H6pital de Shang-Hai; 21, 2.

Adeline Montulet, H6pital de Verviers ; 36, 8.
Fomasa Salazar, Convalescence de San-Bernado ; 82, 59.
Augustine Lecomtois, HOpital de Santiago; 57, 34.
Caroline Leforestier, Maison Saint-Marcel, a Paris; 40, 17.
Francoise Turpin, Hospice de Troarn ; 58, 37.
Marie Hayotte, Hospice de Gayette ; 81, 60.
Elisa Giron, Maison de Charite d'Aurillac; 64, 42.
Marie Gravier, H6pital de Saint-Paul (Ile de la Reunion);
72, So.

Jeanne Guillaumie, H6tel-Dieu de' oulouse; So, 62.
Anne Masson, Orphelinat du Stappaert, A Lille; 86, 64.
Marie Gauthier, Misericorde du Caire; 49, 28.
Claire Dumortier, Misericqrde de Lille; 38, 15.
Ines Rosell, Hospice de Valladolid (Espagne); 71, 47.
Ersilia Roggi, Ambulance de Cava (Italie); 60, 38.
Franaoise Moindrot, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 84, 6o.
Marie Vasseur, H6tel-Dieu de Douai ; 58, 24.
Marie Delenne, H6pital de Vannes; 83, 63.
Marie Fosty, Orphelinat de Quievrain (Belgique); 83, 54.
Dominica Martinez, Bienfaisance de Valencia (Espagne); 57,
36.

Th&rese Vogl, H6pital de Salzburg; 65, 41.
Marguerite Arnal, Orphelinat de Bahia ; 83, 64.
Angelica Gabutti, H6pital militaire de Perouse ; 72, 5.
Marguerite Bourcheix, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 8,6i.
Charlotte Romanetto, Maison de Charit6 de Montolieu; 92, 72.
Jeanne Bonnet, Maison Principale, a Paris; 94, 69.
Marcelina Fernandez, Hospice de Soria; 29, 9.
Julienne Crozat, Hospice d'Issy-l'veque; 74, 53.
Angele Angelini, Asile de Saint-Joseph du V6suve; 56, 33.
Olympe Collino, Orphelinat de Mondovi ; 46, 28.
Felisa Pegueroles, Asile des Ali6ens de Leganes (Espagne);
72, 56.

Marie O'Bryan, Orphelinat de Los Angeles (ttats-Unis); 83,
57.
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Marie O'Reilly, Maison Centrale d'Emmitsburg (ttats-Unis);
82, 60.
Marie Tostivint, Hospice de Treignac; 64, 42.
Marie Jamin, Maison de Charit6 de Sains-en-Gohelle; 57, 31.
Jeanne Stokes, Maison Centrale de Saint-Louis; 84, 58.
Francoise Henry, Orphelinat de San Francisco (ttats-Unis);
44, 23.
Justine Santigny, Maison Centrale de Naples ; 86, 6o.
Aloisia Rozkosz, Maison Immaculde-Conception de Cracovie;
82, 6o.
Encarnacion Aranda, H6pital de Costa Rica (Amerique Centrale); 93, 66.
Jeanne Bergeret, Maison de Charit6 de Grenoble; 72, 47.
Marguerite Anitua, H6pital de Fuenterrabia (Espagne); 33, 12.
Casimira Marquines, College de Manille (Iles Philippines);
89, 67.
Guadalupe Barbedillo, H6pital de La Havane (Ile de Cuba);
55, 35.
Maria Giro, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 55, 35.
Maria Font, H6pital de Grenade (Espagne); 40, i9.
Claudine Lafargue, Maison de Charite de Chiteau-Pl'veque;
75, 54.
Jeanne Durif, H6pital de Lima; 87, 65.
Giuseppa Leggio, Maison Centrale de Naples ; 75, 38.
Julie Legrand, H6pital General de Valenciennes; 76, 5x.
Jeanne Fournier, Maison de Charit6 de Montolie ; 71, 52.
Marie Brigaud, Hospice d'Auxi-le-Chteau ; 59, 36.
Minna Stewart, Maison de Charit6 de Darlington ; 25, 5.
Jos6phine Krawezak, H6pital de Turka (Pologne); 43, 2o.

Le Gdrant : C.

Imprimerie de J. Dumoulin, i Paris
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P. FRANCOIS VERDIER

SUPERIEUR GiENERAL DE LA CONGREGATION

DE LA MISSION

ET DE LA COMPAGSIE DES FILLES DE LA CHARITE

17' successeur

de

saint Vincent, elu le

)"ominus coansrvet cum ert vivizficret um

3o septembre 1919

bealum a' ialt eium in terra

LECTURE DES DECRETS
CONCERNANT LES CAUSES DE LA VENERABLE LOUISE
DE MARILLAC ET DES S(EURS D'ARRAS
(6 juillet j919)
(Exlrail du Corriere d'Italia, 7 juidlk 1919.)

Ce matin, dans la salle consistoriale du Vatican, en

presence de Sa Saintett, out it6 lus solennellement
trois d6crets de beatification et canonisation. Le
premier definissait que l'on pouvait proc6der sfirement
a la canonisation de la Bienheureuse Jeanne d'Arc.

Le deuxieme decret ayant meme objet, concernait la
beatification de la vinerable Louise de Marillac. Le
troisieme 6taitune d6claration dumartyre desServantes
de Dieu: Marie-Madeleine Fontaine et ses trois compagnes, Filles de la Charite, et Marie-Clotilde Angle et
dix de ses compagnes, Ursulines de Valenciennes.
A onze heures, Sa Saintet6, v&tue de la mozette et
de l'6tole rouge, s'est rendue dans la salle du tr6ne. II
6tait accompagn6 de trois cardinaux: le cardinal Vannutelli, doyen du Sacr6 Coll&ge, ponen( de la cause de
Louise de Marillac et de celle de la venerable Fontaine et des Ursulines de Valenciennes; le cardinal
Granito di Belmonte, ponent de la cause de la Bienheureuse Jeanne d'Arc et le cardinal Vico, pr6fet de
la Congregation des Rites. Etaient igalement aupris
de Sa Saintet6 les prelats de la noble antichambre :
le Majordome, le Maitre de Chambre, l'Aum6nier et
le Sacriste; le Camirier secret participant, Mgr Min-
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gone, le prince don Camillo Massimo, le Fourrier, le
capitaine de service des Gardes nobles, comte de
Witten, les Cambriers secrets et d'honneur, les Officiers de service de la Garde suisse et palatine, le
Pr6fet des c6r6monies apostoliques, Mgr Respighi,
et le Maitre des c6r6monies, Mgr Tani.
Les membres de la Sacr6e Congregation des Rites
qui se trouvaient a la c6r6monie 6taient Mgr Verde,
secr6taire ; Mgr di Fava, substitut ; Mgr Angelo
Mariani, promoteur general de la Foi, et Mgr Salotti,
assesseur et sous-promoteur.
Les trois postulateurs des causes : Mgr Virili, archeveque de Nicomedie, postulateur de lacause de Louise
de Marillac; M. Ricciardelli, postulateur de celle des
martyres, et M. Hertzog postulateur de celle de la Bienheureuse Jeanne d'Arc, assistaient 6galement i la
c6rimonie, ainsi que les avocats et les procureurs des
causes : Mgr Marenghi, le chevalier Antonelli-Costagini, comte Aloysi Masella, comte Caterini, et les
avocats Guidi et Malandri.
Nous avons remarqui encore parmi les personnages pr6sents: le Patriarche syrien d'Antioche,
Mgr Ephrem II Rahmani, I'archeveque de Salamine,
Mgr Jacquet; 1'arcbeveque de Corfou, Mgr Darmanin;
1'6veque de Tl1epte, MgrJalabert; 1'6veque de Calgary,
Mgr Mac Nally; Mgr de Amicis, 6veque auxiliaire de
Genes; les pr6lats Duchesne, Corragioni, d'Orelli,
Straniero, Tiberghien, Halabia, Vanneufville, Pescini,
Bernabai, etc.; le Ministre de Colombie avec sa famille.
Apres que Notre Saint-Pere se fut assis sur son
tr6ne, Mgr Verde, secr6taire de la Congr6gation des
Rites, donna lecture des d6crets suivants:
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DECRETUM BEATIFICATIONIS ET CAhONIZATIONIS VEN. SERVAE DEI
LUDOVICAE DE MARILLAC VIDUAE LE GRAS, CONFUNDATRICIS

SOCIETATIS PUELLARUM CARITATIS.
SUPER DUBIO

An, stante approbatione virtutum et trium miraculorum,

tuto procedi possit ad solemnem praefatae venerabilis Servae
Dei Beatificationem?
Venerabilis Dei Famula Ludovica de Marillac, vidua Le
Gras, ex quo virum nacta fuit sanctitate celeberrimum, cui
nomen Vincentius a Paulo, eumque sibi delegit in conscientiae moderatorem atque iudicem, unum inter et aliam tanta
brevi exorta est seque indesinenter explicuit animorum
coniunctio, ut ei, Quem magistrum atque ducem, non sine
provido sapientique Dei consilio, constituerat sibi, perpetuo
adbaeserit eiusque nutu duci regique voluerit venerabilis
Ludovica per triginta et octo continenter annos, quod nempe
eiusdem reliquum vitae fuit. Septuagenaria namque minor
illa decessit, anno videlicet supra millesimum sexcentesimo
sexagesimo, medio mense martio, inter vivos adhuc, modico
licet temporis intervallo, agente et operante sancto Vincentio.
Hic sane, octogenario maior, suaque orbatus operum consorte
et socia laborum, alacriter tamen uberrimam pergebat metiri
caritatis segetem, donec dierum et meritorum plenus, ipse
pariter hanc mortalem posuit vitam eamque cum caelesti
patria commutavit,eodem recurrente anno, mense septembri,
die vero mensis septima ac vigesima.
Interim, quod minime est praetereundum, peculiari immo
sedulaaue est notatione dignum, per illos sex circiter menses,
quibussanctus Vincentius praeclaraesuae discipulae superstes
exstiterat vitaeque Jpiritualis filiae, de eadem, ut pronum
profecto erat maximeque proclive est intelligere, passim
loquebatur, cum novae Societatis, cuius ambo fuerant institutores, praesertim Alumnis, quarum spirituali prospiciens
bono, ipsis sub aspectum ponere satagebat defunctae Matris,
prouti Sanctorum est, exercitas virtutes. Nihilominus, ut acri
erat instructus sanctus vir probatissimoque iudicio, apposite
eas cauteque admonendas sibi religioni duxit, quanta de
Famulae Dei Ludovicae sanctitate foret hominum opinio,
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nullam tamen erga ipsam publici et ecclesiastici cultus exhiberi posse

significationem.

Uti

par erat,

Patris monitis

Ecclesiaeque legibus plane obsequentes usque sese praebuerunt a Caritate Puellae; cumque benemeritissimam suam
Parentem publice venerari se posse, uti Beatos decet, sibi in

animum induxerunt, eum in finem, hanc supplices adiverunt
Apostolicam Sedem, a qua, cunctis servatis, quae e vetustissimo ipsius Sedis Apostolicae more institutoque Romanorum

Pontificum rite servanda erant, iam, quod proposuerant sibi,
se esse assecutas iure meritoque laetantur.
Verumtamen quum pro indole probationum, quibus haec
fulciebatur causa, duplicari necesse fuerit miraculorum
numerum, ut quod humano deerat, divino compensaretur indicia ; quumque de tribus tantum miraculis constare non ita
pridem fuerit pronuntiatum, hoc unum, quod supererat,
obstaculum e medio auferre est dignatus Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV. Exempli quippe Decessorum
suorum sequutus, qui eadem usi sunt indulgentia in causis
religiosorum Ordinum seu Familiarum conditorum. dispensationem a quarto miraculo fuit elargitus.
Nec novus parvi faciendus insignis honoris titulus, de quo
in apostolico, quod hac eadem faustissima die promulgatur,
Decreto conspicua non minus quam diserta mentio occurrit;
quandoquidem quatuor a Caritate Puellae, e legiferae Matris
disciplina profectae eiusque spiritu eruditae, tamquam verae
Christi martyres agnoscuntur et celebrantur. Quod sane
intrinseco accedens praeclaro causae merito, causae ipsius
dignitatem atque praestantiam illustrat et commendat ; reique
illud etiam argumento est, quod in generalibus sacrae huius
Congregationis comitiis, quae, die decima septima nuper
elapsi mensis iunii, coram Sanctissimo Domino nostro habita
sunt, proposito perReverendissimum Cardinalem Vincentium
Vannutelli, causae Relatorem, Dubio : An, stanteadprobatione
virtutum et trium miraculorum,tutoprocedipossitadsoalemnem
wenerabilisServae Dei Ludovicae de MarillacBeatif:cationem?
cancti, qui aderant, quum Reverendissimi Cardinales tum
Patres Consultores, latis suffragiis, tuto procedi posse affirmaverint. Attamen de unanimi hac suffragatione apostolicum
denunciare indicium distulit Beatissimus Pater, enixius
interea postulaturus a Domino, ut sibi in gravissimo decer-

nendo negotio propitius adesset. Tandem hodiernam elegit
diem Dominicam IV post Pentecosten ; eaque idcirco adve-
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niente, quum prius rei sacrae devotissime fuisset operatus,
ad Vaticanas Aedes advocari voluit Reverendissimos Cardinales Antonium Vico, Episcopum Portuensem et S. Rufinae,
sacrae rituum Congregationi Praefectum, et Vincentium
Vannutelli, Episcopum Ostiensem et Praenestinum, Sacri'Collegii Decanum causaeque Relatorem, una cum R. P. Angelo
Mariani, Fitei Promotore generali, meque insimul infrascripto Secretario, eisdemque adstantibus, rite decrevit: Tuto
procedi posse ad solemnem venerabilis A ncillae Dei Ludovicae
de MarillacB eaiatiationem.
Eiusmodi autem Decretum in vulgus edi, in acta sacrae
rituum Congregationis referri litterasque apostolicas in forma
Brevis de Beatificationis solemnibus, ubi primum licuerit, in
Basilica Vaticana celebrandis expediri iussit, pridie nonasiulias anno MCLXIX.
t A. CARD. VIco, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.
L. -- S.
Alexander VERDE, Secretarius.
CAMARACEN.
DECRETUM BEATIFICATIONIS SEC DECLARATIONIS MARTYRUI
SERVARUM

DEI MARIAE

MAGDALENAE

FONTAINE

ET

VEN.
TRIUM

SOCIARUM EIUS, EX INSTITUTO PUELLARUM CARITATIS S. VINCENTII A PAULO, NECNON UARIAE CLOTILDIS ANGELAE A S. FRANCISCO BORGIA ET DECEM SOCIARUM EIUS, EX ORDINE MONIALIUM
URSULINARUM DE VALENCIENNES.
SUPER DUBIO

An constet de martyrio et causa martyrii, signis seu mirasulis in casu, et ad effectum, de quo agitur?
iis
In hac vita, quae est hominis militia super terrai,
praecipue, qui ordines et signa sua deserere non erubescunt,
quique, postquam a vero Fidei obsequio desciscere haec
praesertim coepit aetas omnique circumferri vento doctrinae,
tanto excreverunt numero, magno spectaculo sunt quindecim
Deo sacrae Virgines.
Quarum priores quatuor ad Societatem pertinent Puellarum
a Caritate; sorores nimirum Maria Magdalena Fontaine,
Maria Francisca Lanel, Teresia Fantou et loanna Gdrard ;
undecim vero reliquae ex Ordine sunt monialium Ursulina-
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rum, eaeque nomen habent : Maria Clotildes a S. Francisco
Borgia. Maria Scholastica a S. Iacobo, Anna losephina, Maria
Ursula a S. Bernardino, Maria Aloisia a'S. Francisco Assisiensi, Maria Laurentina a S. Stanislao, Maria Augustina a
S. Corde Iesu, Maria Natalia a S. Aloisio, Anna Maria, Maria
Francisca et Maria Cordula a S. Dominico. Iniquo namque
iudicio damnatae, extremo cunctae immanique sublatae fuerunt supplicio, gallica furente perturbatione, anno videlicet
millesimo septuagesimo nonagesimo quarto.
Equidem, ob multiplex ac varium ingenium, quod ista tam
celebris prae se tulit tamque tristi celebritate insignis publicarum rerum conversio, quae, octavodecimo exeunte saeculo,
per Galliam facta est finitimasque regiones, arduum sane
videri poterit negotium, tot inter hominum millia, quae,
horrifica ea tempestate, securi ferienda carnifici tradita fuisse
constat, veros agnoscere Christi martyres atque revereri. Eapropter, ad quindecim quod attinet praefatas venerabiles
Dei Famulas, ne dubitationibus et ambiguitatibus facilis
pateret aditus, interfuit plurimi, quid revera sit, in quod
cadere queat christiani martyrii causa, statuere in primis
certoque firmare, magistro atque duce Angelico Doctore.
Hic sane, quum hoc expendendum proposuissetsibi ; scilicet: .Utrumsola Fides sit causa Martyrii ? laudabili ac sueta
adhibita sua disceptandi methodo, quid de re sentiendum
esset, hisce significavit verbis: , Respondeo dicendum,
quod... martyres dicuntur quasi testes; quia scilicet corporalibus suis passionibus usque ad mortem testimonium
perhibent veritati, non cuicumque, sed veritati, quae secun
dum pietatem est, quae per Christum nobis innotuit ; unde et
mariyres Christi dicuntur quasi testes ipsius. Huiusmodi
autem est veritas fidei. Et ideo cuiuslibet martyrii causa est
fidei veritas. Sed ad fidei veritatem non solum pertinet ipsa
credulitas cordis, sed etiam exterior protestatio. Quae quidem
fit non solum per verba, quibus aliquis confitetur fidem, sed
etiam per facta, quibus aliquis fidem se habere ostendit,
secundum illud lacob., II, 18: Ego ostendam tibi ex operibus
fidem meam. Unde et de quibusdam dicitur, ad Tit., I, 16 :
Confitentur se nosse Deum. factis autem negant. Et ideo

omnium virtutum opera, secundum quodreferuntur in Deum,
sunt quaedam protestationes fidei, per quam nobis innotescit
quod Deus huiusnr odi opera a nobis requirit, et nos pro eis
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remunerat. Et secundum hoc possunt esse causa martyrii. a
(InI II", quaest. cxXIV, art. 5.)
Quibus praeiactis firmiterque constitutis, idem sic est probecutus Doctor Angelicus: a Ad primum ergo dicendum quod
Christianus dicitur qui Christi est.'Dicitur autem aliquis esse
Christi non solum ex eo quod habet fidem Christi, sed etiam
ex eo quod Spiritu Christi ad opera virtuosa procedit, secundum illud ad Rom., vui, 9: Si quis Spiriium Christi non
habet, hic non est eius ; et etiam ex hoc quod, ad imitationem
Christi, peccatis moritur, secundum illud ad Galat., v, 24:
Qui Christi sunt carnerm suam crucifixeruntcum vitiis et concupiscentiis. Et ideo ut ckristianus patitur non solum qui
patitur pro fidei confessione, quae fit per verba, sed etiam
quicunque patitur pro quocumque bono opere laciendo, vel pro
quocumque peccato vitando, propter Christum ; quia bonum
soc pertinet ad fidei protestationem
n (loc. cit.).

Hanc ab Angelico Doctore adeo claram et perspicuam, ut
eius est mos, traditam doctrinam ad utramque, de qua agitur,

Causam transferre postmodum et aptare non difficile profecto
fuit. Idque ut fieret, neque oportuit iis nominatim inniti
tamquam martyrii causis, quibus prudentem cautumque
virum tuto omnino secureque confidere haud posse apparebat;
quandoquidem, eisdem etiam posthabitis, e cunctis aliis,
quae, eodem spectantia, prostant in actis, una cum peculiaribus rerum, locorumac personarum circumstantiis inspectis
pensitatisque, prouti utrumque se reapse habuit factum, sat
elementorum colligere et sumere licuit, quorum ope facta
est potestas necessariam adipiscendi requisitae sive ex parte
tyranni, seu persecutorum, sive ex parte venerabilium Ancillarum Dei, causae maityrii demonstrationem ; eiusmodi
nempe causae, quae, iuxta sancti Thomae Aquinatis doctrinam,apta atque idonea aestimariqueat in casu et ad effectum,
de quo agitur.
Ita, quae abhinc quinquennium, instituta fuerat, quadruplicem post habitam disceptationem, progredi absolvique potuit
quaestio. Antepraeparatoriae siquidem Congregationi una et
altera praeparatoria successit Congregatio ; die vero decimaseptima proxime superioris mensis iunii, coram Sanctissimo
Domino nostro Benedicto Papa XV coac:a fuit Congregatio
generalis, in qua a Reverendissimo Cardinali Vincentio
Vannutelli, causae Relatore, sequensad discutiendum propositum est Dubium : An constet de martyrio et causa martyrii,
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signis sen miraculis in casu et ad effectum, ds quo agitur?
Reverendissimi Cardinaleset Patres Consultores sua quisque
ex ordine suffragia tulerunt, quibus tamen omnibus laeto
.studiosoque animo exceptis, Sanctissimus Dominus noster a
supremo Suo ferendo iudicio supersedendum de more duxit,
graviterque perpendens, quanti res ponderis esset, spatium
sibi sumpsit divinae opis implorandae. Quumque demum
suam edicere sententiam decrevisset, hodiernam statuit diem
Dominicam IV post Pentecosten; ideoque, sacris Mysteriis
devotissime celebratis, ad Vaticanas Aedes arcessiri voluit
Reverendissimos Cardinales Antonium Vico, Episcopum
Portuensem et S. Rufinae, sacrae rituum Congregationi
Praefectum, et Vincentium Vannutelli, EpiscopumOstiensem

et Praenestinum, Sacri Collegii Decanum Causaeque Relatorem, una cum R. P. Angelo Mariani, Fidei Promotore
generali, meque insimul infrascripto Secretario, eisque adstantibus, solemniter pronuntiavit: Ita constarede martyrio
et causa martyrii venerabilium Famularum Dei Mariae Magdalenae Fontaine et trium Sociarum eius, nec non Mariae
Clotildis Angelae a S. FranciscoBorgia et decem Sociarum
eius, ut procedi fossit ad ulteriora, in casu et ad effectum, de
quo agitur.
Hoc Decretum evulgari et in acta sacrae rituum Congregationis inseri mandavit pridie nonas iulias anno MLMXIX.
T A. CARD. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.
L. - S.
Alexander VERDE, Secretarius.
Nous empruntons a la Semaine religieuse de Paris la traduction des decrets priecdents:
DECRET CONCERNANT LA CAUSE PARISIENNE DE BEATIFICATION ET DE CANONISATION DE LA VENERABLE SERVANTE

DE DIEU, LOUISE DE MARILLAC,

VEUVE LE
GRAS, COFONDATRICE DE LA SOCItTt DES FILLES DE

LA CHARITE.

Sur la question: La preuve itan faite des vertus et de
trois miracles, peut-on proceder en szret a' la bdatification solennelle de ladite Vindrable Servante de Dieu?
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Du jour oi la Venerable Servante de Dieu, Louise de
Marillac, veuve Le Gras, rencontra cet bomme d'une
eminente saintete qui s'appelait Vincent de Paul et le
choisit pour directeur et juge de sa conscience, il
s'itablit bien vite, entre ces deux &mes, une 6troite
union que le temps ne cessa de fortifier. Pendant les
trente-huit dernimres annies de sa vie, la Venerable
Louise lui resta fidelement attach6e et se laissa conduire et gouverner par celui que, par un dessein providentiel de la Sagesse divine, elle s'6tait choisi pour
maitre et pour gpide. Quand elle mourut, presque
septuag6naire, en 1660, au milieu du mois de mars,
saint Vincent etait toujours de ce monde, bien que
pour pen de temps, et ii y agissait et travaillait. Malgr6
ses quatre-vingts ans pass6s et la privation de sa fidele
collaboratrice, it continua de recueillir vaillamment
une abondante moisson de charit6 jusqu'au moment ou,
plein de jours et de m&rites, il quitta, lui aussi, cette
vie mortelle pour entrer dans la patrie c~eeste, le
27 septembre de la m&me annee.
Un detail ne doit pas 8tre passe sous silence -et
merite d'etre particulibrement note; durant les six mois
environ que saint Vincent surv6cut a son illustre disciple et flle spirituelle, il aimait, comme cela devait
etre et comme il est facile de le comprendre, a rapqui
peler, surtout aux membres de la nouvelle Socite&
6tait leur oeuvre commune, et cela pour le plus grand
bien de leurs ames, les vertus pratiquies par leur
d6funte Mere, comme on rappelle les vertus des saints.
Toutefois le saint homme etait trop instruit et avait le
jugement trop 6prouvA pour ne pas les prevenir avec
soin que, quelle que ffit I'opinion des hommes sur la
saintet6 de Ia Servante de Dieu, Louise, on ne pouvait
lui rendre un culte ecclesiastique public. Comme il
convenait, les Filles de la Charitiont jusqu'ici pleine-
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ment ob&i aux conseils de leur Pere et aux lois de
l'fglise. Et lorsqu'elles se persuaderent que leur tres
m6ritante fondatrice 6tait digne des honneurs publics
reserves aux Bienheureux, elles adressirent leurs sup-

plications au Siege apostolique qui, apres avoir suivi
la procedure en usage depuis des temps recules et
s'6tre conform6 aux dtcrets des Souverains Pontifes,

vient de leur accorder la faveur qu'elles demandaient;
ce dont elles se r6jouissent a bon droit.

Cependant, comme parmi les preuves sur lesquelles
repose la cause, il est requis que le nombre des miracles soit double, afin que ce qui manque au jugement
de l'homme soit compensw par le jugement de Dieu;
comme, d'autre part, trois miracles seulement ont eti
recemment prouv6s, S. S. le Pape Benoit XV, pour
supprimer le seul obstacle qui restait, a dispense du
quatrieme miracle, a l'exemple de ses pred6cesseurs,
qui ont use de la meme indulgence dans les causes
des fondateurs d'Ordres religieux ou de Congr6gations.
II convient d'appricier a sa valeur le beau titre d'honneur que proclame avec non moins d'6levation que d'61oquence le decret apostolique promulgu6 en ce jour
tres heureux, par lequel quatre Filles de la Charite,
formbes par la pratique des regles 6tablies par cette
.Mre et remplies de son esprit, sont reconnues et d6clarees martyres. Sa cause, d6ja si belle en elle-meme, en
reqoit un eclat nouveau qui en rehausse la dignit6 et

l'excellence. Dans l'assemblee g6nerale que la Sacrbe
Congregation tint devant le Saint-Pire, le 17 juin der-

nier, le R6verendissime cardinal Vincent Vannutelli,
rapporteur de la cause, proposa cette question : La
preuve faite des vertus et de trois miracles, peut-on procider, en sz$reti, &la blatificationsolennelle de la Vinerable Servante de Dieu, Louise de Marillac? Tous les
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R6verendissimes cardinaux et les Peres consulteurs
presents r6pondirent a l'unanimit6 qu'on pouvait procider en suretl. Toutefois, le Tres Saint-PNre differa
de proclamer son jugement apostolique, desireux de
continuer a prier le Seigneur de l'6clairer dans une
affaire si importante. Enfin, il resolut de donner sa
decision aujourd'hui, quatrieme dimanche apres la
Pentec6te. En ce jour, apres avoir c1~lbr6 trbs d6votement le saint sacrifice de la messe, il convoqua au
palais du Vatican les R6v6rendissimes cardinaux
Antoine Vico, &v6quede Porto et Sainte-Rufine, pr6fet
de la Sacree Congr6gation des Rites, et Vincent Vannutelli, 6veque d'Ostie et de Palestrina, doyen du
Sacr6 CollAge et rapporteur de la cause, ainsi que le
R. P. Angelo Mariani, promoteur general de la Foi,
et moi, secr6taire soussign6, et d6cr6ta en notre presence : On feut procider,-en strete, a la beatification
solennelle de la Vexnrable Servante de Dieu, Louise de
Marillac.

Ilordonna ensuitela promulgation de ce decret, son
insertion dans les actes de la Sacr6e Congregation des
Rites, et l'exp6dition des Lettres apostoliques en forme
de bref permettant de c6l6brer dans la basilique vaticane, d&s que ce sera possible, les solennites de la
beatification; le 6 juillet de l'ann6e 1919.
- A. Card. Vico,
tvieue de Porto et Sainte-Rufne,

Prifet de la Sacrte Congrigationdes Rites.

L. f S.
Alexandre VERDE, sectilaire
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DECRET CONCERNANT LA CAUSE CAMBRAISIENNE DE BATIFICATION

OU

DE

CONSTATATION

DU

MARTYRE DES

VENERABLES SERVANTES DE DIEU, MARIE-MADELEINE
FONTAINE ET SES TROIS COMPAGNES, DE LA SOCItTE
DES FILLES DE LA CHARITE DE SAINT-VINCENT-DEPAUL,

ET

DE MARIE-CLOTILDE-ANGfLE

FRANCOIS-BORGIA
CONGREGATION

DE SAINT-

ET SES DIX COMPAGNES,

DES

RELIGIEUSES

DE LA

URSULINES

DE

VALENCIENNES.

Sur la question : La preuve est-elle faite du martyre
et de sa cause, de prodiges ou miracles, dans le cas et
pour l'objet dont il s'agit?
En cette vie, qui est pour 1'etre humain une lutte sur
la terre, les quinze Vierges consacr6es a Dieu donnent
une magnifique legon, en particulier a ceux qui n'ont
pas honte de deserter leur poste, d'abandonner leurs
drapeaux, et qui se sont tellement multipli6s, surtout
depuis que notre temps a commenc6e trahir sa foi et
a se laisser emporter a tout vent de doctrine.
Quatre d'entre elles appartenaient a la Societ6 des
Filles de la Chariti : soeurs Marie-Madeleine Fontaine, Marie-Francoise Lanel, Th&rese Fantou et
Jeanne G6rard. Les onze autres 6taient des Ursulines:
Marie-Clotilde de Saint-Francois-Borgia, Marie-Scolastique de Saint-Jacques, Anne-Josephine, MarieUrsule de Saint-Bernardin, Marie-Louise de SaintFrancois d'Assise, Marie-Laurence de Saint-Stanislas,
Marie-Augustine du S. Caeur de J6sus, Marie-Natalie de Saint-Louis, Anne-Marie, Marie-Francoise et
Marie-Cordule de Saint-Dominique. Iniquement condamn6es, toutes furent cruellement livrees au dernier
supplice, pendant la r6volution francaise, en l'an 1794.
Sans doute, cause des caracteres multiples et varies
que pr6senta le bouleversement public, si tristement
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c l6bre, survenu en France et dans les pays voisins a
la fin du dix-huitieme siecle, c'est, semble-t-il, une tiche
difficile que de discerner, parmi tant de milliers de
victimes livrees a la hache du bourreau durant cette
horrible tourmente, celles qui furent veritablement
martyres pour le Christ et qu'il convient d'honorer
comme telles. Aussi, afin de ne laisser aucune place au
doute ou
1l'ambiguit6, dans cette cause des quinze
Ve'nrables Servantes de Dieu, il est extremement important de bien 6tablir tout d'abord et de d6terminer
avec certitude, en prenant pour maitre et pour guide
le Docteur Ang6lique, en quoi consiste rbellement et
quelles conditions requiert le martyre chrktien.
A cette question qu'il se pose : La foi seule peut-elle
cause du martyre? Le Docteur Angelique, fidele
ctre
sa remarquable m6thode de discussion, expose nettement son sentiment en ces termes : <<Les martyrs sont
appelks tcmoins, parce que, par les souffrances corporelles qu'ils endurent jusqu'i la mort, ils rendent
t6moignage ; la v6rite, non pas i une v6rit6 quelconque, mais a la v6rit6 religieuser'uinous a 6t6 r6v6lee
par le Christ, c'est pourquoi les martyrs du Christ sont

regard6s comme ses t6moins. Et commne cette v6rit6 a
laquelle ils rendent t6moignage est la v6rit6 de la foi,
cette v6rit6 de la foi est la cause de leur martyre. A
cette v6rit6 surnaturelle, il ne suffit pas, en effet, de
croire interieurement; il faut aussi la professer ext6rieurement et cette profession ne s'accomplit pas seulement par les paroles dont on se sert pour confesser
sa foi, mais encore par les actes qui en sont la manifestation, selon cette parole de saint Jacques (II, 18):
( Jevous montreraimafoi par mes aeuvres. C'est pourquoi
il est dit de certains (Ep. i Tite, I, i6) : Ils fon professiox de connaitre Dieu et le renient par leurs actes.

Par consequent, tous les actes de vertu qui se rap-
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portent a Dieu sont une manifestation de cette foi,
par laquelle Dieu nous revele les ceuvres qu'll attend
de nous et dont I1 nous recompense; en ce sens, ces actes
peuvent itre cause du martyre. , (IIP II", quest.cxxIv,

art. 5.)
Ce point solidement 6tabli, le Docteur Ang6lique
continue : cOn appelle chritien le disciple du Christ.
Disciple du Christ, on l'est, non seulement parce qu'on
croit au Christ, mais aussi parce qu'on accomplit les
actes de vertu inspires par 1'Esprit du Christ, selon ce
passage de l'Fpitre aux Romains (viii, 9) : Si quelqu'un
n'a pas 'Esprit du Christ, il n'est pas son disciple; et
que, a l'imitation du Christ, on meurt au pkchM, selon
ce mot de l'epitre aux Galates (v, 24) : Les disciples
du Christ ont crucifti leur chair avec ses passions et ses
convoitises. Done, c'est en tant que disciple du Christ
qu'il est martyrisi, non seulement celui qui est torture h
cause de la profession de sa foi, mais aussi celui qui est
torture pour les bonnes ceuvres accomplies ou Ie mal ivite
a cause du Christ : car ces bonnes actions sont ur timoignage rendu t la foi (toc. cit.).
11 ne fut pas difficile d'appliquer et d'adapter aux
deux causes en question cette doctrine, expos6e par
le Docteur Angilique avec la clart: et la pricision qui
lui sont habituelles. Pour le faire, nul besoin n'etait
d'appuyer le martyre expressement sur des motifs qui
ne semblaient pas A un homme sage et prudent devoir
inspirer toute confiance; ces preuves mises de c6t6, de
1'examen approfondi des diverses circonstances de
faits, de lieux et des personnes, relatkes dans les actes,
et telles qu'elles se sont produites, on a pu tirer et
recueillir assez d'l1ments pour constituer fortement
la preuve requise de la cause du martyre, soit du c6te
du tyran ou des persecuteurs, soit du c6t6 des Ven&rables Servantes de Dieu; et cette cause est de telle

nature que, seon la doctrine de saint Thomas d'Aqan,
on peat la consdkrer comme apte et propre dans le
cas et pour I'objet doat ii s'agt.
Posie, il y a cinq ans, la quesion a progressi et
abouti apres quatre discussions. La Congrgation
antepreparatoire a &ti
suivie de deux congregations
priparatoires. Le 17 juin dernier, la Congregation

generale s'est tenue en presence de Notre Tris SaintPire le Pape Benoit XV, et le Rvierendissime cardinal
Vincent Vannatelli, rapporteur de la cause, a propos6
la discussion de cette question : La presie est-eL j aie
du martyre et de sa cause, de prodiges on mirades, dens
le cas et poaw fobjet doxt it agit ? Les Reverendissimes
cardinanx et Pares consuteurs donnerent i tour de
r6le leurs suffrages. Sa Saintett les accueillit avec

joie et avec soin, et d&cida, comme de coutume, de
suspendre le prononce de son jugement, dans une
affaire d'une si grande importance, afin d'implorer
l'assistance divine. Le Souverain Pontife decida

ensuite de publier sa sentence et fixa la date a ce jour,
IV* dimanche apres la Pentec6te. Aprbs avoir c616brz

pieusement les saints mysteres, il convoqua au palais
du Vatican les Rev6rendissimes cardinaux Antoine
- Vico, 6veque de Porto et Sainte-Rufane, Pr6fet de la

Sacree Congregation des Rites, et Vincent Vannutelli,
6veque d'Ostie et de Palestrna, doyen du Sacr6 Collige et rapporteur de la cause, ainsi que le R. P. Angelo Mariani, promoteur ge6nral de la Foi et moi
secretaire soussign6 et d6clara solennellement en notre
presence: La preuve est raite du martyre et de la cause du
martyre des Vinerables Servaxtes de Dieu, Marie-Madeleine Fontaine et ses trois compagnes, Marie CloiildeAngIle de Saint-Franfois-Borgiaet ses dix compagnes et
'onpeut coatinuerla prociduredans le car et powr 'objet
dont il s'agit.
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II ordonna ensuite la promulgation de ce d&cret et
son insertion dans les actes de la Sacree Congregation
des Rites, le 6 juillet de l'ann6e 1919.

f Card. Vico,
tvique de Porto et Sainte-Rufine,
Prifet de la Sacrie Congrigationdes Rites.

L. t S.

Alexand're VERDE, secretaire.

Immndiatemeut apres cette lecture, M. Ricciardelli, procureur g6enral des Pretres de la Mission, lut l'adresse suivante :

TREs SAINT-PERE,
Le dernier d6cret promulgu6 tout a I'heure; semble
inviter le dernier des postulateurs & exprimer a Votre
Saintet6, avec la commune all6gresse et la commune
reconnaissance pour le pas d6cisif que les trois causes
oht fait aujourd'hui, la particulibre jubilation et la
speciale gratitude que suscite dans nos coeurs la proclamation du martyre des quinze v6nerables servantes
de Dieu mises a mort dans le diocese de Cambrai, en
1794, par unmeme souffle de persecution religieuse.
Que si, en fait, grande est la satisfaction des admirateurs et des d6vots de la bienheureuse Jeanne d'Arc
en apprenant que rien ne s'oppose-plus a la canonisation solennelle de cette heroine,
Si, profonde est 6galement la joie des Filles et des
Imitatrices de la vne6rable Louise de Marillac, en
entendant que, en toute securit6, on pourra proc6der a
sa beatification, neanmoins avec un plus vif contentement nous avons entendu que la mort des quinze
Vierges, a &t6 la mort des martyrs du Christ.
Et, en effet, apres l'approbation pontificale des
miracles op6res par l'intercession de la bienheureuse
Jeanne d'Arc et de la v6nerable Louise de Marillac,
que le meme Souverain Pontife a solennellement dcla-
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rees des modules parfaits de toutes les vertus chr6tiennes, les decrets d'aujourd'hui qui les concernent
peuvent ne plus paraitre quelque chose de nouveau;
au contraire, le d6cret qui proclame le martyre de nos
quinze v6nerables, d6voile un nouveau limbe du ciel et
y montre une gloire nouvelle. La d6claration de leur
martyre se rattache a la consolante promesse faite par
Notre-Seigneur, de confesser devant son Pere ceux qui
1'auront confess6 devant les hommes. C'est pourquoi,
dans I'allIgresse de notre cceur, nous redisons a Votre
Saintet6 la c6lebre parole de saint Ambroise: Martyres
dixisti, praedicastisatis.
Merci done, Trbs Saint-PNre.
Merci, au nom du diocese de Cambrai, devenu plus
beau aujourd'hui, puisque Votre Saintet6 nous le
montre deux fois empourpre du sang de ses martyres,
a Cambrai mime et a Valenciennes.
Merci, au nom de la ville d'Arras qui donne son nom
au premier groupe de nos martyres, les quatre filles de
la Charit6, qui, en exerqant dans cette ville les oeuvres
de leur vocation, ont m6rit6 la gloire de donner leur
vie pour le Christ.
Merci, au nom de la ville de Mons, dans laquelle le
second groupe de nos martyres, les onze Ursulines ont
accompli leur genereuse pr6paration au sacrifice
supreme.
Merci, au nom de toutes les Filles de la Charit6,
lesquelles, sur le point de voir elev6e sur les autels
leur fondatrice et tandis qu'elles sont entrainCes A la
pratique de la vertu, reine de toutes les autres et tant
recommand6e par elle, apprennent de leurs compagnes
comment cette charit6 qui descend de Dieu, doit toujours remonter &Dieu et pousser, si cela devient n6cessaire, jusqu'au t6moignage de l'amour qui donne la vie
pour lui.
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Merci, au nom de toutes les sceurs Ursulines qui
aujourd'hui voient r6compensee leur fid6litb aux
statuts de la sainte fondatrice et trouvent exprimbe
leur devise dans les paroles de la vinerable Mere Clotilde: u Je meurs pour la foi et la religion catholique
apostolique, romaine, que j'ai enseignee suivantle but
pour lequel mon institut a 6te fond6. n
Grace au sang vers6 par les unes et les autres, que
puissent surgir de nouvelles et de nouvelles g6nerations de fervents chr6tiens et de nobles ames consacr6es au Seigneur! Que l'assistance des pauvres et
1'6ducation des jeunes filles puissent toujours 6tre
inspir6es a la charit6 qui fait les martyrs ! Que cette
charit6 puisse toujours se dilater, se fortifier et produire partout des fruits nouveaux et fertiles qui
donnent gloire aDieu et r6jouissent le coeur de Votre
Saintete.
Le Souverain Pontife, Sa Sainteti Benoit XV, r6pondit par
le discours suivant en italien que M. Misermont a bien voulu
traduire en frangais.

La nouveaut6, pourvu qu'elle soit bonne, pent avoir
des droits, peut faire valoir des privileges.-Cependant,
le privilege d'6lever la voix dans cette enceinte, au
nomrame des postulateurs de deux autres causes plus
anciennes, a-t-il done 6t6 accorde aujourd'hui au
postulateur de la cause des quinze martyres de Cam-

brai, uniquement a cause de la nouveaut6 ?
Certes, elle m6rite consideration, et elle est fond6e,
la raison que I'heureux postulateur donne de son privwldge, quand il rappelle le nouveau t limbe de ciel >,

devolle par le d6cret qui proclame le martyre de quinze
membres de communautbs religieuses, u enlevees I la

vie par un meme souffle de pers6cution religieuse n. Ce
nouveau t limbe de ciel u attire notre regard plus que

celui ou Il'oil de la pi6t6 chritienne apersoit ces autres
h&roines dont, non seulement les vertus, mais meme
les miracles ont dbji 6t6 reconnus. Quant a nous, le
droit de porter la parole, accord6 en ce jour au postulateur de la troisieme cause, nous parait pouvoir 6tre
plus efficacement justifi6 par le caractire propre de la
vertu des h6roines qu'exalte le troisieme des d6crets
publi6s aujourd'hui.
En effet, il s'agit de martyres. C'est avec plaisir que
nous avons entendu rappeler la c6lbre parole de
saint Ambroise : Martyrem dixisti, fraedicasti satis.
-Vous l'avez appel6 martyr, vous l'avez lou6 assez. a
Mais cette parole du grand 6veque de Milan nous autorise aL noncer deux propositions: Premierement : la
vertu du martyr comprend les m6rites qui ornent le
coeur de tous les autres serviteurs de Dieu. Secondement : la vertu des serviteurs de Dieu, non martyrs,
prepare, elle aussi, an martyre, ou da moins contient
un ordre de pr6paration au martyre.
En rifl6chissant a ces deux propositions, on reconnaitra sans peine que le postulateur de la cause des
quinze martyres de Cambrai pouvait raisonnablement
representer son colltgue de la cause de canonisation
de la bienheureuse Jeanne d'Arc et celui de la cause
de b6atification de la v6nerable Louise de Marillac.
Qjatre Filles de la Charit6 d'Arras et onze Ursulines de Valenciennes tiennent en main des palmes
de martyrs, mais ces palmes supposent un h6roisme
6gal a celui de la Pucelle d'Orl6ans, fiddle a suivre la
voix de Dieu; supposent un detachement des choses
de la terre pareil & celui qui porta la veuve Le Gras,
a renoncer aux jouissances de la famille et aux
richesses de la terre, pour s'immoler sur I'autel de la
charit6, en faveur des d6laissis et des infirmes.
Que personne, du reste, ne s'6tonne de Notre solli-
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citude A justifier I'honneur qui 6choit aujourd'hui au
postulateur de la cause des quinze martyres de Cambrai, parce que la vertu 6tendue du martyr est encore
une lemon magistrale pour les fiddles, et Nous voudrions faire ressortir de cet enseignement parfait,
I'importance tres l6ev6e et les applications pratiques.
c Tout acte de vertu, dit saint Thomas, peut etre
consid6re, non seulement en relation avec lavertu qui
l'6met imm6diatement, mais encore avec celle qui en
est le motif principal. , Et, appliquant la thiorie g6ndrale au cas particulier du martyre, le mnme Docteur
Angelique enseigne que l'acte du martyre peut etre
consider6 dans ses rapports avec la vertu de force,
qpi le produit directement, et dans ses rapports avec
la charite, qui en est la cause principale, car c'est la
charite qui presse les martyrs a donner leur vie pour
attester leur foi. (Saint Thomas, IIa IIa, q. cxxiv. 3.)
L'acte du martyre, consider6 a ce second point de
vue, ou en tant que produit de la vertu de charit6, est
un acte de tres haute perfection et justifie bien la
parole de saint Paul qui appelle. la charit6; le lien de
la perfection. Charitatem kabete quod est vinculum
perfectionis. (Ad Coloss. III, 14.)

Cette vertu, en effet, resplendit comme un soleil
tres brillant, dans le martyre des quatre Filles de la
Charite et des onze Ursulines, proclam6 par le d6cret
dece jour; mais de meme que nous pouvons, dans le
soleil, distinguer des rayons nombreux, puis les consid6rer unis pour former l'astre lumineux, de meme, les.
contemporains de ces vierges consacr6es A Dieu,
avaient d'abord admire en elles l'exercice de toutes
les vertus propres a leur 6tat; puis ils virent ces vertus
se fondre ensemble et produire l'h6roisme du martyre:
au commencement, c'6taient de simples rayons qui
illuminaient le cours ordinaire de la vie tranquille de
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quelques pieuses soeurs ; ensuite, ce fut le soleil de la
charitY, ardent jusqu'au martyre.
II suffit, pour le prouver, de rappeler ce qu'on lit
dans le proces informatif qui a &te la preparation lointaine du d6cret d'aujourd'hui. Si, aux compagnes de
souffrance qui affirmirent < 6tre rest.es 6difiCes a de
la conduite tenue en prison par les quatre Filles de la
Charit6, on avait demand6 la raison de leur profonde
admiration, elles auraient r6pondu que la verit6 brillait dans leurs paroles, et la justice dans leurs oeuvres.
Elles refuserent, en effet, de pr&ter un serment impose
par des lois iniques, parce qu'elles voulurent garder
immcul6e leur foi, parce qu'elles suivirent uniquement
la voix de la conscience qui les avertissait de ne pas
s'6carter, non seulement des ordres formels, mais
encore des conseils du chef supreme de 1'lglise.
Et quand elles virent approcher I'heure du supplice, ne chanterent-elles pas avec plus de force les
divins cantiques pour attester la joie de leurs coeurs a
se conformer au vouloir divin? Ne presserent-elles
pas plus fortement sur leur poitrine le chapelet de la
Vierge pour bien marquer en qui elles avaient mis leur
confiance?
Ah! le ministre de la justice humaine qui leur arracha violemment des mains ce chapelet, et, par derision
et par mipris, le plaga sur leur tete, en guise de couronne, marqua sans le vouloir que ces excellentes soeurs,
apres avoir fait le bien de mille manieres, allaient faire
6clater sur elles-m&mes le triomphe de la Reine des
vertus.
Si, par ailleurs, dans ce meme procks informatif,
nous lisons les pages relatives aux onze Ursulines de
Valenciennes, nous devrons conclure -galement, que
ces pieuses religieuses immolerent certainement leur
vie sur I'autel de 1'amour de Dieu, mais qu'avant cette
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immolation elles avaient nourri leur charit6 de l'exercice de toutes les vertus propres A leur condition. A
Valenciennes et a Mons, elles 6taient unanimement
lounes a, et comme religieuses, et comme institutrices ,.
I1 se pent que la vie des religienses 6chappe quelquefois aux regards profanes, mais celle des institutrices n'est-elle pas toujours soumise A la critique d'un
public parfois peia bienveillant? Trop souvent, les
parents excedent, en exigeant des maitres un soin special de leurs enfants, et il n'est pas rare de les voir
rendre ceux-li responsables du peu de progres de ces
derniers; ou encore, dans les petits conflits qui
&clatent entre instituteurs et disciples, ils n'admettent
meme pas cette presomption que I'age. les itades, les
conditions civiles et religieuses devraient assurer aux
instituteurs.
Si done, les Ursulines de Valenciennes 6taient admirees de tous comme institutrices, pourquoi ne pas dire
qu'une telle admiration d6pendait de la reconnaissance publique et g6nerale, non pas tant A cause de
l'habilet6 didactique qu'i cause de l'ensemble de la
patience et de l'amour, de la prudence et du zile avec
lesquels ces pieuses religieuses s'appliquaient A
l'oeuvre delicate et difficile de l'education de la jeunesse? C'est a cette ceuvre elle-meme que fit appel la
Superieure des Ursulines lorsque, prts de l'6chafaud,
elle s'6cria: a Je meurs pour la religion catholique,
apostolique, -romaine, que j'ai toujours enseigxne. n Il ne

se tromperait pas celui qui affirmerait que le Seigneur
piaca ces paroles sur les levres de sceur Marie-Clotilde
pour fournir un argument precis en faveur de la v6ritable cause formelle du martyre souffert par elle et

par ses compagnes; mais, nous, ici, nous pouvons les
considirer encore comme le r6sume de tout le programme de la vie des Ursulines de Valenciennes et la
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preuve des vertus multiples dont leur vie a 6t6 remplie.
Si une bonne institutrice ne s6pare pas l'exemple de
I'enseignement th6orique, qui ne conviendra que les
Ursulines, publiquement acclamies A Valenciennes et
a Mons comme d'excellentes institutrices, durent etre
toujours des exemplaires vivants des vertus dont se
pare cette religion catholique, qu'au moment de mourir elles d6clarerent * avoir toujours enseignee , ? II
nous semble done qu'une telle conclusion renforce
celle que nous avons d6ja d6duite du proces informatif des quatre Filles de la Charite, et qu'ainsi l'une et
I'autre d6montrent la v6rit6 de notre premiere proposition : (c La vertu du martyr comprend les merites qui
ornent le coeur de tous les autres serviteurs de Dieu.
Mais a cette proposition, nous avons uni celle qui
affirme que, m&me la vertu des serviteurs de Dieu non
martyrs, pr6dispose au martyre. A sainte Marie-Madeleine de Pazzi, favoris6e de visions c6lestes, fut montr6e la gloire dont jouit au ciel saint Louis de Gonzague, et, de cet ang6lique jeune homme, elle dit qu'il
6tait , un martyr insigne ,. Mais oi fut le tyran de
Louis? oi fut le bourreau qui, dans tout martyre,
semble n6cessaire? Le disciple exemplaire de la Compagnie de Jesus ne les eut certainement pas en dehors
de lui; ainsi done, meme dans les serviteurs de Dieu
qui n'ont pas 6t6 enlev6s a la vie par la haine brutale
d'un tyran, dans 1'imp6tuosit6 de la pers6cution religieuse, nous pouvons dire qu'on peut et qu'on doit
reconnaitre une vertu disposant au martyre, parce
qu'ils possedent la vertu a un degr6 tellement h6roique,
que si, pour s'y maintenir fid~les, il etait nCcessaire de
subir le martyre, volontiers ils le subiraient.
II semble qu'on pourrait, non sans raison, comparer
ces serviteurs de Dieu a des hommes plac6s dans une
chambre obscure? Ils ne sont, certes, pas aveugles;
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qui oserait nier la facult6 de voir a des hommes places
simplement dans une chambre obscure? Ils peuvent
posseder dans un 6tat parfait l'organe de la vue; cependant, ils ne voient pas, parce qu'ils ne se trouvent pas
dansun milieu lumineux. De meme, a un grand nombre
de serviteurs de Dieu, peut manquer la palme du martyre pour la seule raison qu'ils n'ont pas eu l'occasion
d'attester publiquement leur foi par l'immolation de
leur vie. Et le manque de cette occasion ne permet pas
de craindre qu'ils n'eussent eu le courage du martyre,
s'ils s'6taient trouv6s dans des conditions diff6rentes.
L'homme sorti d'une prison obscure peut imm6diatement fixer et distinguer les objets qui l'entourent,
parce qu'il poss6dait d6j~ la faculti de voir et que
seul l'exercice de cette faculte 6tait emp&ch6 dans un
lieu priv6 de lumiere. Ainsi Jeanne d'Arc et Louise
de Marillac, pour en venir aux exemples qui, aujourd'hui, nous touchent de pros, auraient m6rit6, elles
aussi, la palme du martyre, si l'6chafaud ou le bitcher
leur avaient 6tA prisent6s comme des moyens n6cessaires pour conserver la vertu qu'elles cultivaient avec
un soin jaloux.
II est certain, en effet, que la Cofondatrice des
Filles de la Charit6 se sanctifia par la pratique des
conseils 6vangliques; mais saint Thomas enseigne
que celui qui pratique les conseils 6vangeliques peut
&tretenu au martyre, quand ce qui 6tait tout d'abord
simple objet de conseil devient, par la force des 6venements, matiere de pr~cepte, la fidtlit&aux commandements 6tant absolument necessaire pour le salut
6ternel; qui donc, dans un cas semblable, refusera d'admettre que la vertu h&roique du religieux et de la religieuse a &t6, au moins, une preparation au martyre?
La Pucelle d'Orl6ans ne connut pas d'autre moyen
de sanctification que l'obiissance
la voix de Dieu;
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aussi peut-on lui appliquer un autre enseignement de
saint Thomas sur le martyre. Le Docteur Ang6lique dit
que le martyre embrasse ce qu'il peut y avoir de plus
6lev6 dans l'obeissance; en d'autres termes : qu'on
peut etre obeissant jusqu'a la mort : Martyrium complectitur id quod summum in obedientia esse potest, ut
scilicetaliquissit obediens usque ad mortem. (Saint Tho-

mas, IIP IIP, q. cxxiv.) Or, cette perseverance dans
l'obeissance a la voix de Dieu fut tellement 6vidente dans Jeanne d'Arc, que, si quelques-uns purent
douter de la r6alit: de la voix divine, personne ne
reprocha a l'heroine un manque de constance et de
conformit6 &cette voix. Enfin, tant dans Louise de Marillac que dans Jeanne d'Arc, la vertu respective doit
&tredite semence de martyre. Et des lors, ne pouvonsnous pas dire que la seconde proposition, 6nonc6e par
Nous, est, elle aussi, d6montr6e, a savoir : ,, Mme la
vertu des serviteurs de Dieu non martyrs est pour le
moins une disposition au martyre. Qu'il se rejouisse done, I'excellent postulateur de la
cause des quinze martyres de Cambrai! Parce que,
meme sans recourir a l'argument de la nouveaut6, il
voit pleinement justifiL le privilege qu'il a eu aujourd'hui, d'elever la voix dans cette enceinte, au nom
mime des postulateurs des deux autres causes.plus
anciennes. Mais avec lui, et plus que lui, Nous voulons
Nous r6jouir, Nous aussi, parce que nous avons eu une
excellente occasion d'adresser une exhortation salutaire a tous Nos Fils.
En effet, la publication des d6crets relatifs aux
causes de canonisation et de beatification des serviteurs de Dieu, tend toujours a exciter l'imitation des
exemples donnis par ces heros, dont les vertus sont
proclamees, et les miracles reconnus, alors meme qu'on
ne va pas plus loin, comme aujourd'hui, oi Nous
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d6clarons ecarter tous les obstacles, seraient-ils purement exterieurs, qui pourraient s'opposer a la canonisation ou a la beatification de ces h&ros. Si ceux-ci
et ceux-la se sont sauctifies, pourquoi ne deviendrions-nous pas saints, nous aussi? Si tsti et illi, cur
non ego? Et c'est la conclusion pratique que tout chretien devrait tirer de l'assistance a la lecture des decrets
dont nous parlons.
Aujourd'hui, nous aurions.pu craindre que quelqu'un
r6pliquit : u Nous imiterions les quinze martyres de
Cambrai, si un nouveau Lebon ou un nouveau Lacoste
venait nous d6fendre ce qui, pour nous, est une manifestation ou une attestation n6cessaire de la Foi. »
Aussi, n'est-ce pas sans motif que nous avons rappel6
comment la vertu des martyres de Cambrai comprend
tout autre merite moral; en effet, meme loin de l'obligation de subir le martyre, nous pouvons et nous devons
imiter les nombreuses vertus, qui, comme des rayons
lumineux, brilltrent dans ces pieuses soeurs, avant que
le soleil de la charit6 parft pour couronner leur perfection.
De meme, nous aurions pu craindre que quelques
chr6tiens pusillanimes n'aient pr6tendu excuser leur
peu d'enthousiasme pour la palme du martyre, par le
fait qu'ils ne I'aperqoivent pas dans les mains d'une
Jeanne d'Arc et d'une Louise de Marillac, auxquelles
cependant sont d6sormais assures les honneurs les
plus eIev6s. Mais ce n'est pas sans raison que nous
avons rappel6 en meme temps, I'ordre de pr6paration
au martyre, n6cessairement compris dans la vertu des
serviteurs de Dieu qui ne sont pas couronnes de l'aureole de cette grande faveur.

Apres avoir done dissipe les doutes et elimine les
difficult6s possibles, nous croyons pouvoir dire a tous
Nos fils : imitez les heroines que glorifient les decrets
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publi6s en ce jour. Ah! la necessit6 de vaincre le maudit respect humain devrait aujourd'hui encore multiplier les martyrs et, en tout cas, la charite doit apparaitre de nos jours, vrai lien de perfection. Charitatem
kabete quod est vinculum perfectionis.
Nous, en attendant, d6sireux de donner force et
courage a tous ceux qui doivent se donner & l'imitation des nouvelles heroines, Nous implorons sur tous
nos fils une large distribution des benedictions celestes.
Que la ben6diction de Dieu soit la recompense de la
diligence et du zele avec lesquels les postulateurs des
trois causes, examinees aujourd'hui, ont procure le
progres marqu6 de ces causes vers le terme desire.
Qu'elle soit un encouragement et un excitant pour les
Filles de la Charite qui, dans les exemples de leur
Mere et dans 1'h&roisme de leurs compagnes, se voient
indiqu6e la route qui conduit a la fin de leur vocation.
Qu'elle soit lumixre et esperance pour les religieuses
qui, a 1'exemple des Ursulines de Valenciennes, se
devouent A l'6ducation chretienne de la jeunesse; I'enseignement de la religion catholique finit toujours par
triompher, meme quand il conduit au martyre. Enfin,
qu'elle soit un gage de faveurs et de graces particulibres pour la terre privilegiee qui fut le berceau de
toutes les h6roines ,pr6sentees aujourd'hui A notre
admiration; et qu'elle constitue des arrhes de la
recompense eternelle pourtous ceux qui, au sentiment
d'admiration, voudront unir, - c'est leur devoir! la resolution de la plus parfaite imitation.
Apres avoir donn6 la ben6diction apostolique, le Saint-Pere
admit au baisement de main les postulateurs, les officiers et
les avocats de la Congregation des Rites.
Plus de quatre cents personnes avaient obtenu la faveur
d'assister A la ciromonie et, parmi ces assistants, on remarquait sp6cialement des Filles de la Charitd et des Ursulines.

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MtRE
Les Rogations. -

L'assistant de la maison a pen

d'avis a donner a ce sujet; autrefois c'etait plus compliqu6. Qu'en en juge par l'extrait du Coutumier de
l'ancien Saint-Lazare.
c On envoie aujourd'hui un frire a la cath6drale
pour savoir de MM. les Chanoines s'ils viendront ici
le lendemain en procession; cela se d6cide apres
vepres dans un chapitre qui se tient dans la grande
sacristie.
L'assistant avertit a l'obeissance:
Que si la procession de la cath6drale doit venir le
lendemain, on sonnera le souper a six heures et un
quart et l'examen g6neral a huit heures, apris lequel
on exercera les c6remonies pour la r6ception de la
procession.
Que personne ne doit faire voir la maison ni les
jardins &aucun externe, n'y introduire aucun externe
dans le r6fectoire. Toutes les portes qui conduisent au
jardin ou a la basse-cour, doivent etre ferm6es.
Que, lorsque la procession approche de la maison,
on tintera la grosse cloche de l'6glise, et pour lors on
se rendra en diligence a la sacristie pour prendre le
surplis.
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Qu'apres qu'on aura baise la relique, on va a la sacristie pour quitter le surplis et retourner asa chambre.
Lorsque MM. les Chanoines ont fini leur dejeuner,
on tinte la meme cloche pour avertir de se rendre derechef a la sacristie, pour reprendre le surplis et
reconduire la procession,apres quoi on sonne le diner.
L'assistant avertit MM. les Assistants et les Procureurs d'accompagner ces Messieurs au r6fectoire.
Ceirmonies i observer pour la riception de la procession
Premixrement, le thurif6raire marche avec l'encens,
puis lacroix port6e par un sous-diacre en aube et tunique
sans manipule ayant & ses cot6s deux acolytes avec
leurs chandeliers et leurs cierges allumbs, apres suivent les clercs et les pretres deux a deux, en surplis,
ensuite deux pretres vetus de chappes, et enfin le
sup6rieur ou celui qui le repr6sente, avec I'6tole et la
chappe sur le surplis.
Tous, excepte les porte-croix et les deux acolytes,
font la genuflexion au grand-autel pros la porte du
chaeur qui est du cot6 de la sacristie et passant par la
nef et le vestibule de 1'gglise vont se ranger en haie
dans la cour qui donne sur la re, en sorte que le portecroix et les deux acolytes, et puis les moins dignes
soient les plus pres du vestibule de l'6glise; on salue la
croix deux A deux lorsqu'on passe par devant.
Le thurif6raire et le ciremoniaire s'avancent jusques
pres de la grille qui est sur la rue pour pr6senter 'encensoir au superieur quand il est temps. Tout le clerg6
se tient debout et couvert jusqu'a ce que la chasse
paraisse.
Aussit6t.les deux pr&tres chappiers aides de deux
autres pr&tres qu'on nomme a cet effet recoivent la
chfsse sur leurs 6paules, et le cerimoniaire fait binir
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1'encens tenant pour lors la navette avec la cuillere
qu'il presente au sup6rieur avec les baisers ordinaires.
Le superieur encense la chisse de trois coups faisant
inclination profonde devant et aprbs.
Pour lors, tout le clerg6, la croix et les acolytes marchant en tate, rentre dans 1'6glise et va au chceur, tete
nue; aprbs le clerg6 marche la chisse et ensuite le
sup6rieur atant convert seul.
Arrives au choeur, le porte-croix et les acolytes se
rangent de part et d'autre le long des formes jusqu'a
l'autel en sorte que les pretres soient les plus proches
de 1'autel, et tous font la g6nuflexion vis-a-vis de la
place oii chacun se doit mettre.
Les deux pretres qui portentla chasse 6tant arriv6s au
bas dugrand-autel, s'en d6chargent avant que de monter,
afin de la monter de traverse; . cet effet, il y a deux
autres pretres destines pour la soutenir lorsque lesdits
porte-chisse se veulent d6charger.Puis lesdits portechisse montent a l'autel et p osent la chasse dessus et se
retirent incontinent aux deux coins de l'autel.
Lachisse posse sur l'autel, le superieur etant arrive
au bas des degres, fait la g6nuflexion au saint Sacrement, puis b6nit au meme lieu l'encens et encense
de trois coups les reliques, etant debout et faisant
1'inclination devant et aprbs; puis ayant rendul'encensoir, il monte a l'autel et baise la chasse faisant avant
et apres inclination, ensuite il descend et ayant fait
la genuflexion, il retourne A la sacristie pr6ecd6 du
thurif&raire, du porte-croix, des deux acolytes et du
c6remoniaire.
Quand le superieur a fait la g6nuflexion, les deux
porte-chasse sejoignent au milieu de l'autel sur le
second degr6, y font la g6nuflexion au saint Sacrement, puis montent sur le marchepied et baisent la
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chisse, faisant une inclination m6diocre avant et apres
et se retirent aux deux coins de 1'autel.
Ensuite les pretres et apres eux les clercs vont deux
a deux, en sorte que quatre ensemble fassent la ginuflexion au bas des degr6s de l'autel, deux pour aller
baiser les reliques et deux autres qui en reviennent,
lesquels s'en retournent du meme pas, a la sacristie,
scavoir celui qui est du c6t6 de l'6vangile en droiture
et celui qui est du c6t6 de 1'6pitre par la porte qui est
proche de la credence passant par derriere le grandautel pour ne pas interrompre les rangs de ceux qui
suivent pour aller baiser la relique.
Pendant tout le temps que la chisse est sur l'autel,
les deux pretres chappiers demeurent debout aux deux
coins du meme autel; il doit y avoir encore un clerc
avec le c6r6moniaire qui se tiennent debout de chaque
c6t6 pour faire garder l'ordre et le respect, et subvenir
aux autres besoins.
Des que les chantres de la procession de Notre-Dame
ont achev6 de chanter I'antienne de saint Lazare, on
convie MM. les Chanoines, en s'adressant Acelui qui
pr6side, de venir au r6fectoire, et le superieur l'aborde
a la porte de l'6glise k la sortie du choeur avec MM. les
Pretres qui sont nommis pour les accompagner et les
entretenir pendant le d6jeuner.
Quand ces Messieurs commencent a sortir du r6fectoire, les n6tres sortent de la sacristie et entrent au
chceur, s'y rangent en la maniere qu'ils etaient auparavant, apres avoir fait la g6nuflexion deux A deux sous
la lampe.
Le sup6rieur revetu comme ci-devant va le dernier
faire la g6nuflexion au bas de l'autel et apres avoir
b6nit l'encens, et encense comme cy devant la relique,
il se retire a main droite vis-a vis le coin de l'6pitre.
L'antienne et l'oraison achevies par ces Messieurs,
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nos deux pretres chappiers reprenant la chasse la descendent de l'autel en lamaniere qu'ils 1'ont montee puis.
6tant sur le paie, assistis de ceux qui les ont aides A
se d6charger, ils la reprennent sur leurs 6paules, et
aussit6t notre procession marche dans I'ordre qu'elle
est venue.
Avant qu'on parte du choeur, on fait tous ensemble
la g6nuflexion a sa place, et I'on suit la croix deux A
deux, et a mesure qu'on entre dans la cour de 1'6glise
on s'y range en haie en sorte que le thurif6raire, le
porte-croix et les acolytes soient A la main droite proche
la porte de l'6glise, et les plus jeunes de part et d'autre
ensuite, puis les pretres et les anciens et le superieur
soient les plus proches de la porte de la rue, tous ayant
la t&te d6couverte,et quand la chasse et les chanoinespassent on les salue par une inclination mediocre.
Ensuite on s'en retourne A la sacristie dans le meme
ordre qu'on est venu.
Avis i donner e nos freres coadjuteurs
I. De n'introduire personne dans la maison, ni dans
les jardins et la basse-cour.
2. Que ceux qui sont nommes pour veiller aux portesy soient assidus et attentifs A ne laisser entrer que le
clerge de la procession et les officiers laics qui suivent
le chapitre.
3. Que celui qui veille A la grille qui est proche de
la salle de Saint-Denis,n'y laisse passer que le clerg6,
les officiers laics devant rester dans la salle de SaintDenis.
4. Que celui qui veille A la porte du refectoire en
dedans, y reste pendant le temps du dejeuner, de
crainte que quelqu'un venant a sortir du refectoire les
externes n'y entrent.
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5. On ne presente rien de plus que ce qui a' tM
mis
sur les tables, si quelqu'un en demandait davantage,
excepth du pain, du vin, et de l'eau, on r6pond que
tout est servi.
6. 11 faut toujours verser a boire, sans jamais abandonner les bouteilles, et quand elles sont vides on vai
en qarrir d'autres A la dipense.
7. Quand Messieurs de la procession sont sortis dii
r6fectoire, les freres qui ont servi aident en diligenceaux depensiers a. accomoder les tables pour le diner
de la Communaute.
On met sur les deux tables d'en haut, des assiettes,
des couteaux, des serviettes et des plats de faience, a
cause de MM. les Chanoines, mais sur les autres tables
on n'y met que trois ou quatre aiguieres avec autant desalieres, quatre plats d'ceufs a la coque et autant de
beurre frais avec une douzaine on environ de petits
pains, disperses de part et d'autre.
Offices

a donner a nos freres pour veiller aux porter

Un a la porte du chceur. Celui-ci doit porter sur lui
les clefs des portes de !'eglise pour les ouvrir lorsqueces Messieurs; retournent du r6fectoire a I'eglise par la.
porte qui est au bas de la nef;
Un a la porte de I'6glise pris la sacristie;
Un a laporte de la grille pres de la salle de SaintDenis;
Un a la porte du rifectoire en dedans.
Pour servir au refectoire

Deux pour les tables du fond sous le grand tableau,
Du c6td du Parterre.- Un 5 la premiere table; un B

la seconde table; un a la troisiKme table; un A la qua-
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trieme table; un a 1'. table de p6nitence pour les enfants
de choeur des p'troisses.
Du cdi6 de la ckaire. - Un a la premiere table pour
les enfants de choeur de la cath6drale; un a la seconde
table; un a la troisibme table.
Aux tables du milieu du cdti de la ckaire. - Un a la
premiere table; un a la seconde table; deux a la salle
de Saint-Denis. n
Revenons maintexant aux temps actuels, en 1919.
i*' juin. - F&te de Jeanne d'Arc. La statue de la
bienheureuse est plac6e dans le sanctuaire ; des drapeaux lui font un cadre qui rejouit nos yeux. Les
cloches de Saint-Lazare annoncent que c'est grande
fete. Le portail exterieur de la maison est orn6 de
drapeaux aux couleurs nationales et d'6tend ard s comme
celui de la Pucelle d'Orleans ; l'int6rieur de la maison,
on voit des drapeaux meme a l'infirmerie. Un pr&tre
fait le panegyrique de Jeanne d'Arc & la messe de
onze heures. L'orgue joue I'kymne ti 'tendard. Paris
pavoise, surtout sur la rive gauche.
2 juit. - Le cardinal de Lai envoie a notre archeveque la lettre suivante:
SACReE CONGREGATION CONSISTORIALE
EMINENTISSIME ET REVERfNDISSIME SEIGNEUR, '

La seconde Relation de I'dtat de P'archidiocese qu'a pr6sentee Votre Eminence Reverendissime a fourni aux Eminentissimes Phres de la Congregation an nouveau motif de louer
hautement 1'ceuvre qu'accomplit assiddment Votre Eminence,

dignement assistee par son clerge, pour procurer le salut du
troupeau qui lui est confie.
II a ete intense le labeur pastoral pendant la terrible calamite de la guerre que nous avons eu a subir. On manquait du
nombre suffisant de pretres ; beaucoup d'hommes et de jeunes
gens, ddvoues aux euvres chr6tiennes, etaienteloignes; mais
plus a 4t6 reduit le nombre des ouvriers, plus a edt ardent le
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zble de ceux qui sont restes dans les paroisses et qui, pour
compenser l'absence des autres, ont multipli6 leurs efforts
suivant que paraissaient le reclamer les besoins des ames. II
en est advenu que les conditions religieuses et morales se
sont g6nwralement ameliorees.
La sollicitude et la prudence de Votre Eminence apparaissent aussi dans les avis opportuniment donnis et dans
les mesures prises contre lathiosophie, l'occultisme, le spiritisme, la trop grande cridulite pour accepter d'imaginaires
predictions des ivenements. Dans ce ministere de conservation de la purete de la foi, le Conseii de vigilance a 6galement bien meritd en remplissant diligemment son r6le,
comme le temoigne sa Relation particuliere.
II est agreable aux Eminentissimes Pires de faire savoir &
Votre Eminence combien ils apprecient Pexemple de l'union
que les pretres, sous la direction de leur Pasteur, entretiennent entre eux et aussi avec le Siege Apostolique : disposition
particulirement louable en ce temps oi les ennemis du nom
chritien s'efforcent d'attaquerl'lglise et d'arracherla religion
du coeur des hommes. L'efficacit6 du ministere sacre et la
force dans la lutte contre l'adversaire ddcoulent, en effet,
principalement de l'union avec le Siege Apostolique.
Aussi est-il necessaire que les pr4tres, unissant toujours
leurs forces, ddfendent resolument la cause de la religion,
inculquent les principes chretiens et la frequence des sacrements, et forment les enfants a la piite. Votre Eminence
n'omettra pas certainement de promouvoir ce qui, suivant les
circonstances, paraitra plus nicessaire pour raviver la foi et
maintenir la morale, en prenant soin surtout de l'instruption
catechistique du peuple et en creant, autant que possible,
des ecoles confessionnelles ou d'autres oeuvres pour l'education de la jeunesse. On ne peut douter que, pour soutenir ces
oeuvres, vos fideles, avec leur gendrosit6 h6reditaire, ne se
montrent toujours bien dispos6s et empresses.
Je demande h Dieu ses meilleures benedictions pour Votre
Eminence, votre clerg6 et tout votre peuple et, baisant humblement vos mains, je me redis, avec une profonde vineration,
De Votre Eminence R6verendissime. le tres humble ettres
devoud serviteur.
G. Card. DE LAI,

Evique de Sabine, Secritaire.
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3 juin. - Pas de mitro pour aller A la maison de
campagne. II y a grave. Les pessimistes annoncent la
greve gindrale, la revolution, le bolchevisme; ils nous
,pressent de faire nos paquets. Les optimistes diclarent
que la grave durera comme les roses
Pespace d'un matin .
et qu'il ne faut pas s'en faire'
Donnons, a ce propos, le compte rendu du premier
Congres national des Syndicats de l'Abbaye qui s'est
tenu ces jours-ci. Nous 1'empruntons a la Ruche sy*dicale, organe des syndicats professionnels f6minins:
Les 28 et 29 mai, 1'Union centrale des syndicats professioneels feminins tenait,rue des Saints-PP.res, son premier Congres
natioal. Les personnes qui l'ont suivi en out itE tres satisJaites et Pont trouv6 du plus haut inteirt.
M. Jean Guiraud, qui avait bien voulu accepter de presider
la premiere seance, ouvre le Congres en souhaitant la bieavenue aux del6gues de province et salue avec emotion les
repirdentantes de la Lorraine. Puis ii donne la parole a
Mile Bresson, du syndicat des institutrices privees.
Dans une etude concise et claire, Mile Bresson, apris avoir
rEsume la loi Astier, expose les dangers que presente son
manque de precision et conclut Ala necessite, pour les syndicats catholiques, d'organiser, des maintenant, un serieux
enseignement professionnel, sans attendre le vote de la loi.
D'un tres interessant Echange de vues qui suit la lecture de
ce rapport, ii ressort que, a ce point de vue, les syndicats

catholiques oat une serieuse avance sur les c6getistes ; mais

que, sans s'arreterdans cette voie, ils doivent d'abord profiter
de la semaine de quarante-huit heures pour multiplier, en
dehors des heures d'ateliers, les cours destines a perfectionner
les apprentis et, en outre, insister auprbs des legislateurs afn
-queleursdroits soient nettement determinEs. En consequence,
les vceux suivants sont acceptes a l'unanimit :
x*Que I'enseignement professionnel a tous les degres soit
donne en toute liberte avec le concours des organisations
syndicales;
2' Que la facults
d'obtenir des dipl6mes officiels constatant

-

629 -

la formation professionnelle ou la facult6 de la donner, si
<es dipl6mes sont crdes, soit accordee
sans distinction de

cours ou d'ecoles ;
3* Qu'il soit permis d'obtenir des situations de l'Etat, des
departements, des municipalitis, des syndicats patronaux et
des chambres de commerce sans distinction de l'origine de

cette formation.
La parole est ensuite a Mile Decaux, pr6sidente de 1'Union
Centrale, qui expose ce qui pourrait etre fait dbs maintenant
-dans les ecoles pour 1'orientation professionnelle des dlives,
en attendant que la loi ait rendu obligatoire le cours de
priapprentissage jusqu'A quatorze ans.
Nul ne conteste l'opportunite de ce cours; mais on fait
observer la difficult6 oi sont souvent les families, les families
nombreuses surtout, d'attendre jusque-lI le gain des aines.
II faudrait done que, par la creation de bourses ou primes,
*on suppleat au gain hAtif, qui a it l'une des causes de la
crise de l'apprentissage. Il faut ajouter que, par une fausse
conception de l'intdretde leurs enfants,les parents consentent
encore a la prolongation de la scolarit6 pour faire de leur
fille une employee, mais rarement une ouvriere. C'est une
mentalite qu'il appartient aux maitresses de transformer.
Les venux concluant le rapport de Mile Decaux sont mis

aux voix et adoptes :
il Que, sans attendre de nouvelle loi, des cours d'apprentissage soient dtablis dans les icoles chr6tiennes;
2° Que, pour l'enseignement technique, des rapports soient
etablis entre les ecoles et le centre syndical catholique ;
3* Que les apprentis soient examines au point de vue de
1'instruction gendrale, de la bonne conduite et des aptitudes
professionnelles ;
4" Que chacun des apprentis soit muni d'une fiche d'aptitude professionnelle rddigee par son professeur Asa sortie de
1'cole prolongie.
La seance de l'apres-midi, prisidee par M. Raoul Jay, avait
pour but d'1tudier l'amelioration possible des conditions de
travail pour la femme.

Mile Beckmans, presidente du syndicat des ouvritres de
l'habillement, exprime en termesimus la n6cessit6 de ramener
la femme au foyer pour garantir la famille, soutien de la
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societd. Et si Plorganisation actuelle exige encore qu'un bon
nombre de femmes travaillent au dehors, au moins que la
maternit6 soit protegee, par le repos suffisant accordi a la
mire au moment des couches, sans pr6judice de gain. Mais
comment? Divers modes sont 6tudies: assurances materniti,
secours mutuel, caisse alimentee par patrons et ouvrieres et
subventionnie par 1'Etat, toutes institutions dont le syndicat
peut prendre l'initiative.
Mile Leconte montre ensuite comment l'application de la
loi du minimum de salaire, en permettant
la femme qui
trav~ille chez elle de gagner raisonnablement, pourrait contribuer a la retenir au foyer. Malheureusement la loi est
constamment enfreinte et les ouvrieres ne font pas valoir
leurs droits, par crainte de perdre leur travail. II faut les
engager k venir au syndicat qui prendra leurs int6rets en
main. La loi, il est vrai, ne comporte pas de sanctions autres
que le rappel ; et ne s'applique qu'a la couture: c'est insuffisant.

Les voeux suivants sont done proposes:
i' Qu'un article soit ajoute h la loi privoyant des sanctions
p6nales allant au besoin jusqu'd la prison pour tout entrepreneur n'appliquant pas le salaire minima;
20 Que linspection du travail ait le droit de relever dans
ses procks-verbaux toutes les contraventions I la loi;
3° Qu'il soit fait usage des facilit6s reconnues au gouvernement par 1'art. 33, § 2;
4° Que ia loi elle-meme 6tende 1'institution du minimum
de salaire a d'autres formes du travail i domicile et I l'atelier.
La seance se termine par un rapport de Mme Simon, dont
la conclusion fut le vote de ce vceu : Que le principe se
gin6ralise : qu'il y ait 6galit6 de salaire pour les deux sexes,
quand il y aura egalite de valeur professionnelle, de collaboration et de rendement. >
*

Plus nombreuse que la veille est I'assistance qui se presse
rue des Saints-Pires le jeudi 29 d trois heures.
M. Jean Lerolle, le sympathique d6pute de Paris, a bien
voulu t6moigner l'intiret qu'il porte aux syndicats fiminins
en se derobant k ses nombreuses occupations pour venir
presider leur derniere seance d'etudes.
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Ce fut d'abord Mile Monnier, prisidente du syndicat des
dames employees, qui constata dans son rapport combien
les institutions de prevoyance : mutualites, assurances,
retraites, sont peu" en honneur chez les ouvriers de France
en comparaison des autres pays. M. J. Lerolle invite celles
qui ont songe a s'assurer une retraite pour la vieillesse A se
faire connaitre: c'est le tres petit nombre. 11 fait observer
.que la loi sur ia retraite paysanne et ouvribre n'a pas port6
les fruits attendus ; peut-etre est-ce un d6faut dans son organisation, par exemple la n6cessiti pour 1'ouvrier de riclamer
& son patron 1'apposition des timbres; quoi qu'il en soit, il
engage les travailleuses qui 1'6coutent a mieux comprendre
leurs interkts.
Un vaeu tendant k 6tablir 1'assurance obligatoire garantie
par 1'tat est adopt6 et la parole donnee k Mile Lendormy
pour son rapport sur 1'enseiguement menager, rapport plein
d'apergus heureux, souvent soulignes par les applaudissements.
Si nul n'a songi a discuter l'opportunitd de la journee de
huit heures et de la semaine anglaise pour la femme, il n'en
a pas iti de meme pour Phomme: comment emploiera-t-il
ses heures de loisir ? C'est A la femme que revient en partie
la solution duproblme. < Plus que jamais, le foyer sera en
concurrence avec le cafe et le cinema; c'est a elle k le rendre
agr6able pour y retenir le pere et le mari. Oi apprendrat-elle a mettre dins le minage ce cachet de propret6, de bienetre qui attire et retient ? A i'ecole menagere. Souhaitonsque
chaque section syndicale ait la sienne et en cree, surtout
dans le voisinage des usines. ,
AssembMe gindrale 1919

A quatre heures et demie M. Duval Arnould prend la pr6sidence de 1'Assemblee ginerale. S. Em. le cardinal Amette,
empech6, s'dtait fait remplacer par M. le chanoine Couget,
P
conseiller muniqui chde le fauteuil prdsidentiel lPniinent
cipal.
La secr6taire g6nerale donne un apercu d'ensemble sur les
travaux accomplis dans 1'annie par les diff6rents syndicats :
partout ils ont affirme leur vitalit6. Elle rappelle, en particulier, le r61e jou6 par celui des ouvribres et celui des employees dans les recents conflits de la couture et des banques ;
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et discretement elle signale que celui des institutrices groupe
des travailleuses plus devouees que tout autre a la France et
a I'.glise, dont les reveadications discretes ne r6ussisseni
cependant pas k remonter les appointements au taux strictemeat n6cessaire pour assurer leur vie; de telle sorte que
l'enseignement libre menace de perir. Elle termine par un
court compte rendu de l'action exerc6e en province par les
sections bien vivantes de Bordeaux, Toulouse, Marseille,
Nice, Dijon, etc., puis laisse la parole a la dilegule du jeune
syndicat messin.
En une langue aussi francaise que son caur, elle expose
l'action toute catholique par laquelle a commence son groupement: une campagne fructueuse pour le repos dominical
integral dans les maisons de commerce. Puis, d'une'voix
emue, elle dit son bonheur de se trouver au milieu de ses
a soeurs , les travailleuses parisiennes, qui lui r4pondent par
de vibrants applaudissements.
M. Duval Arnould salue en ellela Lorraine redevenuefrancaise, le c reve de ses vingt ans ; et les larmes mouillent plus
d'une paupiere quand ii ajoute que les pares ne peuvent plus
regretter les fils qui sont tombes pour rendre ala France des
provinces dont la valeureuse foi chretienne est l'objet de taut
d'espprances.
Puis il rend hommage a l'action exerc4e par les syndicats
catholiques: grace a eux, Ies patrons venus aux commissions
mixtes avec defiance, se trouvant en face de delegations
ouvrieres voulant 1'entente loyale dans la justice et i'ordre,
ont consenti des accords et ont reconnu les organisations
syndicales. L'avenir est plein d'esperances pour eux. Et le
r6le de la femme francaise, si grand, si beau pendant la guerre,
se continuera pendant la paix. Toutes les travailleuses qui
se groupent dans les syndicats de 1'Abbaye sont conscientes
de la grandeur de leur mission: sans doute, elles defendront
leurs interets professionnels. Mais elles seront surtout les
gardiennes de la famille frangaise.
La parole du sympathique orateurest souvent interrompue
par les applaudissements.
M. le chanoine Couget veut bien ensuite donner la benidiction du saint Sacrement dans la crypte. Le divin ouvrier
fera fructifier tous ces espoirs et rdcompensera toutes ces
bonnes volontes.
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7 juin. - Nos archives commencent k revenir A la
Maison-Mbre. On sait que la crainte des Berthas et
des Gothas avait decid6 les superieurs & expedier a
Dax nos pr6cieux manuscrits et souvenirs de famille.
Nous n'avons fait que suivre les exemples du gouvernement. Or, voici que le Journal officiel fait paraitre
sur le service des archives un rapport oia nous pouvons
puiser de bonnes verites. c Notre pr6occupation la
plus aigun a trait a l'installation mat&rielle. On s'est
toujours plaint avec raison que la place dont les archives nationales disposent, soit insuffisante et naturellement de plus en plus. » Nous sommes dans le
meme cas a Saint-Lazare et nous nois demandons oiu
nous pourrons loger les archives qui sont encore a
Liege et qui devront revenir & Paris. Le Tres Honor6
Pere Villette s'etait preoccup6 de la question. Sa
maladie ne lui a pas permis de realiser les beaux
projets qu'il avait congus pour le secr6tariat. Esperons
que d'autres seront plus heureux.
Le rapport officiel auquel nous faisons allusion
adresse un reproche aux archives en g6n&ral. a I1 est
difficile de croire qu'il puisse exister jamais des
archives bien tenues dans tous les ministhres; cela
supposerait, sans parler de d6pensestres considerables
en personnel et en materiel, des changements profonds
et permanents dans l'6tat d'esprit des administrations
et des administrateurs a quoi il ne faut pas s'attendre;
1'exp&rience du passe a toutes les 6poques et dans
presque tous les pays est d6cisive sur ce point. ) Nous
nevoudrions pascontredire cette assertion parl'exemple
de nos archives, ce serait trop pr6tentieux de comparer
ainsi de si petites choses a de si grandes, mais enin
nous pouvons rendre t6moignage a. ceux qui nous ont
pr6c6d6 dans la charge qu'ils ont bien travaill &mettre
de 1'ordre et qu'ils y ont r6ussi. Sans parler des
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vivants, rappelons le souvenir des bons ouvriers que
furent MM. Perboyre et Br6taudeau a qui nous devons
tant.
Le rapport officiel parle longuement des travaux
d'inventaire a executer et il declare u que c'est le
devoir primordial des archivistes de rendre accessibles
par le moyen de repertoires les collections qu'ils conservent ». C'est bien notre d6sir aussi, mais c'est un
grand travail, et les ouvriers sont peu nombreux. Nous
prions le maitre de la maison de nous envoyer des
hommes ayant le gout. Deja, du reste, le travail est
commence et chacun sait 1'ardeur infatigable de celui
qui, actuellemert, est charg6 sp6cialement de ce service.
Nous ne dirons rien des autres chapitres du rapport : friquentation (le nombre des lecteurs et des
pr6sences; il n'est pas tris considerable chez nous),
versements faits par les ministeres (les maisons peuvent toujours nous envoyer des dossiers, des liasses,
des doubles de pieces, des copies d'archives municipales, d6partementales, etc.), dons refus (nous acceptons avec plaisirleslettres de saint Vincent ou d'autres,
les objets concernant la Congr6gation, etc.).
9 juin. - Elections A la Communaut6. Ma soeur
Cronenberger est nommee assistante, ma sceur Jouanneau, 6conome.
M. Misermont commence une retraite a des pretres
d6mobilis6s.
11 juin. - M. le Vicaire g6enral part pour Vichy,
Ce meme jour a lieu l'assemblee gendrale de l'CEuvre
de secours aux 6glises ddvast&es.
Mgr Odelin fait le rapport; il remercie les donateurs
qui ont 6t6 g6enreux surtout aux Etats-Unis et les
ouvrieres qui ont confectionn6 les ornements d'eglise.
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M. Maurice Barris parle avec eloquence. Citons ce
passage :
Nos ancetres gaulois disaient qu'ils ne craignaient qu'une
chose, c'est que le ciel ne s'ecroulit sur leur t&te. Que voulaient-ils dire par l? Et qu'y a-t-il dans cette pens4e mystdrieuse?
II me semble qu'ils redoutaient que tout ce qui est heroisme,
genie, saintet ; toute la partie fine de 'homme, tout ce qui,
en nous, est 6troitement liM au ciel et nous vient du ciel, ne
vint ý nous faire ddfaut! (A4flaudissements.)
Et c'est bien cette inquietude-li que nous avions a la veille
de la guerre, quand nous voyions les voftes d'un trop grand
nombre de petites 4glises de villages s'ecrouler : qu'est-ce que
ces pierres qui tombaient du ciel? qu'est-ce que ces reliques presageaient? Etait-ce done la fin do la Patrie fran"aise?
Mais est venue la guerre...,et nous avons vu que, dans l'me
frangaise, tout ce qui est rattach6 au ciel ne nous faisait pas
defaut. Nous avons vu que l'esprit de sacrifice, l'horoisme, le
ginie, la saintetd; la partie fine... dtaient toujours Ia....
Si 'on interroge les soldats de la France, on constate qu'ils
ont trouvd leur appui dans un certain nombre d'iddes; et,
parmi ces iddes, - nous pouvons le proclamer - il faut faire
la part la plus large a celles qu'ils tenaient de la religion de
leurs pares, de la religion catholique!
Si 1'1me frangaise a td6 si puissante qu'elle a pu servir de
barricade et de bouclier a la France avant que nous n'eussions
group6 les moyens materiels pour sauver la Patrie, c'est qu'elle
avait 4td form6e dans nos dglises. Il en d6coule pour nous use
obligation de reconnaissance et une pr6vision de l'avenir qui
nous enjoignent de ne pas laisser tomber ce qui a 6td, A travers les siccles, la force et la formation de ce qui existe de
meilleur dans notre pays. (Apilaudissements.)

Le .cardinal Amette prend la parole. Citons ce
passage.
11 est bien vrai que, avant la guerre, an lendemain des fetes
de la bdatification de Jeanne d'Arc, c'est-A-dire ily a dix ans,
j'avais form6 le projet d'Olever & Paris une eglise k la nouvelle
bienheureuse. Je m'y etais fait autoriser par le saint Pape
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Pie X, parce que - comme vous le savez ou comme vousý
I'ignorez - on ne peut pas, d'apzrs les regles liturgiques,
dedier une 6glise A une simple bienheureuse, on ne pent le
faire qu'k une sainte ou a un saint canonise.
Pie X voulut bien acceder h mon desir et m'accorder la permission demandce, par quelques lignes Ccrites de sa main que
je conserve comme une precieuse relique. En les remettant a

M. Hertzog, le procureur de Saint-Sulpice, le si zel6 postulateur de la cause de Jeanne d'Arc, ii lui dit : a Jeanne d'Arc
fera bient6t des miracles, et alors nous la canoniserons avant
que l'archev&que de Paris n'ait eu le temps de lui elever son
eglise. 4 (Applaudissements.)
Une fois de plus, le saint Pape fut prophite ce jour-1! Et
il le fut, hilas! a cause de i'horrible fleau qui, quatre ou cinq
ans apris, s'est dichaini sur la France et snr le monde. Sans
ce cataclysme, il est certain que 1'eglise de Jeanne d'Arc serait
elev6e actuellement.
Au d6but de la guerre, non seulement j'ai renouveld ma
promesse, mais je l'ai transformie en un veu formel que j'ai
prononc6 a Notre-Dame de Paris au jour de cette magnifique
c6xdmonie du i3 septembre 1914, que ceux qui en ont Ct6
t6moins ne peuvent pas avoir oubliee, alors que, revenant du
Conclave, nous venions d'6lire Benoit XV.
Apres les terribles angoisses des huit premiers jours de
septembre, pendant lesquels l'Allemand menagait de si pres
PRxis, nous commencions a respirer an souffle des premieres
victoires, et nous avions improvise, h Notre-Dame, une grande
procession des reliques de tons nos saints patrons. Non seulement la cathEdrale 6tait comble, mais le parvis etait convert
d'une foule de 3oooo personnes qui chantaient, qui priaient
et qui acclamaient. Et c'est ce jour-lh que j'ai solennellemeat
fait le voeu, au nom de mon penple, d'elever et de rendre plus.
belle encore Piglise a la bienheureuse Jeanne d'Arc, quand
elle nous aurait obtenu la victoire.
Maintenant, il est Pheure d'accomplir ce voCu. 11y a des
annaes dejk que la Soci6tg de vos eglises,ou plut6t meme une
Societe nouvelle, creoe a cette occasion, a achet4 le1terrain
necessaire, dans le quartier militaire par excellence de Paris,
tout pres de la place Dupleix; mais les fondations ne sont
pas encore creusdes, et, par consequent, l'eglise n'est encore
qu'a 1'6tat de projet. II faut avouer que la chert6 exorbitante
des mat6riaux et de la main-d'oeuvre nous oblige h ajonrner
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encore quelque peu le commencement de nos travaux. J'espire que ces mauvais jours prendront fin et que, bient6t,
selon votre dUsir, cher Monsieur Barrbs, nous elbverons une
belle eglise a votre sainte compatriote. Et si, le jour oia nous
la lui dddierons, 'VEuvre des eglises devasties veut bien
apporter la liste des eglises de France qu'elle aura secourues,
gueries, relevies ou ressuscitees, je serai trýs heureux d'en
faire hommage la bienheureuse Jeanne d'Arc, pour qu'ellememe l'offre a Notre-Seigneur Jesus-Christ comme un autre
ex-voto de victoire et comme une action de graces pour le
bien accompli en meme temps qu'une pribre pour tous ceux
et celles qui auront contribu6 &faire ce bien.
13 juin. - Un confrere, d6mobilise depuis peu, a
trouv6 le temps de pr6parer sa licence en philosophie
qu'il vient. de passer brillamment a la Sorbonne.
9g juin. Procession de la F&te-Dieu chez les
soeurs. On va dans le grand jardin. Les allies sont
ornies de banderoles sur lesquelles on voit les litanies
da Sacr-Cceur. Chez nous, a Saint-Lazare, iln'y a pas
de grand'messe.

23 juin. - La sirene retentit dans Paris, le canon
se met k tonner, les cloches des eglises et des chapelles sonnent . toutes volies; c'est pour annoncer
que l'Allemagne accepte de signer la paix. La naissance de saint Jean-Baptiste est pournous, cette ann6e,
une nouvelle cause de joie et beaucoup se rijouissent
en l'anniversaire de sa nativit6.
Ce meme jour, cl6ture de l'exposition de 1'E.uvre
apostolique qui s'est tenue, 35, rue de Sevres. Cette
ceuvre fournit aux missionnaires le moyen de ce16brer
la sainte messe; elle aide a devenir pretres, les indigenes appel6s an sacerdoce. On a done expose tous
les ornements qui vont &treenvoyes aux missionnaires:
des chapes portant les armes de Bretagne, des cha-
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subles aux formes impeccables, des ornements avec
applications de velours, de superbes bannikres bleues,
de la lingerie tres finement brod6e, des calices, des
chapelles de voyage, des antipendiums. L'exposition
a et6 honoree de la visite du cardinal Amette, de
plusieurs personnages et d'un grand nombre de missionnaires.
27 juif. - Fete du SacrA-Coeur. II parait que des
employees du Bon March6 sont alles demander un
salut a la Communaut6, a leur sortie du magasin.
28 juin. - Signature du trait6 de paix a Versailles.
Le canon n'a cess6 de faire entendre sa voix formidable. Les drapeaux sont arbores avec une profusion
incroyable. Lajoie est grande, C'est done enfinla paix,
cette paix apris laquelle on soupirait depuis longtemps. Les poilus qu'on rencontre dans la rue sont
acclam6s avec enthousiasme. Le soir, la tour Eiffel
projette sur Paris le feu de ses phares puissants. Des
retraites aux flambeaux s'organisent et, pendant que
nous eteignons nos lumieres, celles de Paris projettent
dans le ciel leurs lueurs multiples et brillantes. Nous
nous endormons aux accents de la Marseillaisechant6e
par les groupes qui passent.
Le jour de gloire est arrive.
29 juin. - On chante dans toutes les gglises le
Te Deum de la victoire. La chasse de saint Vincent
est orn6e de drapeaux.
30 juin. - PNlerinage des s6minaristes et 6tudiants
&Montmartre. Nous sommes partis a quatre heures de
la Maison-Mere et nous n'avons rencontr6 que les
braves gardiens de la paix que nous avons d e6difier
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par notre silence. On arrive aux pieds de la colline;
il faut gravir encore l'interminable escalier. Enfin,
nous voici k la sacristie; nous sommes en avance, le
sacristain, qui est a 1'heure, nous ouvre , la seconde
fixie. A signaler, dans la basilique, une belle mosaique
sur le mur lateral gauche de la chapelle de Saint-Vincent de Paul. L'inscription suivante est grav6e au-dessous : Comment Mile Le Grasprisente i ses files le por-

trait du Seigneur de la Charitd.
2 juillet. -

Fete de la Visitation et du troisieme

centenaire de I'ordre de ce nom &Paris. Il y a done
trois cents ans que saint Francois de Sales ayant
reconnu en M. Vincent un pretre modile le donna pour
sup6rieur a ses filles de Paris. Voici ce que dit la
Semaine religieuse de Parisde ce centenaire.
Le 2 juillet dernier, le cardinal archeveque de Paris c6elbrait
la messeau premier monastbre de la Visitation. C'est une tradition pour les religieuses de la Visitation de solliciter filialement la presence de leur archeveque A chacune de leurs
grandes fetes. Cette annie, une raison tout sp6ciale avait
rendu leur invitation plus pressante.
La date du 2 juillet 1919 rappelait le troisieme centenaire
de la premibre solennit6 du monastere fond6 &Paris, en 1619,
par sainte Jeanne de Chantal elle-meme.
Saint Francois de Sales se trouvant a Paris au printemps
de 1619, et s'dtant renldu compte de la possibilit: d'y etablir
une maison de la Visitation, 6crivit A la .Mre de Chantal
qu'elle y vint promptement pour tenter d'y fonder un monastbre. C'itait, de P'avcu du saint, une affaire difficile ( jet pis
que cela, mais il I'entreprenait sous la providence de Dieu, la
protection de la tres sainte Vierge et du glorieux saint Jo
seph ».

Ce message joignit la MWre de Chantal B Bourges. Elle en
informa aussitat son frhre, Parcheveque de Bourges. Mgr FrEmyot se montra hostile au projet, d6clara qu'il ne donnerait
point de carrosse (deji la crise des transports), et qu'il ddfendrait de fournir aucun 6quipage. c Monseigneur, lui dit la
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sainte avec fermeti, l'obdissance a de bonnes jambes. Nous
irons & pied plutOt que de pas obeir. , L'archeveque de
Bourges admira la vertu de sa sour et ne resista plus.
La Mere de Chantal fit venir de Moulins la sceur JeanneMarie de la Croix et deux novices, emprunta a Bourges une
seule religieuse, la scur Anne-Catherine de Beaumont, partit
de Bourges le sofr du Vendredi saint, s'arreta & Orleans le
jour de P&ques et entra a Paris, le dimanche du Quasimodo,
6 avril.
L'arrivee & Paris de Mme de Chantal et 'annonce d'une
fondation soulevirent aussit6t des contradictions et des
alarmes. De tous c6tes, on commenga A intriguer aupres du
cardinal de Retz pour empecher la fondation. Elle ne tarda
pas pourtant. Unemaison 6troite et pauvre du faubourg SaintMarceau put recevoir les religieuses. Des le i" mai 1619, saint
Francois de Salesy 4tablit la cl6ture et chargea de la direction
spirituelle du monastere M. Vincent lui-mime.
II n'est rien rest6 de cette premiere demeure des religieuses
de la Visitation de Paris. L'on sait seulement que I'installation etait fort sommaire: sainte Chantal etait riduite as'asseoir
par terre avec ses sceurs, n'ayant pas de sieges. Plusieurs religieuses 6taient couchies dans un grenier et n'avaient pour lit
qu'un tas de fagots. Cette extreme pauvreti paraissait douce
pourtant aux religieuses, i cause de la grande et sainte alilgresse d'esprit de la Mere de Chantal, cc en sorte que si peu
qu'elles eussent au vivre, au vetir et au coucher, elles s'estimaient encore trop bien n.
D'ailleurs, un grand nombre de novices demandaient a
entrer au monastere. La dot de l'une d'elles, H1elne-Angdlique
ihuillier, permit d'acheter une maison plus spacieuse, l'h8tel
de M. Zauret, rue Saint-Antoine. La communaut6 y entra au
milieu de l'annde 1621.

Le monastere regut la visite des personnages les plus 6minents en vertu: saint Vincent de Paul, directeur spirituel; le
cardinal de B6rulle, le P. de Condren, M. Andr6 Duval, docteur de Sorbonne ; M. Gallemind, M. de Renty, lecommandeur
de Sillery, M. de Marillac, le garde des sceaux. Beaucoup de
fiddles ressentirent le bienfait du rayonnement d'6dification
de la communaute.
C'est dans un tout autre quartier, sur la rive gauche de la
Seine, qu'aprbs les secousses de la Revolution s'est reconstitu6 le premier monastere de la Visitation. II a gardE fide-

- 041 lement les saintes traditions portees a Paris par sainte Jeanne
de Chantal.

3 juillet. - On execute dans la chapelle royale de
Versailles le Te Deum de Lulli et M. Nolhac, le conservateur du Musie, nous fait une belle conference sur
les souvenirs de la chapelle ou nos confreres ont exerc6
le ministere depuis 1710 jusqu'en 1789.
M. Delanghe, assistant et sous-directeur des Sceurs,
et M. Misermont, vice-postulateur, partent pour Rome
afin de representer la Congregation & la lecture dudecret De tuto pour la cause de Louise de Marillac.
6 juillet. - Une retraite d'Oblats de Marie Immacul6e commence &Saint-Lazare. Elle est pr&chee par
un de leurs Peres.
13 juillet. - Le matin, dans toutes les 6glises, comme
preparation a la Fete nationale de demain, on prie
pour les morts. La c6r6monie a 6t6 particulibrement
touchante aux Invalides et a Notre-Dame.
Dans la premiere 6glise, c'est la Cantoria de SainteClotilde qui execute les chants; les petits chanteurs
sont des orphelins de la guerre; ils chantent l'office
pour leurs peres morts au champ d'honneur. L'affluence
est grande. Nous avons pu cependant nous procurer
une place dans le sanctuaire. Des aum6niers militaires
occupent les banquettes. Dans les stalles du choeur, un
grand nombre d'officiers superieurs, une douzaine de
g6neraux. Au moment oi la messe va commencer, un
remous se produit du c6t6 de la cour d'honneur; un
passage se fait dans la foule et le mar6chal Foch,
l'illustre vainqueur, fait son entree; il est preced6 du
suisse qui l'accompagne jusqu'& son prie-Dieu qui se
trouve dans le sanctuaire. Le mar6chal commence par
faire une g6nuflexion au saint Sacrement, un signe de
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croix bien religieux; il serre ensuite la main aux g6n6raux et il se met A genoux, suivant pieusement les
prieres de la messe. J'ai quelques distractions a la
pensie que la, . c6t6 de moi, se trouve celui qui a
change la face des choses, qui a bout l'ennemi hors de
France et qui nous a donn6 la victoire et la paix. Quel
cadre merveilleux que cette chapelle des Invalides! Au
sommet, les drapeaux pris a 1'ennemi par les grands
capitaines du temps de Louis XIV et de l'Empire. Tout,
.autour de nous, nous parle de Cond6, de Turenne, de
Napol6on. Mais ils sont morts, et en ce moment, un marechal, dont les actions d'6clat seront c6lebr6es jusqu'a
la post6rite'la plus recul6e, abaisse sa gloire devant le
Dieu des armees. Cette vue seule fait plus d'impression
que les chants et cependant, ils sont beaux, ces chants!
Aprbs la messe, on 6tend un grand drap mortuaire sur
le pav6 et le De profundis est entonn6 pour les innombrables morts qui gisent la-bas sur les champs de
bataille de la ligne du front.
A l'issue de la ceremonie, le mar6chal est acclam6
par la foule dans la cour d'honneur.
Le soir de ce jour, noun allons, avec tous.les Parisiens, parcourir les avenues oi d6fileront demain nos
vaillants soldats. C'est litteralement comble. Nous
commengons par la porte Maillot, nous remontons
1'avenue de la Grande-Arm6e. II y a des mAts, des
orifiammes, des 6cussons, qui representent des bombardes, des grenades, des avions, des canons, des locomotives et surtout les armes de Paris : un navire avec
la devise : Fluctuatnec mergitur. Nous voici arriv6s au
monumental Arc de triomphe : il se dresse fierement
envoyant dans toutes les directions de belles avenues
qui sent comme les rayons d'une 6toile, d'oh son nom
Arc de l'itoile. .On a dress6 sous ses arcades le monumnent aux morts de la patrie. C'est un dfil6 incessant
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de personnes qui viennent d6poser une fleur, versev
ufe larme, r6pandre une priere.
Nous nous engageons dans l'incomparable avenue
des Chaups-Elys6es: elle est bordbe de tribunes am
moins les premiers mitres. Le rond-point des ChampsElysies est particulierement beau : on a dress6 aux
deux extremit6s une pyramide de canons pris a 1'ennemi,
dominee par le coq gaulois; quatre autels aux villes
martyres, Reims, Arras, Soissons, Verdun, sont ornhs
<le bas-reliefs; de grands pyl6nes rappellent lesbatailles c6lbres : Grand-Couronn6, Marne, Yser,
Champagne, Ourcq, Argonne, Aisne, Somme, Dixmude, Eparges, etc. La place de la Concorde, d6ja si
belle, s'est faite plus belle encore; des guirlandes, des
drapeaux lui donnent un air de grande fete. Nous tournons vers la Madeleine : le portail de l'6glise est magnifiquement orn6 de draperies rouges, de palmes de
bronze, de couronnes de feuilles de chene. avec cette
inscription: Gloria victoribus; demain, l'escalier monumental qui conduit a la porte de la Madeleine sea,
reserve aux mutilis. Nouscontinuons notre promenade!
impossible de d6crire toutes les beautes; chacun orne
sa maison, sa fenktre; ici, un grand transparent repr6sente les'trois vainqueurs : Foch, Clemenceau et un
poilu; la, ce sont les trois mar6chaux : Joffre, Foch.
et Pitain qui sont peints sur une immense toile; ici
une inscription pieuse : Dieu protrge la France. Vive
le Christ qui aimeles Francs.Nous revenons par I'H6tel
de ville ou la municipalit6 remet en ce moment des 6pees
d'honneur aux trois marechaux : Joffre (pour la premiere Marne), P6tain (pour Verdun, On les aura), FoCh
(pour la seconde Marne et la victoire finale). Le soir
de ce jour a lieu la veillee des morts Ul'Arc detriomphe:
quatre cuirassiers a cheval tiennent des torches enflammees, un zouave, un chasseur, un dragon, un marin,
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un artilleur, un fantassin se tiennent 1'arme au bras
pendant que les Parisiens viennent pleurer et prier.
Ce meme jour avait lieu la distribution des prix aux
enfants des 6coles professionnelles dirigies la plupart
par les Filles de la Charit6. Voici le compte rendu de
cette c6rimonie d'apres la Semaine religieuse de Paris :
L'(Euvre des ecoles professionnelles catholiques de jeunes
filles a dcerne, le dimanche 3 juillet, Bquatre heures, 76, rue
des Saints-Peres, les recompenses du concours et de l'exposition d'apprentissage qu'elle avait organises.
Aupres de Mgr Roland-Gosselin, qui presidait cette distribution de prix, et de M. Philippe de Las Cases, se tenait le
Comite des dames patroonesses de Pl'Euvre,dont Mme la comtesse de Germiny est l'active prdsidente.
Mile E. Pradel pr6senta le rapport g6neral :
c Si la jeunesse ecoliere, si la jeunesse ouvriire s'est ressentie du ddsarroi causE par la guerre, il est une elite qui n'a
pas ete negligie. Le Comite des dcoles professionnelles catholiques de jeunes filles s'est preoccup6, dbs le ddbut de la guerre,
de la formation professionnelle des apprenties. C'etait preparer leur avenir, c'etait travailler en vue du relbvement economique de la France. Avec le concours technique des syndicats feminins de la rue de 1'Abbaye, les programmes furent
rajeunis, complet6s, en rapport avec ceux des ecoles professionnelles municipales. Depuis quatre annees, ils sont appliques dans les ecoles que groupe et encourage le Comitd. Et
dejk des resultats magnifiques ont pu etre constates.
" Un concours annuel a lieu depuis 19i5. C'est un moyen
puissant d'emulation qui a ete tres bien compris par les directrices d'6coles professionnelles.
138 apprenties s'y presentbrent en 1915
2o60
227

-

-

1916

-

-

1917

a Point de concours en 19 8 a cause du bombardement. Mais,
en 1919, 189 apprenties se trouvent de nouveau groupies.
Puisse ce nombre decupler dans les annees qui suivront!
ccLes professions manuelles ont Et6 bien diserties depuis
quelque dix ou quinze ans! De multiples raisons en sont la
cause.Ilfautesperer quel'equilibreser6tabliraentrelesdiverses.
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professions f6minines, parmi lesquelles celles qui se rapportent A 1'industrie du v4tement sont toutes d4sign6es pour la
femme.
,( Actuellement, les ouvrifres qui ont persdever dans leur
metier voient leur situation s'am6liorer chaque jour, et, graces
a Dieu! il n'est plus vrai de dire qu'une bonne lingere on
qu'une vraie couturiere ne peut pas subvenir I ses besoins.
a La gendrosit6 du Comit6 n'a pas 4te au-dessous de sa
clairvoyance professionnelle. AprBs chaque concours, de
nombreuses recompenses ont 4t6 d6cerndes aux apprenties les
mieux not6es :
c A la fin de l'exercice 1917, il a &t6 d6livrd :
Bourses de ino francs. . . . . . . ....
So francs...........
.
..
25 francs.........
LivretsdeCaissed'4pargnede 5 francs.
-

-

de lo francs.
de 20 francs.

2

x
5

48
29
22

c Au total, 117 bourses ou livrets formant une somme de
1845 francs.
t En g919, il sera distribu6 :

Bourses
Livrets
-

de 1oo francs. . . . . . ......
de 5o francs. . ...........
de 25 francs . . . . . . .....
5 francs. . . . . . . . ...
de
de mo francs. . . . . . . . . ..
. . . . . . ....
de 20 francs.

2
3
14
73
35
12

- Au total, 139 bourses on livrets formant un total de
1655 francs.
c Ces r6compenses seront, de l'avis meme du jury, trbs
m6rit6es, car de grands progres ont td€ constat6s cette annie
au concours. Les apprenties, m6me les plus jeunes, ont taill6
sans tatonnements. L'aiguille courait aussi tres vite entre
leurs doigts. Quant aux aindes, en les voyant travailler, il
nous semblait etre transportdes dans un atelier de haute couture, oh l'on cree les modules : une simple gravure de modes,
un pen d'6toffe, quelques coups de ciseaux, beaucoup de
savoir-faire et... le mannequin se trouvait gracieusement habilld! Notre seconde exposition d'apprentissage prouvera
aussi que beaucoup d'apprenties ont eu A cceur de confectionner leur ( chef-d'oeuvre a.
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- De nombreux sp4cimens de dessin industriel attestbrent
que le crayon est tout aussi habilement mani6 que les ciseaur
et l'aiguille par nos petites fees parisiennes. En effet, 1'enseignement du dessin, applique aux arts ou & l'industrie, a e4t
une heureuse innovatiol dans les ecoles professionnelles.
C'est un complement tres necessaire a 1instruction professionnelle de 1'apprentie. Le Comit6 n'a pas reculd devant un
nouveau sacrifice, et, plusieurs ecoles 6tant deja pourvues,
nous esp4rons pouvoir proclamer un jour le nom des laureates
qui auront pris part au concours de dessin industriel. Deja
nous pouvons signaler dans cette branche de beaux resultats
obtenus au bout de deux ans d'apprentissage I peine, par
des ileves qui trouvent, comme dessinatrices, des situations
de debut k 25o francs par mois. Ces jeunes filles, trbs reconnaissantes, ne craignent pas de dire qu'elles doivent ces avantages a leur bonne formation professionnelle.

a Cette formation professionnelle des apprenties n'a pas 6t6
l'unique souci de celles qui ont a veiller sur des jeunes filles
aujourd'hui adolescentes, mais futures meres de famille de
demain.
a Des cours de prdapprentissagefonctionnent et 1'enseignement menager y tient une large place.
t Montrer a la jeune fille k devenir une bonne menagere,
lui dire le sens eleve et la portde morale que renferme chacun
des actes journaliers si simples, si obscurs, si repetes soientils, d'une bonne maitresse de maison; lui inculquer de bonne
heure des principes et des habitudes d'ordre, d'hygibne, d'economie, de travail; aider enfin A la reconstitution des foyers
chretiens; toutes ces beautes morales et sociales ne pouvaient
laisser indiffirentes les ames saintement devoudes & la classe
ouvriere, que sont les tres cheres Filles de la Charite de Saint.
Vincent-de-Paul. Aussi, le preapprentissage menager est-il
d6sormais adopte, a la grande satisfaction des dames du
Comite.
A
a Ainsi formees a la pratique de leurs devoirs envers'Dieu,
envers la famille, envers la societ6, les jeunes apprenties des
ecoles professionnelles catholiques formeront une 61ite ouvrinre d'une hautevaleur professionnelle, a la conscience bien
formde, et sur Jaquelle les meilleurs espoirs peuvent etre fondes pour l'avenir fecond de notre chbre France, pacifide et
victorieuse sur tous les fronts! ,,
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Ces resultats, lus d'unevoix qui savait donner aux faits principaux leur valeur, ont ete frequemment applaudis.
Ce fut un discours d'une haute portie morale et patriotique,
qui eit merite d'etre entendu dans une enceinte plus vaste,
que prononga ensuite M. Ph. de Las Cases. Le theme peut en
etre resume ainsi : c Les fils de France ont gagn6 laguerre, il
faut que les filles de France, par I'habilet6 de leurs dix doigts,
celles qu'on a appelees (les fees de Paiguillen, aident la France
A gagner la paix. ) Et l'orateur ill-stra son sujet de maintes
anecdotes tirees de la derniere guerre, nous montrant les
Allemands se felicitant de la decadence de notre apprentissage
et croyant & leur supdrioritd definitive sur nous, parce que
nous n'avions avant la guerre que 75 ooo apprentis et apprenties, et eux, 45o ooo ! Mais, comme I'a dit fort justement M. de
Las Cases, si nous avous des motifs de crainte, en face des
troubles sociau-x dont nous sommes les t6moins, nous avons
aussi des raisons d'espdrer. L'Angleterre dominera toujours
l'industrie par sa houille, 1'Italie aura son nombreux personnel
humain, 'Amdrique son machinisme, mais la France gardera
son monopole des travaux de luxe, de fini, triomphe de ses
artistes et-de ses ouvriires.
Cette note optimistefut aussi celle de Mgr Roland-Gosselin.
II fit 1'eloge des travaux des eleves, travauxdont quelquesuns denotaient une techni6ue remarquable du dessin geom6trique et du dessin d'ornementation. 11 faut dire, en effet,
que le Conseil de 1'Euvre des ecoles professionnelles, s'inspirant des circonstances actuelles, a cree, 5, rue de 1'Abbaye,
un cours de dessin industriel pour jeunes filles, permettant
de les preparer a des situations avantageuses comme dessinatrices, aupres d'industriels etd'architectes. Les 61eves admises
a ce cours doivent avoir au moins quinze ans et etre munies
d'une instruction equivalente a celle qu'indique le brevet
016mentaire. '
Mgr Roland-Gosselin loua egalement la creation d'un cours
d'education menagbre, oi sQntenseignes, en meme temps que
la couture et la dactylographie, la cuisine, le nettoyage, le
lavage, le repassage, toutes ces choses qui sont aussi des
I sciences i, et qui ne s'apprennent pas dans les livres. Ces
cours peuvent jouer un tres utile r61e social.
En terminant, Mgr Roland-Gosselin conseilla a ses jeunes
auditrices d'etre attentives aux enseignements qui leur sont
donnes, aussi necessaires a leur avenir personnel qu'a 'avenir
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social du pays tout entier. Car il importe a la France d'avoir
la paix k lint6rieur, ses families unies et prosperes, toutes ses
classes sociales s'aidant mutuellement pour le bien g6enral,
et de retrouver ainsi sa place pr6pondirante dans les oeuvres
de la paix, comme elle vient de montrer sa superioriti dans
la guerre.
La distribution des prix aux laureates, qui suivit, dura longtemps, car le concours avait eu lieu entre 15 ateliers, 3oo ouvrieres et 250 apprenties, de premiere, deuxibme et troisibmeannres. Des bourses, des livrets de Caisse d'1pargne avec des
prix allant jusqu'1ioo francs etaient accosdds.
Parmi les cours qui remportirent le plus de succes, et dont
les travaux s'imposaient le plus k l'attention, nous avons
remarqu6 l'ecole professionnelle, 29, rue Gassendi ; 1'ouvroir
professionnel de la rue Championnet, qui exposait, entre
autres, une robe de mariee d'un trbs bel effet; 1'ecole professionnelle rue Ferner, 39, avec une magnifique chasuble executee par des elives de troisieme annee; les .coles professionnelles, 33, rue Caulaincourt, 49, rue Bobillot, et rue
Jean-Cottin; 26, place Jeanne-d'Arc; I'ecole professionnelle
de Reuilly; l'cole professionnelle de la Compagnie d'Orl6ans,
112, rue du Chevaleret, qui presentait un magnifique coussin
brod6 et des fleurs fabriquees a la main.
Ces travaux pratiques de lingerie, de broderie, de decoration
etaient encadres de dessins industriels et d'ornements vraiment remarquables, si l'on r6flechit que ces travaux etaient
executes par des jeunes filles d'une quinzaine d'annees. Nous
signalerons entre autres ceux du cours professionnel de la
maison Eugene-Napoleon. On pouvait voir expose an mur
telle serie de planches, repr6sentant les details d'une magnito,
t qui n'eussent pas d6par6, selon le mot de Mgr Roland-Gosselin, le cabinet d'un polytechnicien n.
D'une facon g6ndrale, toute cette exposition d'apprentissage
a montr6 qu'il y avait dans nos 6coles professionnelles catholiques une veritable p6pinibre d'ouvrieres experiment6es, de
manageres adroites et laborieuses et d'artistes donnant les plus
belles esp6rances.

14 juillet. - Le Coutumier n'a pas prevu ce qu'on
peut permettre le jour oii on f&te Ia victoire aprbs
une guerre de quatre ans. Dans tous les cas, c'est
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grandissime cong6 pour nous, puisque certains confreres ont quittI la Maison-MWre a trois heures et
demie du matin. Et les rues sont dijk pleines de
monde. On s'empresse, de peur de n'avoir pas de place
pour la grande revue. Le temps s'est mis de la fete;
pas un nuage g l'horizon; on n'apercoit dans le ciel
que la saucisse qui domine les Champs-Elys6es et les
avions qui 6voluent dans le lointain. Je suis en face la
grande avenue; 1'Arc de triomphe est devant moi.
Voici une musique qui d6bouche pric6dant mille
mutiles de la guerre. Les anciens vainqueurs paiens
se faisaient accompagner de leurs esclaves; les vainqueurs chr6tiens cedent les premiers honneurs aux
blesses; on leur presente les armes, et ils d6filent avant
les mar6chaux. Un aumonier est parmi eux; il n'est
pas le moins acclame.
L'Arc de triomphe est de nouveau vide. On attend
impatiemment. Le canon tonne depuis huit heures et
demie et il tonnera tout le temps, sans parvenir a couvrir les applaudissements et les acclamations. On
entend les trompettes de la Garde r6publicaine;
1'escorte d'honneur s'engage sous les voftes du monument; un intervalle encore; une minute de silence;
voici enfin les mar6chaux Foch et Joffre mont6s sur
leur cheval de bataille, tenant leur baton a la main.
Ils sont beaux, ces deux sauveurs de la patrie, sons
cet Arc de triomphe qui semble avoir 6et fait pour eux.
Ils saluent le monument des morts, la tribune pr6sidentielle et les acclamations, un moment refoul6es par
1'6motion qui 6treint tous les cceurs, 6clatent cette
fois avec un enthousiasme dibordant. On nomme et on
salue au passage les grands g6n6raux, le g6neral Pau
est reconnu et acclame.
Successivement, on voit passer les Americains a la
dtmarche 6nergique, les Belges avec leurs quarante-
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huit drapeaux d6chiquet6s, les Britanniques dont la
musique est religieuse, les Italiens qui passent alertes,
les Japonais, les Chinois, les Grecs, les Polonais, les
Portugais, les Roumains, les Yougo-Slaves, les Siamois, les Tch6co-Slovaques.
Tout a coup, une musique entrainante se fait
entendre; un de mes voisins qui ne voit rien, s'ecrie :
a Pour sur ce sont les Francais. n En effet, ce sont les
fanfares de la 7" division, qui pricident le marechal Petain. Tout le monde crie : a On les a. n Apres
son 6tat-major, et son escorte, apparait le g6neral de
Castelnau; c'est un de ceux qui ont 6t6 le plus salu6s;
beaucoup crient : Vive le marechal. Derriere son
escorte s'avance le gouverneur de Paris, g&enral Berdoulat, ii pr6ecde I'cole polytechnique, e'6cole SaintCyr, 1'6cole Saint-Maixent, la gendarmerie, le genie,
les infirmiers, les brancardiers. Quatre aum6niers sont
parmi ces derniers ; ils ne sont pas les moins applaudis.
Viennent ensuite les delegations de la plupart des
corps d'arme : d'anciens soldats d6signent au passage
les generaux et on les acclame. Chose curieuse : on
croit reconnaitre dans les soldats ceux qu'on connait,
mame Jes morts. Les acclamations sont particulibrement vives lorsque passe le g6enral Gouraud. Voici
maintenant les coloniaux avec Mangin, un des heros
de Verdun; voici les chasseurs, les fameux Aiables
bleus qui faisaient trembler la garde allemande; ils
n'ont qu'un drapeau; voici les aviateurs, ils ne sont
pas sur leurs appareils, c'est Fonk qui porte leur 6tendard. ,Une nouba alg6rienne jette une note particulibre
dans le cortege. Derriere elle vient Guillaumat qui a
declanch6 la d6faite des ennemis par sa victoriense
campagne de Macedoine, concue par Iui, ex6cut6e par
Franchet d'Esperey. Voici les pompons rouges, les
cols bleus, les immortels fusiliers marins de Dixmude,
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ils sont command6s par I'amiral Ronarch; on a peur
que ce soit djai fini; non, il y a encore les matelots
des sous-marins, l'artillerie lougle et 16gere; on
acclame les gentils 75, qui paraissent de petits jouets
d'enfant; encore des forets d'6tendards et de drapeaux; puis les goumiers marocains et algeriens qui
sortent un peu de leur impassibilite en voyant l'enthousiasme; voici le clou : les autos-mitrailleuses, les
chars d'assaut du general Estienne qui ont d6cidb du
sort de la bataille a l'offensive de juillet. A c6t6 de
moi, sur la place dela Concorde, les palais sont converts
de monde du haut en bas, on n'a pas cess6 de jeter
des fleurs, d'agiter des mouchoirs, de lever des chapeaux, de chanter, d'acclamer. C'est un jour inoubliable pour Paris. Nous en remercions Dieu et nous
retournons & Saint-Lazare. On se fait part de ses
impressions, les uns ont 6te privilegi6s : ils 6taient a
des balcons; les autres ont vu grace a des jumelles;
tous sont d'accord pour dire qu'une pareille f&te est
unique. Qu'elle sera belle la grande revue du ciel,
pass6e par le g6neralissime Jesus-Christ, puisque les
revues de la terre sont si belles!
16 juillet. - Le docteur Yohannan, professeur de
langues orientales a 1'Universit6 de Colombia (NewYork), le docteur M. Yonan, medecin & Ourmiah,
M. Schammoun Gaudja, banquier & Ourmiah, tous
trois protestants, et Cacha Lazare Georges, professeur
a l'6cole Caziz de Khosrovabad, sont venus presenter
leurs condol6ances & M. Verdier, vicaire g6niral, pour
la mort de Mgr Sontag et t6moigner de leur grande
admiration pour notre regrett6 confrere.
Ce m&me jour, des prospectus blancs, bleus, verts,
tombent du ciel dans notre cour de r6creation. Us
annoncent des tournees en aeroplane & raison de
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2 francs le kilometre par personne sur taxi aerien bi
ou triplace et de I fr. 25 le kilometre par personne sur
le Goliath. Un jovi viendra oi nos missionnaires partiront pour la Chine ou Madagascar, sur un dirigeable
qui s'61ivera de la cour de la Maison-Mere et l'on
chantera, non plus :Partez, mais : Volez, h&rauts de la
la bonne nouvelle.
19 juillet. - Fete de saint Vincent de Paul. Void
le compte rendu qu'en donne la Semaine religieuse de
Paris.
Une veritable scene religieuse des 6poques de foi, un de
ces tableaux qu'on voitreprisentis sur les vitraux des gglises
d'autrefois; tel est le spectacle, digne de tenter un peintre,
que celui que presentait le samedi 19 juillet, la chapelle des

Lazaristes. On pouvait y voir rdunis tous les membres presents a Paris, religieux ou religieuses, des deuxcongregations
qui doivent leur origine au bon M. Vincent. Dans la nef, I
gauche, Messieurs de Saint-Lazare, au nombre de pros d'une
-centaine; et a droite, a l'entree de la chapelle, et dans les
tribunes de chaque c6td, les Filles de la Chariti, en nombre
beaucoup plus considirable, serries les unes contre les
autres et qui semblaient, avec leurs grandes coiffes aux
blanches ailes, former comme une couronne a leur saint
fondateur, pendant que son corps 6tait expose, dans sa chAsse,
a leur v6enration.
Darts la place qui restait, - et elle itait des plus restreintes,
- se pressaient les assistants n'appartenant pas aux deux
congregations : enfants, orphelins ou orphelines, dibiteurs,
a quelque titre que ce soit, de ces admirables servantes des
pauvres; membres des conferences de Saint-Vincent-de-Paul;
Mgr Silva, 6veque de la Serena (Chili); des pretres du diocese de Paris et quelques laics qui s'4taient arrachbs a leurs
occupations journalieres pour venir honorer I'ap6tre de la
charite frangaise et apporter le t6moignage de leur gratitude aux religieux et religieuses qui continuent son muvre.
Enfin, dans le chaeur de la chapelle, l'ofice etait celebrd
pontificalement par S. G. Mgr Chesnelong, archeveque de
Sens, assist6, au tr6ne, de M. le chanoine Clement, secretaire

-

653 -

particulier de Son Eminence. Un diacre et un sous-diacre pris
parmi les membres de la congrdgation assistaient egalement
Mgr Chesnelong. La messe fut dite en chant gregorien, avec
un ceremonial tris solennel et tres impressionnant. II convient
d'ajouter que, le matin, aux messes basses de cinq heures et
demie, six heures et sept heures, qui furent dites a l'autel de
saint Vincent de Paul, de nombreux fideles, venus de tous
les coins de Paris, s'6taient approches de la sainte table.
Aux ivpres, 1'apres-midi a deux heures et demie, Mgr Henry,
vicaire g6neral de Verdun, pronongait, devant la meme assistance de religieux et de religieuses, le panigyrique de saint
Vincent de Paul.
La cerdmonie s'est terminee par le salut du tres saint
Sacrement. Mais, tous les jours de l'octave, les fiddles n'ont
cess6 de se succider devant le corps de saint Vincent expos6
tous les jours a partir du lundi 21. L'accis de la chisse etait
autoris6 dans l'apres-midi. Chacun de ces jours, le matin, des
messes 6taient dites a P'autel de saint Vincent, et un salut
solennel etait donnd le soir.

Compl6tons ce compte rendu en signalant parmi
nos invites au r6fectoire M. Moisy, notaire de la Communaut6 des Filles de la Charit6. M. Alibert, medecin
de Saint-Lazare, M. Guasco, secr6taire de la Propagation de la foi.

Voici maintenant les principales idees du pan6gyrique prononck par Mgr Henry. Son texte 6tait:
Elegi vos et posui vos ut eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat. Les artistes, les peintres, les poktes
ont un id6al qu'ils s'efforcent dereproduiredans leurs
oeuvres. L'id6al des chrntiens, des saints surtout, c'est
Jesus-Christ. En J6sus-Christ il y a le Dieu, il y a
l'homme. Dans les saints, nous retrouvons, proportions
gard6es, Dieu et 1'homme.
I* Part de Dieu. - C'est Lui qui forme les saints,
qui les fait venir dans le temps et le lieu voulus. 11

fallait des saints pour le temps oi saint Vincent est
n6 (guerres de religion, guerres civiles, guerres ext6
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rieures); pour le lieu qui Pa vu naitre, la France toujours destin6e a rayonner dans le monde entier non
seulement par les lettres, etc., mais aussi comme le
heraut de Dieu. Dieu a fait naitre saint Vincent dans
une famille konnite et religieuse (on ne craint pas d'y
avoir des enfants), pauvre (il n'a pas 6t6 amolli par It
luxe, la richesse, ce qui ne l'a pas empech6 d'etre
genereux, de donner 3o sous), travailleuse (il garde les
brebis. Les brebis dans la vie des saints: Moise, David,
sainte Genevieve, bienheureuse Jeanne d'Arc); saint
Vincent reooit de Dieu la derniere preparation par le
sacerdoce qu'il recoit, septembre 16oo.
2* Part de l'omme. - Comme Jesus-Christ, son
ideal, il consacre A Dieu:
a) Son activitl, qu'il deploie en tout et a 1'6gard de
tous. I1 convertit son maitre alors qu'il 6tait esclave en
Barbarie, il evangelise les terres de la famille de Gondy,
il est cur6 de Clichy, de ChAtillon, il s'occupe des
pauvres, des enfants, des malades; ministre du ravitaillement en Lorraine, Champagne, Picardie; aum6nier g6nral des galires; retraites, conferences, seminaires pour les pr&tres; c'est lui qui, avec B6rulle et
Olier, nous a donn6 le pretre francais, modale da
pr&tre.
b) Son intelligence; il s'appelait un ecolier de quatribme, mais nous le voyons maitre en meme temps
qu'616ve & Dax; il recoit les grades acad6miques;
il
est prcepteur des enfants de Gondy, aum6nier
de la
reine Marguerite, confesseurde Louis XIII & sa
mort,
membre du conseil de conscience; il preche aux
-v&
ques, il combat les h6retiques.
e) Sa voloxti ; il la soumet a celle de Dieu, il
se
laisse conduire par-la Providence, il ob6it au Pape,
i
l'archev&que de Paris, au cardinal de Berulle
qui l'envoie a Clichy, le ramene chez les de Gondy,
etc.
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d) Son ccur. Double amour: amofr de Dieu qu'il a
manifest6, particulirement ensupportant les douleurs
physiques et morales de sa vie (esclavages, calomnies,
pers6cutions, maladies); amour du prochain en qui il
voyait Jesus-Christ et a qui il a donn6 des bienfaiteurs en la personne des Dames de la Charit6, des
Filles de la Charite pour leurs besoins materiels, des
missionnaires pour leurs besoins spirituels.
Peroraison.- Le secret de la vie et des ceuvres de
saint Vincent, c'est son amour de 1'Eucharistie.
Autrefois avant la R6volution, on chantait prime
aprbs la repetition d'oraison, tierce avant la grand'messe, sexte apres. A deux heures et demie, on chantait none, vepres, on entendait la predication qui
6tait suivie des complies et du salut..
Le Coutumier ajoutait que, pendant toute l'octave de
Saint-Vincent, on nommait des pretres et des diacres
pour dire des 6vangiles depuis cinq heures du matin
jusqu'i midi, et depuis deux heures apres-midi jusqu'a six heures. L'Assistant prie quelques-uns de
MM. les pretres de recevoir les externes qui viennent
dire la messe et de les conduire ensuite au r6fectoire
pour prendre un doigt de vin.
C16ture a Clichy de la neuvaine en
20 juiUet. I'honneur de saint Vincent. C'est un missionnaire qui
chante la messe et preside les vepres; ce sont quatre
freres coadjuteurs qui portent la relique du saint.
21 juillet. - L'assembl6e domestique de la MaisonMWre s'ouvre aujourd'bui a deux heures et demie. C'est
la preparation 6loignee Bla grande assembl6e gdndrale
qui doit s'ouvrir le 27 septembre. II y a soixante seize
pr6sents, une vingtaine de renonciations. On voit que
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la Maison-Mere tiemt une place importante dans la
Compagnie; pros de cent membres, cela compte;ilya
des provinces qui n'ont pas autant de membres dans
toutes leurs maisons reunies.
22 juillet. - Cl6ture de 1'assembl6e domestique. On
a 6~l d6putes MM. Kieffer et Colliette. Voici les noms
des deput6s de la Maison-Mbre depuis 1679:
ASSEMBLEES DOMESTIQUES DE LA MAISON-MkRE

MM.
166o. ..
1679. .
i685. .
1692. .
1697. .
1703. .
1711. .
1717. .
1724. .
173o. .
1735.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1742.

.

.

1746.
1753.
1759.
1762.
1768.

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
.
. .
. .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
.
. .
. .
. .

1774. .
1780. ..
1786. .
1788. .
1829. .
1835. .
1841. .
1843. .
1849. .
i855. .
1861. .
1867. .

.

Gicquel.
Des Dames.
Cabel.
Cabel.
Serre.
De Vezins de Saint-Paul. Savoye.
De Vezins de Saint-Paul. Piron.
Delaville.
Joubert.
Le Fort.
Ruff6.
Ruffe.
Defortiaulx.
Ruffe.
Crolard.
Louvel.
Leclerc.
Louvel.
Gilbert.
Camus.
Le Grun.
Camus.
Poiret.
Camus.
Poiret.
Bourgeat.
Bossu.
Jaubert.
Marsy.
Bossu.
Bourgeat.
Bourgeat.
Bossu.
Robinel.
Plonez.
Dufaiy.
Le Court.
Bourgeat.
Le Court.
Lamboley.
ftienne.
Lamboley.
Aladel.
Martin.
Escarra.
Martin.
Escarra.
Martin.
Escarra.
Boury.
Chinchon.
Chinchon.
LacarrAre.
Chinchon.
Perhnrbo I .
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1874.
1878.

. . Fiat.
. . . Fiat.
. . - Chinchon.

LacombeLacombeVayribres-

1884.

. . .

Vayrieres..

Allou.

189o.. . . Tournier.
1896.
.
ailly.
1902. . . . Bodin.

Alauzet.
Louwyck.
Mailly.

1908. .
1914. .
1919. ..

Roug6.
Gibiard.
Colliette.

.
.
.

Mailly.
Morlhon.
Kieffer.

23 juillet. - M. Vidal preche une retraite sacerdo-

tale.
26 juille. - PNlerinage traditionnel a Ia rue du Bac.
M. Lobry chante la grand'messe. M. Mantelet
applique i notre bienheureux Pire I'6loge fait de Joba
Erat vir simplex, rectus ac timeus Deum.
28 juillet.-

La ville de Paris est cit6e a l'ardre-dei

1'armee: ,Capitale magnifiquement digne de la France.
Animde d'une foi patriotique qui ne s'est jamaisdlmemtie, a support6 avec une vaillance aussi ferme que soariante de nombreux bombardements par avions et par
pieces a longue port6e. A, de 1914 1 191.8, ajout6 dea.
titres impirissables a sa gloire s6culaire. n
2 aoit. - Cinquieme anniversaire de la mobilisation. II y a cinq ans, nos d6put6s de l'assembl6e gnierale partaient pr6cipitamment dans toutes les directions. Aujourd'hui, ils partent de tous les coins du
monde. Ils trouveront la Maison-Mere dans le meme
6tat qu'en 1914, mais que de visages ont disparu!
On c616bre dans toutes les communes l'anniversairede
o'entree en guerre. A Paris, la f&te se fait A la Sorbonne. Les enfants sont sp6cialement invit6s; leurs.

maitres et maitresses les accompagnent, c'est ce qui
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explique pourquoi les photographies reproduisent un
certain nombre de cornettes. D6cid6ment, on les trouve
partout et a toute heure dans Paris. Ne les a-t-on pas
vues promenant leurs enfants, le 14 juillet, h onze
heures du soir! II est vrai qu'une fete de la Victoire ne
se rencontre pas souvent dans un siecie, et qu'une derogation, ce jour-la, au coucher de neuf heures ne tire
pas beaucoup a consequence.
4 aott. -

M. Ryckevaert preche a Saint-Lazare la

retraite aux pretres du diocese de Meaux.
F-

i2. aozt. - Consecration 6piscopale, A Notre-Dame

de Paris, de Mgr Roland-Gosselin, qui a &6t nomm6
auxiliaire de I'archeveque de Paris. Le cons6crateur
est S. em. le cardinal Amette.
Les deux eveques assistants sont Mgr Chesnelong,
archeveque de Sens, Mgr Gibier, 6veque de Versailles.
Six autres 6veques sont pr6sents ainsi que des prelats,
dessup6rieursgen6raux, lesquels ontune place r6serv6e.
Beaucoup de religieuses, parmi lesquelles quatorze
supbrieures g6nbrales. Une foule 6valu6e a quatre
mille personnes. Apres la c6remonie, interminable
defilei la sacristie pour feliciter le nouvel eveque.
Au diner qui suivit et auquel assista M. Verdier,
Vicaire genaral,des toasts trbsinteressants furent prononces.
14 aost. -

M. Romain, qui avait eu une premiere

attaque ces jours-ci, s'en va feter.au ciel 1'Assomption
de la sainte Vierge. II a meni tout t fait, trop, la vie
du chartreux &la maison, car on ne l'a jamais vu en
recr6ation et, depuis plusieurs ann6es, il a bien rarement adress6 la parole &quelqu'un. II n'a done pas eu
beaucoup de pkches de paroles & expier. I1 avait
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toujours a la main le chapelet, clef pricieuse qui ouvre
la porte du Ciel.

1S ao2t. - Nous allons faire la procession a la Communaut6. Autrefois, dans I'ancicn Saint-Lazare, elle
se faisait chez nous comme celle du saint Sacrement et

ainsi nos corridors, nos avenues, nos cours, nos salles,
nos jardins avaient le grand honneur de recevoir NotreSeigneur lui-meme et d'etre benis par lui a Ia F&teDieu, par sa sainte Mere

1'Assomption.

18 aojt. - MM. Bouvier et Sanson commencent
chacun une retraite de pretres; 'un, la seconde retraite
pastorale ordinaire aux pr&tres de Meaux; l'autre, une
retraite de d6mobilisation.
26 aoit. - Les premiers deput6s a l'assembl6e
g6n6rale arrivent; ce sont les plus 6loign6s, ceux de
Chine; peut-&tre que les plus proches arriveront en
retard.
3 septembre. - M. Verdier, Vicaire general, rejoit
la visite de Sa Beatitude Mgr Hoyek, patriarche maronite, h6te du gouvernement francais t Paris. Le
patriarche est accompagn6 de l'6veque grec, Mgr Zahl6,
d'un pr6lat maronite, assistant du patriarcat, et de
Mgr Phares, vicaire patriarcal. Le.patriarche a recu
le mandat de tous les rites religieux qui composent le
Liban pour demander I'ind6pendance du Grand Liban
sous le mandat de la France. II assure M. Verdier de
son affection pour les Lazaristes.
1o septembre. - Le Trait6 de paix avec l'Autriche
est sign6 a Saint-Germain-en-Laye. II n'y a pas eu de
coups de canon.
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15 septembre. - L'assembl6e provinciale de la pro-vince de France s'ouvre a la Maison-Mere. II y a
quinze membres. Ce sont MM. Bettembourg, Robert,
Planson, Fontaine, Lambert, Wattiez, Devisse,
Gayraud, Picot, Gleizes, Debruyne, Roynet, Aubault,
Kieffer, Colliette.
18 septembre. - L'assembl6e provinciale cl6ture ses
assises par le Te Deum. Elle a elu premier d6pute,
M. Fontaine; deuxieme d6put6, M. Lambert; premier
substitut, M. Colliette; deuxieme substitut, M. De-

yisse.
Nous donnons a ce propos les noms des eIus aux
diff6rentes assemblies provinciales qui ont precede,
depuis la Revolution.
ASSEMBLtES PROVINCIALES (PROV. FRANCE)

Annie.

1" dUput6.

2s depute.

Lamboley.
Martin.

Wargnier.

1843.

Martin.

1849.

Martin.

Flagel.
Chossat.

i835.
4841.

*1855. Boury.
186x. Chinchon.
1867. Chinchon.
1873. Fiat.
j874. Bord.
1878. Chinchon.
1884. Allou.
1890. Tournier.
1896. Maurat.
1902.
Mgr Crouzet.
90o8. Verdier.
1914. Planson.
1919. Fontaine.

Lacarbre.
Perboyre.
Fiat.
Pimartin.
Alauzet.
Rougi.
Verdier.
Lambert.

i

t

substitut.

Hinin.
Escarra.
Escarra.
Wargnier.
Chinchon.
Marion.
Mourrut.
Lacombe.
Lacombe.
Vayrieres.
Maurat.
Mailly.
Mailly.
Bodin.
Planson.
Fontaine.
Celliette.

2' substitut.

Martin.
Etienne.
Escarra.
Lechartier.
Brioude.
Mailly.
Terrasson.
Maurat.
Mailly.
Morlhon.
Devisse.

19 septembre. - Nous commenCons a la Maison-MWre
la neuvaine preparatoire a l'assembl6e g6n&rale.
Venez, Esprit cr6ateur, visitez les ames des dbput6s
qui vont se r6unir pour l6ire un Sup6rieur g6niral;
remplissez de votre grace cileste les cceurs que vous
avez cr66s.
Vous qui 6tes le consolateur, consolez la petite Compagnie de son long deuil; vous qui etes le don du TresHaut, donnez-nous un Superieur selon le cceur de
Dieu; vous qui 6tes la source de vie, le foyer de la charit6, l'onction spirituelle, faites que celui qui sera 6lu
soit une source de vie pour la Congregation, un foyer
de charit6 pour les oeuvres, une onction pour les
enfants de saint Vincent.
Vous qui repandez les sept dons, donnez A celui qui
sera elu la crainte de Dieu pour ne chercher que votre
volont6, la pi6t6 pour vous 8tre agr6able, Ia forcepour
affronter les difficult6s, la science pour discerner ce
qui sera utile A la petite Compagnie, le conseil pour
diriger la barque qui lui sera confie, l'intelligence
pour juger les choses qui passent A la lumiere des
v&rit6s 6ternelles, la sagesse pour conduire son peuple
vers le ciel. Vous qui etes le doigt de la droite du
Pire et la promesse, vous qui donnez a vos fidles la
parole qui touche, donnez A notre futur Sup6rieur
l'l6oquence qui entraine nos ames.
Vous qui r6pandez la lumiere dans les intelligences,
l'amour dans les cceurs, vous qui fortifiez les faiblesses
de notre corps, donnez aux membres de 1'assembl6e

la lumiere pour choisir celui qui a les qualit6s requises,
donnez A tous les enfants de saint Vincent un grand
amour pour celui qui tiendra la place de leur fondateur.

Vous qui chassez l'ennemi, 6loignez le dimon de la
discorde et de la d6sunion; que la paix regne dans
I'assembl6e et dans la double famille.
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Que par vous, nous connaissions de plus en plus le
Pere, le Fils et le Saint-Esprit et que nous ripandions
autour de nous cette connaissance, puisque c'est une
des fins de notre institution.
Qu'enfin, cette election et cette assembl6e procurent
v6ritablement gloire au Phre et au Fils qui est ressusciti
d'entre les morts et an Saint-Esprit, dans les sidles
des sicles.
22 septembre. - On interrompt au r6fectoire la lecture habituelle pour commencer l'histoire de la Congr6gation par M. Allou.
24 septembre. - Un grand nombre de d6put6s sont
arrives. La Maison-Mere est une tour de Babel, la
d6sunion en moins; ou plutot, c'est J6rusalem le jour
de la Pentec6te qui suivit 1'Ascension de Notre-Seigneur. On y entend toutes les langues.
Une conversation, une phrase, se commence en
anglais ou en italien, se poursuit en francais, s'achive
en latin.
27 septembre. - Deux cent cinquante-neuviime annisaire de la mort de saint Vincent et ouverture de la
vingt-huitieme assemblee g6nerale de la Congregation
de la Mission.
Voici les noms des d6putes presents:
D*.PUTES POUR I'ASSEMBLEE GkEN]RALE DE SEPTEMBRE 1919

MM.
France . . . . . ... ..

Bettembourg, Fontaine, Lambert.

Aquitaine. . . . . . .

Dillies; Sackebant, Bogaert.

Provnce . . . . . . .

Romn, Durand, Narguet.

Allemagne . ....
Jansen, Thomas, Lohmar.
Autricke . ......
..
Reeh, Spiegl, Kroboth.
Belgique-Hollande . . Heudre, Thierion, Meuffels Hub.

-

663 -

Madrid...... . . .
Arambarri, Sierra, De La Iglesia.
Barcelone. . . . . . .Casulleras,
Serra, Comellas.
Irlande .......
. Walshe, Downey, Kicklam.
Rome . . . . . . ...
Alpi, Barbagli, Andrei.
Turin. . . . . . ...
Dame, Ramella, Traverso.
Naples . . . . . . . . Morino, Rispoli, De Angelis.
Pologne. . . . . . ..
Slominski, Kryska, Michalski Const.
Portugal . ......
..
Caullet, Garcia, Machado.
Turquie. . . . . . . . Lobry, Gabolde, Dekempeneer.
Chine Septentrionale. Desrumaux, Mgr de Vienne. Flament.
Chine Miridionale . . Guilloux, Mgr Reynaud, Schottey.
Perse . . . . . ... .
Berthounesque, Clarys.
Syrie. ........
. . . Albisson, Sarloutte, Richin.
Madagascar. . . . . . Mgr Crouzet, Castan.
Etats-Unis Orientaux. Mac Hale, Hartnet, Hoctor,
Etats-Unisoccidentaux. Finney, Musson, Ryan.
Mexique . . . . . . Goni, Aguilar, Saldana.
Antilles. ........
Vicario, Tobar.
Ameriqu

Centrale . .Durou,

Veltin, Hetuin.

Bresil .......
Pasquier, Monteiro, Van Pol.
Colombie. . . . . . . Bret, Mgr Larquire, Hernandez.
Equateur .......
. . Devriere, Madonia, Lachat.
Pacifique . . . . ...
Fargues, Ourliac, Bonhoure.
Argentiue . .....
. .Dupeux,
Gimalac, Avizou.
Iles Philippines. . . .

Martinez, Crespo, Villalain.

A neuf heures du matin, la cloche de Saint-Lazare
annonce A tous les ichos de la maison la premiere
seance de l'assemblie g6n6rale. Celle-ci se tient dans
la salle des Pr6tres. Au-dessous d'un grand et pr6cieux crucifix, un buste de saint Vincent a 6t6 trig6
sur un beau pi6destal. Le premier g6neral et fondateur
est 1l; il va presider les s6ances; de grands tableaux,
donnes par la Tres Honoree Mere, representent
quelques scenes de la vie de notre bienheureux Pere.
II y a, en particulier, celui du Conseil de conscience

qui nous rappelle aans quel esprit saint Vincent assistait a des assemblies et qui nous remet en m6moire ce
que M. le Vicaire g6n6ral nous a dit hier a la confe-
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rence, qu'il faut voter comme saint Vincent aurait vote.
A cette premiere s6ance, M. Fontaine, sup&ricur de la
maison internationale de Rome, est lu secr6taire de
l'assembl6e.
Le soir, a trois heures, seconde seance pour la nomination des membres de la grande commission. Sortent
successivement de 1'urne les noms de MM. Cazot, Veneziani, Mgr Crouzet, MM. Mac Hale, Slominski et
Lobry.
28 septembre. - Aujourd'hui et le jour suivant sont
des jours de mortification, de priire et de rflexion pour
se pr6parer a l'election du Superieur gendral. II est
d6fendu aux membres de l'assembl6e de sortir de la
maison sans une permission sp6ciale. On affiche, en
differentes parties de la maison, la liste des commissions particulieres qui doivent s'occuper: de la discipline et de la pauvret6, president, M. Meugniot; de la
formation des n6tres, pr6sident, M. Delanghe; des
missions chez les infiddles et les hir6tiques, president, M. Guilloux; des missions aux fiddles, president, M. Finney; des s6minaires, pr6sident, M. Romon; des &coles apostoliques et colleges, president,
M. Dame; de la liturgie, president, M. Alpi; du Codex, president, M. Arrambarri; des biens temporels,
president, M. Bettembourg.
Ce meme jour, on regoit le t 6elgramme suivant,
adress6 & M. Verdier, Vicaire gne'ral :
a Par la b6n6diction apostolique qu'il renouvelle &
l'assembl6e r6unie sous votre pr6sidence, Saint-PNre
attire graces et faveurs divines sur les fils de saint
Vincent de Paul. u - Cardinal CGASPARRI.
29 septembre. - Le frere de la menuiserie construit,
au pied du grand escalier, devant la porte de la salle de
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I'assemblke, une palissade en planches que le frere de
la sacristie rev6t de tentures rouges. C'est qu'en effet,
demain, les membres de l'assembie seront tenus enferm6s dans la salle jusqu'i ce qu'ils aient ilu un Sup6rieur; dans la crainte que la seance ne se prolonge
trop, on leur donne du pain et de l'eau; MM. Gleizes
et Coury sont constitu6s gardiens et portiers du petit
conclave.
3o septembre. - C'est le jour impatiemment attendu
par la double famille de saint Vincent. De bonne
heure, Mgr Crouzet, vicaire apostolique de Madagascar-Sud, c6lbre une messe basse A laquelle assistent et communient tous les membres de 1'assembl6e, meme les autres 6veques, Mgr Reynaud et
Mgr de Vienne, mtme M. Verdiet, Vicaire gen6ral. A
Shuit heures s'ouvre la s6ance solennelle entre toutes.
On apporte du secretariat la cassette oil le Trbs Honor6 Pere Villette, de regrettee m6moire, a dL mettre
les noms de ceux qu'il juge aptes a remplir la charge
de Sup6rieur general. M. Beaufils, notre doyen de vocation, qui garde soigneusement la clef de cette cassette, vient la remettre sur la table du Vicaire g6enral.
Les d6put6s de Perse et du Mexique sont arrives hier
au soir; on est presque au complet; il ne manqueque
les d6putes d'Allemagne. La porte est fermee Adouble
tour. Un autel est dress6 au milieu de la table. L'urne
est plac&e sur cet autel.
On invoque encore l'Esprit-Saint; on se recueille
une derniere fois dans une meditation d'un quart
d'heure; le president donne l'absolution gen6rale;
alors chacun redige son bulletin de vote et, avant de
le deposer dans l'urne, il prend A t6moin J6sus-Christ,
le juge des vivants et des morts, qu'il elit et nomme,
pour Superieur g6neral de la Congregation de la Mis-
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sion, celui qu'il estime le plus apte a remplir cette
charge. On avait peine fini, on se preparait a faire
le depouillement, lorsque les d6putes manquants arrivbrent; ils sont introduits et ils participent au vote.
Puis commence la proclamation des ioms. Quand les
quatre-vingt-quinze bulletins ont etd nomm6s, il se
trouve que M. Verdier a la majorit6, plus que la majorite requise, il a la presque unanimit6, fait peut-tre
inoul dans I'histoire de la Congregation de la Mission; il est done 6lu Superieur general de la double
famille de saint Vincent. Dieu a manifest6 sa volont
par le vote de l'assemblIe. Aussit6t, tous se mettent i
genoux, implorent sa benediction, sa premiere bin&
diction comme successeur de saint Vincent de Paul. On
renouvelle interieurement le voeu d'ob6issance et on
vient baiser sa main avec respect. Pendant ce temps,
la communaut6 a &teavertie : un cardinal n'est pas,
venu dire au balcon : annuntio vobis gaudium magnum; kabemus Superiorem. Mais on a entendu des
applaudissements, on s'est empresse d'accourir de
toutes les parties de la maison. Qui est-ce? Quel est
celui qui va diriger la barque de saint Vincent? Les
cloches sonnent a toute volee, les portes s'ouvrent et
tous, pr&tres, 6tudiants, s6minaristes, coadjuteurs,
viennent 6galement baiser la main de l'l6u du Seigneur.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Te Deum laudamus.
.

i" octobre. -

On se rend a Gentilly en signe de

joie. La Compagnie n'est plus orpheline.
2 octobre. -

De nouveau, jour de r6flexion pr6para-

toire a l'1lection des assistants.

3 octobre. - Apres l'l6ection de M. Ramella, comme
assistant de l'~6ection et de I'assembl6e, on nomme
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successivement: premier assistant, M. Cazot; deuxiime
assistant, M. Planson; troisieme assistant, M. Mac
Hale; quatrieme assistant, M. Veneziani; admoniteur,
M. Planson.
Le conseil est au complet;.chacun souhaite aux 1lus
multos et felices annos, de nombreuses et heureuses
annees.
Notre Tres Honor6 Pire, M. Verdier Frangois, est
n6 le '"mars I856, a Lunel, diocese de Montpellier;
il a 6et recu dans la Congregation le 7 d6cembre 1874,
et a fait les saints voeux le 8 d6cembre 1876 devant
le P. Bore, Sup6rieur g6n6ral.
II a 6t6 ordonn6 pretre en" 88o; il fut place alors
an grand s6minaire de Nice ou il resta jusqu'en 1887;
il fut requ cette annee-lU docteur en th6ologie, ARome,
et, 1'ann6e suivante, docteur en philosophie. De 1887 a
1893, il fut directeurau grand sminaire de Marseille,
puis sup6rieur du grand s6minaire de Montpellier,
de 1895 A 1903. Les grands s6minaires ayant 6t6
fermis en France pour les Lazaristes, il fut nomm6
sup6rieur du s6minaire de Noto, en Italie. L'assembl6e gen6rale de 1914 le nomma assistant de la Congregation, et la mort de M. Louwyck (I7 fevrier 1918)
lui mit entre les mains les renes de la Compagnie
comme Vicaire g6nral.
Rappelons que le patron du nouveau Sup6rieur g6n6ral est saint Francois Xavier dont la fete se celbre
le 3 decembre.
M. Milon nous a communiqud ce qui suit pour les Annales:
IDEE GENERALE DE LA GUERRE DE 194-1918
Dans cette poussiere d'&v6nements quotidiens qui
constituent la guerre de 1914 a 1918, heureux qui sait
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se marquer a soi-m&me quelques points de repere, pea
nombreux, pour, de li, dominer et juger l'ensembleDisons quelques mots : i* du cadre de la guerre;
2* des principaux evinements militaires; 30 de ce qui,
parallelement a ces &v6nements, s'accomplit et eut
pour nous ua intre&t particulier dans la Congr6gation.
I. -

LE CADRE GENERAL DE LA GUERRE

Les chefs politiques furent, d'un c6t6, pour l'Allemagne, l'empereur Guillaume II; pour 1'Autriche,
l'empereur Francois-Joseph, qui, asa mort (21 novembre
1916), allait &tre remplac6 par l'empereur Charles.
Leurs principaux generaux furent Hindenburg et
Ludendorf. De 1'autre c6te, celui de 1'Entente ou des
Alli6s, 1'empereur de Russie 6tait Nicolas II qui allait
etre renvers6 par la r6volution de mars 1917; en
Angleterre, le roi 6tait George V; en France, le president de la R6publique, M. Poincar6; pour les EtatsUnis d'Am&rique, le president qui intervint vers la fin
de la guerre (avril 1917) 6tait M. Wilson. - Les chefs
diplomatiques de 1'Entente furent principalement, en

Angleterre, M. Lloyd George; en France, MM. Briand
et Clemenceau. - Les chefs militaires furent, notamment, le g6n&ral Joffre qui remporta la victoire de la
Marne et le g&neral Foch qui organisa l'attaque g6nerale des Allies a la suite de laquelle les puissances
centrales durent demander l'armistice et en subir les
conditions.
Les chefs religieux de l'glise catholique pendant
cette periode furent Pie X qui mourut quelques semaines
apres la d6claration de guerre, et Benoit XV qui lui
succ6da le 3 septembre 1914.

A la t&te de la Congr6gation de la mission, M. Fiat
venait de donner sa d6mission quand la guerre &clata;
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MN. Emile Villette lui succeda le 31 juillet 1914, et
mourut le 7 novembre 1916. Apres lui, se succiddrent
les deux vicaires ge6nraux, M. Alfred Louwyck, le
8 novembre 1916, puis M. Francois Verdier, le t8 f&vrier i91S.
II. -

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS MILITAIRES

C'est sur le front de I'Ouest que se sont livrdes les
batailles dicisives : c'est done elles que nous prendrons
comme points de repure. Nous noterons aussi quelques
autres e6vnements importants.
Les details se groupent autour des deux offensives:
l'offensive allemande d'abord, puis l'offensive g6n6rale
de 1'Entente.
I. L'offensive allemande
Quatre grandes luttes marquent cette offensive qui
dura jusqu'en 1918.
La premiere grande lutte eut lieu d&s Ie d6but, lors
de la marche des Allemands sur Paris, en passant a
travers la Belgique, pays neutre. Elle se termina par
la bataille de la Marne (6-Io septembre 1914), oi 1'Entente brisa I'assaut allemand, mais ne detruisit pas les
armees allemandes.
La seconde grande lutte eut lieu lors de la marche
des Allemands sur Calais, c'est ce qu'on a appel6 a la
course a la mer - (octobre 1914). Sa reussite en mettant les Allemands pres de 1'Angleterre eft 6tC un bel
appoint pour eux. Elle fut terminee par la r6sistance
victorieuse de 1'Entente sur les bords de l'Yser.
La troisieme lutte fut la marche des Allemands sur
Verdun (fevrier 1916): leur succis leur eit ouvert la
route sur Paris. Verdun r6sista heroiquement, et le
chemin vers la capitale de la France ne fut pas ouvert,
cette fois non plus. Suivit une lutte d'usure par les
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batailles sur la Somme lesquelles ne furent pas avantageuses a 1'Allemagne.
Enfin, la quatrieme grande lutte fut orientee dans
la direction d'Amiens en mars 1918. Les Allemands se
proposaient, a droite, de siparer les Anglais des
Francais et d'6craser les Anglais; puis, se retournant
sur la gauche, de marcher sur Paris. Malgre le faiblissement de la V" arm6e anglaise que les Francais vinrent remplacer, on tint bon. Mais on sentit d'une
maniere particuliere l'importance de l'unit6 de commandement. C'est Foch, general franqais, qui fut choisi,
et ce fut lui qui organisa l'offensive ge&nrale des armies
de 1'Entente. Ainsi s'ouvrit la seconde p6riode, celle
du succes d6cisif de 1'Entente ou des Alli6s.
Pendant la premiere periode, la Russie se battit
d'abord courageusement, mais elle s'effondra dans la
revolution en mars 1917. Les Am6ricains des EtatsUnis d6clarerent s'associer aux combats de l'Entente
(2 avril 1917) : ils remplacerent les Russes. D'autre
part, les Anglais prirent Bagdad, puis Jerusalem :
c'6tait la ruine des Turcs et la fin du rave allemand
sur l'Orient. Pendant ce temps, I'Allemagne avait perdu
ses colonies. Sa guerre de sous-marins ne lui donna
pas non plus les resultats decisifs sur lesquelles elle
comptait.
2. L'offensive ginirale des Allies

C'est alors qu'eut lieu, sous la direction du mar6chal
Foch, une offensive g6n&rale (juillet 1918) qui allait,
en quelques mois, d6truire ce que les Allemands avaient
obtenu de succes pendant les annies pr6c6dentes de
la guerre.
Ils durent reculer sur les champs de bataille et,
bient6t, pour eux et pour leurs allies, arriva l'heure des
capitulations, par les conditionsdesarmistices d'abord,
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qu'ils furent contraints de signer; puis, par les conditions de paix qui leur furent imposees.
La capitulation de la Bulgarie fut obtenue par
rarmee franco-serbe de Salonique; elle eut lieu le
3o septembre 1918.
La capitulation de la Turquie, le 3o octobre, suivit
celle de la Bulgarie.
La capitulation de 1'Autriche, le 3 novembre, vint
en troisibme lieu.
Enfin, la capitulation de 1'Allemagne eut lieu le
II novembre 1918. A cette date, la signature de l'armistice fit passer aux mains de la France 1'Alsace-Lorraine et aux mains des Allies une partie des ressources
militaires et navales de 1'Allemagne.
Le contre-coup politique se fit sentir pour les empires
centraux. Le 7 novembre 1918, en Bavibre, la rppublique est proclame; le roi et le prince heritier s'en-

fuirent. Le Io novembre, 1'empereur Guillaume II
s'enfuit en Hollande, puis abdique. Le ii novembre
l'empereur d'Autriche, Charles P', abdique. D'autres
souverains allemands tombent de mime : le duc de
Brunswik, gendre d'e Guillaume II, abdique (7 novembre); le roi de Wurtemberg abdique et le roi de Saxe
est d6pose par son peuple (lo novembre) puis abdique.
Et d'autres princes de m&me. La guerre etait finie.
III.

-

LA CONGREGATION DE LA MISSION

PENDANT LA DUREE DE LA GUERRE

Dans les journmes dramatiques oi eclata la guerre
(juillet 1914) un grave 6venement se produisit pour la
Congregation de la Mission. L'Assembl6e g6n6rale
qui se tenait i ce moment-lk accepta la d6mission de
M, Fiat; et M. Emile Villette fut 6lu (31 juillet 1914)

Sapbrieur gknhral,
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Durant les semaines qui suivirent, les Allemands, a
travers la Belgique, s'elancdrent sur Paris. Par prudence
le gouvernement de la France se retira a Bordeaux.
De m6me, le I r septembre, M. Villette et une partie de
l'administration de la Congregation se'retira a la
maison des Lazaristes situde dans la banlieue de Bordeaux, au Bouscat. Le m6me jour la Sup6rieure g6n6rale des Filles de la Charite et une partie de son
administration fit de meme et se transporta a Bordeaux.
Quelques jours apris, la victoire des Francais sur la
Marne fit disparaitre l'appr6hension de voir Paris
menac6 d'une maniere immediate-par les Allemands.
Le 23 novembre 1914, M. le Sup6rieur g6n6ral et ses
assistants rentrerent a Paris. L'administration des
Filles de la Charit6 fit de meme. Les membres du
gouvernement francais 6taient fentr6s, eux aussi, dans
la capitale.
Le 24 d6cembre 1914 apparurent les premiers sympt6mes de la maladie de M. Villette qui allerent s'aggravant : il mourut au Berceau-de- Saint-Vincent pris
Dax, le 7 novembre 1916.
Pendant les deux ans et quelques mois de son g6n6ralat, la guerre avait moissonn6 en France et en Orient
de nombreuses victimes parmi les pretres de la Mission
ou les jeunes gens de la Congregation qui, avaient t&6
mobilis6s comme infirmiers ou comme soldats.
Ailleurs qu'en France, les memes 6preuves, dont nous
n'avons pas encore les d6tails, durent se faire sentir.
En Pologne, par exemple, la Congregation se trouva
sous le feu des batailles & Lemberg on Leopol, a Cracovie, et at Varsovie. Au loin on n'y 6chappait pas toujours, et, en Perse, Mgr Sfhtag et plusieurs autres
Lazaristes 6taient massacres. Les maisons des Lazaristes en Turquie et en Syrie durent 6tre evacuees :

- 673 elles ne furent gard6es que par quelques Lazaristes
indigenes.
Dans ce chaos d'evenements, on apprit pourtant
qu'en Allemagne avait kt6 rendue la libert6 religieuse
qui permettait aux j6suites (19 avril 1917, au Bundes-

rat) et aux Lazaristes, expuls6s depuis plus de
quarante ans, de rouvrir leurs maisons fermres depuis
lors. A Varsovie, 1'6glise de Sainte-Croix, avait aussi,
ete restitu6e aux Lazaristes.

Au Sup6rieur g6n6ral, M. Villette, d6funt, succ6derent deux vicaires g6neraux : d'abord M. Alfred
Louwyck, et, a la mort de celui-ci, survenue a Paris le
17 fivrier 1918, M. Francois Verdier. Celui-ci completa
son conseil par la nomination de deux assistants et se
fit autoriser par Rome a d6signer d'avance le vicaire
gnearal qui lui succiderait au cas oi il viendrait A
succomber, lui aussi.
On attendit le jour, oi, la paix etant retablie et
sign6e, il serait possible de convoquer 1'Assemblee
generale qui aurait a elire le nouveau Sup6rieur g6neral et a r6gler plusieurs points importants pour 'administration g6n6rale de la Congr6gation.
L'armistice avait 6t6 sign6 le ii novembre 1918,
mettant, de fait, un terme a la guerre qui datait de la
fin de juillet 1914.

La paix, apres un Congtrs tenu a Paris, fut sign6e
avec l'Allemagne, a Versailles, le 28 juin 1919.
L'Assembl6e g6n6rale de la Congr6gation fut convoque a la Maison-Mire a Paris pour le 27 septembre 1919.
A. MILON3

-

674 DAX

NOTE AU SUJET DES RETRAITES DONNEES A NOTRE-DAME
DU POUY, AUX ECCLESIASTIQUES DEMOBILISES
Notre-Dame du Pouy, mai 91g9.

Dans le courant des mois de mars, avril et mai une
bonne cinquantaine de pretres sont venus faire dans la
maison de Notre-Dame du Pouy, a Dax, les exercices
spirituels prescrits par le d6cret de la Sacrie Congre-

gation consistoriale De Clericise militia redeuntibus.Ils
appartiennent, a peu d'exceptions pres, an diocese
d'Aire et de Dax.
Des qu'il parut possible de les grouper, M. le Superieur r6solut d'organiser, a leur intention, des exercices en commun, tant pour leur faciliter le travail de la
retraite que pour mieux observer les prescriptions de
la Sacr6e Congregation.
Deux retraites ont pu se donner dans l'ordre suivant : La veille, a huit heures quarante-cinq (heure

e6gale) souhaits de bienvenue, par M. le Superieur, au
nom de saint Vincent; Veni Creator; sermon d'ouverture; priere du soir et indication du sujet de m6ditation pour le lendemain. La journ6e commencait a six
heures vingt-cinq, par l'Angelus, la priere du matin, la
meditation sous forme d'entretien par M. Maurel,
d<irecteur de la retraite.
Les messes etaient c6lIbr6es a sept heures cinq,
sept heures quarante, huit heures dix.
Un deuxieme entretien, dont M. le Superieur s'etait
charg6, avait lieu a onze heures.
La matinee s'achevait, conform6ment a l'usage des
seminaires, par la lecture, &douze heures quarante-cinq,
d'un sujet d'examen (pris dans Andre, Nouveaux Exa-mens de conscience)..., aprbs laquelle on se rendait A
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la salle des exercices de la communaut6 pour y faire
l'examen particulier et reciter I'Angelus.
Le diner n'interrompait pas les exercices de la
retraite. On y a entendu l'exhortation an clerg6 de
S. S. Pie X, 4 aoft 1918; les conseils de l'abb6 Dementhon sur la vie morale et religieuse du pretre (Memento
de vie sacerdotale, ii partie); le reglement de vie
sacerdotale de M. Gontier.
A quatre heures trente, une reunion permettait aux
retraitants de gofter les r6flexions si sages, si surnaturelles, si pratiques de M. Letourneau, cure de SaintSulpice, dans son Guide du pr~tre... Ainsi suppl6ait-on
a la conference qui fait habituellement partie d'un
rgglement de retraite eccl6siastique.
La troisieme instruction, donn6e par le directeur de
la retraite, 6tait marquee pour sept heures. La visite an
saint Sacrement lui faisait suite.
La priere du soir, fixee a neuf heures, permettait
d'indiquer l'esprit g6neral de la journ6e du lendemain.
et le sujet de la meditation.
Les retraitants se sont ponctuellement adaptes a ce
reglement. Une clochette, - celle du soin du s6minaire, - leur donnait le signal des reunions qui se
tenaient dans le-parloir transform6en salle de retraite.
On a observe le silence recommand6 en dehors des
temps de r6cr6ation. L'on s'est abstenu des visites dansr
les chambres. Les pr6sences prolongees aux tribunes
de la chapelle, les pieux parcours des stations du:
chemin de la croix attestaient que les temps libres
6taient serieusement employes. D'ailleurs, on avait
mis k la disposition de ces messieurs les ouvrages de
spiritualit6 qui, paraissaient capables d'aider efficacement leur bonne volonti.
Le jour de Saint-Joseph, ainsi que les dimanches
dans la retraite, ils accepterent volontiers une place at
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choeur, et meme le livre que leur offrit le prechantre.
La deuxieme retraite 6tant sensiblement plus nombreuse que la premiere, il apparut qu'un salut de cl6ture agreerait tous. II fut donn6 par M. le Superieur
a neuf heures, le soir du huitieme jour. On y chanta
de tout cceur l'Ecce quam bonum, tandis que les lampes
6lectriques, dispos6es autour des cintres de l'abside,
s'illuminaient et enveloppaient de leurs feux l'autel et
la statue de la sainte Vierge, comme pour rip6ter a
nos ames de pr&tres de a tout ordonner selon I'autel ,
et de nous rev8tir, pour y monter, des dispositions de
la Reine du clerg6.
Une consecration a Marie, aprbs la meditation du
neuvieme jour, mettait fin i nos pieux exercices.
On assure que messieurs les retraitants se d6clarent
heureux de l'accueil qui leur a 6te fait & Notre-Dame
du Pouy. La communaut6 s'6tait appliquee a les envelopper d'une atmosphere de recueillement et a leur
offrir la Pia et religiosa domus souhaitie par la Sacr6e
Congr6gation consistoriale; si ses prieres ont &t exaucees, elle se plait a en rendre de tres humbles actions
de graces au Dieu des misericordes qui continue de
b6nir les aeuvres inspirees au coeur de saint Vincent.
Lettre de M. MoTT, Pritre de la Mission,

a M. ROBERT, secrltaire de la Congrdgation.
En tourn6e dans les r6gions devastees du Nord,
Lille, 7 aout 19A9.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Je viens d'assister aux obseques de la bonne seur
Cauchy, sup6rieure de la maison de nos sceurs de
Wazemmes, dont la sainte mort, pour le dire en passant, a couronn6 une sainte vie.
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L'absoute a 6t6 faite par un de nos anciens ~elves,
M. le chanoine Delannoy,superieur du petit s6minaire
d'Hazebrouck, qui, au sortir de la ciremonie funebre,
m'a remis la somme de 250 francs, dont voici la provenance et la destination :
( Les petits s6minaristes d'Hazebrouck se sont cotis6s
pour rialiser cette somme qu'ils destinent a payer la
pension annuelle d'un petit s6minariste du vicariat
apostolique de Mgr Faveau, au Tch6-Kiang occidental, se proposant de verser chaque ann6e la meme
somme.' Ils demandent en retour au b6enficiaire de
cette petite pension, de pner pour qu'ils r6pondent
tous fiddlement a leur sainte vocation; et ils se preteront volontiers a entretenir avec lui une correspondance latine. ,
N'est-ce pas un beau geste, de !a part de ces petits
s6minaristes d'Hazebrouck, dont les families ont 6t6
si 6prouv6es par la guerre, et qui se d6pouillent ainsi
d'une partie de leur necessaire pour venir en aide a
un de leurs freres inconnus de I'Extr&me Orient?
MOTT.
Lettre de M. GLEIZES, Pritrede la Mission,
i M. ROBERT, secritairede la Congrigation(suite).
J'allais, cependant, retourner a Paris; j'avais meme
annonc6 mon passage & Lyon, lorsque M. Sarraille me
demanda de I'accompagner, comme connaissant le
pays, dans la visite qu'il allait faire de nos maisons de
Tunis et de l'Alg6rie.
Embarqu6s sur le Biskra, nous fimes route pour
Bizerte, ville tristement c6lebre dans les Annales de
la piraterie. Les Tunisiens abritaient dans son port
leurs galires, qui 6taient la terreur de la chretient6.
C'est par trois galkres de Bizerte, qu'il nomme des
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brigantins, - navires mus aussi par les bras des rameurs
ou formats, - que saint Vincent fut fait esclave. ( Les
n6tres, dit-il, leur tu&rent quatre a cinq forcats. n
Nos confreres Julien Guerin et Jean Le Vacher
venaient souvent a Bizerte pour consoler et encourager
les esclaves chretiens, les uniques rameurs des gal&res
turques, soit a leur d6part pour une course en mer, oh
ils devaient tant souffrir, soit quand ils en revenaient,
6puises alors par les fatigues, les privations et les
coups qu'ils avaient recus. Ils nous ont laiss6 sur ces
visites de touchantes relations.
J'6tais deja pass6 a Bizerte en bateau, mais sans
descendre a terre. J'aimais cette fois't voir ces lieux,
temoins de tant de douleurs, ce champ d'apostolat de
nos missionnaires. Les rues qu'ils parcouraient pour
aller d'un bagne a 1'autre, -il y en avait cinq a Bizerte,
- ou pour porter, comme ils le racontent, la communion aux malades, sont restees les memes. Le vieux
port aussi, oii se sont passees les scenes qu'ils d6crivent,
est tel qu'on le voyait au dix-septieme siecle. Le canal
qui le reliait au lac int&rieur a ete seul comble ces dernitres ann6es. La ville nouvelle s'e61ve sur son emplacement. On a creus6, un peu plus bas, un autre canal
de Ioo metres de large, qui amine dans le lac les plus
grands navires. Ce lac est ainsi devenu le port le plus
sir, puisqu'il est dans l'interieur des terres, et il pourrait contenir toutes les flottes de l'Europe.
Nous avons 6t6 recus a Bizerte par notre aimable
et pr6venant confrere, M. Ryckewaert, aum6nier de
marine. II 6tait venu de Chine au commencement des
hostilites, content sans doute de servir la France, mais
triste de quitter les missions; Dieu lui r6servait, comme
a ses confreres qui se sont trouv6s dans le mime cas, le
ministere le plus fructueux. II a fait a Bizerte beaucoup de bien parmi les officiers et les matelots. II est,
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au reste, ; la disposition de tous pour annoncer la
parole de Dieu, remplacant m&me, pour la retraite
pastorale de Tunis, un predicateur qui fait d6faut au
dernier moment. - " II faut precher, n repete-t-il, car
il a constati combien est grande l'ignorance religieuse
mime parmi les chr6tiens qui paraissent instruits. II
ajoute: " Saint Vincent nous dit que l'6vang6lisation
des peuples est la premiere de nos oeuvres; c'est aussi
la plus n6cessaire. ,
En allant de Bizerte a Tunis en chemin de fer,nous
avons traverse plusieurs domaines cultiv6s autrefois
par des esclaves chr6tiens, que Jean Le Vacher venait
6vang6liser. I1 nous semblait itre en pays connu.
A Tunis, la ville arabe n'a pas change. Ce sont les
memes souks, bazars 6tranges, dans des rues 6troites
qui s'enchev6trent. II y a dans chacune un meme genre
de commerce, qui lui donne son nom. Le Maure ou le
juif assis impassible sur le comptoir, a bord de rue, de
son 6troite boutique, offre au passant les marchandises
qu'il a sous la main. On contemple, reveur, ces m-eurs
d'Orient, immuables depuis des siecles.
La ville europ6enne se construit en dehors, dans les
terrains vagues. Lorsque, par deux fois, j'6tais venu a
Tunis, elle ne d6passait guere la r6sidence gen6rale;
elle s'6tend maintenant jusqu'au lac.
Je n'avais trouv6 alors, dans la ville illustr6e par la
captivite de saint Vincent de Paul et les travaux des
missionnaires qu'il y avait envoyds, aucun des enfants
de ce saint. Et combien on les d6sirait! On montrait
le consulat biti pour Jean Le Vacher. " Acquerez cet
immeuble, disait-on, et venez reprendre l'ceuvre de
vos devanciers. »
J'y ai vu, cette fois, deux maisons de nos confreres
et deux maisons de Filles de la Charit6.
La premiere de nos maisons se trouve dans la ville,
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bien situde. Elle est la demeure des Missionnaires qui,
depuis quelques ann6es d6ja, 6vang6lisent avec un
grand succes les paroisses du diocese.
La seconde est au dela de Carthage. Il me souvient
que, passant devant la residence archi6piscopale, aux
quartiers de la Marsa, j'avais remarqu6, au haut de la
colline qui paraissait a pic, une blanche construction,
perch6e comme un nid d'aigle. Le cardinal Lavigerie
s'etait bati I un palais d'kt6 qui, pr6sentement, est
devenu le s6minaire dioc6sain. II est plus abordable
que je n'avais cru; dans le bas un tramway 6lectrique
conduit en une demi-heure a Tunis. On est l1 dans
une solitude bien favorable aux 6tudes. On y jouit
d'une vue splendide sur la mer, sur la colline de Carthage, sur la campagne qui environne Tunis, oh sont
disseminbes des maisons que l'on tient toujours
blanches. J'y ai tout particulibrement remarqu6 de ces
effets incomparables de lumiere, qui laissent comme
une nostalgie quand on quitte ces pays de soleil.
Le s6minaire s'appelle Sidi-Bou-Said, du nom de
la localite oi il se trouve. Nos confreres y donnent
1'enseignement a une jeunesse clericale qui est l'espoir
du diocese. L'aspect grave, recueilli et plein de r6solution, en meme temps, de leurs 66lves, nous ont laiss6
la meilleure impression.
Les Filles de la Charit6 ont a Tunis leurs oeuvres
ordinaires. La, comme partout, leur devouement
inspire le respect et la conftance et elles jouissent,
dans cette grande ville cosmopolite, d'une notori6t6
universelle. Demandez simplement le Fourneau ou la
Creche ; on vous conduira dans une de leurs maisons
Pendant que M. Sarraille 6tait occup6 aux visites,
je parcourus de nouveau, aux archives de la R6sidence
g6n6rale du gouvernement, les registres de l'ancien
consulat que j'y avais autrefois d6couverts. J'6tais
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venu d'Alger, avec une autorisation du ministre des
Affaires 6trangeres, de qui d6pendent les pays de
protectorat. On m'assura que toute recherche sur le
dix-septibme siecle serait inutile, les papiers de cette
6poque ayant &6t pill6s par les Algiriens en 1756. Je
dus insister pour me faire ouvrir les locaux. C'est apres
une perquisition de cinq jours, et cela juste au moment
oit j'allais quitter les archives pour n'y pas revenir,
que les documents d6sir6s me tomberent sous la main.
Ce fut un emoi parmi le personnel de la R6sidence,
qui ignorait leur existence. La nouvelle s'en r6pandit
en ville ; on disait: Nous avons des trisors dans nos
archives, mais on doit venir d'Alger pour les trouver.
Cette fois les registres 6taient parfaitement classes
et relies. Je pus relire les documents et prendre de
nouvelles references dans le bureau de M. Grandchamp,
I'un des archivistes, qui se montra l'homme le plus
complaisant. II me fit hommage d'6tudes, extraites
de ces archives, qu'il a publies dans la Revue tunisienne.

Je fis cette fois a Tunis une autre trouvaille.
Nos vicaires apostoliques d'Alger avaient 6crit aux
Peres Capucins de Tunis, soumis A leur juridiction,
une soixantaine de lettres, precieuses pour I'histoire
de ces missions. Des archives des Capucins, ou je les
avais vues, elles etaient pass6es ; celles de I'archev&ch6. I1 y avait sur le nombre quinze lettres de Jean
Le Vacher. On avait eu besoin d'en prendre sur I'original une copie, d6clarbe authentique par Mgr l'Archev&que, en vue du procks de b6atificatiog de ce
missionnaire. On ne les retrouvait pas, par suite de
quelque erreur dans le classement. On pensait qu'elles
6taient rest6es a Alger, oiu une circonstance les avait
fait envoyer, et qu'elles seraient perdues. Je les faisais
chercher en vain, de tous c6t6s, depuis quatre ans.
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Je profitai de l'occasion qui s'offrait pour parcourir,
au palais de la Marsa, leur place naturelle, tous les
cartons des archives. S. G. Mgr Combes eut l'obligeance de me guider dans ce travail. Il y avait
la des documents que je fus heureux de voir; les
lettres n'y 6taient pas.
Je les redemandai aux bureaux du secretariat de
I'archev&ch6, a Tunis. Mgr Forconi, le secretaire
g6neral, que je connaissais depuis longtemps, voulut
bien faire regarder partout sous mes yeux. On me
pr6sente un registre; je l'ouvre: c'etait ce que je
r6clamais. Deo gratias! ce fut mon exclamation. Le
secr6taire general fit part aussitot de cette nouvelle,
par t6l6phone, a Mgr l'Archeveque, qui en fut tres
heureux.
Je fis prendre de suite une photographie des lettres
de Jean Le Vacher.
Entre temps, je revoyais les lieux qui se rattachent
au souvenir de ce missionnaire : les deux fondouks
qu'il fit bitir, l'un pour le consul, I'autre pour servir
de residence aux negociants; la matamore, un peu en
dehors de Tunis, oi il fut enferme durant quelques
jours; son aspect ext6rieur n'est plus le meme, mais
rien n'est change au dedans; la chapelle du bagne de
Sainte-Croix, maintenant chapelle des Freres des
Ecoles chr6tiennes, qu'il b6nit. Un autre bagne conserve intact jusqu'& ce jour, venait de disparaitre par
suite des dispositions nouvelles du local. J'eus la
satisfaction de voir qu'on avait donn6 le nom de
Jean Le Vacher a une rue de la ville, attenante a la
municipalit&.
Une chose qui int6resse davantage notre Compagnie
A Tunis m'occupa particulirement.
Quand on vient dans cette ville, une pensbe se presente naturellement & l'esprit. En quel endroit se
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passa la scene que raconte saint Vincent, lors de sa
vente comme esclave.
J'avais entendu bien des versions A ce sujet, et
chacun croyait la sienne vraie. Car 'un 6met' une'
opinion; un second la rapporte; un troisitme la
donne comme certaine- Ne m'a-t-on pas demand6, A
mon retour de Tunis, si j'&tais all6 voir le champ que
cultivait saint Vincent et oi il convertit le ren6gat,
cela aux portes mimes de la ville, Al'Ariane ?
L'aspect du pays m'avait d6ja amen6 precedemment

a conclure que notre saint Fondateur avait &t6mis en
vente devant la porte de la Marine, aujourd'hui porte
de France. J'en donnais les raisons dans une lettre
reproduite en 1893 dans nos Annales. D'autres donnees
m'ont davantage affermi cette fejs dans cette conviction. Ecoutons d'ailleurs, saint Vincent, en rapprochant ses paroles des circonstances de temps et de lieu.
( Leur procedure A notre vente fut qu'apres qu'ils
nous eurent d6pouill6s tout nus, ils nous baillerent a
chacun une paire de braies, un hoqueton de lin, avec
une bonnette, nous promenerent par la ville de Tunis,
oi ils 6taient venus pour nous vendre. Nous ayant fait
faire cinq ou six tours par-la ville, Ia chaine au col, ils
nous ramenbrent an bateau, afin que les marchands
vinssent voir qui pourrait manger et qui non, pour
montrer que nos plaies n'etaient point mortelles. Ce
fait, nous ramenerent Ala place oi les marchands nous
vinrent visiter- tout de m&me que I'on fait a l'achat
d'un cheval ou d'un bieuf, nous faisant ouvrir la
bouche pour visiter nos dents, palpant nos c6tes,
sondant nos plaies, et nous faisant cheminer le pas,
trotter ou courir; puis tenir des fardeaux, puis latter,
pour voir la force d'un chacun, et mille autres sortes
de brutalit•s. n
Le brigantin qui avait capture note saint Fondateur
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fut amen6 tout pres de Tunis, a l'extr6mit6 du lac qui
s6pare cette ville de la mer. IIy avait 1U un port comme
maintenant. Seulement le port ancien 6tait plus
rapproch6 de la ville, car on a gagn6 sur le lac une
assez grande 6tendue de terrain; aussi les constructions
qu'on y 6l1ve manquent de fondements solides.
De la barque, on va promener les esclaves par la
ville. On leur en fait faire le tour cinq ou six fois,
afin que tous sachent que ces hommes sont a vendre.
Puis on les reconduit au bateau, oii les marchands
viendront a loisir examiner la marchandise. Cela leur
est facile, le port n'6tant pas loin. Cependant c'est sur
le march6 destin6 A cela que les esclaves doivent etre
exposis pour y etre vendus aux encheres. A Alger,
c'6tait sur la place appel6e le Badestan. A.Tunis, ce
marche ne porte pas de nom particulier. Saint Vincent
dit seulement, qu'apres l'examen des marchands sur
le bateau, les captifs furent amen6s a la place pour
une derniere inspection, - nous venons de voir
combien elle fut minutieuse et brutale, - et pour ttre
ensuite livr6s au plus offrant.
Or, il est a Tunis un endroit qu'on a toujours appelb
simplement la Place, comme me le disaient d'anciens
habitants du pays, et en particulier un Frantais, d'une
famille de fondeurs, originaire de Toulon et 4x6e k
Tunis depuis plus d'un siecle, Cette place comprenait
I'espace qui se trouvait devant la porte de France,
en allant vers le lac. C'est 1l que se faisaient les transactions. On y amenait le b6tail, ony portait les marchandises que des acheteurs allaient revendre dans
les souks particuliers de la ville.
Au reste, dans les villes d'Orient, c'est toujours en
dehors des portes que se tenaient les march6s et qu'ils
se tiennent encore, comme on peut le voir' pour les
villes de l'int6rieuj de la Tunisie.
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Nous avons, d'ailleurs, d'autres indications precises
sur 1'emplacement du lieu oi se faisaient les ventes a
Tunis. L'historien Marmol parle, dans son ouvrage
intitul6 Africa, d'un souk couvert ou marche, qui se
trouvait a l'endroit prkcit6. Ce marche est repr6sent.
sur un plat en vermeil conserve au musle du Louvre.
Mais rien n'est curieux comme le dessin qu'en donne
le peintre hollandais Jean Vermeyen. Ce peintre accompagnait les troupes espagnoles qui s'emparerent de
Tunis et de la Goulette en 1535. I1 composa, sur cette
expedition, une suite de douze cartons, reproduits en
tapisseries, et ayant pour titre g6neral : la Conqu&te
du royaume de Tunis par l'empereur Charles-Quint.
Sur l'un des cartons, le marche couvert est place au
premier plan. Ce sont six souks qui partent de la
porte de la ville et s'avancent en forme de tunnels.
Les ouvertures situdes aux extremit6s que l'on a devant
soi laissent voir quelque chose de leur intLrieur; dans
celui du milieu, on construit une barque. A la suite
des souks, se trouve un espace a ciel ouvert, mais c16ture de murs, avec une grande porte tout pres du lac.
On y remarque, entre autres choses, des brebis avec
leurs agneaux, une tente oi l'on vend des marchandises. Sur le vaste terrain qui s'6tend des deux c6t6s
du march6, le peintre a esquisse avec art les groupes
les plus varies. Un troupeau de chevres est conduit
par deux Arabes. Des hommes fuient devant un taureau
emport6 qui menace de ses comes, et que son maitre
suit en courant. On tire par la queue, pour le relever,
un boeuf qui est a terre. Des Arabes menent par le licou
deux dromadaires qui ont un lourd chargement. Le
conducteur est assis tranquillement sur le dos d'un troisime. Un quatrieme, delivre de son faix, est accroupi
devant le lac, qu'il regarde d'un ceil melancolique. On
presse des chevaux qui sont aussi tres charges. Des
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hommes, des femmes ploient sous des fardeaux qu'ils
portent sur leurs 6paules. Puis ce sont diff6rentes sortede gens qui marchent, qui sont assis ou debout, qui
traitent d'affaires. Deux hommes examinent une grande
piece d'6toffe, un tapis sans doute. Un soldat prbsente
des prisonniers a un chef, qui parait ret6chir. Un
Arabe conduit un levrier en laisse. Des femmes sont
1i avec leurs enfants. Un gentilhomme est en train de
dessiner; c'est notre peintre; un autre regarde son
ouvrage. Des officiers semblent presider a tout. I1 y
a, au reste, des deux c6tes, une sorte de tribunal oiu
des magistrats sont assis.
Il faut noter un autre d6tail. Dans un coin du tableau,
a gauche, pres de Koubas qui indiquent un cimetiire
arabe, deux pelotons de soidats en armes, commandis
par un officier a cheval, sont ranges des deux c6tes
d'un feu allum6, devant lequel est un homme debout.
Un criminel sans nul doute. Un moine lui pr6sente
un crucifix d'une main et de l'autre lui montre le ciel.
Le lieu des executions se trouvait done non loin du
march6.
Bref, le tableau du peintre presente un ensemble des
plus pittoresques, et 1'on se dit, a premiere vue, que
l'on a sous les yeux les diverses scenes d'un march6.
Mais le tableau a une 16gende. II porte, dans le bas,
cette inscription en allemand : <L'Empereur s'empare
de la ville de Tunis en Afrique, la pille et amene les
prisonniers (dont quelques-uns sont vendus) a la Goulette. Beaucoup de prisonniers chr6tiens delivris. n
D'apres cela, ce betail, ces effets que l'on porte,
proviennent du sac de la ville. On les charge sur trois
barques qui sont amarr-es au bord du lac. 11 s'agit
bien cependant d'une sorte de march6, puisqu'on y
vend des prisonniers. Et puis, n'est-ce pas sa part de
pillage que chacun cede, moyennant un prix, & des
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officiers, et que ceux-ci feront transporter en Espagne?
Dans tous les cas, et c'est l'essentiel, nous connaissons le march6, moitie couvert, moiti6 a air libre qui
se trouvait entre le lac et Tunis. -Nous le voyons de
nos yeux sur l'estampe du peintre Vermeyen. Ce

marche fut d6moli par ies Espagnols, qui bitirent a
sa place un fort destin6 a d6fendre la cit6. Ce fort
disparut a son tour, lorsque les Turcs reprirent la ville
en 1574, mais les souks ne furent pas reconstruits. Du
moins, on continua de vendre au meme endroit, que
l'on nommait toujours la place, les marchandises et
les esclaves apportes par les barques, et les produits
du pays amends par les caravanes. En ce moment, tout
ce terrain est couvert de constructions, avec une grande
avenue au milieu, qui va de la porte de France jusqu'au
lac. Le centre du marche se trouvait, sur cette avenue,
a la hauteur de la cathedrale et de la Residence du
gouvernement. g6n6ral. La France s'honorerait en
Alevant en cet endroit une statue i l'un de ses enfants
les plus celbres, il 'ancien esclave de Tunis.
On voudrait suivre saint Vincent dans les lieux qu'il
habita pendant Ies deux annees de sa captivite. Je n'ai
rien trouv6 a son sujet dans les archives du consulat.
On ne sait que ce qu'il dit lui-meme.
II fut vendu a un p&cheur qui devait demeurer i la
Goulette, le port de Tunis sur la mer. II fut employe
a conduire la barque, pendant que son maitre jetait
les filets.
Mon regard se portait tous les matins, en me rendant
de Sidi-Bou-Said i Tunis, sur les embarcations aux
voiles blanches qui venaient s'approvisionner de poisson dans le golfe de la Goulette. C'est 1I, me disais-je,
que saint Vincent amenait, en rarmant, sa barque
aux premieres heures du jour. C'tait un travail fort
p6nible; mais, le p&cheur c fut contraint de se d6faire

-

688 -

bient6t de son esclave, pour n'avoir rien de si contraire (. celui-ci) que la.mer )). On sait combien on est
abattu par l'indisposition que l'on nomme mal de mer.
II semble-parfois que l'on va expirer. Saint Vincent
connut pendant quelque temps ces souffrances.
, Je fus vendu par Ie plcheur, dit le saint, - il faut
a un medecin spagirique
l'entendre lui-meme, (alchimiste), souveraintireur des quintessences, homme
fort humain et traitable, lequel, a ce qu'il me disait,
avait travailli cinquante ans a la recherche de la
pierre philosophale; et en vain quant a la pierre, mais
fort strement a autres sortes de transmutations de
metaux... Mon occupation 6tait de tenir le feu a dix
ou douze fourneaux, en quoi, Dieu merci, je n'avais
(pas) plus de peine que de plaisir. II m'aimait fort, et
se plaisait fort de me discourir de l'alchimie, et plus
de sa loi,. laquelle il faisait tous ses efforts de m'attirer, me promettant force richesses et tout son savoir.
Dieu opera toujours en moi une croyance de delivrance
par les assidues prieres que je lui faisais et a la
Vierge Marie, par la seule intercession de laquelle je
crois fermement avoir 6t6 d6livre. Humainement, saint Vincent aurait eu une vie assez
douce dans cet interieur de maison, s'employant seulement ý entretenir une douzaine de fourneaux pour
des experiences de chimie. 11 dit lui-meme que si cette
occupation ne lui causait pas beaucoup de plaisir, elle
ne lui donnait pas non plus beaucoup de peine. Mais
il courut un grand danger au point de vue moral. Son
maitre voulait lui faire apostasier sa religion et il le
tentait par tant de promesses. Le saint trouva dans la
priere la force de perseverer dans sa foi. II declare
aussi express6ment qu'il dut a l'intercession de la sainte
Vierge d'etre affranchi de l'esclavage.
Le vieillard, au service de qui il etait, avait fait,
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comme m6decin et comme chimiste, de belles inventions dont il communiqua le secret a son esclave. II
lui enseigna A guirir de la gravelle, a en quoi, dit
saint Vincent, je lui voyais journellemeni faire miracle n. II lui apprit, avec des notions d'alchimie,
a mille belles choses geomitriques ; il lui montra
a force belles choses n, dont saint Vincent ne donne
pas le d&tail. II parle seulement du miroir d'Archimede,
que le vieillard avait perfectionne, et ( d'un ressort
artificiel pour faire parler une t&te de mort -. Les
miroirs concaves et ardents, dont on fait remonter l'invention a Archimide, concentrent et rflichissent les
rayons solaires. Ils peuvent exciter un incendie A une
assez grande distance. Le ressort qui fait parler une
t&te de mort est fort 6trange. Ne serait-ce pas une
invention dans le genre de celle de nos phonographes?
Car, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que l'on
donne comme une decouverte nouvelle n'est parfois
que la reprise d'anciens essais. Le vieillard avait fait
de son invention un instrument de supercherie. c Ce
miserable, dit saint Vincent, s'en servait pour s6duire
le peuple, disant que son dieu Mahomet lui faisait
entendre sa volont6 par cette tete de mort. ,
Saint Vincent fit part des secrets de l'alchimiste a
Mgr Montorio, le 16gat du pape a Avignon, qui en fut
extr&mement heureux, car, esprit curieux, il s'itait
occup6 lui aussi d'alchimie a( tout le temps de sa vie ),.
Cette science des r6actions chimiques 6tait A l'ordre
du jour A cette 6poque. On croyait serieusement pouvoir arriver A trouver " la pierre philosophale n, c'estA-dire des combinaisons qui changeraient en or tous
les mrtaux. Ces 6tudes furent du moins le principe
d'autres d&couvertes.
Dans sa reconnaissance, le 16gat mena A Rome saint
Vincent dont il voulait faire la fortune. c II est si
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jaloux, dit celui-ci, de ce que je lui ai appris, 9 u'il ne
-veut pas mere que j'accoste personne, de peur qu'il
-a que je 1'enseigne, d6sirant avoir lui seul la r6putation de savoir ces choses, lesquelles il se plait de faire
ýquelquefois i Sa Saintet6 et aux cardinaux. )
Saint Vincent ne dit pas dans quel quartier de Tunis
se trouvait la maison du medecin spagirique, ou il resta
tdu mois de septembre i6o5 au mois d'aout 1606. La
reputation d'habilet6 de. cet homme itait arriv&e jus.qu'a Constantinople. Le sultan voulut l'avoir a pour
travailler pour lui n, pour faire de ces alliages oit, dit
saint Vincent,

"

l'argent devenait or n. Le vieillard

eut tant de peine de quitter Tunis, qu'il « mourut de
regret par les chemins ».
, II me laissa, dit saint Vincent, a son neveu, vrai
anthropomorphite, -

donnant a Dieu une forme

humaine, - qui me revendit t6t aprLs la mort de son
-oncle, parce qu'il ouit dire comme M. de Breves, ambassadeur pour le roi en Turquie, venait avec bonnes et
expresses patentes du Grand Turc, pour recouvrer les
esclaves chritiens. n
Saint Vincent fut vendu a un ren6gat qui, pour ne
pas tre expos6 lui aussi a perdre son esclave, alla le
-acher dans le temat ou ferme qu'il avait & la montagne.
La France procurait de temps en temps, par rachat
ou. par trait6, la d6livrance de ses sujets, captifs dans
les pays barbaresques. Chaque fois, cependant, quelques-uns de ceux-ci &taientprivis de ce bienfait, parce
qxn'ils se trouvaient alors ou en mer, sur les galkres,
<o dans l'interieur des terres. C'est ainsi que les esclaves
frangais de Tunis purent, en cette circonstance, rentrer
4lans leur patrie, a l'exception de saint Vincent.
Ici encore, on voudrait savoir en quel endroit saint
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Vincent fut applique pendant dix mois aux travaux
des champs. II nous dit simplement que a Ie temat
6tait dans la montagne, oi le pays est extremement
chaud et desert ). I1 ne faut done pas chercher ce
temat au nord de Tunis, en allaAt vers Port-Farine.
Bizerte et le cap Negre. Le pays n'est pas montagneux,
il n'y a que quelques collines. Il n'etait pas desert now
plus a cette epoque; il y avait plusieurs centres d'exploitation. Reste, vers le midi, la chaine de montagnes
qui traverse la Tunisie et se termine an cap Bon. Ici.
encore, il ne faudrait pas trop aller dans I'intrieur
des terres; la fuite du ren6gat et de son esclave sur
une barque montre que le temat n'etait pas loin de la
mer. II y a, de 1'autre c6t6 du golfe de la Goulette,
au-dessus d'Hamman-Lif, entre la plaine de Mornak
et le defile du Kanguet-el-Hadjadj et Grombelia, par
oi passe la route de Sousse, un massif de montagnes
assez escarp6es, qui se pretent par endroits a la culture. Elles se trouvent suffisamment 6loign6es de
Tunis pour soustraire un esclave aux recherches. Elles
sont proches de Ia mer. D'autre part, a le pays est
desert et extremement chaud ,; la chaleur s'emmagasine dans les gorges comme dans un four.
. C'est la, pensons-nous, que saint Vincent eut a subir
les mauvais traitements d'un maitre qu'il appelle a un
ennemi de nature ), mais qu'enfin il gagna A DieuC'est dans ces solitudes, oi il se voyait abandonn,.
sous ce soleil d'Afrique, qu'il adressait a la sainte
Vierge ses supplications qui furent exaucees.
La scene finale que le saint nous decrit est pleine de
grace; elle tient de I'6glogue et du drame.
La femme turque de son maitre c venait tous les
jours le voir fossoyer aux champs ,. Curieuse, ~lle
s'informait de la facon de vivre des chretiens. Saint
Vincent lui fit un expose de la croyance catholiquet.
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Cette femme la trouva si belle qu'elle reprocha a son
mari d'avoir quitt6 sa religion.
a Elle me commanda, continue le saint, de chanter
louanges a mon Dieu. Le ressouvenir du Quomodo
cantabimus in terrd aliend, des enfants d'Israel captifs
a Babylone, me fit commencer, avec la larme a 1'ceil,
le psaume Super 7fumina Babilonis et puis le Salve,
Regina, et plusieurs autres choses, en quoi elle prit
autant de plaisir que la merveille en fut grande. n
Cette femme 6tait dans le ravissement. II lui semblait
qu'elle ne godterait pas an ciel une joie plus grande.
Saint Vincent compare cette musulmane, instrument
de la conversion de son mari, A Caiphe, qui, sans
croire au Christ, prophetise cependant qu'il doit
mourir pour le salut de tous. II l'assimile a l'nesse de
Balaam, plus sage que son maitre. Une ancienue gravure place cette femme sur la barque qui emporte en
France saint Vincent et le renegat revenu A Dieu, ce
qui indiquerait qu'elle se serait aussi convertie. L'histoire ne dit rien A ce sujet. Mais la pr6dication de
Vincent de Paul d6posa sans doute dans le coeur de
cette infidlle un principe de salut.
Lorsque M. Sarraille eut termini ses visites, nous
quittames Tunis pour nous rendre a Constantine en
nous arr&tant a Bone. Nous longeames pendant un
certain temps deux grands lacs couverts de canards
sauvages; ils en 6taient noirs. Les chasseurs auraient
eu beau jeu, mais nous remarquions cette inscription :
Chasse prokible sur les lacs.
Nous ne voulions que passer a Bbne. Une d6peche
nous y avait precedes disant d'y attendre Mgr Bessibre, eveque de Constantine, qui allait y venir. Nous
efmes le temps de visiter les lieux oii fut Hippone-laRoyale, siege 6piscopal de saint Augustin.
SII n'en reste guare, comme pour Carthage, que les
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citernes, bities au second siecle de notre ire, sons
l'empereur Adrien, et restauries en 1893. On avait
6rigi au-dessus une statue assez modeste de I'illustre
6veque d'Hippone, pour perp6tuer son souvenir. Les
chr6tiens et les Arabes la v6nirent encore et font
briller des cierges tout autour. Depuis, on a biti, un
peu plus haut, sur une colline isolde, qui lui sert de

magnifique piedestal, une belle basilique. Par-devant
s'6ltve une statue plus grandiose du saint.
Nous contemplions dans la basilique quelques scenes
de la vie de saint Augustin tirees de ses Confessions
et repr6sentees sur les vitraux. Dans le transept de
droite se trouve une r6plique en marbre du c6l6bre
tableau d'Ary Scheffer. Revenant de Milan pour retourner en Afrique, sainte Monique et saint Augustin sont
a Ostie; Sainte Monique n'a plus rien a faire sur la
terre; elle a obtenu la conversion de son fils. Saint
Augustin, qui avait recu le don d'une intelligence si
p6n6trante, a laiss6 entiirement envahir son coeur par
la grace, depuis qu'il s'est donn6 completement a Dieu.
De la fenetre de leur logis qui donne sur la mer, ils
s'entretiennent des choses 6ternelles. Un instant, ils
entrevoient le ciel. C'est ce moment d'extase de la
mere et du fils que le peintre a repr6sent6. On sait
comme on reste songeur devant cette scene reproduite
par les images. Des pilerins 6taient arr&tes aussi

devant le groupe d'Hippone. Ils n'avaient ni l'attitude
de ceux qui admirent une oeuvre d'art, ni celle de ceux
qui prient devant une statue; leurs pens~es se perdaient
dans les cieux.
Nous avons v6n6r6 un bras, conserve a Hippone, du
saint qui a 6crit tant d'oeuvres immortelles.
Du haut de la colline, Mgr Le Roy, chapelain de la
basilique, nous indiquait I'emplacement suppose des
anciens monuments, des basiliques dont parle saint
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Augustin. Nous revoyions en esprit la cite romaine
s'6tendant le long du rivage de la mer et sur les bords.
de la Seybouse, qui continue, triste, a coulerentre deux
rives maintenant d6sertes et autrefois si animies.
B6ne, la ville nouvelle, est construite un peu plus
loin.
A c6te de la basilique d'Hippone se trouve une
maison des Petites Soeurs des Pauvres. Mgr Bessiere,
ami des humbles, venait, lui, eveque, pr&cher la.
retraite A leurs vieillards.
Je l'avais connu a Oran quand il 6tait encore an seminaire. Depuis, il avait ete collaborateur de nos confreres, dont il garde un religieux souvenir; et, tout en
professant la rh6torique, il faisait les fonctions d'aum6nier chez les Petites Soeurs des Pauvres qui 6taient
tout pros du s6minaire. De l les paternelles relations
qu'il a conserv6es avec ces sceurs admirables qui sont
le soutien de la vieillesse.
Monseigneur, craignant de ne pas nous rencontrer a
Constantine, d6sirait nous voir a B6ne.
Nous y recevions Ia plus d6licate hospitalit6 chezles Filles de la Charit6. La creche modeste qu'elles
avaient autrefois existe toujours, mais toutes les.
oeuvres sont venues, depuis, se grouper autour d'elle.
Elles sont bien connues et bien appr6ci6es les Soeursde la creche, car on leur donne toujours ce nom, qui
est meme devenu, pour les gens de B6ne, le nom g6n&rique de toutes les Filles de la Charit6. Lorsque, en
dehors de leur ville, ils voient une cornette, ils disent :
c'est une Soeur de la creche.
Dans le temps, j'avais vu les Filles de la Charit a'
P'h6pital militaire. Elles y etaient depuis les premieres
ann6es de la conqu&te; elles avaient une histoire.
Lorsque les troupes francaises subirent un 6chec a.
l'assaut de Constantine, alors qu'une mine &clatant
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sous leurs pas entraina leur d&route, elles se retirirent,
d6courag6es, jusqu'a B6ne. Lamoriciire, ledr commandant, ne parvenait pas a relever le moral de ses
soldats. Perdus dans ces regions alors sauvages, loin
de la patrie, beaucoup tombaient malades, il en mourait plusieurs; ils riclamaient un pretre.
Lamoriciere alla faire part de cette triste situation
an gouverneur d'Alger, le mar6chal Clauzel. c Oui,
dit celui-ci, donnez-leur un aum6nier. Faites mieux,

procurez-leur des Soeurs Grises. Je les ai vues a
l'ceuvre; ce sont des dbbrouillardes. Je vais faire un
rapport an roi; 6crivez vous-meme i la reine. »
Quelque temps apres, Lamoriciere se trouvait

a la

kasbah de B6ne, qui domine la ville et la mer. La sentinelle du semaphore vint lui dire qu'un navire arrivait en rade et qu'il y avait des religieuses; il avait

aperqu des cornettes. Lamoriciere se pr6cipita vers le
port. II monte sur son canot; en un moment il aborde
le vaisseau; les Filles de la Charite, 6taient sur le
pont : t Vite, mes Soeurs, leur dit-il; il y va de la vie
de mes hommes. I1 les entraine dans son canot.
Lorsque les sceurs se pr6senterent a la porte de la
salle oi gisaient les soldats, ce fut plus qu'un
rayon de soleil. C'6tait la surprise, la joie, la confiance. Tous les visages s'epanouirent. De ce jour,
le mal fut enray6; bient6t tous les malades etaient sur
pied.
, C'est pour cela, disait Lamoriciere, que je salue
toutes les Filles de la Charit6 que je rencontre. n
Les sceurs durent quitter l'h6pital militaire de B6ne,
comme celui d'Alger, celui de Constantine et d'autres
encore, lorsque le g6enral Andre 6tait ministre de la
Guerre.
Nous fimes recus par Mgr Bessiere a son arrivee a
Hippone. Le lendemain, il nous faisait lui-m&me visite
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chez les seurs, des sept heures du matin, avant notre
d6part pour Constantine.
Le s6minaire de cette ville se trouve dans le quartier d'El-Kantara, au-dessus de la gare du chemin de
fer. II n'est pas grandiose comme le s6minaire primitif,
biti par Mgr de Las Cases, dans une belle propri6t6,
mais un peu 6loignee, auquel, pour les souvenirs de
famille que l'on salt, il avait donn6 le nom de SainteHelnne. On avait construit, plus r6cemment, au-dessus
d'El-Kantara, un autre seminaire qu'il a fallu abandonner au moment des lois de la s6paration. On
agrandit le s6minaire actuel; il sera bien convenable.
C'est d6ji une ruche bourdonnante.
II n'y avait place, au seminaire, que pour M. Sarraille. On me conduisit chez nos smurs de l'orphelinat
alsacien-lorrain, au faubourg Saint-Antoine, oi
j'itais d6ja venu. J'y retrouvai des seurs connues.
M. le chanoine et vicaire general Saint-Amaans, qui
leur sert d'aum6nier et que je venais, d'ailleurs, de
rencontrer dans la rue, vint m'y voir. Nous avions
visite ensemble I'oasis de Biskra et les ruines de
Timgad, dans les montagnes de l'Aures, une ville
romaine qui sort de terre, la Pompi africaine. Je lui
rappelai combien il avait effray6 un Arabe & cette occasion. Nous prenions notre repas assis sur les degr6s
du thb•tre romain; nous avions apportd des provisions. Un Arabe nous contemplait, debout devant
nous. Nous lui donnimes un morceau de pain, un morceau de veau. Pendant qu'il mangeait, M. SaintAmans lui dit tout a coup : ( Hallouf, c'est du porc. »
L'Arabe, 6pouvant6, allait rejeter ce qu'il avait dans
la bouche; mais nous le rassurames; c'6tait une viande
que sa loi ne prohibait pas.
Je revis aussi un ancien ami d'Alger, M. Bernard
Adam, greffier en chef au tribunal civil. Tous les
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matins, il entend la messe et s'approche de la sainte
table dansla cbapelle de 'orphelinat. Deux de ses seurs
sont Filles de la Charit6, lune a la maison de Mustapha
Infirieur, a Alger, la seconde &l'h6pital civil de Constantine. C'est l'oncle de notre frere seminariste, Bernard Adam, en ce moment soldat a Tunis, mais qui
va prendre ses repas et passer la nuit au s6minaire de
Sidi-Bou-Said.
Les Filles de la CharitA ont, a Constantine, une
autre maison oi il y a une creche et les autres
ceuvres ordinaires, avec une annexe dans le faubourg
d'El-Kantara. Elles desservent aussi 1'h6pital civil qui
s'6tlve, majestueux et isol6, en dehors de la ville, sur
le bord du Rummel. Une dame, qui y avait 6t6 soignee,
nous parlait en chemin de fer, sans nous connaitre,
du d6vouement des soeurs et de leur grande habilete.
L'ancienne Cirta, rebitie par Constantin, qui lui
donna son nom, est toujours la m&me sur son rocher,
entour6e aux deux tiers par le Rummel, cours d'eau
qui coule a une profondeur de 200 metres. On est
effray6 en regardant cet abime.
On voit toujours aussi, a Constantine, les cigognes
perchees sur les toits des maisons arabes, ou elles ont
leurs nids. Elles font la chasse aux reptiles des environs.
La cath6drale de Constantine est une ancienne mosquee qui a gard6 ses dispositions. Elle est curieuse a ce
point de vue. Notre confrere, M. Roux, allait venir y
precher le careme. II devait ensuite se rendre a Oran,
pour pr&cher la retraite aux pretres d6mobilis6s..
La cath6drale touche la place du Palais ou les anciens beys avaient leur demeure. Ils 6taient servis par
de nombreux esclaves chr6tiens avec lesquels nos confreres, les vicaires apostoliques d'Alger, se tenaient,
par lettres, en relation.
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Nous partimes pour Alger. Ce sont, sur le parcours,
des bois et des plateaux bien cultiv6s, riches en c&r6ales. J'avais remarqu6, dans un autre voyage, de
grands troupeaux de jeunes chameaux, qu'on elevait
du c6t6 de S6tif. Je n'en ai pas vu cette fois. Peut-&tre
que la saison n'6tait pas assez avanc6e. II faut mentionner, a la frontiire des deux provinces d'Alger et
de Constantine, les fameux Bibans on Portes de fer,
murailles gigantesques de roches qui barrent la
vall6e, ne laissant que deux trouees pour le passage.
Les 16gions romaines ne les avaient jamais franchies.
Les troupes turques d'Alger n'y pientraient qu'en
payant un tribut aux Arabes. La premiere entree qu'y
firent nos soldats parut si importante qu'on en perpetua le souvenir par une inscription.
Les montagnes de Kabylie, couvertes de neige,
donnaient P'impression de nos sommets d'Europe, les
Alpes ou les Pyrenees.
L'El-Djezair des Arabes, ou les lies, - nom qui lui
venait de trois ilots sur lesquels sont construites les
fortifications du port, - Alger, selon la prononciation
europ6enne, formait comme un triangle compact ayant
sa base vers la mer, de la porte Bab-Azoun a la porte
Bab-el-Oued, et s'l6evaat jusqu'au sommet de la
kasbah.
Apris la conquete, on etablit les jetees, prises sur la
mer, puis, du c6t6 de la porte Bab-Azoun, s'l6eva Ie
quartier Saint-Augustin. Plus loin, les groupes de Mustapha et de 1'Agha formerent une commune i part.
Du c6t6 de Bab-el-Oued, le mar6chal Bugeaud fit
bitir, bien s6parz de la ville, le faubourg ou cite qui
porta son nom. Au dela, se trouvaient les villas de
Saint-Eugene.
11 restait, entre ces constructions, de grands espaces
vides, qui laissaient A Alger son ancien aspect.
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De nouvelles bitisses ont, depuis, tout envahi. Elles
etreignent El-Djezair et.s'6tendent sur une longueur,
de part et d'autre, de sept a huit kilometres, depuis le
Ruissean, bien au dela de 1'Agha, jusqu'i SaintEugene.
Entre Bab-el-Oued et la cite Bugeaud, on a &rig4 une
nouvelle paroisse sous le patronage de saint Vincent
de Paul. L'eglise se trouve sur I'emplacement du fort
des Vingt-Quatre-Heures, la oi le martyr arabe, le
vendrable Geronimo, fut maconn6 dans un mur par les
Turcs.
Nos Missionnaires habitaient, depuis pres d'unsicle,
la rue Saint-Vincent-de-Paul, dans la vieille ville, non
loin de la rue de l'Etat-Major, oa nos anciens confreres
4taient restes une centaine d'annies.
Cette situation avait ses avantages en ce point central, tout pros de la place du Gouvernement, derriere
la cath6drale et a c6t6 de la maison de la visitatrice
des Filles de la Charit6.
Mais la demeure des Lazaristes 6tait bien riduite
depuis que le gouvernement en avait repris une grande
partie, concede dans le principe. On se trouvait a l'&troit dans une maison arabe, qui ne reooit un peu d'air
et de lumiere que par une tres petite cour interieure.
D'ailleurs, la promiscuiti avec les Arabes et les Juifs,
dans des rues resserries et mal entretenues, faisait
desirer une autre habitation dans les quartiers europ6ens.
On vas'installer dans une rue tranquille, au-dessous
de l'hpital civil de Mustapha, i proximit- de lignes
de tramways et de la gare de chemin de fer de l'Agha.
La maison est assez vaste. Une remise donnant sur le
jardin sera transformee en chapelle.
Le sup6rieur des Missionnaires est directeur des
Filles de la Chariti de la province. I1 a, avec lui, un
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assistant, quatre confrbres qui pr&chent constamment
des missions ou des retraites et deux autres qui sont
aum6niers, l'un de l'h6pital civil, oh il y a un grand
nombre de Filles de la Charit6, 1'autre de l'important
orphelinat de Mustapha Superieur. Trois Missionnaires
sont igalement aum6niers des maisons de Saint-Michel
et de Saint-Vincent, a El-Biar.
Saint-Michel, hors d'Alger, sur lacolline, est comme
la maison de campagne ou les confreres aiment a se
retrouver. C'est 1l que se donnent les retraites aux
Filles de la Charit6.
Celles-ci ont encore a Alger la Mis6ricorde, maison
centrale, les maisons de Mustapha Inferieur et de la
Cite Bugeaud, oi les oeuvres sont restees prosperes.
Elles ne sont plus a l'h6pital militaire du Dey, ou elles
itaient si appr6ci6es par les officiers et les soldats. II
me souvient d'avoir assiste aux obseques de 1'une de
ces soeurs. Cinq gen6raux marchaient de front derriere le cercueil; apris eux venaient des officiers sans
nombre.
Le s6minaire diocisain, est a Saint-Eugene,dans un
beau site, mais ce ne sont pas 6videmment les splendeurs de Kouba, I'ancien siminaire, biti par le P. Girard. J'ai voulu le revoir. II est bien restaur6, car, a
un moment, on le disait delabre. C'est maintenant une
ecole de r66ducation pour les mutiles de la guerre.
Esp6rons qu'il sera rendu a sa premiere destination.
On est trop a l'6troit a Saint-Eugene.
J'avais passe dix ann6es a Kouba. On y jouit, des
terrasses surtout du s6minaire, d'un des plus magnifiques points de vue.
Les Filles de la CharitA ont tout pres une maison
que l'on appelle la Sainte-Enfance. J'y ai retrouv6 la
sceur servante et d'autres soeurs que j'y avais vues.
Elles ont conserv6 leur beau vignoble. On a arrach6,
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au contraire, les vignes qui entouraient ie siminaire
et qui donnaient aussi un vin renommi. II faudrait les
ritablir.
J'ai revu 6galement &Alger certains lieux consacris
par le souvenir de nos Missionnaires, un bagne, en
particulier, rue de la Kasbah, ot ils venaient exercer
leur ministere aupres des esclaves. II s'est conserv6
intact. Ce sont nos confreres qui ont transform6 en
6glise la mosqu6e voisine, qui est maintenant NotreDame-des- Victoires.
Mais il y avait un pelerinage a faire a l'endroit,
tout d'abord, oui Jean Le Vacher souffrit le martyre.
Ce fut a la Marine, sur le mble ou jet6e de l'ancien
port. J'eus lajoie d'y lire cette inscription que le Comit6

du Vieil Alger y a fait placer, il y a cinq ans :
AU PARE LE VACHER,
CONSUL DE FRANCE A ALGER,

QUE LES TURCS,

EN 1683,
MIRENT A MORT,
ICI
A LA BOUCHE D'UN CANON
PENDANT LE BOMBARDEMENT DE LA VILLE
PAR DUQUESNE.

C'est la, en effet, sous la vofite qui va vers la mer,
que se trouvait la piece de canon, de 7 metres de
longueur, qui donna la mort a ce martyr, et que 1'on
nomma depuis La Consulaire. On la porta & Brest en
I83o. Les Algiriens avaient obtenu du ministre de la
Marine, avant la guerre, qu'elle serait ramen6e dans
leur ville.
Une seconde inscription se rapporte a deux autres
de nos confreres et a quelques Frangais, qui subirent
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le m&me supplice a quelques pas de la, aux batteries
du Fanal. Le Comite du Vieil-Alger I'a plac6e de 1'autre
c6t6 de celle de Jean Le Vacher pour lui servir de
pendant.
HOMMAGE A PIOLLE,
CONSUL DE FRANCE A ALGER,
AU PERE MONTMASSON,
VICAIRE APOSTOLIQUE,
AU F.

FRANCILLON

ET AUX QUARANTE MARINS FRAN(AIS
QUI,

LORS DU BOMBARDEMENT DE 1688,

SUBIRENT ICI LE SUPPLICE DU CANON,
AUQUEL CINQ ANS AUPARAVANT,
AVAIT ETE CONDAMNI LE P. LE VACHER
ET VINGT DE SES COMPAGNONS.

Michel Montmasson, d'abord missionnaire &Madagascar, puis attach6 & la cure royale de Versailles,
avait succ6de & Jean Le Vacher comme vicaire apostolique. II dut remplacer dans sa charge le consul Piolle,
alors que celui-ci 6tait dans les fers. Ils furent immolIs
l'un et 1'autre a deux jours de distance.
Le frere Francois Francillon 6tait venu a Tunis, en
1645. avec Julien Guerin le premier missionnaire. II se
trouvait en Afrique depuis lors. Il avait arrach6 Jean
Le Vacher
la mort, alors qu'on allait le porter au
cimetiere. II le servit pendant trente-six ans. 11 avait
trouv6 un asile chez le Pacha, lorsqu'on conduisait ce
missionnaire au martyre, mais il m6ritait la recompense
de ceux dont il avait partag6 les travaux et seconde le
- ministere apostolique.
On va s'occuper du proces de b6atification de Jean
Le Vacher. Michel Montmasson et Francois Francillon
m&riteraient d'etre associ6s a sa cause.
II est vrai que Jean Le Vacher jouit, Atous les points
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de vue, d'une plus grande notorietY, ayant joint a son
titre de vicaire apostolique celni de consul de France,
a Tunis, pendant quinze ans, et a Alger pendant dix
ans. I fut me16 pendant ce temps atous les evenements
politiques. Tous les historiens parlent de lui. Une rue
d'Alger porte son nom, ainsi qu'un village du c6t6 de
Miliana. Son souvenir est plus vivant aussi comme
martyr. Il me souvient queparlant de lui a un chef
d'administration, qui 6tait juif, il me dit : t Jean Le

Vacher, ah! oui, celui qui est mort pour la religion. ,
Le Comit6 du Vieil Alger a r6solu de commemorer
par un monument plus apparent le souvenir des victimes qu'il appelle ( les martyrs du ml6e ». Martyrs,

ijs ie sont au vrai sens du mot. Tous auraient pu
sauver leur vie en renonqant a leur foi, comme il y en
eut quelques exemples.
II faut citer, au reste, le passage suivantd'une lettre
dat6e de Toulon, le 12 septembre 1683 :
c(Entre plusieurs esclaves francais que les Alg6riens
ont fait inhumainement mourir, les mettant t&te premiere a la gorge de leur canon, l'on a admire la constance d'un jeune homme de cette ville-ci, ag6 environ
de vingt-deux ans, etappel6 Bourguignon ou autrement
Saint-Quenis. Le dey Mezzomorto voulait leur faire
renier leur Dieu, et leur offrait la vie et d'autres avantages pour les y obliger; mais celui-ci encourageatous
les autres an martyre, avec tant de zele et d'ardeur, et
d'une eloquence si extraordinaire, qu'il rassura les
plus timides et les porta a suivre son exemple, plut6t
que de renoncer a leur foi. n
Le monument des Martyrs du Ml6e s'6klverait sur le
vieux port, bien visible de la ville. 11 serait surmont6
par la Consulaire, si on la rendait a Alger.

Il restait a aller &Oran, la derniere 6tape du voyage.
On connait les riches r6gions que l'on traverse et les
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sites pittoresques qui s'offrent an regard : la plaine de
la Mitidja, Boufarik, Blida, les gorges de la Chiffa,
le tombeau de la chritienne, qui se d6tache sur la
montagne, Affreville, Orl6ansville, la, plaine du
Chelif.
M. Bouat, qui nous attendait, nous conduisit au
seminaire ou nous trouvames encore une jeunesse cl6ricale pleine d'entrain.
Le diocese d'Oran a moins souffert que les autrespour le recrutement du clerg6 parce que ses 6veques
ont pu maintenir, malgre la difficulti des temps, la
maison de formation. Elle se trouve actuellement dans
le faubourg d'Eckmuhl, hors des remparts. Les locaux
sont suffisants pour le moment, et il y a un assez vaste
terrain o I'lon peut batir.
Je voulus revoir l'ancien s6minaire situe-aussi en
dehors de la ville, mais du c6t6 oppose, oi j'avais
passe une annie. C'6tait primitivement une fabrique
de tabac que 1'on avait bien amenagee et ou l'on se
plaisait. On 6tait a la campagne, tout pres des falaises
qui dominent la per. II n'y avait qu'un rez-de-chaussee,
et comme on laissait parfois ouvertes les portes des
chambres donnant sur le jardin, on etait expose a des
surprises. Un soir, baisant la terre avant de prendre
le repos, je vis sous le lit un animal que je crus etre
une hyene, un chacal on autre b&te malfaisante. J'appelai au secours. Le Superieur, l'intrepide M. Irlandes, des confreres vinrent avec des batons. Leur
ardeur guerriere fut d&cue. C'etait un pauvre chien
qui 6tait venu chercher I• un asile pour la nuit.
Une autre fois, venant des vepres, un dimanche,
jevis une belle couleuvre se promenantdans lachambre.
Les seminaristes se firent une joie de la chasser.
Une route qui descend vers le pont a emport6 one
partie des bitisses. Elle traverse le jardin et le grand.
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champ ot se trouvaient un bosquef, un calvaire et
I'alle de pins si renommie. Ce champ, achet6 par un
de nos confreres, M. Coquerel, appartient toujours
au diocese.
Je n'ai vu de nouveau a Oran que la cath&drale,
batie par Mgr Cantel, dans un style un peu moderne,
tenant du roman. Elle est tris vaste ; elle possede
une grande crypte. On la voit de loin, dominant la
ville. DEdiee au Sacr6-Cceur, elle a remplac6, comme
cath6drale, 1'6glise Saint-Louis, qui date de l'occupation espagnole, et sert toujours de paroisse. Les
.Espagnols quittirent Oran en 1793, A la suite de
tremblements de terre. D'ailleurs, les garnisons qu'on
y envoyait se regardaient comme exilbes, et elles
6taient sans cesse exposees aux attaques des Turcs
d'Alger et des Arabes des environs.
Les remparts d'Oran, ses forts, la glupart de ser
6difices, sont de construction espagnole. Les Arabes
n'y ontpresque pas laiss6 de traces. Cette ville fait
un commerce considerable, en exportant les riches.
produits du pays. Ses communications directes avecle Maroc lui donneront une importance plus grandeencore.

M. Sarraille avait hate de rentrer en France aprsla visite de la maison. Nous mimes notre retour sous.
la protection de la sainte Vierge.
SDji, au d6part de Marseille, nous nous 6tions.
recommand6s a Notre-Dame de la Garde; puis nousavions salai, en passant, Notre-Dame du Belv6dere,
A Tunis, Notre-Dame d'Afrique, a Alger. II y a aussi,
AOran, un sanctuaire d6dik A Marie, qu'on 6leva a Ia
suite d'une ipidemie, sur la recommandation du g6neral
qui commandait la place. Il se trouve sur une montagne
escarple dominant la ville et la rade, tout pros da
fort de Santa-Cruz, dont il a pris le nom. La sainte
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Vierge, dans l'attitude que l'on voit sur la M6daille
miraculeuse, 6tend les bras du haut d'une tour. Elle
semble attirer ielle ceux qui l'invoquent.
Nous avons fait l'ascension de la montagne. C'est,
au reste, un pHlerinage frkquente.
Du haut de Santa-Cruz, on est agr6ablement frapp6
par l'aspect de la ville. Elle est bitie d'une maniere
inegale sur des contreforts qui montent du port, et
ses quartiers sont s6par6s par d'anciens ravins; mais,
de loin elle forme un tout uni.
Cependant, il ne restait aucune place sur le bateau
que nous voulionsprendre, le Sidi-Brahim, qui emportait un millier de passagers. Grace la recommandation
de M. Bantou, vicaire-gineral, le directeur de la
Compagnie trouva le moyen de nous faire donner une
cabine.
Mon premier voyage sur mer avait eu lieu en ces
m&mes parages, de Port-Vendres a Oran. II fut des
plus agrdables. Le navire glissait sur les flots sans
qu'on sentit aucun mouvement. L'6tendue des cieux,
l'immensit6 des eaux 6levaient vers Dieu. J'etais comme
ravi, et je restai sur le port par un beau clair de lune,
jusque pros de minuit. La m6daille, cette fois, devait
avoir ses revers. La mer dji hlouleuse dans le port,
s'annongait si mauvaise que le commandant du vaisseau
nous avait conseill6, un peu avant, de ne pas partir.
Tout le monde fut malade; mais on se remet vite en
touchant terre.
Nous arrivions I Marseille apres une travers6e de
trente six heures et nous montions & Toursainte.
Nos confreres se trouvent li dans un site d-licieux,
en pleine campagne, avec vue sur la mer et sur la
ville, qui est, il est vrai, g une certaine distance, mais
un tramway y conduit en une demi-heure. J'ai fait ce
trajet quatre fois par jour durant quelques mois. On
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s'attarderait sous ce beau ciel de Provence. Mon
travail, cependant, se termine; je vais revenir a Paris,
en m'arr&tant quelques jours A Lyon; il y a des pieces
int6ressantes A la bibliothbque de la ville et aux
archives d6partementales. Puis je tAcherai de mettre
en oeuvre, s'il plait a Dieu, les nombreux documents
que j'ai trouves.
R. GLEIZES.
Lettre de ma saur HERCK, saur servante
i Mousox (Ardennes).
LA GUERRE DE 1914 A 1918
A L'HOPITAL DE MOUZON (ARDENNES)

Mouzon, petite ville des Ardennes, situ6e sur les
bords de la Meuse, A 17 kilometres de Sedan, cut,
comme tant d'autres, helas! A souffrir cruellement de la
domination des ennemis.
Depuis l'origine de la Compagnie, nos sceurs s'y
devoubrent, d'abord a l'instruction des enfants, puis y
joignirent le soin des malades et des infirmes; la terrible R6volution les conserva cependant : sous le titre
de citoyennes, elles continuerent les oeuvres - longtemps elles tinrent l'icole communale jusqu'a
I'exicution des lois qui les chasserent en 19o9... Leurs
compagnes resterent seules A l'h6pital, transf6r6
en 1824 dans une ancienne abbaye de B6n6dictins,
dont l'admirable 6glise, aujourd'hui monument de
l'Etat, fut le siege d'un concile en I187.
Comme tout pays de frontiere, cette petite ville a ses
r6cits historiques anciens fort int6ressants, auxquels
s'ajoutent encore ceux de 1870 et de la Grande Guerre,
dont le souvenir si peu eloign6 fait encore 6cho dans
nos coeurs.
C'6tait done le i" aout 1914 : tout le monde est dans

-

708 -

ia consternation, la guerre est declaree... les hommes
qui sont appelis doivent se riunir pris du grand pont...
MEdecin, pharmacien, bouchers, boulangers, 6piciers,
tous sont mobilisables. Or, pour les malades, il ne
reste plus que les soeurs.
L.'administration installa a la pharmacie, dis le 4, un
fourneau economique pourles families des soldats et les
indigents. Un stock de farine pourla population fut depose dans notre magasin et le maire de nous dire : c Ne
craignezrien, en voild poursix mois, d'iciIZ, laguerre sera

fiie, car, avec les nouveaux engins, si elle dure trois
maois, ce sera tout au plus! D'Allemands ! nousn'en verrons jamais ici. ,) H6las! quelle illusion! Et les trains se
succ6daient de dix minutes en dix mjnutes, transportant nos braves a la frontiere: c La Lorraine! I'Alsace!
et Berlin! )) nous criaient-ils a la portiere; I'enthousiasme etait grand, et aux troupes sbjournant quelques
instants, nous distribuions quantit6 de midailles,
presque toujours reques avec joie et reconnaissance.
Cet enthousiasme devait bien vite se changer en
crainte; les Allemands approchaient, I'arm6e du
g-neral Pauline, qui avait passe huit jours a Mouzon,
vers le 15 aoit, revint en d6bandade apris la bataille
de la fort de Chigny (Belgique) et l'h6pital fut
rempli de nos pauvres bless6s. 11 nous fut bien doux de
les soigner avec le concours des dames et des jeunes
Alles de la ville qui s'offrirent spontan6ment.
Le 26 aoft, les autos qui nous les conduisaient du
champ de bataille se croisaient dans les rues avec des
convois d'6migr6s belges, fuyant 6pouvant4s, apeurant
les habitants de Mouzon, qui, en grand nombre, commaencirent & les imiter. Le canon se faisait entendre
sensiblement, les m6decins se hitaient de faire les premiers pansements et d'expedier leurs blesses. Enfin,
Ae 27, l'ordre fut donn6 de les transporter tous au deli
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-de la Meuse, a l'ambulance vivement pr6paree des le
matin, dans la vieille 6glise du faubourg. On nous en
laissa huit dont 1'etat etait d6sespbr6.
Vers midi, M. le Maire, officieusement, vint nous
pr6venir qu'il y avait crainte d'un bombardement;

qu'en ce cas, nous devions toutes, avec les valides,
descendre & ia cave; une partie de la population viendrait avec nous. Alors, de suite, du grenier a la cave,
A chaque porte, a chaque fen&tre, en dedans et en
dehors, et avec toute notre confiance en Marie Immaculbe, nous posions la sainte medaille.
Cependant, nous dinons et, comme d'habitude, nous
allons faire le tour de notre jardin, cueillant les fruits
pour les quelques blesses restes pres de nous, quand,
tout a coup un sifflement, suivi d'un formidable coup!...
C'etait le canon; vite, nous rentrons, prenons nos
petites affaires et descendons a notre cave, M. le
Cur6, M. le Maire et les habitants du quartier
viennent nous rejoindre; il semblait a tous que, sous le
toit de notre Mere Immaculee, il n'y avait pas de
danger. II etait une heure et demie, le bombardement
dura jusqu'a huit heures du soir pour reprendre le
lendemain vers cinq heures. Trois 6normes obus tomberent tout pres de la maison, l'un i 3 metres de
l'itable, les 6clats briserent presque toutes les vitres
de I'hbpital, couvrirent Ie toit de la chapelle, sans
causer de d6gits; plus tard, on en decouvrit un,
6norme, qui aurait di tomber dans le sanctuaire et qui
s'6tait fixe dans lacharpente! C'etait miraculeux ... La
sceur de l'office des femmes, ne voulant pas abandonner
ses infirmes logdes au deuximme •tage, nous racontait
que les obus, tant francais qu'allemands, venaient
directement sur l'hbpital, puis, comme si une main
invisible les repoussait, ils prenaient une direction
contraire. M. le Cur6 c6l6bra la sainte messe,
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vers deux heures du matin, sans lumiere; on se serait
cru aux catacombes. Comme nous sentions l'heure du
danger! Notre confiance envers la sainte Vierge n'en
6tait que plus grande. Des sept heures, il fallut
redescendre a la cave, le terrible bombardement recommenaait.
A dix heures, le 29, les Allemands entraient dans la
ville par le nord, poussant tous les habitants, hommes,
femmes, enfants, devant eux. Ils entrent a l'h6pital,
reclament les seurs, pour aller chercher leurs blesses
sous le feu, ce que nous fimes, accompagn6es de soldats arm6s. Pendant ce temps, on se battait devant
I'h6pital. Nos civils avec M. le Cur6, 6taient plac6s par
eux, face aux Frangais; le capitaine de l'Etoile qui
6tait au deli de la Meuse, en tete d'une 16gere batterie d'infanterie francaise, s'en 6tant apercu, s'6cria :
(c Mes amis, ne tirez pas, ils ont encore mis les
civils!... » A peine avait-il dit ces paroles qu'il tombait cribl6 de balles, sauvant ainsi tous les habitants,
car pas un ne fut atteint; son sang, qui avait jailli sur
la pierre, faisait la v6neration des Mouzonnais, mais
les ennemis le firent gratter un an apres!
Les pauvres civils parvinrent a s'enfuir, en tous sens,
au milieu de mille dangers; le lendemain, A nouveau,
on les rassembla brutalement : M. le Cur6 en t&te,
avec de pauvres vieillards, hommes, femmes et enfants;
on les conduisit au cimetiere du faubourg oui ils resthrent une demi-journ6e; le soir, on cong6dia femmes
et enfants, mais les hommes furent enferm6s pendant
quatre jours dans des d6pendances d'usines, on permettait A peine A leurs families de leur porter A
manger.
L'avance des arm6es allemandes sur Paris leur
rendit la libert6; vers la fin de septembre, A nouveau,
les ennemis les rassembl&rent prisonniers et ne les relA-
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cherent qu'apres une nouvelle d6faite des Franqais.
Des le premier soir, 1'h6pital fut rempli de blesses
ainsi que toute la ville.
II fut douloureusement penible A nos coeurs de
compter bon nombre de nos chers prisonniers blesses
au milieu des leurs, d'autant que les ennemis nous
interdirent de les approcher sans surveillance, de leur
donner quelques douceurs. Les plus mauvaises places
leur 6taient r6serv6es; ils 6taient pansis, servis apris
les autres; tous les lits de nos grandes salles etaient
occup6s par les ennemis et nos pauvres Franqais
devaient se contenter d'une l1gere couche de paille sur
les grandes dalles de nos cloitres. Ces braves enfants
trouvaient cependant le moyen de nous encourager,
nous voyant si disol6es dans cette situation : N'ayez
W
pas peur, me disait i'un d'eux, ce n'est pas parce que
nous sommes la que tout est perdu; je vous dis qu'ils
n'auront pas la victoire, on leur tend un piege plus
loin; oh! nous les aurons ... n Brave garcon, il nous fit
du bien au coeur!... Nous n'6tions que neuf sours
pour cinq cents blesses; malgr6 l'extr&me fatigue qui
s'emparait de nous, nous ne fames nullement reconforties ni aid6es par I'arrivbe, vers le milieu de
septembre, d'une avalanche de femmes de la GroixRouge ennemie qui voulurent s'emparer de nos appartements privis... Ma Soeur sup&rieure s'opposa A leur
insolence avec une telle autorit6 qu'elle eut gain de
cause... La u cheftesse n distribua ses suivantes dans
tous les services, elles s'emparirent de notre travail,
soutenues par leurs infirmiers directeurs; cependant, en
depit de leurs faits et gestes, nous restames chacune
A notre poste. Pendant deux mois, il nous fallut supporter ce terrible fliau moral.
Vers la fin d'octobre, les bless6s sont transport6s
dans leur lazaret et nos chers soldats conduits en
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Allemagne; notre h6pital fut reservi par la komman<dature pour les civils contagieux de toute la region
(dipht&rie, typhus, etc.) et devint aussi 1'asile des r6fugies..
D6Aj, le I" novembre, nous dames abriter les malades d'un village du front, des environs de Verdun;
en deux heures de temps, ils oblighrent tous les habitants de Brieulles a quitter leurs biens, leurs maisons
et les emmen&rent &Mouzon dans des wagons de bestiaux!...
La tres sainte Vierge qui nous avait depuis ces
trois mois tant prot6eges, nous reservait, vers la fin de
novembre, une douce surprise. La direction d'un grand
lazaret de typhus, 6tabli a Inor, & 7 kilometres de
Mouzon, vint, sans nous demander permission, user de
notre installation moderne de buanderie. Parmi les
seurs catholiques, melses aux protestantes, attach6es
a cette ambulance, il y avait cinq de nos soeurs de Co-

logne. Anim6es de i'esprit de notre bienheureux
Pare, elle furent pour nous de v6ritables instruments

de la divine Providence; pendant les deux premieres
ann6es de la guerre, elles nous adoucirent, par leurs

envois de vivres et d'argent, ls&rigueurs des privations et nous consolerent encore bien davantage en
nous faisant parvenir, quelques mois plus tard, des
nouvelles de nos v6neres Sup6rieurs de Paris et de
nos chores familles.

Pendant ces quatre annies, trente m&decins se succederent, bouleversant, chacun & sa maniere, notre

pauvre h6pital, car ils en avaient la direction et se r6servaient la plus belle salle comme infirmerie allemande. Pour conserver la partie de la communaute,
nous.c6didns a leurs caprices, a leurs exigences, parfois terribles et menacantes; c'est ainsi qu'un jour
parmi tant d'autres, ma Seur superieure ayant dit &
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1'un d'eux : a Docteur, je ne veux pas que vos infirmiers
viennent chez les femmes, la nuit; nos soeurs sont lU
pour les soigner », il lui coupa la parole, et lui dit :
a Mechante soup6rieure... Ah! je ne veux pas ... je ne
veux pas... En Allemagne, les sceurs ne disent pas ce
mot, et moi je suis g6enral souperieur. Donc, ma
Soeur souperieure, a quatre heures, une automobile
sera l~, pour vous emmener a Berline! » Etant audessus de toutes les autorit6s allemandes actuellement
a Mouzon, il pouvait executer cette menace; la soeur
du service presente lui dit : , Si vous emmenez notre
superieure, nous partirons avec elle. - Comme vous
voulez, les sceurs allemandes vous remplaceront. »
Voyant sa colere augmenter, elle ne craignit pas de lui
dire : a Monsieur le Docteur, vous 6tes le premier a
vous plaindre de nous, vos predecesseurs ont toujours
filicit6 ma Sceur sup&rieure de son devouement pour
vos blesses an d6but de la guerre. » Mais lui ne voulait rien entendre, elle comprit qu'il fallait changer de
ton, elle se fit suppliante... Ce ne fut qu'au bout d'un
quart d'heure, qu'il daigna ajouter : " Je verrai... ,
Nous en fumes quittes pour la peur.
Dans une autre circonstance, au printemps 1918,
nous eimes encore une plus grande frayeur!
Un miserable garcon, sans famille, atteint de maladie, iut conduit i l'h6pital en 1916; apres avoir et6
soign6 quelque temps, il supplia ma Smeur superieure
de le garder comme infirmier; elle l'obtint du docteur
et I'attacha au service de la salle des Allemands; cet
individu, fort paresseux, cherchait 5 se faire aider
dans son travail; ma Sceur, s'en apercevant un jour, dit
a celui .qui l'aidait : Je vous difends de travailler powr
les Allemands; I'infirmier allemand. passant a ce moment, en profita pour faire faire un rapport par le
miserable civil. An bout de trois semaines, ma Sceur
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sup6rieure fut appel6e au tribunal avec son accusateur, et un t6moin choisi parmi les m6contents, sorti
depuis pen de 1'h6pital.
Elle comparut d'abord seule, ayant le juge A sa
droite, une femme allemande comme secretaire vis-avis, I'interprete en grande tenue A sa gauche, et deux
soldats arm6s. Apres tous les preliminaires d'usage,
par 1'interprete, il lui fut pose cette question : A Avesvous, oui ou non, difendu de travailler pour les Allemands? - Avant de r6pondre, je demande si on me
reconnait pour sup6rieure de I'h6pital. - II n'y a de
SUPERIEUR que nous, vous x'les rien. - Bien, Monsieur
lejuge; tournons laquestion :j'ai huit seurs,quatreinfirmiers, deux infirmieres, un vacher, six hommes occup6s
au jardin, etc.; chaque matin, a chacun, je distribue
l'ouvrage; je dis A une seur, vous irez aux hommes; A
une autre, vous irez A la cuisine... ) Ainsi, ma Sceur se
donna la peine d'expliquer pos6ment sa maniere
d'agir; elle termina en disant : Avais-je le droit de difendre i un employe d'aider, au detriment de son travail, le paresseux garfon? Le juge r6pondit : " Oui,
vous 6tiez dans voLre droit, car s'il en efit 6t6 autrement, en qualitA de sup6rieure (on la reconnait maintenant comme telle), en defendant de travailler pour
les Allemands, vous auriez eu trois ans de prison, a
L'interprite, se levant, dit: le jugement est remis a
huitaine!
Avec quelle 6 motion, nous attendions le retour de
notre chore soeur! Bien que nos cceurs n'eussent cess6,
en son absence, d'implorer l'assistance de la tres
sainte Vierge, nous craignions cependant un peu.
Son retour nous donna bon espoir, aussi comme nous
remerciAmes notre Mere du ciel! Ce ne fut pas en
vain, car, cinq jours apres, le docteur, qui l'appr6ciait, cassa le jugement et fit lui-meme signer ma Soeur
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supkrieure pour qu'elle n'eft plus a reparaitre devant
le juge.
Vers 1916, quelles souffrances morales n'avons-nous
pas endur6es a I'arriv6e des pauvres prisonniers civils:
Saint-Quentinois, Belges, Flamands, miserablement
abrit6s et nourris, mais surtout, nos chers soldats francais, d'abord cas6s dans notre grande cath6drale froide
et humide, ne pouvant les secourir en aucune maniere,
sous peine de s6veres punitions.
Ce fut alors que M. le Cur6 se vit oblige de
rendre notre petite chapelle 6glise paroissiale; les civils, les Allemands catholiques et protestants, meme,
une fois, des juifs, y vinrent faire leurs d6votions.
Nous efmes un groupe de prisonniers franqais, revenant du front de l'Argonne, epuises de fatigue et de
faim; ils avaient port6 pendant trois semaines les munitions sans etre pour ainsi dire nourris; un fut recueilli & I'h6pital et confi a&nos soins par extraordinaire; malgri nos efforts, il succomba, nous n'eumes
meme pas l'autorisation de l'accompagner au cime-

tiere; le sergent de sa compagnie prononga, avant de
s'en s6parer, ces touchantes paroles, qu'il put communiquer en cachette a ma Sceur sup6rieure :
a Au caporal Huvette, mort i Mouzon, Ie 9 mai 1917.

ct MON CAMARADE,
a Apres les jours de caqchemar terrible que nous venions de vivre, tu pouvais, comme chacun de nous, te
croire sauvd, mais voici que ton heure 6tait venue et la
mort implacable vient de te cueillir parmi nous. Tu es
maintenant dans le royaume de paix, parmui les plus
grands martyrs de cette guerre, ceux qui sont morts
entre les mains de l'ennemi. Plus heureux que beaucoup d'entre eux, tu reposes, au moins, dans une terre

-76 malgr6 tout chr6tienne et francaise; elle sera plus 16gere a ta cendre.
, Peut-&tre as-tu, 1a-bas, oi sont nos coeurs et nos
pensies, de vieux parents qui, tons lessoirs, en remuant
la cendre de leurs foyers et de leurs coeurs, se de-.
mandent quel est ton sort?... Peut-etre une femme ch6rie
et des enfants adores... attendent-ils avec angoisse des
nouvelles du chef de famille. Dors en paix Ils sauront t
Voici qu'il faut dej& nous s6parer!... Pourtant, avant
de te quitter, je veux, au nom de tous nos camarades,
te dire un 6ternel adieu.
« Adieu, nous nous souvenons!...
« F. COLDEFY,
a Aspirant officier,
2a bataillon de chasseurs a pied. *
Il est impossible de relater le d6tail des souffrances.
endur6es pendant ces quatre ann6es, qui maintes fois,
d'ailleurs, ont 6t- d6crites dans les revues et journaux,
concernant la population civile, et sans exag6ration,
telles que les 6vacuations de nos pauvres viefllards,
une fois entre autres, la nuit de Noel i916, a l'heure
de minuit, dans l'obscurit6, sons une pluie battante;
brutalement les soldats les entassbrent dans de grossiers chariots pour les cbnduire a la gare; plusieurs
moururent en route.
De toutes les requisitions infligees k la population,
nous ne funes point toujours 6pargnsesl C'est ainsi
qu'on vit enlever, piece par piece, notre vieux carillon
avec ses cinq cloches, dont une 6tait grav6e du
treizieme siecle, les bronzes et cuivres de la chapelle,
inscrits sous les yeux de l'aum6nier catholique et jtes
dans le chariot comme des d6combres!...
Enfin, apres nous 6tre d6vouies pour nos vainquenrs
du 27 aoft 1914, ainsi que pour les civils qu'ilsnous
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confirent, nous eimes, comme r&compense, l'ordre
de quitter notre cher h6pital en vingt-quatre heures et
notre bien-aimbe chapelle!... et de ne laisser que les
tmurs: il fallait tout enlever. En raison des difaitesallemandes, du recul rapide de leurs troupes, Mouzon
devenait ligne de feu; de jour en jour, le bruit du canon se rapprochait, et, le 7 octobre 1918, a six heures
da soir, on nous signifia de d6menager en vingt-quatre
heures. Nous filmes atterrees, mais I'ordre etait formel!... Autant mettre Paris dans une bouteille que
d'essayer de mettre le contenu de l'h6pital dans la
maison qu'ils nous offraient. Pour mettre le comble a
notre angoisse, on vient nous privenir qu'une partie
des malades seraient evacu6s avec la moiti6 des
sceurs; ma Soeur superieure r6sista, ne voulant pas se
separer de ses compagnes. Encore une fois, la tressainte Vierge eut piti de nous. Notre d6minagement
se fit en quatre jours, il n'y avait plus de voitures,
plus de chevaux, il fallait tout porter A bras ou a petites charrettes!... et comme il n'y avait pas de place
dans cette maison, les civils'nous prenaient l'un un
meuble, 1'autre du linge, sans toutefois oublier de
s'approprier ce qui leur plaisait (que voulez-vous,
c'est la guerre! avec ces quatre mots, pendant ces
quatre ann6es, tout 6tait permis); le 9, nous couchions
pour la derniere fois dans notre cher h6pital, au r6fectoire, sur trois matelas, absolument comme le petit
Poucet et ses compagnons; pour soutenir notre extremefatigue, nous la prenions en riant... Le jeudi zo, dernitre messe dans notre si belle petite chapelle et doux
reproches, avec bien des larmes, a notre Mere Immaculee, qui nous tendait toujours ses bras maternels.
Pourquoi ne nous voulait-elle plus?... Trente sceurs de
Saint-Charles allemandes venaient prendre notre place
pour soigner leurs blesses!... II fallait tacher de ra-
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nimer notre foi et notre confiance, nous estimant heureuses d'etre choisies comme nos braves... victimes...
pour la patrie.
L'anxift6 croissait dans nos cceurs, en d6pit de notre
abandon a la volont6 divine! Quelle decision allait-on
prendre? Dans les derniers jours d'octobre, il n'etait
plus possible de reposer la nuit, passage continuel de
troupes, de charges d'artillerie, convois de ravitaillements, de munitions, bruit assourdissant du canon,
combats d'avions dans les airs, etc; la cath6drale,
notre h6pital,remplis de bless6s! Enfin, le 4 novembre,
a deux heures de I'apres-midi, un edit est publi6 par
toute la ville, que les habitants doivent l'Fvacuer en
deux heures de temps, pour se rendre dans un village
a 3 kilomitres au delU de la Meuse, rendu neutre, disaient-ils, oii nous serions a l'abri de tout danger.
Enfin, comme toujours, il faut obrir; pas de voitures
pour les malades; une jeune femme se mourait a quatre
heures, nous i'ensevelissions, on ne nous laissa pas le
temps de 1'enterrer dans le jardin voisin... Nos deux
seurs anciennes, I'une Ag6e de quatre-vingts ans,
l'autre de soixante-dix-huit ans (depuis leur s6minaire A
Mouzon), toutes les deux malades d'impressions, incapables de faire un pas, sont trainees dans une petite
charrette par un prisonnier belge. Nos sacs, quelques
provisions, furent 6galement mis sur des .brouettes et
nous voili abandonnant tout le reste au pillage. Car,
trois semaines apres, nous apprimes que, des le lendemain, I'incendie commenca aux quatre coins de la
ville, dont les plus belles maisons et proprietbs furent
d6truites.
A travers trois convois de colonnes allemandes qui
se repliaient strategiquement, nous nous frayions bien
difficilement passage avec toute la population
(15oo personnes). L'obscurite de la nuit nous enve-
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loppait dija; ua combat d'aeroplanes dans les airs
nous force de nous coueher a terre a chaque instant;
on ne pouvait poursuivre ce chemin, nos deux pauvres
sceurs oblighes de quitter leur petite charrette qui ne
pouvait rouler, a travers champs, prairies et fosses.
Nous entrons nous reposer et nous reunir dans un baraquement du champ d'aviation, il 6tait neuf heures et
demie; un soldat alsacien prend compassion de notre
sort et nous apporte un peu d'eau noire qu'il appelle
<afi; ii veut nous faire du feu; nous esperions y passer
la nuit quand, tout a coup, on nous crie : (( Vite, vite il
faut partir! ,) On va faire sauter la gare et les voies de
chemin de fer pros desquelles nous 6tions!... La peur
nous donne des jambes, sinon des ailes, et, dans l'ob-'
scurit6 la plus complete, sans connaitre notre chemin
que M. le Maire indiquait de son mieux & 1'aide d'une
Slampe Alectrique, on se suivait comme un troupeau de
moutons, tombant dans les foss6s, dans les tranchees
d'exercices, s'aecrochant aux fils barbel6s; nos deux
pauvres soeurs tomberent plus de vingt fois et n'avaient
plus de souffle ni de forces, il fallait avoir recours aux
hommes de bonne volont6 pour les relever. Enfin, a
minuit, nous arrivons & Pourron, oiu les maisons de ce
village 6taient encore envahies par les plus vaillants.
L'horizon reflttait le feu de 1'6clatement des obus,
c'-tait notre unique et sinistre lumibre, nous indiquant
que nous 4tions bien en plein champ de bataille.
Nous gagnons la dernimre maison oi se trouvaient
M. le Cure, notre secretaire et plusieurs bonnes
families de Mouzon, chacun se serre pour faire place.
On dormit un pea, et la journ6e du lendemain servit a
se reconnaitre et . s'organiser; le soir, on s'installa
vingt-sept dans la mrme chambre ...
Le 6, on annonce nos sauveurs... les Americainsl...
Nous f&ons les premieres patrouilles qui arrivent dans
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le village, ils ignorent complktement la neutraliti do
pays, et, en effet, un vrai bombardement commence;
c'6tait un tir de barrage, de telle sorte qu'il nous fallut
descendre dans la cave sans prendre le temps de manger, il 6tait onze heures et demie; le lendemain, de
bon matin, nous profitons de quelques heures d'accalmie pour circuler un pen; quel spectacle! des maisons
moins proteg6es que la n6tre comptaient des morts et
des blesses! c'6tait l'alarme de tous c6t6s!... A nouveau, les coups redoublent, et il faut encore reprendre
le chemin de la cave! La nuit arrive: cette fois, la maison tremble, un obus fr6le dans un coin, et vient tomber, sans 6clater, a la porte de notre cave! Un autre
6clate a quelques metres et fait tomber des meubles an
rez-de-chauss6e au-dessus de nos tetes; on demande
ma Sceur sup6rieure pour plusieurs blesses, il faut traverser la rue. Ma Sceur le fait sans h6siter avec,
M. le Cure. Les a 6 Marie, concue sans p6che! a
redoublent de ferveur; on ne vit plus, est-ce un canchemar ou la r6alit6?... Epuis&e de fatigue et d'motion, quelques heures auparavant, elle s'6tait 6vanouie!... Enfin, elle revient encore vers nous saine et
sauve! Mon Dieu, qu'allons-nous devenir?...
Des l'aube du jour, chacun ne songe plus qu'i fuir,
c'est l'ordre g6enral pour tous ceux qui peuvent marcher... Quelle alternative pour nous! on p6rir toutes
les neuf on sacrifier nos deux reliques- II nous fallot
rordre de M. le Cur6 pour nous d6cider a fuir, laissant done nos deux sceurs avec trois autres vieilles
femmes. M. l'adjoint au maire, trLs dlvou6 aux seurs,
nous assure qu'il ne partira que le dernier, lorsque
1'ambulance, qui 6tait venue chercher les blesses civils,
reviendra chercher nos soeurs.
*Nous voili done parties A sept, sans autre force que
celle de nous porter, abandonnant sacs de provisions
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et autres!... Dieuy pourvoira, pensions-nous! pr&c6dees'
ou suivies par tous les valides, vbritable et navrant
exode! la route encombr6e de munitions abandonnaes,
de corps morts, de paquets laisses par les fuyards et
trouv6s trop lourds; une forte boue rendait ]a marche
bien p6nible, le brouillard 6tait intense! Pas une
bombe n'6clata pendant notre fuite, les aeroplanes allemands planaient cependant sur nos tWtes, uaais le bon
Dieu nous protegeait: 5 kilometres avant le premier village, affluence de troupes am6ricaines; imprudence
d'y s6journer, nous d6clare-t-on; nous recommandons
nos deux soeurs, on nous promet qu'une auto ira les
chercher et qu'elles nous suivront!... Le soir m6me, ce
village fut bombard. Prenant courage, 12 kilometres
a faire encore pour atteindre Sommanthe; la, plus de
danger, mais epuis6es de fatigue. Dans la boue des
chemins, deux de nos seurs perdirent leurs souliers,
l'une d'elles fit au moins 5oo mbtres sur des bas, avant
d'atteindre l'6glise lieu de refuge. Un lieutenant-colonel americain lui fit apporter une belle paire de chaussettes!.. Avec nos braves soldats frangais, ils nous
secoururent de leur mieux. Une autre de nos sceurs,
ne pouvant plus avancer et 6tant restee sur la route,
fut apportie sur un brancard par nos jeunes gens de
la Jeunesse catholique, qu; I'entrerent triomphalement
sur leurs epaules. II nous fallait absolument pleurer et
rire a la fois. Nous avions di enlever nos cornettes
souill6es par les chutes et n'ayant plus de formes;
aussi ce brave lieutenant-coloqel cit6 plus haut demanda
a ma Sceur : ccDe quel ordre etes-vous? - Des Filles de
la Charit6 qui ont perdu leurs ailes & la bataille. II me semblait voug reconnaitre, car j'ai 6t- eleve par
one sainte Fille de la Charit6, a la Nouvelle-Orl6ans,
elle s'appelait soeur Genevieve, c'est elle qui m'a appris
mes prieres, et je vous avoue que je les dis toujours
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en francais parce que c'est la langue que le bon Dieu
prifere et 6coute le mieux. n R6fugi6es pros d'un confessionnal, a l'abri des courants d'air, avec M. le Cure,
nous nous reposions un peu,acceptant du bon pain blanc
(inconnu depuis quatre ans) qu'il nous fitservir avec du
caf6etdes viandes de conserve.II 6tait trois heures environ et nous 6tions parties. depuis cinq heures du matin.
A six heures, un auto-camion dans lequelnous fumes
plus ou moins bien-entassies nous conduisit & 40 kilometres; apres une douzaine de pannes, vers dix heures.
du soir, nous atteignimes le village d'Harricourt. 11
pleuvait, il faisait tres froid; pour nous rechauffer, on
nous offrit un grenier a foin, vide de ce dernier, ou
force nous fut d'attendre le lendemain, deux heures
de l'apres-midi. De nouveau, il nous fallut refnonter
dans ce fatigant vehicule d'auto, pour gagner, A
So kilometres cette fois, un autre village, du nom
d'Auzeville, dans la Meuse; sur le parcours, nous pouvons constater les immenses ruines des pauvres villes
et villages de l'Argonne. Arriv6es a neuf heures du
soir, des baraquements de soldats, quelque peu approprins pour les r6fugi6s, furent mis a notre disposition.
Ma Soeur superieure en r6clama un splcial pour nous;
cela ne'se pouvant pas, nous dumes partager le dortoir commun du peuple, et nous ktendre sur une couchette form6e de quatre planches, d'une paillasse et
de deux couvertures de laine. Ce nous ut tres penible.
Afin de faire respecter notre presence, ma Sceur proposa de r6citer le Notre Pere et le Je vous salue Marie,
ce qui fut accept6. Nous.passimes &Auzeville la journ6e du dimanche, 9 novembre. Etant tres eloign6es de
I'6glise du village, et dans un tel 6tat de malproprete,
epuisees de fatigue, nous dumes nous contenter d'unir
nos intentions aux pieux fiddles qui assistaient aux
offices.
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La nuit suivante, nous fimes brusquement eveillCes
par le bruit du canon, de la fusillade et de la mitrailleuse, encore une fois bouleversees de frayeur!...
Mais, oh surprise! au bout d'une demi-heure, les Ambricains criaient: c L'armistice! »
Le lendemain, un gendarme vint nous avertir que
nous etions du nombre des partants. Apres avoir fait
deux bons kilometres a pied, nous prenons, a la gare
d'Auzeville, le train qui nous amena a Bar-le-DucArriv6es a six heures, il fallut attendre jusqu't
huit heures not.e tour, car un service d'auto transportait les refugiis & Fains, 6tablissement de fous, tent
par les Filles de la Sagesse et affect6 aux refugi6s
depuis un an. Comme ces bonnes seurs furent charitables pour nous! De suite, elles nous pr6parerent des
bains de pieds, nous donnant bas, chaussons, pour que
nos souliers puissent se secher; elles nous conduisent
a leur r6fectoire ou nous partageons leur repas! Que
nous ttouvions bons aussi les lits qu'elles nous preparerent! depuis huit jours, nous ne nous etions pas
deshabillkes.
Mais le lendemain, il fallait prendre' une d6cisionComment se rendre &Paris dans cet etat. Nos cottes,
jupons et tabliers avaient des parements de boue qui
n'6taient point & l'usage! Assez deji d'etre sans cornettes!... Grace l'amabilite joyeuse des bonnes sceurs
nous pr&tant leurs coiffes, nous voici transform6es en
Filles, de la Sagesse et vite nous lavons et repassons
collets, tabliers et cottes.
Enfin nous touchons a la fin de notre chemin de
croix: le 13, nous quittons Fains, une auto nous conduit
a Bar-le-Duc, et le train a Paris; il 6tait neuf heures du
soir, nous 6tions sept soeurs et sept enfants; comment
arriver a la Maison-Mere avec ce personnel? Apres
avoir accept6 quelque nourriture offerte a la cantine
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miiitaire, nous passons la nuit dans la salle d'attente;
d&s le lendemain au premier jour, ma Sceur suprieure
s'empresse de chercher une auto de la Croix-Rouge; a
sept heures du matin, nous arrivions au port.
Inutile de d6pcindre l'6tonnement de nos chores
sceurs de la porte qui ne pouvaient s'expliquer notre
tenue : des Filles de la Charit6 se presenter a la Maison-Mire en toquois!... Mais nous venons du front!...
C'est pardonnable. Avec quelle affectueuse 6motion
nous saluimes ma Sceur assistante (notre Tres Honor6e
Mere 6tait A Lille), puis nos sceurs oficieres, secr6taires
et 6conomes, qui toutes nous t6moignbrent une maternelle bont&.
La chbre cornette nous 6tant rendue, il fut tout particulibrement doux a nos coeurs d'aller nous prosterner
dans la chore chapelle pour remercier la tres sainte
Vierge de sa touchante protection, lui confiant a nouveau nos deux bonnes anciennes dont nous 6tions sans
nouvelles, et lui faisant aussi le sacrifice de tout qe
que nous avions laiss6 li-bas, car nous venions d'apprendre que de notre h6pital, il ne restait plus que le
bitiment; les Allemands avaient aussi incendi6 tout
le quartier oh ils nous avaient refugi6es.
La tres sainte Vierge, qui veillait sur cet h6pital,
o6, dans son gracieux sanctuaire, elle fut tant priCe,
permit qu'une partie des sceurs fussent rappelbes et,
depuis le mois de f6vrier, elles s'y livrent aux oeuvres
de notre sublime vocation.
Nos soeurs anciennes, ballotties d'ud village a l'autre,
furent transportbes chez nos sceurs & Sedan le jour de
la M6daille miraculeuse. Une a recu sa r6compense
en s'envolant au ciel le 24 janvier 1919.
A notre divine Protectrice Marie Immaculie, toute
notre profonde reconnaissancel
Sceur HERCK.
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Extrait d'aue lettre de ma sawr ROSNET, sawu servaste
ii Clermont-ex-Argonne.
MA TRks HONORfE MkRE,

l4 avril 1919.

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais
Nous venons d'avoir une telle joie dans nos ruines
que je ne puis resister au d6sir de vous la faire partager. Mgr Ginisty devait venir nous voir et chercher
un emplacement pour une maison paroissiale. Nous
lui avons demand6 de vouloir bien baptiser le premier
bb6, n6 au milieu des pierres : un petit L6on-Marie
venu au monde il y a dix jours, et sept mois apris la
mort de son cher papa mobilis6. La maman, une de
nos enfants de Marie d'avant-guerre, a vingt-quatre
ans et reste seule, mais vaillante au pied de la croix
pour 6lever ses trois petits enfants. Les larmes ont
coul6 en meme temps que l'eau baptismale. On pleurait sur la mort, on souriait a la vie.
Beaucoup d'enfants, de grandes personnes 6taient
l8 dans la chapelle bien parbe : genets d'or, lilas blancs
et lumieres Ataient d'un effet ravissant. Les yeux ne
pouvaient se dbtacher de 1'autel.
Monseigneur, dans quelques mots bien sentis, a
encourag6 tous ces braves gens qui n'ont pas craint de
reprendre leur vie ici, malgr6 les difficulths, les privations. II a beni tous leurs efforts, toutes les bonnes
volont6s, et grands et petits ont d6fil6 devant lui
pour baiser son anneau. II 6tait radieux !
Et dans quelques jours nous aurons le bonheur de
voir dans cette meme petite chapelle deux unions r6habilit6es4 ..
Soeur ROSNET.
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CHALONS-SUR-MARNE

Ayant fait la promesse, si la maison 6tait intacte et
les oeuvres sauvegard6es, de publier la protection.dont
1'Hotel-Dieu serait 1'objet au cours de cette terrible
guerre, nous sommes heureuses de venir aujourd'hui
offrircet humble tribut de reconnaissance au Sacre-

Cteur de J6sus et & Marie Immaculee.
Quand, traversant Chalons, on voit les ruines accumules par les divers bombardements, on se rend compte
plus encore de cette merveilleuse protection et 1'on
reste confondu d'une protection si singulibre, pour ne
pas dire miraculeuse... Si notre itablissements eut les
premieres bombes d'avions en septembre 1914, ce fut

sans doute un avertissement de la divine Providence
pour nous faire comprendre qu'il 6tait bien le sien;
car, outre les d6gats insignifiants causes par ces projectiles et ceux du lendemain sur le service d'enfants,
ati cours du bombardement, il n'y eut aucune victime,
tout simplement des pertes materielles...
Pendant 1'occupation (septembrd 1914), le ravitaillement s'operait d'une maniere providentielle, les
ceuvres fonctionnaient, il n'y eut aucun ennui serieux...
Huit jours apres, c'6tait la d6livrance deIaville, fruit
du miracle de la Marne, l'ennemi 6tait refouli plus
loin et, sans avoir trop souffert, Chalons 6tait rendu
' la mere patrie.
tes premieres ann6es, les raids d'avions furent
incalculables, mais sans resultats serieux; il n'en fut
pas de meme des dernibres et toujours nous 6tions
expos6es aux plus grands dangers !...

C'est une bombe incendiaire qui consume un immeuble; a quelques mbtres, la meme nuit, une autre bombe
tombe sur le terre-plein en face de l'h6pital, mais
heureusement

Ia'clate pas !... La commotion brise
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des centaines de carreaux. Plus tard, une bombe 6clate
derriere la cuisine, tue des oficiers qui passaient, et
des militaires endormis dans un wagon, non loin de
1a... Une autre tombe plus pris encore, dans la ruelle
longeant le batiment et n'iclate pas !... II y eut
encore, hblas! beaucoupd'autres alertes, des victimcs;
mais de toutes ces annies terribles, 1918 fut la plus
desastreuse.
Pendant la Semaine sainte, le danger n'arrete pas!
Autour de nous, les ruines s'accumulent: la cath6drale
est touchpe a deux reprises diff6rentes, une maison

contigue a la n6tre est bombarde ; plusieurs services
de la gare sont aneantis; des quartiers entiers sont
d6truits... L'asphyxie ajoute a l'horreur des torpilles;
dans la cave d'une maison particuliere, une soixantaine
de personnes, des families entieres, p6rissent victimes
de la catastrophe !... D6ja des innocents avaient pay&

de leur vie les exploits de nos ennemis sur la ville;
mais en cette semaine si douloureuse, la mesure etait
comble, les Chilonnais d6ji impressionn6s furent
terrifies, le deuil 6tait universel etbeaucoup songerent
au d6part.
Malgre tout cela, nous restions confiantes ; la maison
6tait consacr6e au Sacr-Coeur de J6sus, et Marie
Immacule en avait 6te 6tablie la gardienne!...; mais
pour r6pondre au d6sir de l'administration, on 6vacua
les vieillards, les enfants et une partie des malades.
N6anmoins l'h6pital demeura toujours ouvert aux
souffrants, aux d6laiss6s, et les locaux vacants permirent de recevoir successivement un grand nombre de
r6fugies des pays environnants devant etre dirig6ssur
I'arriere.
Arriva l'offensive de juillet: C'6tait le grand coup,.
le coup d6cisif, disait-on; on craignait meme un recul,
par suite de la violence du choc I... Dans la nuit do
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14au 15, la formidable bataille commence; aux tirs
da canon i longue portte, d'une a Bertha ) quelconque,
s'ajoutait le roulement continu du canon du front.
Le fracas 6tait tel que l'on aurait cru les pices aux
portes de Chilons. Le ciel 6tait entir. mnent rouge,
les 6clatements, les lueurs, ajoutaient encore a l'horreur du drame que l'on sentait se derouler a plusieurs
kilometres, et beaucoup crurent l'invasion imminente.
Mais nous savons comment Dieu arreta en 451
1'ennemi dans nos Champs catalauniques, et- cette
seconde victoire de la Marne ne le ceda en rien &la
premiere.
Les raids d'avions continuerent chaque nuit, on eit
dit que l'ennemi se vengeait surla ville de ses d6faites
successives!... II y eut encore beaucoup de maisons
aneanties, des rues entieres ditruites; mais l'ordre
ayant &t6donna de se r6fugier dans les caves publiques, il y eut pen de victimes. Protegees comme par
le passe, nous en fimes quittes pour de poignantes
angoisses, qui, cependant, n'itaient rien, en comparaison des souffrances enduries par nos vaillants d6fenseurs !...
Le soir du 15 aoft, pendant un violent tir de barrage
au-dessus de l'hopital, un obus traversait le toit, les
plafonds d'un service toujours occup., pour s'arreter
au rez-de-chauss6e sans exploser. Par une disposition
providentielle, due, sans doute, a la tres sainte Vierge,
personne ne s'y trouvait A ce moment.
L'eloignement du front n'apporta pas la s6curit6, et
sans compter les nombreuses explosions accidentelles
qui eurent aussi leurs victimes, Chilons connut encore
les raids nocturnes. Au soir du 1"octobre eut lieu le
Sdernier qui eut pour' rsultat le bombardement de
l'h6pital d'6vacuation, non loin du n6tre, oh un grand
nombre de bless6s de guerre trouverent la mort.
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Notre chapelle, semi-publique, est le seal 6difice de
ce genre qui, dans la ville, n'ait pas 6t6 touchk par les
bombes ennemies. R6pondant a notreattente, le Sacr6Cceur de Jesus avait sans doute voulu marquer par ce
prodige que, Maitre et Roi de la famille, son coeur en
avait accept6 l'offrande quien avait ht6 faite, en union
avec sa divine Mire, qui, toujours, s'en 6tait montrke
la veritable gardienne I...
LES SCEURS DES HOPITAUX-UNIS.

Lettre de ma saur BINCAZ, Fille de la Chariti,
Sla TrEs Honore Mere MAURICE.
Meti, le 14 jillet 1919.

MA TRas HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais !
Ma lettre se terminera t'elle aujourd'hui? H61as!

j'ai bien des sujets de craintes, car un 14 Juillet, jour
de victoire, de paix finale et f&te nationale, est sujet
a bien des impr6vus. II est vrai que nous touchons au
soir et que les bals publics attirent meme nos clients.

Je commence toujours... Metz n'est plus Metz; de
m&noire de Lorrains, on n'avait jamais vu rien de
pareil, toutes les facades des maisons disparaissent
sons des pavoisements gigantesques, il y en a pour tous
les gotts ! Des hier au soir, A sept heures, la ( Mutt )
s'est ebranlke et aussit6t tous les clochers de la ville
ont fait entendreleurs joyeux carillons, cette fameuse
a Mutt a la voix si grave et si p6n6trante, qui, autrefois, disent les Lorrains, chantait le glas de leurs
douleurs. Nos seurs pr6tendent que les Allemands
ne pouvaient tirer d'elle que des tintements et qu'i
I'arrivie des Francais elle a repris sa volee, je vous
donne ceci sous toute reserve, mais ce que je sais,
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c'est qu'elle se meut maintenant au moyen de 1'electricite et que sa voix impressionnante remplit l'espace
et va jusqu'au fond de l'ame. J'6tais donc sept heures
sur la place de la Cathbdrale, en train de bavarder de
nos petites affaires avec le bon chanoine Collin, lorsque
retentit le premier son de la ( Mutt n; ce fut une
commotion 6lectrique, nous nous regardimes sans
pouvoir dire un mot et nos yeux se remplirent de
larmes... Je sentais, du cbt6 gauche; ce battement
des grands jours qui fait tant de mal et tant de bien.
tout a la fois, et que 'on ne calme que par ces mots:
( Merci, mon Dieu! »
Je remontai lentement aux Rkcollets, car soeur Germaine avait mis a ma disposition toutes les fenetres
de son Syndicat pour le passage de la retraite aux
flambeaux, laquelle 6taitsoupire par les orphelines...
Les pauvres petites etaient effarees d'un pareil enthousiasme, musiques i pied, musiques A cheval, soci6tis
de toutes les couleurs, avec torches et fallots par
centaines et une cohue formidable ! Mirman avait invit6
les habitants du Bassin de la Sarre et les villes et
villages bombard6s A se rendre a Metz pour f&ter la
Victoire. Le Syndicat devait abriter les bambins de
Pont-a-Mousson.Ce matin, la ville s'eveillait au son de toutes les
cloches et des salves d'artillerie et A sept heures, des
aubades retentissaient dans tous les quartiers, comme
pour forcer les paresseux I sortir de leurs draps...
Pour nous, commencait le coup de feu, car une distribution de vivres avait 6t6 vot&e pour tous les pauvres
de la ville.
Des l'avant-veille, les messieurs du Bureau de bienfaisance 6taient venus me trouver, I'air tout joyeux,
mais en se grattant 'oreille de leur main gant6e.
u Comment faire pour bien faire ! car il ne faut pas
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que cette distribution ressemble aux autres. » Je ne
trouvais pas que la chose fut difficile et je leur demandais de me confier le tout, a part le payement des
factures. Accept6 avec force reconnaissance. Je r6unis
en petit conseil les seurs des pauvres et le menu se
compose: cervelas, conserves de haricots verts, oranges ,1le tout envelopp6 d'un papier de couleur uniforme
et ficel6 avec un lien de circonstance. II s'agissait de
ne pas perdre de temps, car c'est par mille que les
bouches se chiffreront. Me voila retroussee d'importance et, sous une pluie battante, trottant les abattoirs,
les fabricants de conserves, arrivages du Midi, etc...
etc... Tout le monde, charmant, voulant contribuer a
la bonne charit6 de la ville en abandonnant le gros

benefice et mettant les reserves A ma disposition.
Des sept heures, ce matin, les abords des R6collets
etaient envahis par sa chere clientele et, A huit heures
tapant, les guichets s'ouvraient, distribuant i chacun
son paquet, uniforme de couleur, impeccable dans sa
forme, vari6 pourtant selon la progeniture de chaque
famille.
Avec cinq seurs en retraite et une impotente, vous
pensez, ma bonne Mere, si nous avons di m6caniser

nos doigts pour achever laconfection de ces innombrables paquets. Enfin tout le monde s'en retourna ravi...
et nous don ! il est bien plus doux de donner que de
recevoir; aussi malgr6 la peine, je desire de tout coer
que le 14 Juillet se tenouvelle souvent... A partir de
midi, j'ai boucle tout mon monde A la maison, car la
circulation devenait trop intense ainsi que les vivats
1 nos braves poilus qui envahissent toutes les places.
Je suis allke chez le g6n6ral de Maud'hny pour lui
porter votre present.'C'etait I'heure de son dejeuner;

il m'a reque avec son aimable et franc sourire et comme
il me demandait ce que je venais bien Ini demander
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aujourd'hui, je lui ai repondu: a G4n6Wal, vous allez
etre renvers6, mais cette fois j'apporte. J'arrive de
Paris et notre Mere gen6rale, tres touch6e des boas
services que vous ne cessez de rendre A ses filles, vous
prie de vouloir accepter ce petit souvenir comme
t6moignage desa reconnaissance. ) D'un coup de canif,
il fait sauter l'emballage et admire le chef-d'euvre de
corail que j'avais couch6 dans un 6crin de satin blanc.
c Cette plume-lI, me dit-il, je la garderai pour les
signatures de grandes circonstances et je me charge
de remercier moi-meme votre chbre Mere. n Puis, il
me fit admirer sa collection de pipes, car le gen&ral
fume vingt-cinq pipes par jour; il y en a de toutes les
formes, de toutes les dimensions. Chacune a son
histoire, son moment glorieux ou tragique, celle des
mauvaises heures, des batailles, des incertitudes, car
c'est dans une bonne pipe, apres le secours de Dieu,
que se d6brouillent les situations les plus difficiles.
Chacune rev6t la signature du donataire. c La dernibre,
la moins culottee, me dit le gen6ral, est celle que
la ville de Metz m'a offerte A mon entree, avec les
armoiries de la Ville inscrust6es dans l'cume et I'in-"
scription ajamais memorable de la remise des clefs.
Toute la petite famille des R6collets va bien et
marche avec courage. Nous vous avons suivie par la
pens6e a Rome et aux touchantes c6r6monies auxquelles vous avez assist6. Puissent ces consolations,
ma bonne Mere, vous reposer un peu de la vie si
assujettissante que vous menez A la chere MaisonMbre, j'en 6tais navr6e A mon dernier passage. Et
pourtant, aller a Paris sans vous voir, ce n'est pas
aller a Paris... alors, comment faire ?... C'est si bon
de se remonter aupres de vous. Je suis revenue Metz
avec un courage tout nouveau et qa dure, et durera..;
jusqu'au prochain voyage.
Scrur BINCAZ.
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Voici les lettres recues par la Trbs Honoree Mbre, a I'occasion des souvenirs qu'elle avait envoyes an gouverneur gen€ral de Metz et Mgr Pelt.
Lettre du gednral de MAUD'HUY.
3 juillet 1919.

MADAME LA.SUPERUEURE,
Permettez-moi de vous dire toute ma respectueuse
reconnaissance pour le charmant cadeauque vous avez
bien voulu m'adresser et surtout pour votre souvenir
dont je suis si fier.
Veuillez agreer, Madame la Suphrieure, avec mes
remerciements, I'hommage de monplus profond respect.
SDe MAUD'HUY,
Gouverneurde Mets.
Metz la delivr6e par vos prieres et vos vertus.
Lettre de Mgr PELT
MA REVERENDE MkRE,
On vient de me remettre votre gracieux envoi. Permuettez-moide vous en exprimer toute mareconnaissance
et de vous dire combien je d6sire voir les Filles de la
Charit6 continuer a faire du bien dans le diocese de
Metz et ailleurs.
Veuillex m'accorder un souvenir dans vos prieres et
recevoir I'assurance de mon religieux devouement en
Notre-Seigneur.
J.-B. PELT.
Nous empruntons an Lorrain,journalr6dig6 par le chanoine
Collin, le passage suivant extrait d'un article sur la Semaine
sociale de Meta.
Durant cette Semaine sociale, les Filles de la Charit6 nous ont donn6 sous ce rapportun grand exemple:
s'il est une Congr6gation qui tienne d'une facon m6me
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un pen rigide a ses traditions, A ses rfgles, b ses
coutumes, c'est bien celle de Saint-Vincent-de-Paul :
il leur est difendu de sortir aprbs le diner; chez elles,
comme d'ailleurs, il faut 1e reconnaitre, dans tous les
instituts religieux, le soir comme le grand matin sont
pour la priere et pour Dien: mais voici qu'elles-memes,
pour le peuple et pour l'Eglise, ont 6largi leur austere
riglement et troubl6 leur vie; mercredi, a dix heures
et quart du soir, j'en voyais toute une escouade dans
les galeries du Terminus. Cette ligne de cornettes
m'a 6mu profondiment; c'etait le drapeau blanc de la
paix qui semblait nous indiquer le chemin de toutes
les activit6s et de tous les d&vouements sur le terrain
un peu d6blaye de l'apostolat social.
Ce drapeau, ainsi porte par les mains dilicates qui
ont soign6 tant de mourants, va conduire les Messins
dans les ambulances morales oh il y a tant a faire pour
rendre toutes ses forces a la grande convalescente
qu'est encore notre chire France.
Nous sommes tout pr&ts a le suivre derriere nos

catholiques sociaux.
H. COLLIN.

ANGLETERRE
Lettre de ma sceur HANNEZO, visitaltice de la
Province Britannique,a.la Tres Honolre Mýre MAURICE.
Londies, Carlisle Place, ao juillet 19.
MA TRES HONORRE ET TRkS CHERE MERE,

La grdce de Notre-Seigaeur soit avec nous pour jamaist

Ma premiere pens6e, en rentrant de la cath6drale
de Westminster, est de vous 6crire. La c6r6monie a &t6
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grandiose, magnifique, bien faite pour emouvoir des
caurs francais; le v6tre suppleera a ce que ma description aura d'incomplet, il y a des choses qui ne se
rendent pas. Grace a ma seur Petra, nous itions trbs
bien plac6es contre la barriere qui prot6geait la
grande all6e.
La messe 6tait a dix heures et demie. A dix heures
et quart, la musique militaire joue le God save the
King; tout le monde se lve dans un religieux silence.
Un peu plus tard, la foule se live de nouveau avec le
m&me respect, c'est un groupe de gen6raux et d'officiers francais et anglais qui vont jusqu'en haut; on se
rassied. Enfin, a dixheures et demie, la splendide fanfare militaire fait entendre l'hymne national francais, et le cardinal, dans sa capa magna, monte la nef
en b6nissant, suivi du mar6chal Foch; toutes les tetes
s'inclinent sous la b6n6diction, mais se relbvent aussit6t
pour regarder le mar6chal. II ne faut pas oublier de
vous dire que I'entrie du cardinal a At6 pr6c6die de
formidables hurras qui s'entendaient de la cath6drale.
La messe a commenc6 dans un recueillement profond; le cardinal y assistait de son tr6ne l6ev6; le
choeur de cette basilique byzantine est particulibrement grandiose. Les chantres sont dans une sorte de
tribune derriere I'autel, c'est de la qu'ils ont ex6cut6
tous les chants liturgiques, ai la Perosi ,, sans accompagnement et d'une facon splendide.
L'orgue alternait ensuite avec la musique militaire.
A l'616vation, clairons et tambours ont rendu hommage
au Dieu des armies; c'etait vraiment Faction de graces
guerriere. De son autel illumin6 et pavois6, la Bienheureuse Jeanne d'Arc semblait sourire.
Apres la messe, deuxieme audition du chant national
francais. Le cardinal descend la grande nef, suivi de
Foch qui marche seul, quelques officiers se tiennent
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derrire lai & distance. Par la grande porte nous
amlvent les hurras fr6nitiques du. dehors. Nous aroas
mis plus d'une demi-heuret sortir, tant la foule etait
grande; encore laissait-on passer ma soeur Petra par

faveur. Un pen apres, sea compagnes arrivaient < tres
excities ,,comme on dit ici; le general Foch les avait
apercues et saluies et tois les officiers frangais saloaient la cornette.
C'est de Mill-Hill, ma Tres Hlnorxe Mere, que
j'achive la lettre commenc&e chez ma soer Petra.
Quelle merveille pour un pays protestant que cette
cathidrale, cette cir6monie, cette foule, je pensais
aux debuts de ma sceur Chatelain, ii y a quelque
soixante ans.
J'aieu L'explication des hurras prolong6s et r6pites:
la foule ttait. massee autour de la cath6drale et acclamalt tous les uniformes bleit horizon qui paraissaient
sur le haut des marches a la sortie, oiL ils 6taient trEsnombreux. C'est an grand d6file d'hier matin, fete de
saint Vincent, 'heureuse coincidence pour I'Angleterre, que le gneral Foch a salun un groupe de sceurs
qui accompagnaient leurs enfants.
Notre respectablesceur Marcellus et nos chires scEurs
officieres me prient, ma Mere, de vous offrir leurs plus

filiaux respects.
Sceur HANNEZO.
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BELGIQUE
Letre de ma saur BULTHEEL, File de la Ckariti,
a la 2rks HonorJe Mire MAURICE.
Maison Saint-Leonard & Liege,
5
le z mars 1919.

MA TRas HONOREE MERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist

Voas disirez avoir un compte rendu de ce qui s'est
passe ici pendant la guerre; an jour le jour, une de
mes compagnes a pris quelqaes notes, je m'en servirai;
mais il me semble que nous avons eu bien peu de
chose a souffrir en comparaison de celles de nos scenrs
qui se tronvaient plus pris et sont restles plus longtemps dans les lignes avancees. Ce que nous pouvons
et devons surtout faire, c'est de remercier le Seigneur
et notre Immaculke Mere du calme int6rieur que nous.
avons gard6 au milieu de nos difficult6s et de la protection vraiment visible sur nous de la divine Providence.
Ledimanche 2 aoit, on n'entend parier que debruitsde guerre! Le lendemain, on nous annonce que lesAllemands sont a la frontiire, que Vis6 est en feu !
Le 4, nous etions au grand repassage, quand, verstrois heures, les oavrieres de I'usine arrivent, affo16es,
chercher leurs petits enfants i la creche. On nous
fait dire, de la part du directeur, de laisser partir les
apprenties qui sont a l'ouvroir; que les Allemands
avancent sur Li6ge et que tous les ouvriers de I'nsine
out tCk appeles pour faire des tranchles i F16ron.
Un de nos Missionnaires arrive confirmant la triste
v&rit4. A toutes nos ouvrieres, nous donnions la M&-

-

738 -

daille miraculeuse. Parents et enfants la resoivent
avec confiance, malgr6 l'inqui6tude mortelle qui les
envahit... Quand reverrons-nous ces pauvres enfants!...
Nous les recommandons &Dieu et i notre Mere Immacul&e. A neuf heures et demie du soir, un formidable
coup de sonnette nous reveille en sursaut. C'est un
docteur de l'usine que le directeur nous envoie pour
proc6der a I'installation d'une ambulance dans la maison... Tout convient... trois grandes salles pour recevoir les bless6s; le parloir pour la salle d'op6ration;
la chambre de communaut6 pour bureau des docteurs.
Aussit6t, nous nous mettons a d6menager les appartements et & emm6nager les salles. De la rue Saint-LUonard et des rues avoisinantes, on nous apporte des
lits, des matelas, des couvertures, du linge, etc.
CZmme tout le monde 6tait encore sur pied dans le
quartier, c'etait a qui viendrait aider les sceurs.
A minuit, cinquante lits sont months; les salles sont
pr&tes. Vers une heure, M. le Doyen et un vicaire
viennent voir notre installation. ls sont 6tonnes d'une
transformation si rapide.
Dans la nuit du 6, le canon gronde sans interruption.. Vers quatre heures du matin, M. le Doyen
arrive pour nous donner la sainte communion. Au
moment de quitter la chapelle, une formidable fusillade se fait entendre, elle est bient6t suivie d'une
seconde. Nous nous regardons surprises, meme
effrayies. Seraient-ils djI &ala porte ? M. le Doyen
nous dit: N'ayez pas peur, mes Sceurs, on essaye des
armes a 1'arsenal. Hl6as! c'dtait bien une fusillade,
a cinq minutes de chez nous, accueillant nos soldats,
qui, apres s'etre bravement battus &Raboz6e, rentraient
a Li6ge, ne pouvant plus lutter, contre la pouss6e formidable d'Allemands qui arrivaient par Vise.
A quatre heures et demie, la cloche annonce le pre-

-

739 -

mier bless6. Toute la journie, on nous en amhne et, le
soir, les salles sont combles. C'est navrant: ce sont
les premieres victimes de la guerre.
Nous avons trois Allemands dans nos salles, ils sont
s6rieusement atteints. Ils nous disent ne pas savoir
pourquoi ils se sont battus. Arriv6s a la frontiere beige,
nous ont-ils dit, nos chefs nous ont command6 de
nous d6fendre parce que la Belgique nous attaque.
Le soir, nous les engageames a faire la priere; I'un
d'eux nous r6pondit: Ici vous etes le commandant,
nons ferons tout ce que vous voudrez.
Le 7, le canon ne cesse de gronder et on sent qu'il
est plus pros de nous. Notre aum6nier, un vieillard,
saisi de frayeur, se soutenant & peine, arrive se r6fugier a la maison. Le 8, 1 deux heures du matin, il dit la
sainte messe pendant que le canon fait rage.
Vers sept heures, bombes et obus sifflent au-dessus
de nous, un 6clat d'obus tombe dans la cour, a 5 metres
des salles. Une sour se trouvait tout i c6t6, heureusement elle en fut quitte pour la peur. De la Chartreuse
(fort), on bombarde la citadelle. La maison tremble;
nous mettons la M6daille miraculeuse a toutes les
fenetres, suppliant la sainte Vierge de garder nos
blesses. Un silence imposant rigne partout; intirieurement, nous nous pr6parons a la mort. Vers huit heures,
le feu est a la citadelle, mais les poudres arroskes n'ont
pu faire de ravage, une fum6e noire enveloppait tout
le quartier.
Le reste de la matinee fut calme; a une heure, la canonnous
nade recommence. Les m6decins nous invitent &
refugier a la cave. Nous ne pouvons y mettre nos blesses, aussi nous restons avec eux; s'il faut mourir, que
ce soit a notre poste de charit6. Nous r6citons le chapelet, tous prient avec nous.
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A n moment donnr,
nous sentons que le bruit da
canon se rapproche. M. I'Aum6nier se promenait
de long en large, appuy6 sur sa canne et rieptant sans
cesse : In te seravi, etc.; nous le prions de donner une
absolution gin6rale. Bless6s, midecins, inirmiers,
rifugi6s, tous la recoivent avec foi. Un Missionnaire
arrive, nous demandant si sa prCsence n'est pas necessaire. Nous le prions d'aller chez le directeur; li ii
confesse les trente blesses, encourage et riconforte tout
le personnel, apres quoi il revient s'occuper de nos
blesses belges. L'inirmier voit arriver sa fiancee qui
gardait la maison de ses maitres, ils s'embrassent et en
pleurant vont a la chapelle. Ils se confessent, et prient
A haute voix, se prbparant a la mort.
Notre angoisse dura tout l'apres-midi, chacun fait
son service, malgr6 la tristesse. Li6ge doit se rendre
ou etre bombard6. Beaucoup de families quittent la
ville, einportant ce qu'elles ont de plus pr6cieux. Vers
le soir, le drapeau blanc flotte & la citadelle. La ville
s'est rendue! On pleure dans les salles; les ennemis
sont les maitres !!!
Vers huit heures du soir, la canonnade recommence.
Voyant notre 6tonnement, un sous-officier de Li6ge
nous dit: cC'est le bombardement des forts. ) Depuis ce
moment jusqu'au 16 aoft, ce fut un bruit presque incessant du canon tirant sur les forts. Le 16, le dernier
fort tombait entre les mains des Allemands.
Le 8 et le 9, on commence a voir les Allemands circulant dans la ville. Plusieurs viennent voir leurs compatriotes a l'ambulance. Ils ont Liege ! quelle joie ils
en t6moignent. Deji ils se voient les maitres de la
Belgique et de la France. Durant ce temps, on faisait
de douloureuses operations. Un oculiste enlevait I'oeil
droit A un caporal. Ayant les yeux bandes, ii demanda
oiu il se trouvait. Lorsqu'il sut qu'il 6tait chez les
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sceurs, il se montra tres content et dit : c Ah! maintenant, je ne me tourmente plus de rien! n
A an autre, on amputa le bras droit. Ce pauvre
matheureux neos est arrivr,
la figure tum-fiee. Deux
officiers, surle champ debataille, apres le combat, lui
avaient tire, i bout portant, plusieurs coups de revolver
dans la tete pour l'achever. Avant de recevoir 1'extremeonction, il.pardonna de grand coeur a ses ennemis. Le
to, nous allons a la paroisse pour la grand'messe. Des
Allemands partout. Its sont dans les tours de 1'6glise;
M. le Doyen a du leur en donner les clefs; il y en a
une dizaine sous le porche. Jusqu'ici, nos blesses sont
accablis, silencieux, mais depuis ce matin z I, ils s'animent un pen. Ils parlerrt et racontent leurs tristes
heures vkcues. Le canon les surexcite; ils voudraient
retourner au combat.
De tons c6bts, on nous apporte des douceurs pour
les blesss ; nous leur procurons des livres et bro-chures. Tous sont contents, heureux d'tre bien soign6s.
Nous veillons toutes les nuits; commenous nesommes
que six, le. tour revient souvent, mais le bon Dien nous
sentient et augmente nos forces. Des Allemands sont
venus voir lear camarade sons-officier et voulaient
I'emmener pour le faire soigner dans une de leurs
ambulances; il refusa, disant qu'il ne saurait &tremieux
soign,. 11 a fait don a la chapelle d'une belle lampe
de sanctuaire en reconnaissance.
Le i5 aout, nous avons eu le bonheur d'avoir deux
messes.Tous les blesses valides des jambes y assistaient.
Uu docteur tint i honneur de faire acolyte. Ils chanthrent de tout coeur, le soir au salut, I'invotation
O Marie conque sans p6ch6, qu'ils avaient 6cout&e pieusement le matin. Toute la journie, le canon s'est fait
entendre d'une manibre effrayante: tout pros de la
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maison, on avait plac6 sur le quai une batterie. A une
heure, une forte fusillade: plusieurs balles sont tombWes dans la cour. De 1'arsenal, on tirait sur un aeroplane franqais. Le 17, on est oblig6 de couper la
jambe a un Allemand, la gangrene le menace et les
docteurs craignent beaucoup. En etfet, une heure aprbs
l'op&ration, le pauvre petitirendait le dernier soupir.
Laveille, une sceur lui avait montr6 la M6daille miraculeuse. Apres l'avoir regardee avec attention, il fait un
signe qui veut dire: Je ne la connais pas. La sceur
lui montre le Christ; aussit6t sa figure s'illumine et an
signe bien affirmatif r6pond: Oh! pour Celui-ci, je le
connais etje l'aime. Notre-Seigneur a done eu de lui
un bon sourire d'amour la veille de sa mort et avant
l'op6ration, car apres il n'a plus ouvert les yeux, mais
il mourut baisant le crucifix.
Le 2o au matin, notre cour 6tait remplie de petits
papiers bril6s. Bient6t, nous apprenons qu'ils ont ms
le feu dans plusieurs quartiers. La maison du docteur
en chef de 1'ambulance est compitement an6antie.
II ne lui reste plus rien, absolument ruin6. Quand on
lui apporta cette nouvelle, il pleura comme un enfant.
Le 22, un Allemand vint faire I'appel des soldats
belges en 6tat de partir le lendemain. II y en a vingtdeux. Is s'en vont bien tristement, nous sentons notre
cceur se serrer, car pour eux commence la captivit6.
Avant de nous quitter, ils voulurent laisser un souve.nir a l'ambulance. Ils avaient pri6 une personne de
connaissance d'acheter une statue, comme celle de la
chapelle, pour la laisser dans la salle. Nous ffmes
tres 6mues lorsqu'ils nous l'offrirent et les voyant si
heureux autour de notre Mere Immacul6e, nous
n'efmes pas le courage de les gronder.
Le 9 septembre, un nouveau convoi de blesses partit
pour l'Allemagne. M&mes regrets, m6me reconnais-
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M6daille et un chapelet qu'ils promettent de garder
pr6cieusement.
Depuis les premiers jours de septembre, notre grande
salle est remplie d'Allemands, ce sont des malades.
Parmi eux s'en trouvaient qui avaient fait le sac de la
maison des Missionnaires. C'est le cas d'elever son
coeurvers Dieu et de nous rappeler la parole de NotreSeigneur: , Aimez vos ennemis, faites du bien a ceux
qui vous haissent. ) Ils nous ont respect6, ont &t6convenables,et se sont montr6s reconnaissants. A la fin de
septembre, notre ambulance etait ferm6e. Tous les
jours, nous avions du preparer de la nourriture pour
une centaine de blesses ou malades des deux ambulances de la Liniire.
Le 6 septembre, on nous demanda si nous ne youlions pas donnerla soupe aux pauvres du quartier.Nous
avons accept6 et, a partir du 8 septembre, nous avons
eu la consolation de faire et servir les potages aux
pauvres, depuis ce jour jusqu'au 15 mars 1919, environ
5oo a. 6oo litres par jour. Le service de la soupe nous
a permis de faire des cueillettes spirituelles. Un jeune
homme de quinze ans qui n'avait point fait sa premiere
communion, accepta de se faire instruire. Touch6 de
-la grace, il en amena d'autres qui montrerent beaucoup
de bonne volont- et ils accomplirent ce grand acte en
manifestant d'excellentes dispositions. Deux autres
nous furent amenes par le vicaire de la paroisse pour
completer le pen d'instructionreligieuse qu'ils avaient
reque: dix-neuf et vingt ans. Un des deux a fait une
mort de saint, l'autre est parti pour l'arm6e dans les
meilleurs sentiments. Trois ou quatre mariages ont 6t6
r6habilit6s, et plusieurs personnes agees, apres 6tre
revenues au bon Dieu, ont fait une bonne mort, nous
avons eu le bonheur de les assister. Ce sont des traits
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den isericrde quinous faisaient dive: Oh! que le Seineur est boa!t Peadant toute la duree de la guerre,
nous avons gard6 les petits enfants. Grice a laidivine
Providence, nous avons pa donner le repas de midi a
vingt-cnq pauves et a nos enfants de la crhche.
L'ssine 6tant arritee, nous avons ouvert an oavroir
pour les chbmeuses. Elles y sont venues bien r6gulierement. Des pauvres ouvrieres ont &t6 secourues en
grand nombre. Nous avons essay6 de nous faire tout
A tons et de lea faire tout le bien en notre pouvoir.
Pour terminer notre mission de guerre, nous avons
ouvert la maison aux pauvres prisonniers sans abri qui
arrivaient si nombreazra Li6ge aprs I'armistice. N'en
voulant que dix-huit, nous en avons df recevoir treatesix. Tous 6taient bien couches; is ont en use boane
nourritwee qai les a un peu remis de leurs longues privations. Durant deax mois, ils se sont succ6d6; ils
6taient de toutes les nationalites, Francais, Belges,
Polonais, Roumains, Russes. Tons se sont montr6s
reconnaissants, ont fait soir etmatianeur pri.e et, en
partant, emportaient la Mbdaille miraculeuse si chere
i nos coeurs. Queqats-ans regrettaient de s'en aler a
cause deleur bon lit. En effet, noms avions pa cowserver
tous les lits et matelas de l'ambulance.
Maintenant, nous attendons le retour. au travail de
nos ouvrieres. Nos recommencerons 'ceuvre d6laisse
pendant ces tristes annees, nous sentons d'avance toat
ce que la tiche awra de pwnible, mais le bon Dieu
qui nous a conservies durant les mauvais jours, qui a
veill sur nous avec ce soin si providentiel que rien
n'a fait d6faut de ce qui 6tait necessaire, saura aussi
nous donner les grices dont nous avons besoin pour
tout recommnncer. Nous unissons done nos faibles
voix, au concert de iosanges qle nos deux families

-

745 -

font monter vers le ciel pour chanter les mis&ricordes
du Seigneur.
J'ai 1'honneur d'tre en J6sus et Marie Immaculee.
Sceur BULTHEEL.
Lzttre de Steur LECORNE, sawu servante de 1ecole
Saint-Vincent, i Alleur (Belgique), ii la Tres Honoree
Mkre MAURICE.
MA TREs HONOREE MERE,
La grdce de'Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Sachant que procurer un pen de gloire a notre Mere
Immaculee ne pent que rejouir votre coeur, je veux pour
votre fete, ma Trbs Honoree Mere, vous raconter an
fait arrive dans notre village au mois d'aoilt 1914.
Ici, comme, helas I en beaucoup d'endroits, les Allemands, sons pr6exte de francs-tireurs et de munitions
cach6es, avaient rassembl1 hommes, femmes et enfants,
avec l'intention bien arrete de fusiller tons ceux qui
habitaient 1'endroit design6.
Parmi ces malheureux se trouvait un menage compose du pere, de la mere, d'une fillette d'une dizaine
d'annees et d'un neveu, orphelin, adopt6 par eux. A
un certain moment, I'homme se tournant vers sa
femme, lui dit: c Prenons les enfants pros de nous, si.
nous devons mourir, au moins, mourons ensemble. ) Ce
disant, la femme met le petit devant elle et le pere
place sa petite devant lui. D6ji les fusils etaient braques et nos ennemis s'appr&taient k faire feu sur eux:
Tout A coup la petite se tourne vers son pere et lui
dit ces mots: a Papa, n'ayez pas peur, regardez, j'ai ma
medaille et la socur nous a dit qu'avec elle nous ne
devious rien craindre!i A peine l'enfant finissait-elle
de prononcerces paroles, que les officiers allemands,
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mus par l'on ne sait quels sentiments, ordonnent A
leurs soldats d'abaisser leurs fusils et de ne point
tirer.
En m&me temps,.ils s'approchent des malheureux
qui 6taient plus morts que vifs et, sans les inqui6ter
davantage, leur permettent de retourner chez eux.
Depuis ce moment, ce menage, reconnaissant envers
Marie a qui il attribue d'avoir 6t6 pr6serv6 d'une mort
imminente, n'a cess4 de lui temoigner sa reconnaissance.
Le mari porte sur lui la midaille, instrument de leur
salut. Lui qui ne mettait jamais les pieds a l'6glise,
assiste tous les dimanches a la messe, de preference
& la messe paroissiale. Quant a sa femme, elle remplit,
depuis lors, ses devoirs de religion avec beaucoup plus
de pieti qu'avant la guerre. Pour votre consolation,
ma Trbs Honoree M&re, j'ajoute que c'est aupres d'une
malade que je visitais et assistais, que cet homme m'a,
lui-m&me, raconti le fait.
Sceur LECORNE.
Lettre de swur FOURBIER, d'Esival,kospice Sainte-Elisabeth (Belgique), 4 la Trks Honorie Mere MAURICE.
MA TRks HONORtE MkRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Apris ce temps si p6nible de la guerre, nous respirons un peu. 11 me semble vous faire plaisir ma Tres
Honor6e Mere, en vous donnant quelques details sur
nos 6preuves. Etant sur le passage des troupes, nous
avons eu tres souvent Bloger des soldats tresexigeants;
nous vivions dans la crainte, mais la bonne Providence
veillait sur nous, et I'image du Sacr6 Caeur se trouvant
partout dans la maison, nous avions confiance et rien
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de ficheux ne s'est produit. Pour terminer la guerre,
on nous annonce, au soir, a sept heures, trente soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul, venant de Rethel ayant avec
elles leurs bagages, ayant besoin d'un peu de repos
avant de retourner chez elles en Allemagne; 1'officier,
un pretre qui nous demandait l'hospitalit6 pour elles,
disait qu'elles 6taient de notre communaut6. Elles
devaient arriver vers minuit, nous nous empressons de
pr6parer repas et lits, mais grande a 6t6 notre d6ception, ma Tres Honoree Mere; si elles avaient pour
patron saint Vincent de Paul, leur communaut6 datait
de 186o,fond6e par Monseigneur de Paderborn. Nous
les avons revues quand m&me aimablement, elles sont
restees ici six grandes semaines, occupant une bonne
partie de la maison; elles 6taient de la m&me communaut6, mais de trois maisons, et faisaient leurs trois
cuisines a part, ce qui tait tres genant; il arrivait parfois que nous avions difficult6 de faire la n6tre; cela ne
nous a pas emp6ch6es d'etre en tres bons termes
ensemble; une seule savait un peu le francais. En nous
quittant elles ont promis de nous 6crire aussit6t qu'elles
le pourraient faire. A peine 6taient elles parties; voici
trente Anglais; nous nous sommes arrangees avec les
administrateurs pour etablir une s6paration complete;
alors grand d6menagement, cuisine, salle a manger,
dortoir; ils ne sont pas genants. Quanta la nourriture,
ma Mere, nous n'avons manqu6 de rien, la bonne Providence nous a m6me donn6 la satisfaction de pouvoir
aider quelques pretres, pauvres, qui en retour priaient
pour nous.

Soeur FOURNIER.
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LOUVAIN
(EUVRE

D'ASSISTANCE

POUR

PRi\ENIR, LA

MENDICITE

Rue Charles-de-Lorraine, 13

Des avant la guerre, la ville de Louvain comptait
beaucoup de mendiants. Pendant le douloureux hiver
1914-1915,
leur nombre n'avait fait qu'augmenter.

Qu'on se rappelle comment, a certains jours, des files
de femmes, d'hommes, d'enfants attendaient devant
certaines portes de maisons particuliEres et de couvents, pour recevoir 1'aum6ne a tour de r6le. Mais ces
aum6nes 6taient-elles donnies toujours i propos?'
N'etaient-elles pas souvent un encouragement i la
paresse? Beaucoup de pauvres vraiment intiressants,
mais trop fiers pour tendre la main, ne restaient-ils
pas sans secours ?
Cette situation d6cida quelques amis des pauvres

intervenir. Ayant dress6 une liste des mendiants louvanistes, qui, en quelques jours, compta au deli de
deux cent cinquante noms, ils voulurent se rendre
compte pour chacun d'eux et de 1'urgence du besoin et
de leur valeur morale. En meme temps, ils organisirant
une repartition m6thodique des aum6nes iparses, les
families charitables et les convents s'6tant laissi persuader de ne plus donner A la porte. Enlever an
secours son caractere avilissant et le faire serrir an
contraire au relIvement des pauvres, en ne l'accordant
qu'I ceux dont la misere n'avait pour cause ni lear
refus de travailler, ni leur inconduite, n'itait-ce pas
1h un effort qui valait la peine d'etre tent6 ? C'est pourquoi, des le d6but, l'intiert se porta sur toutes les
families n6cessiteuses indistinctement. On se renseigna sur les besoins et les ressources des families en
peine, et on leur alloua, pour comrmencer, des secours.
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hebdomadaites qai- devaient les ddeommager des
aum6nes dont elles se voyaient privees.
Le couvent des Sxeura de Saint-Vincent, de Redin-

gen, demeura, pendant toute cette piriode du dibut, le
centre de reunion ou I'aeuvre s'organisa.
Au debut de septembre 1915, la periode de titonnements ayant pris fin, M. le comte de Merode, M. FritzHollanders et feu M. le notaime Roberti (remplack
actuellement par M. le s6nateur de Becker-Remy)
acceptirent de constituer un comit6 de patronage ; et
la comptabilit6, les enquetes et le mode d'allocation
des secours furent r6gl6s dans les d6tails.
Ce n'6tait plus le pauvre qui devait se dbranger pour
obteair un minime secours. Un groupe de dames, qui

s'est aotablement 6tendi depuis, requt pour mission
d'aller porter a domicile les secours en meme temps
que de veiller discretement sur les families coafiies a
leur patronage.
On se fera une idie du travail fourni en songeant
que, des le mois de novembre 19g5, l'oeuvre poss6dait
des renseignements sur Soo families et qu'un an plus
tard, A la meme 6poque, le chiffre des enquites tenues
ý jour 6tait monte
20oo0. ActuelIement (debut de
de septembre 1918), le bureau est renseignh sur
3 230 families environ.
Semestre d'kiver 1915-1916. -

septembre 19i5
bua pour a pen
daires, de o fr.
au magasin, du
de families qui

Depuis Ie mois de

jusqu'au i5 mars 1916, l'ceuvre distripris 12 5oo francs de bons hebdoma50 et au dela, d'apres les cas, valables
Comite de ravitaillement. Le nombre
en profitirent s'eleva de i8i au mois

de septembre 1915

819 au mois de fevrier suivant.

En mime temps, on avait commenec ý assiter quelques
families, enleur procurant une habitation convenable
on en intervenant dans leur loyer; on avait fait des
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distributions de paille; on s'itait efforci de trouver de
l'occupation pour les ch6meurs; on avait signalN aux
comit6s officiels les cas d'assistance insuffisante;
enfin, et surtout, on avait reussi a organiser, pendant
tout le courant de l'hiver et jusqu'i Paques, des soupers pour des enfants pauvres d6biles; chaque soir
une cinquantaine d'enfants venaient se rechauffer, se
r6crier et se refaire dans les trois r6fectoires organis6s
pour eux au centre des quartiers populaires, au couvent des Sueurs de Paridaens, a celui des Colettines,
et a celui des Sceurs de Saint-Vincent, de la rue du
Canal.
Enrayer la mendicit6 a Louvain, tel avait 6t6 le but
primitif: apres un an le resultat dipassait les pr6visions. Pres de 400 maisons affichaient la petite pancarte de membre protecteur, par laquelle on s'interdisait de donner A la porte.
Semestre d'iti 1916. Install6e rue Charles-deLorraine, i3, vers la fin de l'hiver, 1'(Euvre de l'assistance se mit A distribuer, au mois de juin, des bons de
lait et de confitures a des families oiu il y avait des
malades. Le payement d'une partie du loyer devint
alors une forme plus r6gulibre de secours: au lieu de
5 cas et pour une somme globale de 32 francs au mois
de mars, on intervenait d6ji dans 24 cas et pour une
somme globale de 58 francs, au mois d'octobre.
Semestre d'iver 1916-1917. - Pendant l'hiver I9161917, l'assistance aide surtout ses pauvres en leur
remettant des bons pour repas aux restaurants 6conomiques. Ces bons lui revenaient d'abord a o fr. 40,
puis a o fr. 45, et finalement a o fr. 9o. Il en fut distribu6 5282 de d6cembre a avril; mais ce mode
d'assistance dut alors prendre fin, le Comit6 ayant
d6cid6 de ne plus admettre aux diners 6conomiques les
personnes assist6es.
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En m6me temps, les distributions de bons de lait se
continuaient (3o2I litres, de d6cembre jusqu'g la fin
d'avril). Lenombre des families assistees au moyen de
lait ou de bons pour diners, monte de 55 en d6cembre
1916 A 199 en avril 1917.

Le dernier mois de cette p6riode, en avril 1917, les
interventions pour loyers furent au nombre de 46, avec
une d6pense de 291,50 francs.
Semestre d'dt'Ig97 . - Privee de la ressource des

diners 6 conomiques, l'oeuvre trouva bient6t une autre
source de secours. Tout en continuant a distribuer du
lait (7999 litres de mai a octobre), elle put assister les
families indigentes, au moyen de rations suppl6mentaires de soupe locale. Une combinaison avantageuse
permit de faire ces distributions sans guere devoir y
affecter les ressources provenant des dons et cotisations. De mai a octobre, le nombre des rations
s'l6eva

.

57 242. -

Pendant la meme p6riode, la

depense pour les loyers se maintint assez uniform6ment vers 280 francs par mois. Au mois d'octobre, on
intervenait dans 53 cas.
Semestre d'hiver 1917-1918. - Une liste de souscrip-

tion dont S. Em. le cardinal Mercier avait eu l'idee et
qu'il 6trenna d'un don de I ooo francs, rapporta a
l'assistance la somme de 21 371 francs. Ces ressources
extraordinaires permirent de multiplier encore les
secours pendant la mauvaise saison. De 5 992, pendant
la seconde quinzaine d'octobre, le nombre de rations
suppl6mentaires de soupe locale monta a 8 244, pour
une quinzaine, a la fin de f6vrier; il se distribua en
tout pendant les six mois d'hiver, de novembre &avril,
87024 rations. De plus, au mois de fevrier, commenca
la distribution rigulibre, tous les dimanches, d'environ
3oo litres d'une soupe 6paisse et r&confortante brassbe
au collfge des Pares Josiphites. Le nombre de litres
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de lait s'l1eva a 7909 pour cette piriode d'hiverAu debut du mois de mars, 292 families recevaient
regulierement des secours alimentaires.
Cependant on n'avait fait qu'augmenter les secours
en loyers. En avril, 87 families furent assistees de la
sorte pour une somme de 462 fr. 5o.
Les derniersmois: de mai a aott 1918. - Le nombre
des families- assist6es par des bons de lait et des
rations suppl6mentaires de soupe lo6ale a te, en
moyenne, pendant les mois de mai, juin, juillet et
aout 1918, de 274; ila tk distribui 5 365 litres de lait,
soit, en moyenne, I 341 litres par mois; 20 4 80 rations
suppl6mentaires de soupe, jusqu'au 12 juillet, date &
laquelle les distributions'de rations de soupe ont pris
fin; et, en outre, chaque semaine, la distribution de la
soupe a du dimanche ,, continua d'avoir. lieu au College des R6v6rends Peres Jos6phites, mais plus abondante, en moyenne 400 litres par semaine.
Si l'on constate une baisse dans les secours alimentaires pendant les mois d'0t6, la hausse se maintient,
par contre, dans l'assistance pour loyers : de 87 cas au
mois d'avril, le nombre en est mont6 a 92 au mois
d'aouit, avec une d6pense de 480 francs.
Dans cette enumeration sommaire des secours distribu6s au cours de chaque semestre, il n'a 6t, fait mention qu'en passant des secours divers de toute nature :
distributions de paille, de charbon, de bois a brdler,
de lits, de couvertures, pr&ts et dons en argent. Et il
faut surtout noter les efforts suivis pour aider les
pauvres a trouver un emploi ou de 1'occupation et pour
signaler a la bienveillance des comites, des hospices,
ou des divers autres organismes speciaux des situations
oi ceux-ci pouvaient intervenir. Grace aux rapports
cordiaux avec toutes ces institutions de charite et
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d'assistance sociale, il ne s'est presque pas passe ujour ou l'ouvre n'ait pu venir en aide'indirectement, il
est vrai, mais d'unc maniere tris efficace cependant a
des malheureux.
Ressources. - Elles proviennent tout d'abord des.
souscripteurs. Leur nombre n'etait encore que de 272
au mois de novembre 19 5; - un an apres, a la meme
ipoque, il s'elevait a 379. Mais, dans la suite, l'6puisement graduel des iconomies dans la classe bourgeoise
se r6vile ciairement dans la diminution progressivedes souscriptions; en ce moment, elles sont descendues
a 3oo environ. Le total des cotisations encaiss6es,
d'octobre 1915 a octobre 1916, s'est eleve a 20379 fr.;
d'octobre 1916 a octobre 1917,'
24061 fr. 5o; et
depuis ce temps pour les huit mois qui vont jusqu'a la
fin de juin i918 a 26756 francs.
En tenant compte des dons extraordinaires et de Ia

liste de souscription, les ressources mensuelles ont 6t&
d'environ 2000 francs en 1917 et la premiere moiti6 de
1918. Le total des recettes en 1917 est mont6 &

29211 francs, tandis qu'en 1916 il n'avait atteint que
17 568 francs.

Une minime partie de ces sommes a sans doute passen frais gen&raux divers ( 587 francs sur22 084 francs
de dpeenses totales en 1917), et en r6munerations et
salaires des employes (4982 francs pendant lam&mep6riode). Mais il est restS, pour les seals secours en.
1917, 21 102 francs, tandis que le chiffre correspondant en 1916 n'etait que de 12154 francs.

11 y alieu d'insister, en outre, surle fait que, compt'es
au prix de revient, les rations supplimentaires de
soupe distributes depuis le mois de mai 1917 jusqu'a
la mi-juillet de cette ann6e, representent une valeur
d'environ 24 500 francs; grace a la combinaison dont.
il a iti fait mention plus haut, on a pu proc6der I
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cette distribution sans charges, on a peu pros, pour Ie
budget ordinaire.
Telle fut pendant trois ann6es l'activit6 de l'CEuvre
de l'assistance: elle ose esp6rer que la population
louvaniste, malgr6 la chert6 de la vie, continuera a
l'aider dans sa tache bienfaisante et lui permettra
ainsi de tenir bon jusqu'a la fin de la tourmente.
La charit6 est noble; elle est n6cessaire pour corriger ce que la seule justice, strictement appliqu6e
dans ses rapports sociaux, peut avoir de dur; mais elle
perd sa vertu, elle devient meme parfois malfaisante,
si elle se fait mal A.propos. II lui faut de la clairvoyance et de la force mal6e de tendresse. Le relivement moral stable doit etre son but, tout autant et plus
que l'assistance momentane d'un besogneux. A nos
souscripteurs, a nos bienfaiteurs, A tous les collaborateurs qui ont permis a l'CEuvre d'assistance de se cr6er
et de se maintenir au cours de cestemps difficiles, qui
l'ontaidie balayer les rues des troupes de mendiants,
nous d6dions une page cueillie A leur intention dans un
livre r6cent de la comtesse d'Haussonville : la Chariti '
travers la vie. Elle exprime mieux que nous ne saurions
le faire ce qui a 6te dbs le d6but, et restera jusqu'au
bout notre mission:
( On accuse notre charite n, dit Mgr de Gibergues,
dans 1'avant-propos, c d'etre trop courte de vues, de
s'inttresser trop uniquement aux plaies tangibles, a la
misire une fois venue, de ne pas assez chercher a la
pr6venir, ni a l'emp&cher. On nous reproche d'avoir
plus de sensibilit6 que de charit6, au large sens du
mot: de ne savoir aimer que l'etre tomb&
A Charit6 myope, dit-on, qui ne voit que ce qui se
touche et ne regarde pas plus loin, trop t6t satisfaite,
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quand elle a laissi quelque don en argent, elle croit
que tout est fini.
a La grande et vraie charit6 est une sollicitude qui
ne s'arr&te pas A donner, elle 'vent plus, elle veut
s'kclairer pour mieux faire; elle 6tudie, elle travaille.
En presence d'une situation, elle en chercheles causes,
pour tUcher d'en prevenir le retour, ou pour les empecher de se reproduire en d'autres cas. Elle veut arr&ter
les fleaux, avant qu'on lui apporte les victimes. Elle
aime le prochain debout, et veut I'y maintenir: c'est
bien la l'amour d'un plre, d'un frere qui d6sirent
encore plus preserver de la chute celui qui leur est
cher, que le relever apres la chute. i

ITALIE
PROVINCE DE ROME
Lettre de ma sacur A..., Fille de la Charite,
a la Trs Honorie Mtre MAURICE.
Rome, x8 juin x919.

MA TRts HONOREE MtRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Notre bonne Mere me donne la douce mission de
vous rendre compte de notre inoubliable audience
d'hier et je suis heureuse d'avoir ainsi l'occasion de
venir vous faire un filial salut au sortir de la retraite.
L'audience que le Saint-Pere voulait bien accorder aux retraitantes 6tant fix6e a quatre heures, 'instruction a eu lieu & deux heures et, A trois, suivant
les avis donn6s, chacune s'est mise en devoir de se
rendre au Vatican.A 1'heure indiqude, toutes les seurs
de la retraite, ainsi que le pr6dicateur, M. Dujardin,
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ee trouvant reunies, on nous. a fait ranger en cercle
dansla petite salle du Tr6ne: nous formions double
i•aie, car quelques seurs de Saint-Vincent, du Bambino,
,des Zoccolettes, s'etaient jointes aux retraitantes et
cela formait une tres belle assistance. Notre Vinirre
Mere etait A la droite du Tr6ne, M. Dujardin 6tait a
c6t6 d'elle; puis, venaient les sceurs servantes plac&es
des deux c6tis, de facon a etre les plus rapprochees du
Saint-Pere, et enfin les smurs compagnes groupues surtout dans le fond. Le silence le plus absolu r6gnait
dans la salle, aussi n'eut-on pas de peine . entendre le
pas du Saint-Pere, quelque 16ger qu'il fit. Toutes les
seurs se prosternirent; Sa Saintete entra toute souziante A la vue de ces nombreuses cornettes et se dirigea vers son tr6ne en donnant sa b6endiction. Avant
de s'asseoir, le Saint-Pere s'arr&ta devant notre Mere
qui baisa sa main et lui dit que nous venions assurer
les fruits de notre retraite en recevant sa benediction.
u Et vous aussi,vous avezfait la retraite, ajouta le SaintPere ? - Oui, Trbs Saint-Pere, je vais tacher de me
convertir. - Vous allez seulement tacher, r6pondit le
Saint-Pere, en souriant. n Puis, faisant signe aux sceurs
de se lever, il s'assit etcommenqace qui se pourrait bien
appeler une belle conference sur la charit6, disant que,
plus que toute autre communaut6, les Filles de la Charite, s'inspirant des exemples de leur V6nerable Fondatrice et des Vn&rables seurs martyres de Cambrai,
doivent non seulement aimer Dieu de tout leur cceur,
mais d6verser cette charit6 sur le prochain: enfants,
malades, pauvres, tous ceux qui ont besoin d'assistance. Le Saint-Pere a dit des choses tout A la
lois magnifiques et tres pratiques sur la vie de charite
qui doit etre la n6tre; nous etions toutes suspendues
A ses levres. Quand Sa Saintete s'est levee, a la fin de
son discours, son visage 6tait toat enflamm6, nos coeurs

1'itaient aussi, et c'estbiensur des d6sirs sinceres d'6tre
tout ; Dieu et au cher prochain qu'est tombte la pricieuse parole qui les rendra effectifs, esperons-le. En
descendant de son tr6ne le Saint-Pere s'est arr&et devant
notre Mbre qui I'a remerci6 et lui a parl de votre prochain voyage; elle a accompagne ensuite Sa Saintet6
autour de la sallet lui donnant quelques details sur les
sceurs, "imesure qu'elles baisaient sa main sacrie. En
entendant qu'il y avait des soeurs de Poronne: ( Et de
Bologne, il n'y en a pas? , Sur la r6ponse n6gative:
c Ellesn'aiment pasle Pape ?-Oh!si, Saint-Pire,mais
c'est loin. » A soeur Vincent de Sainte-Marthe: Oh !je
la connais bien. , A d'autres soeurs qui n'avaient pas
fait la retraite: ccElles sesont faufilees ),dit-il avec un
petit air qui signifiait: les Filles de la Charit6 s'arrangent toujours. A une bonne soeur de Naples qui lui
demandait une b6nediction sp6ciale pour ses pauvres
oreilles qui n'entendent rien sans cornet acoustique,- il
accorda avec bont6 une b6nediction speciale.A une autre
aussi, une b6nediction pour une oeuvre nouvelle. Enfin,
c'itait un bon Pare au milieu de ses filles rayonnantes
de bonheur et toutes surprises aussi de se sentir si
favoris6es dans leur bassesse, par le Chef supreme de
I'Eglise. Le tour de la salle 6tait fini, chacune avait
pu graverdans son esprit, etencore plus dans son coeur,
la blanche vision toute faite de douceur et de bont&.
Le Saint-Pere reprit le chemin de ses appartements,
b6nissant encore le groupe prosterne6 ses pieds et lui
souhaitant une sainte perstv6rance dans les bons propos de la retraite.

Veuillez agr6er, ma Trbs Honoree Mire, I'hommage
filial de toute la petite famille de Sainte-Marthe qui
vous attend avec grand d6sir, demandant & Notre-Seigneur de favoriser votre voyage d'un temps qui vous
permettra de 1effectuer sans fatigue. Dans cette douce
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attente, j'ai l'honneur d'6tre en Marie Immaculie,

Votre humble et ob6issante fille.
Sceur A...
ALLOCUTION DU SOUVERAIN PONTIFE

Dominus autenm dirigat corda
(etcorpora)tvestraincaritateDei

et patientia Christi.
(II Epitre aux Thessaloniciens.)

C'est pour nous un vrai plaisir de nous voir entour6

d'un si grand nombre de Filles dela Charit6 qui, ayant
termin6 les saints exercices de la retraite, viennent
recevoir la b6n6diction du pape pour affermir davantage leurs bons propos.
Ce jour, mes tres chores filles, marquera pour vous
une date m6morable.
Par une heureuse coincidence, vous vous trouvez
r6unies dans cette meme salle oi ce matin a 6te discut6e la cause de beatification de votre Cofondatrice
Louise de Marillac, et de vos sceurs, Madeleine Fontaine et ses compagnes, martyrisees pendant la R6volution francaise.
Et comme fruit de ces saints exercices, vous devez
imiter votre Vnn6rable Mere dont la vie fut toujours
conforme a Pesprit de la loi de Dieu .qui est toute de
charit6. Vous devez imiter vos sceurs qui, refusant
d'aller contre leur conscience en pr&tant le serment,
subirent le martyre pour rester fideles a la foi de
l'Eglise.
Saint Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, leur
disait: Marches dans la chariti de Dieu et dans la

patience du Christ.
x. Les mots entre parentheses: e corora, sont ceux que l'Eglise a
ajout6s au texte de saint Paul pour en faire la legon breve de Prime, a
l'office ferial.
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M.archez droit dans l'amour de Dieu, dans la charite
de Dieu, dans la patience du Christ.
Mais saint Paul ne parle que de cet amour qui,venant
de Dieu, nous fait aller droit a Lui. La sainte Eglise,
elle, ajoute une autre pensie a celle du grand ap6tre,
et elle nous la mettait sur les levres, a nous, pr&tres,
dans I'office du jour a l'antienne des Matines.
Et me souvenant que je devais aujourd'hui parler a
mes tres chires Filles de la Charit6, ce n'est pas sans
emotion que j'ai lu ces paroles qui semblaient si bien
leur convenir. Saint Paul dit : Marches dans la chariti
deDieu et dans lapatiencedu Christ,et l'Eglise s'exprime

ainsi: Que le Seigneur dirige nos oeurs et nos corps
dans la charite de Dieu et dans la patience du Christ.
La charite vient de Dieu, mais pour qu'elle soit efficacement exerc6e, il lui faut cet amour qui dirige

l'&me vers Dieu et cette charit6 qui la porte a soulager ses freres.
La priere est belle, les oraisons jaculatoires sont
bonnes; c'est tres bien de se tenir au pied de I'autel
pour prier, mais plus belle est la chariti en ceuvres :
secourir le prochain, soigner les malades dans un
h6pital, s'occuper de l'6ducation des enfants, en un
mot, rendre au prochain tous les services que nous pouvons; c'est la charit6 de Dieu. Que le Seigneur dirige
nos cours dans la chariti.

Imitez votre Vdnerable Mbre dont le jour n'est pas
6loigna ou 1'Eglise la saluera du titre de Bienheureuse;
imitez vos seurs martyres dans l'observance de la loi
de Dieu. Rappelez-vous que vous devez toujours 6tre
pretes a secourir vQs freres, non seulement en paroles,
mais par les ceuvres.
Marchez dans la charite, I'amour de Dieu, vivez dans
la charit6 de votre prochain que vous regarderez en
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Dieu, et dans la patience du Christ; ainsi vous accom.
plirez la loi de Dieu.
Cette loi, nous la trouvons tous dans les commandements du Sinai et dans les priceptes de l'Eglise, mais
vous,Filles de la Charite, vous la trouvez encore dans les
regles que vous a donnkes saint Vincent de Paul, votre
fondateur, et qui, 6tant approuvbes par l'Eglise, sont
pour vous l'expression mrme de la volont6 de Dieu.
Observez bien vos Saintes Regles qui vous indiquent
si clairement le moyen d'observer la loi de Dieu; oh!
soyez-y bien fid~les. Que le Seigneur dirige nos cwurs
el nos corps dans la chariti de Dieu et dans lapatiencedu
Christ.
Pendant les saints exercices, vous avez m6diti la
passion de J 6sus-Christ. Qui a souffert plus que J6sus?
Considerez tous les outrages qu'll a endures: injures,
tourments, mort ignominieuse sur Ia croix. Et Jesus
patient se tait. Soyez •evotes a la passion de J6susChrist, et vous trouverez la force d'aimer Dieu, de pratiquer la charit6 envers le prochain, et de supporter
les peines inherentes a la vie religieuse; qu'en entrant
dans vos maisons, on reconnaisse en chacune de vous
que c'est l'esprit de charit6 du Christ qui vous dirige
dans toutes vos actions, dans toutes vos demarches;
que cette charit6 reluise dans toutes vos ceuvres.Que le
Seigneur dirige vos ceurs et vos corps dans la ckarite de

Dieu et dans la patience du Christ. C'est le soulait que
nous formons pour vous,tres chores Filles de la Charit6
qui etes ici prisentes. Nous le formons, pour toutes
vos sceurs de Rome,pour toutes les Filles de laCharit6,
vous etes bien nombreuses r6pandues dans le monde
entier, et pour qu'il soit plus efficace, nous vous donnons de tout coeur la benediction apostolique.
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PROVINCE DE TURIN
Nous extrayons de la Revue d'Aoste les ditails suivants sur
notre regrett6 confrere Mgr Tasso:

S. G. Mgr Jean-Vincent Tasso, de la Congr6gation
de la Mission, n6 a Banengo (commune de Montiglio),
le 13 aoft I85o, pretre le 29mars 1873, nomm6 eveque
d'Aoste par Bref apostolique du 3o mars 1908, sacr6
a Rome le 28 mai 90o8, entr6 dans son diocese le
15 aoft 19o8, mort saintement a Aoste le 24 aout 1919.
Notre bon 6veque, Mgr Tasso, nous a quitt6s : sa
belle ame a pris son essor vers la patrie, dimanche a
quatorze heures et demie. Sa longue maladie, reconnue
mortelle dbs le commencement, a 6t& comme un long
adieu a sa famille spirituelle. Sans se faire aucune
illusion sur la gravit6 de son mal, il a accept6 avec
g6n6rosit6, et, pour ainsi dire, savour6 l'immolation
lente*et douloureuse par oif ila plu a Dieu de le faire
passer: Tout pour FEglise, disait-il, tout pour le Pape,
Jout pour le Clergi, tout pour le p'uple, tout pour les
picheurs.
II a pu faire encore la sainte communion le jour
meme de sa mort : c'est ainsi que, dans la soiree de
dimanche, il s'est doucement endormi dans le baiser
4du Seigneur.
On esp6rait dans les prieres, dans le d&vouement et
I'habilet6 des m6decins: mais Dieu en avait dispos6
autrement. *
Son Vicaire g6neral, un pr&tre de la Mission, l'abb6
Durazzo, et quelques religieuses reCurent son dernier
soupir.
II faudrait maintenant dire un mot de son episcopat,
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pour se rendre compte de la gravite de la perte que
nous avons faite.
Nous n'en avons, pour le moment, ni le temps, ni
leS moyens.
II nous suffira de souligner quelques traits essentiels
de sa physionomie morale et de rappeler quelques faits
qui emergent.
Mgr Tasso, tout le monde le sait, 'tait I'humilit6 en
personne. En lui l'autorit6 s'harmonisait si bien avec
l'humilitA, qu'on aurait difficilement pu rever une harmonie plus parfaite.
Son coeur 6tait tout chariti, ne demandant qu'A se
d6vouer, a se sacrifier. II disait du bien de tout le
monde, n'ayant d'autre arme pour vaincre les r6sistances qu'une bont6 toujours nouvelle et presque toujours victorieuse.
La premiere impression qu'il fit sur ses dioc6sains,
i l'occassion de son sacre k Rome, ce fut celle d'une

grande ressemblance avec Celui qui a dit : Apprenes de
moi que jf suis douz etrumble de ccur. Cette impression, c'est encore celle qu'il laisse, A onze ans de distance, et qui r6sume tout son episcopat.
Parmi les faits saillants qui se sont accomplis par le
zele entreprenant de Mgr Tasso, il faut placer en premiere ligne les fetes du huitieme centenaire de la
mort de saint Anselme : ces fetes eurent un succes qui
depasse toutes nos conceptions.
Il en r6sulta un titre de gloire nouveau pour le clerg6
et le peuple de la vallie d'Aoste : plusieurs embellissements de notre ville, entre autres le monument de
saint Anselme, datent de ces fetes.

Une autre gloire de l'ipiscopat de Mgr Tasso, c'est
le Synode de 1912, qui laissa un si doux souvenir dans
tout le clerg6 du diocese.

Le z~Ie de Mgr Tasso a toujours vise, avant tout,
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aux ames: heritier de l'esprit de saint Vincent de Paul
il n'a jamais perdu de vue la devise de ses armoiries:
Evangelizare pauperibus misit me.
Fiddle ex6cuteur des d6sirs et des directions du SaintSiege, iln'a jamais pu supposer qu'il n'y eit cheztout
le monde les memes dispositions. Le Roma locuta est,
causa fnita est a toujours 6t6 un principe r6gulateur
indiscutable de toutes ses actions.
Dans son activitA infatigable, il a ete promoteur de
toutes sortes d'associations pieuses : il serait difficile
d'imaginer quelque oeuvre de pi6t6 ou quelque industrie du saint ministere qu'il n'ait initiee ou conseill6e
et encourag6e.
Lorsque la guerre 6clata, il 6tait pr&t, comme on peut
le penser, a tous les sacrifices: c'est pour cela que,
d'accord avec son clergi, il cda le petit seminaire pour
en faire un h6pital militaire de r6serve : bel acte de
patriotisme qui fit tomber les pr6ventions de plusieurs
contre le patriotisme du clerg6 vald6tain.
Toujours il sut entretenir avec les autorit6s civiles
et militaires les meilleurs rapports: tous admiraient
et aimaient en lui le pr&tre tel que Notre-Seigneur l'a
fait.
Apres la maladie de l'ann6e dernimre, dont la gravit6
n'avait,echapp6 i personne, sauf a lui, on lui conseillait
de suspendre la visite pastorale, qu'il avait d'ailleurs
recommenc6e avant le laps de cinq ans, cohtrairement
i l'usage du diocese. Ne pensant qu'aux Ames que la
guerre avait meurtries et auxquelles son ministere aurait rapport6 quelque consolation, il reprit en avril
dernier la visite des paroisses; il n'6tait pas encore ala
moiti6 de sa besogne, que d6j il tombait pour ne plus
se relever, leIo mai, apres la visite de Pollein.
Si jamais pasteur donnasa vie pour ses brebis, c'est
bien Mgr Tasso. Il tomba litt6ralement sous le poids
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de ses travaux apostoliques, ou, pour parlerjustement,
de ses m6rites.
Nous n'avons dit qu'un mot sur son episcopat : il eut
fallu un volume pour dirouler aux yeux du lecteur ces
onze ans d'une activite pastorale d6vorante que seulela
mort put arreter. Mais c'est trop t6t: l'histoire demande
du temps. i
A la distance de quelques ann6es,bien des faits qui,
maintenant, paraissent insignifiants, prendront des
proportions qu'on ne soupconne pas. I1 faut voir les
faits dans leurs cons6quences pour les appricier avec
6quite.
Mgr Tasso est mort le jour oa l'on c6l6brait la A6dicace de I'Eglise cathedrale. Tout naturellement, on
crut voir en cela une de ces heureuses coincidences qui
lui 6taient si cheres. Ne peut-on pas dire qu'il est une
de ces pierres vivantes,- de ces perles pr6cieuses, qui
vont composer la J6rusalem c6leste, dont les temples
matiriels, avec leurs peintures et autres ceuvres d'art,
sont l'image? Cette pierre vivante, cette perle pr6cieuse, est all6e occuper sa place lI-haut pendant que
l'on thantait dans toutes les 6glises du diocese :
Caelestis urbs Jerusalem,
Beata Pacis visio,

Qua celsa de viventibus
Saxis ad astra tolleris,
Sponsa que ritu cingeris
Mille Angelorum millibus.

Ses fun6raiiles ont 6te le digne echo de son entree
dansle diocese, en 1908. Tous les cceurs alorss'ouvrirent
pourl'accueillir, maintenant tousles coeurs le suivirent
dans son d6part pour le ciel.
Les c6ermonies furent toutes pr6sid6es par S. G.
Mgr Filipello, 6evque d'Ivr6e. Le clerg6,malgr, les,
difficultis du service postal, 6tait accouru en nombre
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imposant, m&me dequelques-unes des paroisses les plus
reculies de lavall6e. Le convoi funebre 6taitainsi organis : les orphelins de la guerre, les enfants des colonies alpines, 1'asile Ansaldo, l'orphelinat d'Aoste, les
Filles de Marie, les confreries du Saint-Sacrement et
de Sainte-Croix, les communaut6s religieuses, le
clerg6 paroissial, le chapitre de la Collegiale, le chapitre de la cath6drale, le c616brant avec ses ministres,
le d6funt, les parents, les autoritis, les associations,le

peuple. Ce ne fut pas une d6monstration bruyante,
mais une manifestation grandiose de pi6te et d'affection
au d6funt : un de ces convois funebres qui 6taient
1'id6al de notre bon 6veque.
La messe fut ex6cutie, avec le succes dont elle est
coutumiere, par la Schola d'Aoste et autres chantres
de la vallie, sous la direction de l'organiste de
S. M. la Reine mere.
Le service d'honneur, Ala chapelle ardente et A la
procession, fut fait avec beaucoup de grace et de d6vouement par les jeunes gens du Cercle populaire
catholique.
C'est avec la plus vive 6motion et un vrai tressaille-

ment que le clerge tout entier et les fid&les remarquerent, pendant la c6r6monie funibre, dans son ancienne stalle 6piscopale, la figure v6n6rable a tant de
titres.de S. G. Mgr I'archeveque J.-A. Duc. 11 a tenu,
malgr6 ses quatre-vingt-quatre ans et sa semi-c6cit6,
donner un t6moignage de son affectueuse consid6ration pour son successeur.

Le municipe d'Aoste intervint en corps; les autres
autorit6s intervinrent aussi ou furent representees.
Notre Eminentissime M6tropolitain fut repr6sent6
par le R6v. Teologo Facta, aum6nier de notre h6pital
militaire, actuellement cure de Notre-Dame-du-Carme,
a Turin.
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D'autres d6vques tinrent aussi a etre reprisent6s ou
envoyirent des tiligrammes de condol6ance.

PROVINCE DE NAPLES
NOTES

BIOGRAPHIQUES

MORT DANS NOTRE

SUR
MAISON

M.

JOSEPH GUSTAPANE,

DE CHIAIA,

A NAPLES,

LE 21 MARS 1918.

Le 21 mars 1918, a cinq heures du soir, M. Joseph
Gustapane, superieur de notre maison de Chiaia, a
Naples, mourait a l'improviste, age de quatre-vingttrois ans. II avait soixante-cinq ans de vocation et
cinquante-neuf de sacerdoce, et, pendant toute sa
longue carriere, il fut vraiment le missionnaire selon
le coeur de saint Vincent, a simple, droit, craignant
Dieu et 6vitant le mal ).
II 6tait n6 - Lecce, le 7 mars 1835, et malgr6 qu'on
lui donna comme noms ceux de Thomas et de Joseph,
il pr6f6ra toujours s'appeler uniquement Joseph,
par d6votion au saint patriarche. Ses parents ktaient
tres honnetes et d'une grande pi6td. Son pEre surtout,
d'une noble famille genevoise, se distinguait par sa
charit6 pour les pauvres, blAmant s6verement les siens
quand ils trouvaient a redire a ses largesses en faveur
des malheureux. Thomas-Joseph 6tait le dernier des
enfants, et il fut toujours traite comme le benjamin de
la famille, non seulement a cause de son age, mais
aussi a cause de son caractire jovial et affable.
Envoy6 au college des Peres J6suites de Lecce,
Joseph venait passer ses' vacances dans la maison de
campagne que poss6dait sa famille dans les environs
de Saint-Pierre-de-Lama. C'est l qu'il connut les
Prktres de la Mission, car son pere avait c6d6 une
partie de sa vaste maison aux Missionnaires. Ceux-ci
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avaient fait de cet immeuble leur maison de campagne

et on voyait plus souvent parmi eux que parmi les
siens le petit Joseph. A l'age de dix-huit ans, il
demanda au visiteur de. la province d'entrer dans la
Congregation, et, apres avoir obtenu une r6ponse
favorable et l'autorisation de ses parents, il partit pour

le s6minaire intepre de Naples, le 23 octobre 8853.
Le directeur du s6minaire 6tait alors M. Savarese,
qui a formi des pl6iades de missionnaires pendant
les nombreuses ann6es de son sejour a Naples. Joseph
Gustapane profita des lemons et des exemples d'un
tel maitre et se signala par son humilit6. On raconte
qu'un jour le jeune novice se pr6senta a la porte du
directeur ne voulant plus etre clerc et sollicitant la
grace d'etre frere coadjuteur. II avait peur de la responsabilit' du sacerdoce. M. Savarese encouragea
notre jeune saminariste qui resta clerc et qui, le
5 novembre I855, prononcait les saints voeux. Apres
avoir passe quelque temps A Naples pour faire ses
4tudes philosophiques, Joseph Gustapane fut envoy6
a Oria pour faire ses 6tudes th6ologiques. Ce fut a
Lecce, a la fin de ses 6tudes, qu'il rebut de Mgr Caputo, 6veque de ce dioctse, le 12 d6cembre i858, la
tonsure et les ordres mineurs. Le 18 du meme mois et
de la mime ann6e, il fut ordonn6 sous-diacre, et diacre
le 19 mars de 1'annee suivante. Quelques jours aprbs,
le 9 avril I859, 1 Oria, il fut ordonn6 prctre par
Mgr Margarita, de la Congr6gation de la Mission,
eveque de cette ville.
Aussit6t apres son ordination, le jeune Gustapane
fut envoy6 au s6minaire de Roccasecca, dont la direction etait confide alors a la Congregation. Joseph 6tait
malade et les m6decins lui avaient d6fendu tout tra
vail d'6tude. I1 se mit toutefois a l'ceuvre avec ardeur,
ne se contentant pas de veiller a l'education des semi-
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naristes, mais encore se livrant avec grand zele au
ministere de la pr6dication et de la confession. Fort
souvent on le voyait au confessionnal avec la montre A
la main pour faire attention a l'heure et interrompre
ses confessions pour aller faire sa classe.
Le 13 avril, a midi et demi, le dil6gu6 de Sora se
pr6senta au s6minaire et intima 1'ordire aux confreres
de se retirer dans les vingt-quatre heures. L'ordre
gouvernemental 6tait formel et le jour suivant tous les
confreres partaient pour Naples. M. Gustapane fut
alors envoy6 a notre maison de Chiaia, oi1il s'employa avec grand zele aux oeuvres de nos soeurs jusqu'au 15 avril 1879. II avait demand6 plusieurs fois
d'etre appel6 a la maison dei Vergini, car il pensait que
plus tard il ne pourrait plus se consacrer aux missions et
aux exercices spirituels du clerg6, qui sont les oeuvres
principales de la Congregation. Son d6sir fut exauc6
en 1879. Les annees qu'il passa dans cette maison
furent des ann6es remplies. II alla souvent en mission
et encore aujourd'hui on se souvient de son zele dans
les lieux qu'il 6vangelisa. Nos confreres qui ont eu
I'occasion de donner la mission l1 o& M. Gustapane
l'avait donn6e avant eux, ont pu constater le souvenir
vivant que les populations chretiennes ont garde de
notre fervent missionnaire. A la maison de Naples, il
6tait toujours pret pour confesser les externes ou pour
pr&cher aux ordinands. Il est impossible de dire le
bien qu'il fit dans les maisons des Filles de la Charit6
de la ville de Naples. En 1881, M. Pinto, ayant 6t6
nommk sup6rieur d'Oria, le visiteur demanda a
M. Gustapane de le remplacer comme assistant de la
maison de Naples. II accepta sans difficult6, et ce fut
a cette occasion que le Superieur general, M. Antoine
Fiat, lui 6crivit une tres belle lettre d'estime et de
bienveillance.
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Cette estime ne devait pas tarder A se manifester
d'une facon plus sensible encore. M. Bruni, Acause de
son Age et de ses infirmitis, ne pouvan't plus exercer sa
charge de visiteur, obtint la d6mission de son emploi
et le Superieur geniral nomma alors comme visiteur
intirimaire M. Gustapane. II restai ainsi visiteur jusqu'en l'ann6e 1886. Apres avoir exerc6 pendant quelques mois la charge de directeur du college de la
maison dei Vergini, M. Gustapane fut nommi supirieur de la maison de Bari.
L'6tablissement de Bari avait &t6 longtemps tres
important et depuis sa fondation, en 1774, servait aux
retraites, et de r6sidence pour les missions. En r861,
le gouvernement prit cette grande maison pour en faire
un h6pital militaire. Quand les confreres revinrent A
Bari en 1870, ils durent louer un local et limiter leur
ministere A la direction des Filles de la Charit6, qui
possedaient de nombreuses maisons dans les Pouilles.
M. Gustapane s'occupa tres activement non seulement
des Filles de la Charit6, mais aussi des nombreuses
associations d'enfants de Marie. M. Leonard di Guida,
superieur de la maison d'Oria, qui a 6t6 le compagnon
de M. Gustapane, temoigne qu'il remarqua en lui un
zele toujours ardent pour ces diff6rentes euvres.
M. d'Alessandro rend le meme timoignage, ainsi que
la sceur Lafabriere, superieure de i'h6pital civil de
Bari.
M. Gustapane pensait peut-6tre finir ses jours dans
cette chore maison de Bari, mais la Providence en
avait dispose autrement. Le 3o septembre 1892,
Mgr Crouzet, vicaire apostolique d'Abyssinie, qui
faisait alors la visite de la maison de Naples, envoya
une lettre an sup&rieur de Bari, I'avertissant que le
la
conseil gn6ral de Paris l'avait nomm6 visiteur de
qu'il
province. M. Gustapane r6pondit imm6diatement
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me poavait accepter semblable charge et proposa pour
wisiteur M. de Angelis, qui se trouvait alors a la maison de Chiaia. Ce conseil fut suivi, mais pour remplacer M. de Angelis, le superieur de la maison de
Chiaia, M. Danelli, demanda comme assistant
M. Gustapane et, le 7 novembre 1892, celui-ci partait de
Bari pour se rendre & Chiaia, qu'il avait quittee vingtquatre ans auparavant et dont, quelques mois plus tard,
apres la mort de M. Danelli, en 1893, il fut nommi
superieur. 11 y travailla avec zele pendant vingtcinq ans, c'est-a-dire jusqu'a sa mort arrivie le 21 mars

1918.
II faudrait un gros volume pour raconter tout le
bien qu'a fait M. Gustapane pendant ces vingt-cinq
annees. Qu'il nous suffise de redire ce que disait le
tres digne visiteur, M. Morino : ( M. Gustapane ne
sera jamais remplac6.,
Notre cher missionnaire avait une trbs forte sant6.
II avait quatre-vingt-deux ans et travaillait, prechait,
confessait, comnie il le faisait vingt-cinq ans auparavant. Un accidentvintl'arreter. Le dimanche, Ii mars
1917, en descendant les marches de l'autel, M. Gustapane ne vit pas un tabouret qui n'6tait pas a sa place
ordinaire, tomba et se brisa le bras gauche. Pendant
un mois, on craignit beaucoup pour sa vie, mais le Seigneur ecouta les prieres ferventes que tant d'imes
genereuses lui firent pour le cher malade. Le 31 mai,
M. Gustapane reapparaissait en public et donnait ce
meme jour la benediction du saint Sacrement. II reprit
des lors son ministere, entendit de nouveau les confessions soit i la maison centrale, soit a I'h6pital dei
Pelligrixi,chanta la messe, et fit les autres fonctions
de son ministere malgr6 la faiblesse de son cceur, qui
&taitgrande. Le 21 mars 1918, il allait encore aJ'6glise
pour entendre les confessions des soeurs, et confant
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en ses forces, il avait d6cide de chanter la messe le
Jeudi saint. Dieu en avait d6cid6 autrement, et ce
meme jour, 21 mars, il s'endormait pieusement dans le
Seigneur, a cinq heures du soir.
Personne ne peut d6crire la douleur des missionnaires et des Filles de la Charite de Naples et de la
maison centrale quand ils apprirent la nouvelle decette mort subite. Nombreuses furent les lettres des.
supbrieures des maisons aux missionnaires de Chiaia
qui toutes appelaient le difunt un missionnaire z~1et exemplaire. Ces louanges ,taient justes. Pendant
soixante-cinq ans, M. Gustapane donna toujours
1'exemple des vertus que r&clamait saint Vincent.
Toujours, a n'importe quel age, M. Gustapane eat
une conduite 6difiante et s'attira l'estime et I'affectioni
de tous ceux qui eurent l'occasion de le connaitre..
Tons les missionnaires, et surtout les confreres franqais, furent edifies grandement de sa simplicit6 et de
son affabilite. Les Filles de la Charitd ne parlaient
de lui qu'avec le plus grand respect et eurent toujours.
en lui la confiance la plus illimit&e. Aussi, pendant les,
retraites, c'6tait un beau spectacle de voir les seurs se
presser aupres de son confessionnal et passer de longues heures pour pouvoir arriver A se confesser et
entendre ses 6difiantes paroles.
Pourquoi 6tait-il si aim6 et si respect6 ? Parce que
M. Gustapane tait la simplicit6 meme; cette vertu
6tait sa vertu caract&ristique. Sans malice, il ne pouvait soupconner que d'autres puissent tromper on
mentir. II croyait tout et tous. La duplicit6 lui etait
inconnue. Tout ce qui 6tait dans son coeur 6tait sur ses
levres. Par jeu, quelquefois, on lui disait certaines
cboses pen veritables; il les croyait fermement et
I'on s'amusait beaucoup d'entendre ses r6ponses
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ing6nues. A quatre-vingt-trois ans, il avait toute la
candeur d'un enfant et M. Morino pouvait dire avec
raison de M. Gustapane qu'il 6tait d'une simplicit6
patriarcale.
II joignait a cette grande simplicite une pi6t exemplaire. Jamais il n'omettait 3es exercices de piet6 et,
malgri ses infirmit6s, il etait toujours tres exact A la
meditation, aux examens de conscience et aux autres
exercices de communaut6.
11 avait conserve depuis sa premiere messe un petit
livre oi se trouvaient imprimees les prieres de la preparation et de I'action de graces. II l'avait toujours avec
lui et, pendant ses cinquante-neuf ans de pretrise, il ne
s'en est jamais s6par6.
Sa pi6t6 se manifestait surtout pendant la retraite
annuelle qu'il faisait tres exactement avecune ferveur
peu ordinaire. Un novice n'aurait pas mieux fait que
lui sa communication et toutes lespratiques prescrites
pour ces jours d'exercices spirituels.
II aimait beaucoup a entendre la parole de Dien et
soit a la maison centrale, soit dans d'autres 6glises, il
avait plaisir a assister aux sermons.
Sa pi6t6 apparaissait aussi quand il y avait exposition du tres saint Sacrement; alors il aimait a rester
longtemps devant Notre-Seigneur. Le Jeudi saint, avant
I'office des tinebres, il avait visit6 toutes les 6glises du
quartier de Chiaia.
II donna, pour cette c6r6monie du Jeudi saint, une
urne nouvelle I la maison centrale pour conserver le
saint Sacrement.
Comment d6peindre son humilit6 ? II ne savait ce
que c'6tait que l'ambition et, quoique tres estim6 des
sup6rieurs majeurs, jamais il ne s'en orgueillissait.
Quand, en 1892, il fut question de le nommer visiteur,
il refusa et proposa M. de Angelis, donnant
comme
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raison qu'il ferait mieux que lui. En g19o, l'annee
meme que Mgr Costagliola fut elu archeveque de
Chikti, le Sup6rieur g6eeral, M. Antoine Fiat, lui
ecrivit une lettre confidentielle, lui demandant d'accepter d'etre visiteur de la province de Naples; mais
M. Gustapane fit si bien qu'il fit agrierpar le Sup&rieur
general son refus d'une telle charge. Or, jamais il ne
parla de cette demarche qui l'honorait, jamais il ne
montra lalettre du Superieur g6neral et ce nest qu'apris
sa mort que l'on a connu cet incident. Loin de parler
de la noblesse de son origine ou de 1'estime que Pon
avait pour lui, il disait fr6quemment: c Dieu, ayez
piti6 de moi et pardonnez mes-pechbs.
Lors de sa cinquantaine de vocation, il ne voulut
aucun compliment en public et la cinquantaine de son
sacerdoce passa presque inaperque. II fut superieur
dans diff6rentes maisons et en toutesil ne se montrait
que le premier entre ses 6gaux. On n'aurait pas dit
qu'il 6tait le superieur et jamais chez lui rien de hautain, de dur ou d'irascible. I1ne prononcait jamais de,
paroles aigres on didaigneuses, ne montrait pas un
air de commandement, ni demeurait ent&et dans ses
decisions; d&s qu'on lui montrait les inconv6nients
d'un ordre qu'il avait donne, il le retractait aussit6t.
II se montrait le superieur seulement quand il s'agissait de travailler; alors il etait le premier, comme
aussi, lorsqu'il s'agissait de remplacer quelqu'un
qui ne pouvait pas remplir son office. Quand le visiteur venait a la maison de Chiaia, il se tenait comme
le plus petit clerc devant lui.
Quand, a la maison centrale, I'acolyte ou le thurif6raire manquait, il remplissait avec joie ces offices,
malgre son grand age. Sa promptitude a faire ses
excuses, quand il avait cra avoir froiss6 quelqu'un,
6tait remarquable, et il n'aurait pas os6 c61lbrer le saint
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sacrifice de la messe sans s'etre purifiL de ces petites
fautes d'impatience, qui provenaient de son caractere
bilieux et qui se remarquaiet i peine, disparaissant
avant meme que de naitre. Elles 6taient l'occasion
d'actes d'humiliti. Que de mirites M. Gustapane aura
gagn6s pour le ciel, grace & son caractere!
A le voir, on aurait dit que c'6tait un homme tres
doux, et de fait il 1'tait, car il r6primait si facilement
et si promptement les premiers mouvements de la
nature qu'on ne les apercevait presque pas. On l'appelait a le bon phre ». En mission, il avait tant de
patience avec les personnes peu instruites que tout le
monde demandait le P. Gustapane pour se confesser. Jamais il ne disait rien a qui lui adressait des
paroles acerbes, ou qui, sans raison, I'injuriait. Mais
c'est surtout dans sa derniire maladie qu'il a montr6
sa patience, car jamais on n'entendit de sa bouche,
d'autre parole que celle-ci : a Que lavolont6 de Dieu
soit faite! n
* M. Gustapane a donn6 aussi d'admirables exemples
de mortification. Un jour qu'une dent le faisait terriblement souffrir, sans se pr6occuper du dentiste, il
prit des pinces et se l'arracha. Tous les lundis, 6te
comme hiver, ii allait a l'h6pital dei Pelligrini a une
heure et demie de l'apres-midi, et quoique cette heure
fft tres incommode pour lui, il l'adoptait cependant
parce qu'il savait qu'elle etait favorable pour les seurs.
Tous les matins, m&me octog6naire, hiver et 6t6, par
n'importe quel temps, il se rendait a cinq heures et
quart a la chapelle des sceurs, pour c6lbrer la sainte
messe. Quand on le priait de se menager, il r6pondait:
- Si je m'6tais soigni, je ne serais plus en vie depuis
deji longtemps. » Malgr6 ses rhumes, qui taient frequents pendant l'hiver, ii ne voulut jamais prendre une
tisane chaude le soir avant d'aller se reposer. Il rpon-
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dait toujours qu'il n'en avait nul besoin. Meme a un
age tres avanc6, il observait rigoureusement les jeines
de 1'lglise, et quand on lui faisait quelque observation, il r6pondait qu'il pouvait jeuner puisqu'il avait
bonne santi.
C'est 1'habitude, i la maison centrale de Naples,
d'avoir friquemment la messe avec le saint Sacrement
expos6; M. Gustapane ne changea rien 4 cet usage,
quoique cela lui occasionnat de grandes douleurs, car
il souffrait depuis plusieurs anntes d'un mal aux
genoux. Etant donnI le grand nombre de g6nuflexions qu'il devait faire, la celbration de la messe
dans cette circonstance devait lui etre trbs p6nible et
cependant, m&me a quatre-vingt-deux ans, il ne
s'exempta jamais de ce service.
Sa mortification 6tait grande A table, vu qu'il n'acceptait jamais la plus petite particularitd, et ce ne fut
que par obbissance que, dans sa derniere maladie, il
consentit a prendre des mets particuliers qui convenaient mieux & sa maladie de coeur.
II est superflu de parler de son zAle. Pendant les
cinquante-neuf ans de son sacerdoce, et jusqu'au dernier jour de sa vie, il a toujours travaill6 au salut des
ames sans compter. Ses infirmites et 1'enflure de ses
jambes ne 1'oot jamais emphch6 de monter et de descendre les escaliers pour aller confesser les sceurs. Le
21 mars, jour de sa mort, quoiqu'il ne fuit pas remis
d'une incommodite qu'il avait eu le 18 mars, il desc'endit 4 r6lglise pour confesser, et il confessa, ce jour-la,
pendant pros de deux heures. II est done mort les
armes a la main.
Que dire de son amour pour la Congr6gation qui
l'avait requ dans son sein? Ses int6r&ts 6taient les
siens propres; ses douleurs, les siennes. II se r6jouissait grandement quand il apprenait que Dieu benissait
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les travaux de la Congregation et estimait les confr&res qui les entreprenaient avec succes. II ne parlait
du Superieur general qu'avec un profond respect. II
6tait soumis Atous ses superieurs et aucun n'eut A se
plaindre de lui. Son affection se portait aussi vers
les etudiants et les s6minaristes, esp&rance de la Congr6gation. Chaque fois qu'il venait de Bari a Naples,
il visitait tres exactement les 6tudiants et passait avec
eux la r6cr6ation du soir. Quelle douleur 6tait la
sienne quand il apprenait la mort de confreres jeunes,
qui auraient pu travailler longtemps aut bien des
Ames! Sa douleur 6tait plus grande quand la mort
frappait un des confreres de sa chire maison de
Chiaia. Le 31 d6cembre igo3, il ne voulut pas que la
visitatrice vint lui offrir les vceux de bonne annee, a
cause de la mort r6cente de M. Bianchi, survenue le
17 decembre.
Cet amour de la Congregation 6tait un amour pratique, qui se traduisait dans la fidble observance des
regles et des voeux. Form6 a 1'6cole de M. Savarese,
non seulement il observait scrupuleusement la regle,
mais il ne permettait pas qu'on y manquat en sa presence. II 6tait tres attentif A tout ce qui touchait A la
pauvret6 et, sur le rapport de la chastet6, on pent dire
qu'il fut toujours le ministre irr6pr6hensible. II ne se
permit jamais aucune l6geret6, et, quoique, en diverses
missions, il fit des rencontres pirilleuses, comme
cefa est arriv6 Adivers saints, cependant il les 6loigna
toutes en gagnant ces Ames a Jesus, faisant ainsi deux
actes de vertu : i'un de chastet, I'autre de zele. Dans
les maisons de Filles de la Charit6, il se fit toujours
remarquer par sa grande modestie, unie A une grande
simplicit6 et affabilit6 qui lui gagnait le respect et la
v6n6ration de toutes les personnes qui se trouvaient
dans la maison.
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Son ob6issance a 6t6 parfaite. Malgr6 qu'il fat
malade, il partit, imm6diatement apres son ordination,
pour Roccasecca et dans tous les divers changements
qu'on jugea opportun de lui donner, jamais il n'opposa
un refus. II connut plusieurs visiteurs qui, tous, surent
appr6cier sa soumission pleine et entiere.
Fils de saint Vincent, il ne pouvait pas ne pas avoir
la charit6 de sop Pare, et il eut cette vertu a un
haut degr6. Pendant des ann6es, il fut la providence
de pauvres orphelins et, tout jeune missionnaire, il
fournit I'argent n6cessaire pour que des jeunes gens
puissent entrer en communaut6. Dans les rues, il ne
refusait jamais I'aum6ne aux pauvres, et personne
ne peut 6numbrer les secours qu'il accorda aux personnes qui s'adresserent " lui. II s'affligeait tres fort,
quand il savait que les recoltes n'6taient pas bonnes,
et comme autrefois saint Vincent, il s'ecriait dans ces
occasions : , Que feront les pauvres! ,
II faut signaler aussi sa bont6 pour les sceurs de
I'infirmerie, qu'il visitait assez souvent.- I16coutait le
r6cit de leurs maladies, et s'ingeniait a leur prouver
sa compassion. Quand il 6tait de retour de l'infirmerie,
sa pensie etait tout occup6e des soeurs qu'il avait
vues et il disait a ses confreres la profonde impression
qu'il ressentait. ct Pauvres soeurs! Elles souffrent beaucoup, disait-il, cela fait peine a voir et j'en ai le coeur
tout opprim6; leur vue m'impressionne toujours. ,
Sceur Micheti, v6nerable ancienne de la maison centrale, lui rend ce temoignage : a Ce qui m'a le plus
frappe chez M. Gustapane, c'est sa tres grande charit6 pour les soeurs malades. II ne se contentait pas de
les visiter souvent, et de les encourager dans leurs
souffrances physiques, il prenait encore un soin sp6cial
de leurs ames, usant de tous les moyens afin qu'elles
profitassent de leur 6tat pour se sanctifier. Il avait
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grand soin qu'elles regussent a temps les derniers
sacrements. Quand la maladie 6tait grave, il multi.
pliait ses visites et voulait se trouver 1U pour etre present a leur dernier moment. Que de nuits il a passees
dans la petite chapelle de l'infirmerie, attendant qu'on
I'appelat au chevet d'une mourante pour lui donner
1'absolution et faire les prieres de la recommandation
de 1'me! II se prodiguait ainsi avec une si grande
simpliciti que personne n'aurait ren;arqu6 la fatigue
on 1'ennui que devaient lui procurer ces veilles prolongies.
La charite de M. Gustapane apparaissait aussi dans
la part qu'il prenait aux peines de famille qu'6prouvaient ses confreres, et dans les soins qu'il prenait
d'eux, quand ils 6taient malades. Meme octogenaire, il
ne manquait jamais d'aller visiter les confreres malades des'autres maisons de Naples, surtout quand
ils itaient gravement malades.
La bont6 de M. Gustapane 6tait aussi fort grande en
recr6ation, oi il 6tait le boute-en-train a cause de son
caractire jovial qui 6tait tris remarquable, condescendant aux disirs de ses confreres, et racontant volontiers quelques anecdotes de sa jeunesse, ou certains
faits de sa viede missionnaire. M. Morino, le visiteur,
le voyant gai pendant sa derniere maladie, se r6jouissait grandement et se laissait aller A l'esperance :
a M. Gustapane gu6rira certainement, disait-il, car il
est toujours gai. » Non, il ne devait pas guerir. On
pensait que sa forte constitution lui permettrait de
demeurer encore longtemps parmi nous, mais on se
trompait. Lui ne se faisait pas illusion et que de fois,
en r6cr6ation, il annoncait que bientot il ne serait
plus. Le 21 mars 1918 restera, pour la maison centrale
et pour la maison de Chiaia, un jour de deuil, puisque
c'est le jour de la mort de M. Gustapane, mais nous
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esperons qu'il est au ciel et qu'il prie pour ceux qui
'ont tant aim6 et estim6 sur cette terre.
(Traduit de Pitalien par M. NEVEUT.)

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
Lettre de M. LEVECQUE, Pritre de la Mission,
J M. VERDIER, Vicaire genexal.
H6pital temporaire N- I., A. 0., secteur postal 5o,
ce 17 juin 1919.

MONSIEUR

ET TRES HONORE PERE,
Votre benddiction, s'il vous plait !

Tous nos confrbres pr6tres, mobilis6s pendant cette
longue guerre, ont d6j; pu d6poser leur habit militaire, se retremper dans une bonne et intime retraite
i la Maison-Mbre. Personnellement, je suis rendu
d6finitivement a la vie civile depuis le I" juin. Le dernier mois, il est vrai, fut employe a un voyage int6ressant et instructif dans les Balkans. M. Cazot vous
acertainement communique les r6flexions que m'a sugg6r6es ce voyage de plus d'un mois.
Notre propri6te de Zeitenlik n'est pas encore, elle,
d6mobilis6e. Les deux h6pitaux 2 et 3 qui avaient 6t6
organists chez nous ont sans doute 6te ferm6s, mais
les bUtiments sont encore utilises pour l'arm6e comme
d6p6t de permissionnaires regagnant la France. On
parle un peu ces temps-ci de la reinstallation d'un
h6pital dans ce qui fut si longtemps I'h6pital temporaire i. L'arm6e, en effet, vend tous ses bitiments de
Salonique et devra, en consequence, remettre aux
acqu6reurs les immeubles vendus, parmi lesquels deux
sont encore h6pitaux en ce moment. On est done
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oblig6 de recourir aux bitiments construits sur notre
propriet6 pour y transporter ces deux h6pitaux. Tout
ce qui a et6 construit sur notre terrain nous sera laiss6
gratuitement par la France.
La situation de notre s6minaire a proximite du camp
franqais de Zeitenlik nous a permis de rendre quantit6
de services a tous ceux qui se sont adress6s a nous.
Des le debarquement des troupes qui venaient des
Dardanelles, fatigu6es et malades, on installa imm6diatement chez nous tous ceux qui avaient besoin de
soins. Nos confreres donnerent tout ce qui leur appartenait, linge, meubles, ustensiles, provisions de charbon et de p6trole, chambres, cuisine, r6fectoire et une
partie de leur vaisselle. Petit a petit, tout s'organisa,
chacun eut ses locaux bien delimitis et, de la sorte,
toute occasion de friction fut 6vit6e. D'une maniere
g6nerale, presque absolue m8me, nous n'avons en qu'a
nous louer des rapports corrects, aimabfes et cordiaux
que nous eCmes avec ces messieurs du service de
sant6; plusieurs d'entre eux furent pour nous de vrais
amis et tres fideles. Leur pr6sence a meme ete pour
nous l'occasion d'une, prkcieuse experience. C'est dans
un des deux h6pitaux de chez nous qu'avait 6te installe
le service de psychiatrie de I'Armbe d'Orient qui
traitait tous les malades nerveux de notre arm6e et de
l'arm6e serbe, ainsi que du corps exp6ditionnaire russe.
Le specialiste qui avait organis6 et qui dirigeait personnellement ce service ne manquait jamais de nous
montrer les cas int6ressants au point de vue philosophique, religieux et moral. Merveilleuse occasion pour
nous de contr6ler les theses philosophiques et... mystiques. Quel encouragement quand on entend de v6ritables sommit6s en bactiriologie vous parler de leurs
travaux, de la necessit6 d'un travail acharn6 pour
savoir .pas grand'chose et comme l'on se seat plus
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affermi devant les fanfaronnades et les affirmations
non contr6l1es d'autres personnes moins A mxme de
porter un jugement motive sur toutes les questions
scientifiques touchant aux verites enseign6es ou
admises par l'Aglise.
Notre propriet6 logeait cinq mille hommes, soit malades, soit personnel des deux h6pitaux. Aussi, nos
locaux du culte ont toujours 6t6 trop petits.
Malgr6 cela, nous avons eu une mission presque continuelle. Chaque soir, une cer6monie religieuse se faisait dans notre chapelle et une predication de cinq a sept
minutes rappelait a nos soldats une des verit6s de la
religion chretienne.'Les retours, les premieres communions et les baptemes ne manquerent pas. La correspondance non plus.
Mais la partie qui nous fut le plus a coeur fut l'ceuvre
des pretres. Des le debut de I'expedition, les pretres
abonderent a l'A.'O. et logerent tout d'abord a proximit6 de notre proprikt6. Notre maison fut entierement
a leur disposition pour la c6elbration de la sainte
messe : il y eut plus de soixante messes dans notre
s6minaire et autant dans la chapelle des soeurs. Cela
diminua un peu par la suite, sans toutefois ne jamais
perdre de son importance.
MM. les pretres-soldats ont toujours trouv6 chez
nous une grande salle chauff6e et 6clairee oh ils pouvaient le jour et la soiree se rbunir pour lire, travailler,
dormir mrme. Quelques privilegies eurent un petit coin
pour s'y installer pendant tout leur sejour a l'hopital
comme infirmiers.
Les conferences eccl6siastiques qui avaient 6t6
organisees par M. Blanchetcontinuerentjusqu'a la fin.
Quand le mouvement des troupes 6loigna les eccl6siastiques de Salonique, ils s'adresserent a nous pour
leur ravitaillemeut liturgique. A une 4poque, cette
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charge fat tellement considerable que notre procureur
etait occup6 toute la journ6e a confectionner des colis
de bougies, de pains d'autel et de vin pour les eccl6siastiques des formations de l'avant. De nombreuses
intentions de messes purent aussi etre distributes; la
Providence nous a bien servis a ce point de vue, nous
permettant ainsi d'etre utiles aux pr&tres de 1'A. 0.
Comme le seminaire avait 6t6 connu par beaucoup de
pretres, ceux qui, du front, avaient parfois l'occasion
de se rendre &Salonique venaient nous demander tres
simplement I'hospitalit6 que nous leur donnions aussi
tres simplement et de tout coeur.
La n6cessite des fameuses litterae testimoniales a 6t6
tout dernierement I'occasion d'une correspondance
nombreuse avec des pretres de tous les dioceses de
France qui, ne se rappelant que 1'adresse du s6minaire
de Zeitenlik, lui demandaient le document indispensable pour leur-rentr6e dans la vie pastorale. Actuellement, c'est le calme absolu & tous ces diff6rents points
de vue : plus de malades, plus de soldats A poste fixe,
plus de pr&tres autour de nous. Pourtant, une nouvelle
oeuvre demande encore notre d6vouement, c'est le soin
des tombes de nos morts de I'A. O. Un comit6 a 6t6
constitu6 pour s'occuper de 1'entretien des tombes des
morts de 1'A. 0. enterr6s A Zeitenlik, et ils sont plusieurs milliers! Comme on m'a choisi pour'pr6sident
de ce comit6, une grande quantit6 de lettres me parviennent tous les jours et c'est tout un travail pour y
repondre. Jusqu'A present, j'ai pa utiliser les loisirs
d'un de nos s6mfnaristes pour r6pondre aux lettres qui
n'ont pas besoin d'explications sp6ciales. Les families
demandent qu'on s'occupe des tombes des leurs, qu'on
les orne, qu'on y place des monuments, qu'on les
photographieg II nous a paru etre de notre devoir
d'enfants de saint Vincent d'accepter de nous charger,
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au moins temporairement, tant que rien ne sera r6glM
par le gouvernement, de ce pieux souvenir. Malheureusement, il nous est parfois impossible de donner
satisfaction pour des tombes situ6es dans 1'interieur de
ia Mac6doine, loin de toute communication. Pauvres
families, qui ne pourront jamais savoir exactement oui
reposent ceux qu'elles pleurent ni y envoyer un timoignage sensible de leur souvenir.
Jules LEVESQUE.
Lettre de M. BERGEROT, Pritrede la Mission,
i M. VERDIER, Vicaire gineral.
Monastir, le 24 mai g919.

MONSIEUR ET TRES HOONORE PERE,
Votre binediction,s'il vous plait!
J'ai recu votre circulaire du 2 avri!, convoquant la
vingt-huitieme assemblee g6nerale et en fixant I'ouverture au 27 septembre prochain.
Je ne vous ai pas 6crit depuis fin d6cembre dernier :jeviens, par la pr6sente, vous donner signe de vie
et vous offrir en meme temps le rapport trimestriel.
Les dgiats de la guerre ne pouvaient etre plus grands
s'il s'agit de nos immeubles. Ils ont &t6 la proie des
flammes. Les murs, pour la plupart, sont encore debout,
valant ce que diront les experts.
La chapelle et la residence, plac6es au milieu des
immeubles incendies, ont 6chapp6 aux flammes. Elles
ont souffert, mais peu, relativement : elles ont besoin
de reparations.
Tout le mobilier de lar6sidence, avec le linges'ytrouvant, a 6t6 derob6 par l'ennemi. C'6tait un mobilier
neuf, plus qu'ordinaire et abondant.
Celui de la chapelle avec le vestiaire de la sacristie,
5o
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les chandeliers et croix de l'autel, les vases et linges
sacris ont 6t6 conserves grace aux soins de I'abb6
Scharlenski, aum6nier militaire allemand. Ce n'est pas
le seul service signale que nous lui devons : il a beaucoup fait pour nos soeurs pendant un an.
Pendant l'occupation des Centraux, la r6sidence a
servi de logement et de bureaux de travail a l'6tatmajor bulgare.
Toutes ses fen&tres sont sans vitres. Les toiles huilees et les cartons goudronnes les remplacent pour le
moment et jusqu'a ce que le prix de cet article soit
plus abordable. Des &clatsd'obus ou d'autres projectiles
ont perc6 en plusieurs endroits son toit, ses plafonds,
ses gouttieres et ses portes.
La chapelle a souffert plus que la residence. Le jour
ou la veille de Piques 1917, un obus (de calibre 65,
dit-on) est tomb6 sur son toit, au-dessus de l'autel.
L'explosif y a pratique une ouverture de 3 a 4 metres,
et, chose digne de remarque et qui montre l'effet d'une
puissance superieure maitrisant a son gr6 les mauvais
engins, l'autel qui s'6elve juste ; l'endroit oi se termine l'ouverture a 6t6 respect6. Pas 6tonnant, il portait l'image du Sacr6-Caeur. Le Sauveur n'a-t-il pas
promis qu'il prot6gerait les lieux oi son image serait
expos6e! Je ne m'explique pas davantage sur ce fait,
mais, pour mon compte, j'y attache beaucoup d'importance et y puise de la confiance : c'est la r6ponse a
M. Lepavec consacrant 1'6glise an Sacr6-Coeur. La
voute, les murs, les colonnes, les bancs et jusqu'a
I'harmonium de la tribune gardent les traces de 1'engin
malfaisant. La statue de Notre-Damede Lourdes, ainsi
que celle d'un ange adorateur, ont 6t6 bris6es. Les vitraux n'existent plus : les toiles huilees et les cartons
goudronn6s font leur office.
L'ecole des frires, skpar6e de 1'6glise et de la r6si-
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dence par le jardin, fait peine a voir. Les obus l'ont
frapp6e par le haut et par le flanc. La toiture est inutilisable; peut-etre faudra-t-il refaire les murs sinon
en tout, du moins en partie. Le mobilier scolaire avait
disparu avant la reprise de Monastir par les Fran.
aais.
La maison des soeurs, a cinq minutes de la mission,
visit6e par un obus, a souffert aussi, mais moins. Elle
est a peu pres r6par6e, ses ceuvres fonctionnent et se
d6veloppent : le personnel fait d6faut.
Voill, Monsieur et Tres Honor6 Pere, voilA A pen
pres le bilan des d6egts de la guerre.
Malgr6 ces malheurs, la Providence nous a beaucoup
proteges et nous serions ingrats, si on ne le reconnaissait et si on ne le publiait pas. L'oeuvre dans son ensemble a 6t6 conservee - oii en serait-elle maintenant,
si residence, chapelle, maison des soeurs avaient subi
le sort commun? Nous serions dans la rue et pouvant
nous relever difficilement et avec beaucoup de temps.
La chapelle, centre de vie catholique, malgr6 le
dommage essuy6, est debout. Elle a servi et elle pent
servir encore.
Elle a servi &nos braves soldats franaais qui y ont
assist6 a de beaux offices et qui 6taient heureux de
constater, dans ce pays pour lequel ils ont lutt6, la
presence des oeuvres francaises.
Elle peut encore servir, moyennant des reparations
assez d6licates.
La r6sidence aussi a 6chapp6 au desastre : le feu,
maitris6 comme l'engih destructeur, s'est arret6 & sa
droite et a sa gauche. Avec sa conservation nous ont
&t6 conserves les magasins qui se trouvent a son rezde-chauss6e; avec leurs revenus, le pain quotidien est
assur6 pour le moment.
La Providence a fait plus que de prot6gerces biens,
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essentiels i la mission. Elle nous a fourni l'occasion,
pendant cette guerre, de faire les oeuvres de notre vocation: 1'ambulance serbe dirig6e par nos seurs et les
soins donn6s par nous aux prisonniers antrichiens en
sont la preuve; enfin les seurs et nous avons eu l'hon.eur de partager les souffrances des combattants, les
sceurs en restant sur place et nous en allant ailleurs.
La mission de Monastir a faitune autre sorte de bien
pendant la guerre; beaucoup des anciens elves ont
servi d'interprktes I notre armie, service qui a 6t6
tres apprecib.
Pare, me disent beaucoup de ces jeunes gens,c'est a
vous que nous devons de n'etre pas morts de faim pendant cette guerre; avec le francais, nous avons eu du
pain, des habits et uh payement ; que les Francais
sont bons! Du commerce avec les Francais is ont retir6
de bons exemples. Actuellement, il manque a la mis-.
sion: l'&cole des garcons et les catholiques d'avantguerre...
La paix ramenera les catholiques latins. Je parle
M. Cazot des catholiques uniates improvises aprbs la
guerre balkanique. Le motif qui les avait fait entrer, les
a fait a-ussi sortir.
Je crois que la mission est appel6e a faire beaucoup
de bien ici.
Les travaux de nos pred6cesseurs ont d6blayeetpr6pare le terrain, leurs semences produiront; nos 6coles
si recherchees, les oeuvres des soeurs si opportunes et
qu'il faut favoriser, le dbvouement et le bon esprit des

Freres Maristes, les victoiris franqaises, le bon effet
des Francais sur le moral des populations, les vies
franuaises sacrifices ici, voili ce qui me rend optimiste.
Mais je ne me crois pas l'artisan de ce bien: je ne sais
pasleslangues, et le travail de restauration matirielle
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me depasse. Je me considire toujours ici comme intirimaire.

D. BERGEROT.
NOTE SUR LA ( SOUPE DES PAUVRES
A CONSTANTINOPLE

n ET SES ANNEXES-

La misire 6tait d6jagrande a Constantinople aprisle premier hiver de guerre. Parmi les pauvres de
Galata, quelques vieux et vieilles infirmes souffraient
alors tout particulibrement.
Un pretre de Saint-Benoit s'6mut deces choses et en
parla un dimanche a deux jeunes filles de ses dirig6es
en vue de porter secours a ces malheureux! II fut
decide qu'on pr6parerait de la nourriture (une bonne
soupe de l6gumes) et qu'avec leurs petites amies, elles
la leur porteraient tous les jours a domicile, pour leur
procurer en m6me temps par cette visite une distraction et un encouragement.
Des le lendemain, lundi 21 avril i9t5,il'oeuvre etait
itablie. Quelques provisions sauv6es des mains desTurcs furent consacr6es d'abord A assurer ce service.
Des dons volontaires vinrent ensuite aider au d6veloppement de l'ceuvre naissante qui s'organisa rapidement et comme d'elle-meme. Les pauvres assist6s,
heureux de la soupe et du pain qu'on leur portait,
n'appr6ciaient pas moinsl'aimable visite de leurs petites
servantes que la nourriture offerte. Ils disaient et redisaient leur joie, b6nissant le ciel, si bien que les voisins trbs oprouves eux-memes s'enhardirent bient6t a
demander qu'on voulat bien leur donner &e ux et a leurs.
enfants la meme precieuse assistance.
C'6tait une indication de la divine Providence. On
le comprit de suite. Mais comment aller a la fois vers
tous ces malheureux? On decida de continuer a por-
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ter la soupe aux pauvres infirmes (qui moururent tous
dans les deux ans), et d'inviter les autres a venir la
chercher a Ia maison.
Is vinrent, en effet, par dizaines, par centaines. On
eut jusqu'i cinq centst personnes, toutes des quartiers
environnants et trbs 6 prouv6es par le ch6mage forc6
de la guerre! Par moments, les ressources (fruit de la
quete trimestrielle, des quotes particulibres ou extraordinaires et des dons volontaires en especes ou en nature) ne suffisaient pas pour un si grand nombre de
pauvres. II fallait done s'ing6nier quelque temps pour
ne delaisserpersonne. Onnedonnait alorstous les jours
qu'aux plus necessiteux et aux autres seulement tous
les deux jours.
Entre temps pour parer aux inconv6nients quen'ont
pas manqu6 d'amener cette longue assistance gratuite,
on avait cr66 un cc Bureau de placements et de renseignements n, qui, en procurant du travail auxpersonnes
valides, d6chargeait un peu la soupe et permettait i
P'oeuvre d'etendre davantage son action charitable.
Des centaines de personnes furent secourues par 1l de
la maniere la plus avantageuse et la plus honorable.
Mais il arrivait que de pauvres filles fatigu6es, desolies, sans abri ni ressources, s'en venaient demander
une place qu'on ne pouvait leur procurer aussit6t. Que
devenir? Ou se refugier alors? C'est pour elles qu'on
organisa la Maison de famille ou, sous la conduite d'une
dame, dans un appartement confortable et gai, gracieusement offert pour cet objet, une douzaine de ces
pauvres jeunes filles trouverent pendant plus de huit
mois tout ce qui leur 6tait necessaire. Aujourd'hui, il
ne reste que des enfants vivant a ses c6t6s de la vie
meme de la demoiselle (Marraine, comme elles l'apz. Depuis quelques mois, leur nombre s'est accru i six cents
environ.

-

789 -

pellent), qui, depuisplus de quatre ansporte presque a
elleseule tout le poids dela Soupe et des autres euvres
annexes.
Mais encore a c6te des pauvres de la ( Soupe n, des
prot6egs du Bureau , et des pensionnaires de la Maison de famille, combien d'autres miseres reclamaient
assistance et secours ? Petits enfants, orphelins, veuves,
vieillards malades, infirmes de toutes sortes souvent
si neglig6s au sein m6me de leur propre famille, surtout par ces temps difficiles! Et voilk constitu l'office
de secours pour tous ces malheureux, les incurablestout
particulierement. On les visite. On leur procure m6decin, m6dicaments, nourriture et tous les secours convenables. On les suit dans leur maladie et dans leur convalescence, dans leurs rechutes aussi, helas! et jusqu' leur
mort, veillant sur leurs derniers moments, les assistant
dans leur agonie, pr6parant leurs fun6railles, sans oublier leurs ames... Tout cela sans nulbruit, ni r6clame
aucune! Les visiteuses (dames et enfants) qui portent les
secours aux malades se pr6sentent bonnement en amies
sincerement d6vouees. Ici, 1'on donne et l'on se donne
surtout, de toutson cceur et de toutes ses forces. Les
ressources sont celles de la charit6, principalement des
messieurs auxquels sont adress6es tout sp6cialement
les circulaires. L'oeuvre a ainsi recueilli des milliers
de livres 2 qu'elle d6pense au fur et a mesure avec
aussi peu de prodigalit6 que d'avarice. Elle va de confiance, nevoulant loger, selon la parole de saint Vincent,
qu' l'enseigne de la Divine Providence. Elle ne donne
pas absolument a tout venant, mais tache de ne rebuter aucune mistre, se r6servant d'examiner ensuite,
z. Pas de grandes dames, mais des personnes simples et de toutes
jeunes filles, amies de la Marraine qui, elle, les entraine, et les guide
bonnement, comme elle fait avec les enfants de la Maison de famille,
ses dames de la chariti de tous les jours!
2. La livre turque vaut 22 fr. So.
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discrktement, les vrais besoins de ses chers protegs.L'oeuvre chemine ainsi dans le silence, a peine connue,
mais b6nie de Dieu. Les sympathies et les encouragements ne lui ont pas manqu6 tant des autorit6s ecclesiastiques que civiles et de lapopulation entiire. Ils ne
lui manqueront pas davantage a l'avenir. La priere
reconnaissante des pauvres en est la meilleure assurance 1. Aussi bien, le Pire descieux qui a inspir6 cette
modeste petite oeuvre, qui I'a soutenue, gardee 2 malgr6
bien des difficultes, ne la delaissera pas non plus par
apres. II continuera de la b6nir 3 pour sa plus grande
gloire et le meilleur bien des pauvres, les privil6gi6s
de son coeur. Grices lui soient rendues a jamais!
A. P.

JOURNAL DE GUERRE. -

PROVIDENCE DE SMYRNE

I'" octobre 1914. - Jour n6faste! - Suppression des
Capitulations. Toutes les postes, sauf la poste ottomane sont ferm6es, et la police en garde 1'entree. Le
bateau des Messageries refuse de livrer aux Turcs les
courriers d'Europe, de sorte qu'on est priv6 de toutes
nouvelles & I'heure meme oi la guerre se poursuit avec
acharnement. Au bout de quelque temps, on nous

1. L'on ne saurait dire que 1'ceuvre ainsi etablie a trouve sa forme
definitive. C'est son esprit qui importe surtout, et, partant sa maniire.
Pourvu qu'ellecontinue d'y tre fiddle, tout ira bien.
2. D'autres a Soupes x s'dtaient fondies i l'image de celle de Galata.
Presque toutes ont disparuaprts avoir fa:t grand bien. II y en
avait de
toutes les communautes: musulmanes, isradlites, grecques-arminiennes,
protestantes. Mais les pauvres ne se lassaient point de faire
remarquer
la charit qui distinguait les oeuvres catholiques.
3. Saint Vincent redoutait les entreprises prkcipit6es. Comme
le saint
Fondateur, IPeuvre de la Soupe ne voudrait pas enjamber
sur les desseins de la divine Providence, mais simplement les c6toyer.
Les diffrcultis de l'apres-guerre arretent n6cessairement un pen son essor.
Elle ira
donc son petit chemin en toute confiance, attendant
'heure de Dieu pour
rialiser ses espoirs.
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annonce la fermeture du golfe. La situation devient
de plus en plus grave. On fait courir les bruits les
plus alarmants. Les flottes francaise et anglaise
arrivent. On s'attend

a un bombardement. Le com-

mandant militaire fait occuper par des soldats toutes
les maisons aux angles des rues. Puis on riquisitionne
tout le p6trole qui se trouve dans les entrep6ts; on le
transporte dans les corps de garde et la population
affolee se demande ce qu'on prepare. Les consuls,
inquiets de leur c6te a la vue du mouvement continuel
des troupes arrivant en grand nombre en ville, se pr6sentent chez le gouverneur et lui demandent s'il a 'intention, ainsi qu'il 1'a dit publiquement, de mettre le
feu aux quatre coins de la ville. 11 r6pond qu'en effet,
si l'on bombarde la ville afin de l'occuper, on n'entrera
pas comme les Grecs a Salonique et qu'on ne trouvera

que des cendres. Cependant, il ajoute qu'auparavant
il donnera vingt-quatre heures a la population afin

qu'elle puisse 4vacuer la ville. Les consuls n'ayant
plus rien i faire, puisque les Turcs ne reconnaissent
aucun protectorat, se d6cident a partir. Ils sont
oblig6s de faire un trajet de einq heares en voiture
pour se rendre au petit port de Vourla sur la c6te en:
dehors du golfe de Smyrne. C'est un deuil pour la
ville entiere. II semble que tout ce qui restait ici de la
France a disparu. Depuis, plus aucune nouvelle.
Jusque-lk, des communiqu6s officiels de Bordeaux
nous transmettaient des nouvelles du theatre de la
guerre. Tout est interdit : la t6l6graphie sans fil est
supprim&e partout. Le seul journal imprim6 en francais, la Riforme, ne donne que les communiqu6s allemands et, par consequent, les nouvelles les plus alarmantes. Beaucoup s'y laissent prendre... Nous avons
la tkche pinible de relever continuellement le moral
des personnes trop cridules, sans savoir nous-memes a
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quoi nous en tenir, si ce n'est a notre conflance inebranlable au triomphe futur. Nous en avons pour garants
la promesse de Pie X, la resurrection religieuse de la
France qui est d6ji une preuve de la misbricorde de
Dieu a son 6gard.
De temps a autre, malgre la severit6 de la censure, on reussit a faire passer quelques journaux qui
donnent une id6e de la situation. Les Turcs, trompes
jusqu'i la fin par les Allemands, nous disent parfois:
" Pauvres sceurs! queyvous &tesa plaindre! Quand on
pense que les Allemands sont a Paris et qu'ils ont pris
une partie de la France. n
o1novembre 1914. - Un inspecteur des ecoles vient
nous remettre un d6cret du Journal officiel, rendant
l'enseignement du turc obligatoire dans les ecoles et
ordonnant d'y consacrer autant de temps qu'au francais. L'inspecteur nous annonce qu'on fera l'inspection
des ecoles, la revision du programme, etc. Quelques
jours plus tard, on avertit officieusement M. Poulin
que le coll6ge du Sacr&-Cmeur est sur la liste des ecoles
qui vont etre occupies.'Une personne qui a ses entrees
au Conak, nous donne le m&me avis pour Gueuz-T6p6.
On nous engage a mettre en sfirete ce que nous voulons
sauver du naufrage. Nous voulons transporter les
pianos chez un voisin, la police s'y oppose formellement.
1915. - Les Turcs prennent de plus en plus d'audace; ils p6netrent dans les entrep6ts, les magasins, les
maisons particulires oi ils requisitionnent tout ce
qu'ils peuvent attraper. On n'ose refuser et chacun
tremble pour l'avenir. On prend aux Francais, aux
Anglais : automobiles, voitures, chevaux. Le consul
d'Allemagne se vante que, malgre la protection duvali
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sur les itablissements religieux, il fera expulser tous
les membres des communautes. Nous mettons en suret6
les objets les plus precieux de la chapelle et les ornements, etc.; puis, nous pr6parons nos malles. A chaque
instant, cette menace d'expulsion et de confiscation de
nos immeubles nous arrive de divers c6tes. Ce qui nous
porte A croire a ces rumeurs, c'est qu'un voyageur
arrivant de Constantinople nous dit ce qui s'y est pass6
dans les premiers jours de d6cembre. Le consul
d'Allemagne demande pourquoi le vilayet d'Aidin seul
est exempte de la loi de proscription et annonce
qu'avant un mois, tous les 6tablissements francais
seront fermbs et que tous les biens seront confisques.
Ie fevrier 1915. - Mgr Zucchetti, aveiti officieusement par le gouverneur des ordres formels qu'il a
recus de Constantinople, r6unit chez lui les superieurs
des communaut6s enseignantes. II dit que le vali, toujours bienveillant et regrettant les mesures prises,
voudrait assurer le fonctionnement des 6coles, au moyen
d'un personnel laique, choisi par les directeurs euxmames, qui se retireraient de la direction des 6tablissement. Apres des discussions, on reconnait I'impossibilite d'un fonctionnement s6rieux 6tabli en de telles
conditions. Et puis, n'y a-t-il pas un pifge cach6 a
1'heure oit les Allemands cherchent A ouvrir des ecoles ?
2 et 3 fivrier. - Reunion chez Monseigneur. Le
projetestannul6. Un ordre plus formel, arrive la veille
de Constantinople, exige la fermeture complete des
ecoles francaises et I'expulsion de tous les professeurs.
Cependant, grace A la bienveillance du gouverneur,
les sceurs Ag6es ou attach6es aux ceuvres de bienfaisance: orphelinats, dispensaires, enfantstrouves, sont
autorisies A rester.
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.6 fivrier. - Fermeture de toutes les classes. Pour
soustraire les eleves a I'influence protestante, nous
organisons en ville quelques cours particuliers diriges
par d'anciennes l66ves. Le cure de Saint-Polycarpe
met a notre disposition un local vacant, oii nous pouvons, de concert avec quelques jeunes filles, continuer
les catechismes; mais, apris quelques mois, cela fut
interdit. Les supirieurs des differents etablissements
vont trouver le vali pour regler des cas particuliers; il
se montre tres bienveillant, dit qu'il n'a pas oubli le
bien fait par les sceurs aux Ottomans, soit pendant la
guerre des Balkans, soit aux rifugi&s de Mac6doine.
11 autorise les superieurs a donner a la loi d'expulsion
la plus large interpretation possible.
12 fivrier. - Huit heures du matin, d6part en voiture pour Vourla. Le consul des Etats-Unis a fait
prendre toutes les dispositions relatives au d6part. La
visite des colis a &t6 faite i la Providence, la veille du
d6part, afin d'eviter toute formalite au moment de
l'embarquement. A deux heures et demie, d6part de
Vourla pour le Piree : trois Lazaristes, quatre-vingts

Freres des tcoles chr6tiennes, cinquante Dames de
Sion, seize Filles de la Charit6, dont six de la Providence; M. Poulin, M. Dorme et soeur Fievet les

accompagnirent jusqu'i Vourla.
26 fvrier. -Les enfants de Marie de la Providence
s'organisent pour former un petit ouvroir dans Le local
preth par les Peres Capucins. Elles y gardent A tour
de r6le les enfants pauvres pour soulager les parents
retenus par le travail ou le soin du m6nage.
5 mars. - A une heure et demie, on entend quelques
coups de canon. On se porte sur les terrasses et on
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apercoit un bateau franqais etdeux anglais qui dirigent
leur tir sur le chateau. La canonnade retentit jusqu'au
soir, augmentant d'intensit6. La population se pr6cipite sur le quai et on se r6jouit; on voit deji l'aurore de
la dblivrance. En effet, depuis plus de six mois, le
port est ferm6, tout est suspendu et la misere est'
grande. Un comite s'ktaitoccup6 des plus nicessiteux
et chaque jour, des distributions de pain s'6taient
organis6es. A la Providence, on en donnait soixante
par jour... c'est plus de six cents qu'il faudrait.
6 mars. - Le canon gronde de plus en plus fort.
On attaque non seulement le fort, mais les batteries
install6es le long de la c6te. La police arrete tous les
sujets francais et anglais, m&me les plus notables,
comme otages. Les rues sont sillonn6es de soldats
turcs, baionnette au canon. Toutes les maisons et magasins sont ferm6s. On n'ose parler de crainte d'&tre
dinonc6. Nous rendons visite A nos Dames de la Charite dont les maris et les fils ont ete arr&tes; elles nous
disent que le vali est all6 voir le otages, les assurant
qu'ils n'avaient rien A craindre.
7 mars. - La confiance renait un peu, quoique le
canon ait grond6 toute la nuit. Le vali parcourt la
ville et rassure la population affol6e.
Lutdi 8 mars. - Le vali fait paraitre une proclamation dans le journal la Riforme. La Turquie est
d6cid•e A verser jusqu' la derniere goutte de son
sang plut6t que de se rendre. 11 engage les femmes et
les enfants k quitter la ville dans l'espace de vingtquatre heures. Des trains speciaux sont mis a leur disposition. Beaucoup d'Allemandset de Turcs seretirent,
craignant l'entree des Allies. La panique est g6narale.

- 796 Le bombardement des tranch6es et des fortifications
recommence. Les Allies enlevent quelques mines a
1'entree du golfe.
g mars. - Ultimatum des Allies: entree du port
iibre ou bombardement de la ville. On fait hisser le
drapeau de La Haye sur les etablissements hospitaliers. Des voisins mettent en d6p6t chez nous ce qu'ils
out de plus precieux. *
Io mars. - On annonce que le commandant militaire s'est rendu en parlementaire a Vourla. II attend
la r6ponse de Constantinople.
11 mars. - On annonce le bombardement pour trois
heures. Des batteries sont installhes sur le Pagus; et
des canons, align6s le long des quais. Des sacs de
sable sont empil6s au Conak, a la douane, et la ville
prend les allures d'une place pr&te & subir un bombardement. Les Turcs font cbuler, LI'entr6e du port, trois
bateaux charges de pierres et de sacs de ciment.
12 mars. - On dit que les consuls des 8tats-Unis
et d'Italie ont determine les Allies A ne pas tenter le
bombardement, de crainte d'exposer les Europeens aux
represailles des Turcs irrites.
14mars. - Le commandant militaire envoie chercher
M. Jung, au college, sous pr6texte d'un renseignement.
C'6tait un guet-apens; on le conduit au Conak oil on
I'enferme dans une chambre sans un motd'explication.
A midi, M. Poulin, ne le voyant pas rentrer, va de
bureau en bureau pour savoir ol il se trouve et pour
quel motif on l'a arr&te; un chef lui repond : " C'est
notre affaire. n Cependant, le consul des ]tats-Unis
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ktant intervenu, on promet de le relacher avant le soir.
Le soir arrive, la nuit se passe et pas de M. Jung. A midi et demi, nous 6tions a la r&creation, une de nos
enfants arrive tout effar6e et nous dit : t La police
vient d'emmener tous les messieurs du college et une
quarantaine de soldats y sont entr6s. , Deux soeurs
courent au consulat des etats-Unis pour avertir de ce
qui se passe; deux autres, chez Monseigneur; et les
sceurs, professeurs du petit college, vont surveiller la
chapelle et la maison livries a la merci des soldats.
Cependant, le chef de la police dit aux deux sceurs :
a Vous pouvez rester ici, aller et venir dans la maison,
on ne vous inqui6tera pas, les jeunes gens que nous
allons laisser ici pour garder le college sont bien eleves
et ils seront pleins de respect pour les sceurs. »
Tous les missionnaires, M. Poulin en tete, escort4s
par la police, traversirent la rue Franque, la plus fr&quent6e de la ville; on les conduisit au poste, et de l1
&la prison, oi M. Jung se trouvait depuis la veille. On
les laissa sans sieges jusqu'a cinq heures du soir, sans
leur adresser la parole. Cette arrestation si brusque,
coincidant avec l'arriv6e d'Enver bey & Smyrne, pouvait donner lieu a toutes sortes de conjectures. A cinq
heures et demie, nous 6tions a l'oraison, M. Poulin
arrive, tout empress6, nous dire quetous ces messieurs
sont dMlivr6s. Soeurs et enfants, r6unis a la chapelle,
chanterent le Magnificat.
sept heures et
4 avrl 1915. Fite de Pdques. -A
demie du matin, on entend un aeroplane. La foule se
pr6cipite de tous c6t6s, on court sur les terrasses. Des
coups de canon partent de tous c6t6s. Les Grecs, toujours tapageurs, en profitent pour c6~lbrer la fete par
des coups de feu. Cette apparition semblait de bon
augure; chacun se r6jouissait. Mal en prit aux sceurs
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de Saint-Joseph d'Alabey, dont l'une, qui n'avait jamais
vu d'a6roplane, souriait et levait les bras en l'air
devant la porte du convent. La police les arreta toutes
les conduisit au poste, les accusant d'avoir fait des
signes aux aviateurs. On les relacha vers le soir, grace i
lintervention du consul des -tats-Unis. Une cependant
fat retenue en prison pendant une nuit avec des femmes
suspectes. Depuis ce temps, on voyait les avions tous
les deux ou trois jours, mais personne n'osait souffler
mot. Depuis le jour de PAques, on s'attendait al'entr6e
des Alli6s a Smyrne. Mgr Zucchetti nous disait que
c'6tait une question de quelques jours, qu'un personnage haut place l'avait assure que les Grecs devaient
se joindre aux Allies. Depuis lors, nous n'entendimes
plus parler de rien et ne refimes plus aucune nouvelle.
2 mai. - La police veut faire une perquisition A
1'&cole de Guduz-Tep6. Trouvant les portes ferm6es,
elle p6nitre A l'aide d'une 6chelle dans le rez-dechauss6e, en forqant les persiennes. Puis, elle se retire
furieuse, menacant de revenir sons peu. Depuis les
premiers jours de mai, le bombardement avait repris;
quinze mille soldats turcs arrivent de MndCmen extinuds, d6guenill6s, sans chaussures. Is faisaient piti6.
Beaucoup s'affaisserent en chemin et restrrent sur le
pave, oi on les laissa.
20 mai. Cinq heures et demie. Au moment oui
nous nous rendions an Sacr-Cceur pour le mois de
Marie, Rahmy bey, gouverneur de la ville, accompagn6
de Carabibert bey, directeur des affaires politiques,
nous arrive et demande i parler a la suplrieure en
particulier. II l'avertit qu'elle et'plusieurs sceurs sont
sur la liste des espions, a cause de correspondances
suspectes arretees A 'Constantinople, qu'on voulait
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meme les y appeler pour les poursuivre en cour martiale; mais qu'il a enray6 ce projet en promettant de
faire lui-meme une inspection domiciliaire pour nous
6viter cet ennui. En effet, il visite la maison, le dortoir, l'orphelinat, la correspondance et se retire en
recommandant la plus grande prudence. Depuis ce
jour, nous n'avons plus 6crit, si ce n'est quelques lignes
a Cavalla, a sceur Mercier et a seur Si6maska...
25 mai. -

On annonce l'arriv6e a Smyrne de quelques

marins francais, prisonniers des Turcs et malades a
l'h6pital. La colonie francaise nous ayant priCes de
faire quelques d6marches pour aller les voir, nous
demandons au valila permission de les visiter: a Jene
puis vous l'accorder, dit-il; je ne veux pas vous mettre
en 6vidence, je viens de recevoir de nouveau l'ordre
de fermer vos orphelinats. ) Il nous promit toutefois
d'aller les voir de notre part et de s'informer de leurs
besoins. C'est ce qu'il fit, en effet, et leur fit remettre
par le consul des Etats-Unis les diff6rents objets de
premiere necessit6 qu'ils avaient demand6s et que nous
avions envoybs pour eux.
... Depuis le Io juin, nous n'avons plus aucune lettre ni
de France ni de Constantinople. Le 21 juin, le consul
nous fait dire de ne plus 6crire a Constantinople, par
mesure de prudence. Ce n'est que bien longtemps
apres que nous apprimes ce qui s'y 6tait passe.

" juillet. - Le vali et Carabibert bey, procureur
imp6rial, vont a Gueuz-T6pi et demandent au concierge les clefs des appartements.
4 juillet. - A trois heures du matin, tout le quartier
Franc, de Sainte-Photinie a la Pointe, est cernh par les
5s
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troupes. A cinq heures et demie, nous demandons
d'aller a la messe an Sacre-Cceur, notre aum6nier
n'ayant pu sortir, on nous. dit que cela 6tait defendu.
C'6tait un dimanche. Nous devions avoir la communion
genbrale des enfants de Marie, puis une fete pour
cel6brer la soixantaine de r6ception de notre doyenne :
soeur Depollo. Impossible de sortir; toutes les 6glises
rest&rent fermues. Sauf 1'h6pital Saint-Antoine qui
obtint un permis par le consul d'Autriche et put avoir
un pretre. C'6tait 6galement le jour de conference des
sceurs. Celles des campagnes 6taient djid dans le train
qui devait les amener a Smyrne, quand elles apprirent
que la ville 6tait cern6e.
4 juillet. - A huit heures et demie, un aeroplane
lance des projectiles sur les casernes. Canons, fusils,
mitrailleuses, tout est dirig6 contre lui. II n'est pasatteint.
i i juillet. - Nouveau bombardement par aeroplanes.
27 aoit. - A neuf heures du matin, d'apres I'invitation de Carabibert, les sours se rendent a Gueuz-Te~p
pour y proceder a l'inventaire du mobilier, en presence
de Chuchri bey, docteur en chef-du comit6 du Croissant-Rouge et quatre membres de la commission.
L'inventaire, fait en partie double, fut signi par les
personnes presentes. Puison nous cong6dia. Quelques
jours aprss, on ouvrit a Gueuz-T6p6 une 6cole d'infirmitres, puis un ouvroir du Croissant-Rouge. Plus
tard, on y substitua un h6pital, et tout le mobilier
scolaire et autre disparut, sauf les objets de la chapelle qu'on nous avait autoris6es i mettre en lieu sfr.
29 aout. -

Nous entrons en retraite En raison des
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*ciroonstances, les retraites se font dans chaque maison respective.
5 octobre. - On nous annonce qu'on vient de prendre possession de la maison de nos sceurs d'Aidin et
qu:on veut les en faire sortir.
8 octobre. - Deux sceurs vont trouver le vali et
obtiennent que les soeurs y gardent la chapelle, le dis-peasaire et la maison destin6e au logement des missionnaires. Ce meme jour, a cause des circonstances,
nous fetons simplement la cinquantaine de vocation
de iM. Poulin. Le matin, messe solennelle au college.
Daas la journie, chants et f&te intime a l'orphelinat.
Ij octobre. - Sceur Fi&vet et sceur Madeleine, surt•
I'invitation du vali, se rendent au Conak, oi il rbunit
un comit- de professeurs turcs et autres. 11 demande
des renseignements et un programme pour ouvrir a'
Boudja une 6cole turque-francaise qu'il prend sous son.
patronage. II nous demande quelques-unes de nosanciennes 6lves comme professeurs de franaais et
d'anglais, de travaux manuels. Seance de deux heuresdont it se montre satistait.
19 xovembre. - Les l66ves du college turc installl
au Sacre-Coeur envahissent, a dix heures du matin, &.
an signal donn6, tout le rez-de-chauss6e do college et
emportent tout le mobilier. Ils repoussent M. Pouliaet M. Jung qui voulaient entrer dans leurs chambres.
pour prendre leurs chapeaux; ces messieurs partent en
barrette pour protester aupres du vali.
23 novembre. - Lesdocteurs de 'ambulance installee A I'h6pital francais demandent des soeurs. Deux
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sceurs de la Providence s'y rendent chaque matin et
reviennent ici le soir.
26 novembre. - Dans la nuit, les Turcs abattent la
croix de pierre qui surmonte le fronton de la facade du
SacrC-Cceur et la laissent couch6e a c6t6 du drapeau
turc. Dans la journ6e, ils annoncent leur intention de
prendre les chambres des Missionnaires qui devraient,
en ce cas, quitter le college.
2 dicembre. - Les Dames de la Charit6 vont, a
notre demande, trouver le vali pour plaider la cause
des Missionnaires. Celui-ci se rend au college le soir
m~me, selon sa promesse, et ordonne aux Turcs de
rendre aux Missionnaires tout ce qui fait partie de la
mission, de ne garder que le coll6ge.
21 janvier 1916. - Inauguration de la mosqu6e, 6tablie par les Turcs dans l'oratoire de la Mission. Pendant cette c6r6monie, des Turcs viennent prier les
sceurs de se rendre dans une mosquie du bazar pour
assister un pauvre soldat turc mourant, abandonn6 par
les m6decins. Grace aux bons soins des soeurs qui continuent a le voir pendant quelques jours, il se remet.
22 janvier. -

Grande difficult6 depuis le debut de
I'ann6e pour se procurer du pain et meme de la farine,
le gouvernement en ayant pris le monopole. Ellecofte
8 fr. 5o. On mange des galettes a d6faut de pain.
Mais la provision diminue.
9 fivrier. - On bombarde Vourla. Des aeroplanes
lancent des journaux pour iclairer les Turcs sur la
situation et d6mentir les mensonges des Allemands.

12 fvrier. -
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Sept heures et demie du soir, bombar-

dement par avions.
20 avril. -

Les avions lancent des journaux oi est

racontee la victoire de Verdun.
21 avril. -

Des aeroplanes lancent des journaux oh

l'on rend compte des manifestations et ceremonies
religieuses d'actions de graces qui ont suivi la victoire de Verdun. On engage de nouveau les Turcs a se
separer des Allemands et A demander au plus t6t la
paix. Depuis le milieu de mars, on est rationne pour
le pain, il est de plus en plus noir, pEtri avec des
farines avaries, m1C6es de feves, de glands... Les
boulangers refusent d'accepter le papier-monnaie, et la
monnaieest devenue si rare, qu'on ne peut pas toujours
obtenir la maigre ration accordee, n'ayant pas de quoi
payer. Pendant toute la Semaine sainte, on ne nous
donnait par jour que cinq oques' de pain en moyenne
pour soixante-dix personnes. Et nous n'avions presque
plus de farine. Impossible d'en trouver, n'importe a
quel prix. On mangeait des feves presque tous les
jours a d-faut d'autre chose. Les pommes de terre
6taient trop cheres. Soeur Fievet se rend le Samedi
saint au four oi la police est chargee de la distribution
de notre quartier. On lui dit:: II n'y en a que pour
les n6tres. - Mais, nous avons des orphelines, je n'ai
rien a leur donner. - Mangez ce que les aeroplanes
vous ont lanc6 hier. n
Depuis le milieu de mars, jusqu'aux premiers jours
de mai, on entend la canonnade presque tous les jours,
tant6t dans une direction, tant6t dans une autre. Le
general Von Limann, arriv6e Smyrne, en-avril, cherche i remonter le moral des troupes qui sont a bout
x. L'oque vaut environ I kg. un quart.
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"de force et-ne veulent plus marcher. Beaucoup de soldats meurent d'6puisement dans les h6pitaux, oa
quelquefois, ils tombent sur le chemin oi on les
laisse. Dans la nuit du 24 au 25 mai, plusieurs aeroplanes visant le chemin de fer et les casernes, lancerent des bombes qui firent des d6gats dans plusieurs
quartiers et firent un bon nombre de victimes.
Le25, a dix heures et demie du soir, la police arriva
brusquement au Sacr6-Ceur, et frappant a la porte de
toutes les chambres des missionnaires, leur enjoignit
de sortir au plus t6t. Puis, on arr&ta M. Poulin,
M. Jung, M. Dorme, M. Goidin et on les mena au
Caracol du Fassoulah ou on les fit descendre dans un
sous-sol, ouplut6t une cave. Is y trouverent un Pare
capucin arr&t6 avant eux; puis arriverent,les uns apres
les autres, des Francais et autres bellig&rants, arrites
dela meme facon. A la fin, les prisonniers se trouverent
-entass6s, sans sieges, plus decent cinquante dans cette
Smme salle basse qui aurait pu en contenir cinquante
euviron. Ils passirent 1U toute la nuit dans la plus pro.fonde obscurit6, sans savoir ce qui les attendait. Vers
=sept heures et demie du matin, on les mit en rang,
piatre par quatre, et, accompagnes de la police, on les
ft monter a pied au Pagus. On n'eut d'egards ni pour
la qualit6, ni pour l'age. M. Jung, presque infirme, se
traina peniblement, on dut le soutenir, et enfin, a bout
de forces et ses pauvres jambes ne pouvant plus le porter, it s'arreta en chemin et fut forc6 de s'asseoir.
'Quand le triste cortege fut arriv6 a l'endroit d6sign6,
on dit auxbellig6rants qu'ils pouvaient se retirer, mais
avec promesse de se trouver au meme lieu le soir &
six heures et qu'on lear indiquerait leurs logements
respectifs pour la nuit. Pour mettre le quartier turc
A i'abri des bombes, on avait decid6 d'y garder les
belligerants la nuit. Inutile de faire ressortir les incon-
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-venients de cette nouvelle.mesure, pour les int6ressis et
leurs families: anxietbs, fatigues, surcroit de d6penses
au moment ou les families aiskes elles-m&mes 6taient
dans la g&ne, etc. Imm6diatement,on fit des d6marches
aupres des autoritis, afin que le clerg6 au moins fiut
dispense de cette obligation en vue du service religieux. A cinq heures environ, les missionnaires quittaient le collUge pour se rendre au mont-Pagus. Une
charrette charg6e de lits, couvertures, les pric6dait.
Iis etaient a peine a mi-chemin, qu'on leur fit dire de
se rendre au Conak. La, on leur communique la dispense accordee aux membres du clerg6. Ils 6taient
libres.
Le lendemain 26, a onze heures, nouvelle alerte!
On appelle de nouveau les quatre missionnaires au
Caracol. De quoi s'agissait-il ? De s'informer s'ls
avaient passe la nuit au Pagus. Sur leurs explications, on les congedia. Ce qui prouve, une fois de
plus, le peu .d'organisation qu'on a toujours constat6
chez les Turcs.
Lundi 29 mai. - A quatre heures du matin, on
entend de nouveau des detonations. Pendant une
heure entiere, des avions survolant la ville lancentun
grand nombre de bombes sur les casernes et les d6p6ts
de munitions. Il y eut beaucoup de degAts: deux cents
victimes environ tues ou blesses aux quartiers grec et
arm6nien.
A partiz de cette 6poque, defense fut faite atx
otages du Pagus de descendre en ville. Ils fureat
gardes a vue. La consternation etait g6nerale. Le premier juin, fete de 1'Ascension, aucun otage ne put
descendre pour entendre la messe. Ce m6me jour, le
nouveau colonel, charg6 de la direction de I'hopital
franaais, avertit les seurs attach6es au service des

soldats malades, qu'on doit faire venir d'Allemagne
des religieuses pour les remplacer. Le lendemain, elles
se rendent comme chaque jour a h'h6pital; mais, au
moment oi elles arrivent A l'entree des salles, revetues
de leur blouse d'infirmibre et le thermometre en main,
une subalterne leur en interdit l'entr6e en disant:
lasak! Le colonel ne se montra meme pas. C'est ainsi
qu'on les cong6dia, sans autre forme de procks. Les
sceurs s'6taient dipensees a l'ambulance A soigner les
contagieux depuis le 23 novembre 1915. Deux sceurs,
victimes de leur devouement, 6taient encore retenues
a l'infrmerie, ayant contract6 la fibvre r6currente au
chevet des soldats. Une des deux sceurs renvoyies de
F'hpital francais se rendit a Bodja pour aider nos
sceurs a l'ambulance, install6e dans leurs classes, a la
demande des Turcs, A l'origine de la guerre.
3 juin. - A huit heures du matin, un agent de police
vient chercher A la Providence les sceurs Eug6nie
(sceur Fi6vet), C6cile et Madeleine, appelkes au jugement de la cour martiale. C'est lA que, pendant douze
jours consecutifs, les sceurs eurent a subir des interrogatoires tres 'pnibles au sujet de cartes postales oh
les termes les plus innocents 6taient interprites d'une
facon maligne. Malgr6 nos din6gations, les juges
soutinrent qu'il y avait eu des conventions politiques
entreles sceurs de Constantinople et celles de Smyrne,
qu'ils en avaient des preuves, et ils 6talerent devant
nous tout un dossier compromettant, oiu nous comprimes que nous 6tions condamn6es d'avance. Notre
r6quisitoire ayant 6t6 present6 au commandant de la
place, il l'examina et ne trouva rien de s6rieux ainsi
qu'il I'avoua a Monseigneur. Mais, ajouta-t-il, il est
certain que les soeurs font de la politique, puisque
tous les religieux en font. Elles seraient done les
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seules! D'ailleurs, ajouta-t-il, n'a-t-on paq fusill en
France des religieuses allemandes? C'&tait done toujours la raison du plus fortqui triomphait. La respectable sceur Darguesse, malgr6 ses quatre-vingt-deux
ans, ne fut pas 6pargn6e. Appelke a la cour martiale,
6galement pour une carte tout a fait inoffensive, elle
resta une journ6e entiere a attendre son tour, dans le
couloir de la grande caserne et ce ne fut que le lendemain qu'elle subit son interrogatoire. Ensuite, les
sceurs furent cong6diees. On leur dit que tout 6tait fini.
2o aozt. - Les sours de la Providence commenqaient
paisiblement leur retraite. Mais l'ennemi de tout bien
ne voulait meme pas leur laisser cette consolation.
Le 21, la police vint de nouveau appeler les inculp6es:
encore deux jours d'interrogatoire a la cour martiale,
oh 1'on ne fit que repeter tout ce qui avait 6te trait6
deux mois auparavant. Ensuite, sans autre pr6ambule
et sans vouloir ecouter aucune explication, les trois
soeurs furent condamnies a la meme peine: trois ans
de d6tention dans une enceinte fortifieedela Turquie
qui devait etre designee par le gouvernement et cela
pour avoir communique avec leur gouvernement et
n'avoir pas voulu l'avouer. En cons6quence, des le
soir, sans leur permettre de prendre aucune disposition, et malgr6 leurs protestations, on les enferma
dans la prison des femmespubliques o elles resterent
douze jours. Le docteur de la prison en eut compassion et les fit entrer comme malades A l'h6pital turc
des femmes ou elles resterent un mois etdemi environ,
priv6es de tout secours religieux jusqu'a ce que le
docteur de l'h6pital permit enfin a un missionnaire
d'aller les voir. Grace a l'intervention du vali, qui se
montra toujours bienveillant, mais ne pouvait agir
directement contre 1'aptoritS militaire, nous ffmes
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enfin transf6rees a l'ambulance, installie i Boudja
dans la maison de nos soeurs. Nous itions iU, en qualitk d'infirmiiressoi-disant, mais toujours sous la garde
d'un soldat, ne sortant que pour aller a 1'Nglise et
toujours accompagn6es par lui.
Avril 1917. Enfin, a I'occasion des fetes de
Paques, le vali obtint que nous retournions a la Providence pour les besoins de la maison, mais toujours
sons la surveillance d'un gardien.
La joie du retour fut bient6ttroubl6e par ladefense
formelle de recevoir aicune enfant dans notre maison.
Un certain nombre y venaient chaque jour pour y
assister au cat6chisme, on les preparait a la premiere
communion. On avait donn6 une demi-autorisation,
mais un inspecteur 6tant arriv6 de Constantinople, on
nous signifia de ne plus laisser entrer aucune enfant
chez nous, sans quoi on fermerait la maison. A partir
de cette 6poque, il n'y eut plus rien de saillant. Les
vivres devenaient de plus en plus rares et,consequemment, le prim en 6tait de plus en plus eleve. Comme
partout en ces annes douloureuses, on fut priv6 de bien
des choses. Mais, suivant lapromesse de notre bienheureux Pere, la bonne Providence se manifesta d'une
manidre sensible dans les occasions oh tout semblait
perdu. Lorsqu:on manquait de tout, un secours impr6vu arrivait. Les Turcs eux-m6mes furent plus d'une
fois pour nous les interm6diaires de Celui qui n'abandonne jamais ceux qui mettent en lui leur confiance.
Nous constatames surtout en ces temps malheureux
que 1'6preuve est une sage conseillere. On apprit a se
passer de bien de choses que l'on croyait indispensables. Puis, on s'ing6nia a remplacer ce qui faisait
d6faut. Les sceurs fabriquerent du savon avec des
fonds d'huile, de la potasse on de la cendre. N'ayant

-

809 -

plus ni bois, ni charbon, elles firent des briquettes avec
du poussier de coke et de la chaux ; puis, a l'automne,
on remplaca la chaux dont le prix 6tait trop elevA par
des feuilles de mfrier hachies et humectbes. A d6faut
de fl, on employa mAme les fibres des feuilles d'alobs
Abouillantbes et assouplies. On tressa de la ficelle, ou
des chiffons pour les semelles de souliers, etc., de
sorte qu'on ne manqua pas de travail. Du reste, on
supportait ces diffCrentes privations, heureuses de
participer a la grande expiation, gage du salut de la
chkre Patrie.
Notre plus grande peine fut de ne pouvoir soulager
jusqu'a la fin les pauvres, auxquels nous donnions de
la soupe et du pain. Un moment vint ou il fallut nous
priver du nicessaire, pour gardernos orphelines. C'est
grice A elles que notre maison nous a &t6conservye.
Un autre souci pour nous, c'6tait 1'ceuvre des enfants
abandonn6s, devenus plus nombreux en raison de la
misere des temps. Impossible de trouver des nourrices; quant au4ait, il n'en itait plus question. Aussi
ces pauvres petits 6tres allkrent prematur6ment recevoir leur couronne; un dixieme seulement purent etre
envoy6s A la cr&che.
Le dispersaire ne cessa de fonctionner pendant
toute la dur6e de la guerre. Les docteurs turcs euxm6mes nous envoyaient des soldats malades A soigner
ona panser. Les h6pitaux etant insuffisants, beaucoup
de ces malheureux en sortaient dans un 6tat de grande
faiblesse et venaient r6clamer nos soins.
Le bon Dieu a rappel AIlui quatre de nos chbres
sceurs pendant ces tristes ann6es :
20 septembre 1915, sceur Clotilde Miramand;
x8 octobre 1917, sceur Marguerite Depollo;
26 mars 1918,. scenr. Filicit6 Chevallier;
4 mars 1919, seur Justine Grelet.
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SMYRNE

Compte rendu des siances h la cour martiale.
Le samedi, a buit heures du matin, un agent de
police vient a la Providence appeler les sceurs Eug&nie, Cecile et Rosalie. Du poste de police du Fassoulah, l'agent les conduit a l'autre extrimiti de la
ville, au Conak. On les fait monter au second itage
de la grande caserne oi siege la cour martiale. On
interroge d'abord Mme Eug6nie (sceur Fi6vet) sur des
cartes ou lettres insignifiantes &critespar soeur Fievet,
on ; elles adressees un an auparavant et arretses par
la censure. Tout I'interrogatoire porte sur certaines
expressions qu'on retrouve frequemment dans les lettres. On commence par lui dire que tante Marie de
Constantinople a avou6 qu'elle avait fait des conventions avec Smyrne que : Eulalie signifiait la flotte anglaise; Picard, le Gcben; Clemence, la Turquie, etc.
Avant d'interroger sceur Eug6nie, on avait fait sortir
ses compagnes qui, pendant toute la matinee, ainsi
que pendant toutes les seances suivantes, restaient
dans le grand couloir contigu la salle du jugement.
A midi, deux agents de police accompagnent sceur
Eug6nie jusqu'au bureau du commissaire, d6fendant
aux soeurs de communiquer avec elle. On la garda 1U
seule et sans surveillance jusqu'a quatre heures. Toutefois, on obtint la permission de lui porter son repas.
A quatre heures, nouvel interrogatoire jusqu'a six
heures et demie. On veut lui faire avouer, toujours
d'apres les soi-disant conventions, que u Grand'mbre
signifie la France, les avis de grand'mbre (la Tres
Honorie M&re) une proclamation politique ,. Pendant
ce temps, soeur C&cile et sceur Madeleine coururent chez
le vali pour obtenir que sceur Eug6nie ne fit pas
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retenue seule la nuit. Rahmi bey les rassura et t616phona aussit6t au tribunal. A la fin, aprds bien des
pourparlers, on la laissa jusqu'au lendemain dimanche.
Dimanche 4 et lundi 5 juin. - Interrogatoires de trois
heures a six heures et demie. Une carte postale de
sceur Eugenie A sceur Prades annonqait que sceur
Grancey 6tait administr6e et on la priait d'avertir
M. F. X... et on donnait en meme temps des nouvelles
de sceur Clotilde, notre pauvre malade.
Mardi 6. - Sur une carte 6crite A sceur Mercier .
Cavalla, on lui donne un pieux rendez-vous pour les i5,
19 et 25 mars. Ces dates, disent lesjuges, indiquent des
batailles. Le lendemain, pour les convaincre, soeur
Eug6nie leur pr6sente un formulaire oit ces trois dates
sont mentionnees. Une. carte de ma sceur Visitatrice,
au sujet des Vaeux: , Permission de renouveler le
bail n, elle ajoute que csesfilles sont bien gentilles, les
plus grandes : Agathe, Eulalie 1832-1833. u Agathe,
disent-ils, signife la flotte ottomane, et Eulalie la
flotte anglaise. - Dans ce cas, r6plique sceur Eugenie,
quel sens attachez-vous a cesdeux dates ?... D(qui soit
celles de leur naissance). Ils resterent cois.
Mercredi 7 juin. - Carte adressee & sceur Mirzan,.
de Syra, pour lui dire que son frere Fr6d6ric nous
avait apport6 de ses nouvelles. En la remerciant, on
lui parle de sa soeur Irene, puis de notre sceur Clotilde, la pauvre malade. Traduction desjuges : a Irene
et M. F..., c'est la flotte ententiste qui vous a visit6es
par son bombardement, et la pauvre malade, c'est
toujours la Turquie. , Pour la quatriime fois, il fallut
&crire : ( Par la pauvre malade, je parlais de la soeur
Clotilde du dispensaire de la Providence, alitke le
2 d6cembre, atteinte d'un cancer et diecede le 20 sep-
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tembre. - Non, vous mentez, vous parliez de la Turquie qui pent trainer encore d'apres vous; maisqui est
condamnee. n Sceur Eugenie, pour toute repanse, leur

offre de demander un certificat du docteur Pilippucci
pour les convaincre de a v6rit6, puis elle conclut ainsi:
SMessieurs, je ne croyais pas la Turquie si malade;
on nous dit toujours qu'elle est forte et puissante. i
La-dessus, ils sourient et la renvoient. Apres six
seances de trois heures, soeur Eug6nie croyait en 6tre
quitte, mais le 12 juin, on la rappelle pour expliquer
toujours mot a mot une iettre signee Marie Francois,
adressie a MmeiMadeleine, Providence... Les lignes da
texte etaient espacees, donnant des nouvelles insignifiantes; mais, dans les interlignes, une ecriture jaune
dont chaque mot avait et6 soulign6 par la censure et
qu'il fallut recopier et expliquer, ainsi que le texte a
I'encre: a Sachez que - veut dire, tout va bien... Nouvelles de France et de laRussie tres bonnes. Ici, on n'en
donne que de mauvaises... » Suivaient des explications
pour lire et 6crire A 1'aide de l'acide citrique. On
disait : a Decollez les timbres de cette lettre. » La
censure s'en etait charg6e et avait d6couvert les
explications qu'ils cachaient. S6ance la plus pinible
de toutes et dont la conclusion est facile a deviner.
Le lendemain, le juge d'instruction, qui habitait Cordelio, disait tout haut sur le bateau du golfe que les
sceurs avajent 6crit a 1'acide citrique et qu'elles communiquaient les nouvelles politiques. Quelque temps
apres, un infirmier de Boudja montra &sceur Darguesse
ia copie d'un extrait de linterrogatoire, que lui avait
communiqaee l'interprte : , Je vous remercie des
violettes do 15 mars, souvenir de notre Mere * signifie:
cJe vous remercie des bombes... envoyies sur Smyrne
par la France ,, et toutes les traductions dans lemnme
sens. Voila un exemple dela discretion des juges !...
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Interrogatoirede smur Cicile (du jeudi 8 juin au I 1 juin,
fete de la Pentec6te, trois heures & six heures da
soir).
Jeudi 8. - IJ Une carte sign6e tante Marie. ( Parqui
est ecrite cette carte ? A qui est-elle adressee? Lisezla et rendez compte phrase par phrase de ce qu'elle
signifie. - je n'y vois d'autre signification que ce qui
est 6crit: Les offices de PNques ont eu lieu a SaintBenoit. M. Lacambre, quatre-vingt-trois ans, a chante
trois proph6ties, 1'oncle manquait a la fete, mais il.
ne nous oublie pas. C16mence a des crises de temps a
autre, pour le moment, elle est stationnaire. La petite
Eulalie barbouille des petits papiers, je vous en
enverrai un 6chantillon. - Ce n'est pas du tout le sens
de cette carte. Vous le savez tres bien, et tante Marie
a avou6 qu'elle avait des conventions avec vous. Vous
ne voulez pas l'avouer, mais nous savons tres bien que
l'oncle, c'est I'ambassadeur d'Am6rique qui a quitt6
Constantinople Ie 18 avril, date de cette carte. M. Lacambre, c'est le Breslau, etc... - Je vous re6pte,
Messieurs, que je n'ai fait ni recu aucune convention
et que, par consequent, je ne puis donner d'autre
sens a cette carte. J'ignore la pens6e de la personne
qui l'a ecrite. - Eh bien I dit le juge d'un air triomphant et me montrant une longue liste des noms
d6ji cites en regard d'autres noms et sign6e tante
Marie. Vous connaissez son 6criture, n'est- ce pas? Pardon, Messieurs, ce n'est pas la meme 6criture
que la carte que j'ai sons les yeux. Veuillez confronter vous-m&mes. - C'est vrai, dirent-ils, mais
ceci a6t6 transcrit., Cela suffitpour juger de leur bonne
foi. Les interrogatoires des jours suivants. roulrent
a peu pres sur les mnmes. termes, interpretes arbitrairement, tant6t d'une manire, tant6t d'une autre, et
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toujours avecdes allusions politiques, ce qui prouvait
un parti pris de nous condamner. Citons encore:
sceur Mirzan de Syra qui m'avait donn6 au d6but
des nouvelles de Lille, 6crit: cC16mence est silencieuse, etc. Qui est cette Cl6mence? - Notre soeur ainde
qui est en France. - Non, c'est la Turquie, silencieuse
en ce moment parce que les combats sont suspendus.
- Ah ! c'est trop fort ! Veuillez demander a ma sceur
qui est dehors quel est le nom de notre soeur qui
habite Lille. - C'est inutile, disent-ils. )>Les jours suivants, ce fut le tour de soeur Josephine. Les interrogatoires ne furent que des redites. On insista surtout
sur le but pour lequel elle 6tait venue en Orient et I'on
parut pen satisfait de ses reponses a cet 6gard. On
ajouta qu'on ne pouvait comprendre pourquoi elle
avait quitt6 la France, oi elle pouvait faire la classe
aussi bien qu'en Turquie. l faut qu'il y ait l-dessous,
dirent-ils, un motif de propagande quelconque. Le
jeudi 15 juin, ce fut sceur Othon (sceur Marie qui est
Mexicaine) de la Providence qui fut interrogee sur une
carte adressee par elle a Rome a son e6vque, Mgr Montes de Oca, expuls6 du Mexique. Elle remerciait d'une
po6sie: a Rosas y espinas r, qu'il lui avait envoy6e. II
fallut en expliquer le sens. Partout, on voyait des
allusions politiques. En somme, .des choses insignifiantes, mal interpreties on incomprises. Le meme
jour, ma soeur Darguesse, appelbe des le matin, attendit toute la journ&e dans le couloir de la caserne. On
n'eut pas 6gard a ses quatre-vingt-un ans.
A quatre heures, on la renvoya au lendemain. On
lui pr6senta une carte oi, 6crivant a ma soeur Reisenthel, apres l'expulsion des sceurs, elle disait que sa
famille avait t6C amputee de quatre membres. Autant
de termes compromettants qui furent I'objet d'un
interrogatoire de deux heures.
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II ressort de ces diff rents interrogatoires que toutes
les expressions: malade, souffrante, amputee, stationnaire etaient toutes consid6ries par la censure comme
s'appliquant k la Turquie.
Le juge d'instruction finit par congedier les scpurs,
le 16 juin, apres treize jours d'interrogatoires et de
seances tres p6nibles.
Le jugement de la cour martiale.
Apres le cong6 bienveillant que le juge d'instruction nous avait donn6 le 14 juin, nous pouvions penser que notre proces 6tait termin6, et confiantes en
notre innocence, nous commencames paiqiblement
notre retraite annuelle le dimancbe 20 aoit. Mais ne
semble-t-il pas que l'esprit du mal voulft nous empecher de profiter de ces jours de recueillement?
Le lundi 21 aofit, k neuf heures trois quarts, nous

venions de commencer la lecture quand la police se
.pr6sente de nouveau ; notre porte

et demande

Mme Ckcile pour la cour martiale. Elle s'y rend avec
une soeur. Mais encore un malentendu. II fallait aussi la
supirieure et Mme Josephine. Nous fimes observer que
cette dernimre 6tant de nouveau &l'ambulance militaire
de Boudja, il fallait qu'elle soit avertie. a Eh bien,
alors, ce sera pour demain & deux heures et demie. '
Le mardi, 1 deux heures et demie, les trois inculpses
6taient fiddles au rendez-vous. Ce ne fut qu'& trois
heures et demie qu'on ouvrit la s6ance. Six juges, a
I'air grave, si6geaient & leur tribunal l6ev6, de forme
demi-circulaire. Cette fois, 1'interrogatoire fut public,'
plus sommaire que le premier; mais les m6mes cartes
et lettres soi-disant compromettantes passerent devant
nos yeux. On chercha de nouveau & nous intimider et
a nous faire avouer qu'il y avait de l'espionnage et
52
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que nous avions fait des conventions avec nos smeurs
de Constantinople. Vers six heures, on nous dit de
sortir pour cinq minutes seulement. Nous pensions
qu'apres cela, on nous congidierait. Mais, a six heures
et demie, les juges sortirent et nous irent dire par
1'interprate que l'heure 6tant trop avanc6e, il fallait
nous presenter encore le lendemain a trois heures.
Mercredi 23 sodt. --

A trois heures, ainsi qu'il

avait &t6 convenu, nous nous trouvions a la porte du
tribunal. On nous fit attendre dans le grand corridor
jusqu'i six heures. Alors, on nous signifia d'entrer et,
cette fois, c'4tait pour entendre notre sentence. Mais,
quelle ne fut pas notre stupefaction! Les juges, qui
la veille, souriaient parfois en entendant nos riponses,
avaient cette fois .un air sournois, moitie serieux,
moiti4 embarrass6, et nous regardaient attentivement
comme pour juger de l'effet que produirait sur nouscette condamnation arbitraire et si peu proportionn6e
au d6lit dont on nous accusait. Mais, notre visage ne
changea pas d'expression lorsque nous entendimes la
sentence suivante qui nous fut traduite du turc, apres
que le juge l'eut prononcie lui-mime : a Vos sceurs de
Constantinople avaient fait avec vous des conventions;
elles 1'ont avou6. Nous savons done que vous etes coupables. Vous n'avez pas voulu nous dire la vbrite;
cela est t-res mal pour des religieuses. Puisque vous
communiquiez avec votre gouvernement et que vouslui donniez des nouvelles de la guerre, vous etes condamn6es a trois ans de detention dans une place fortifi&e de la Turquie, qui vous sera assignee par le gouvernement. n Nous nous regardimes alors. Inutile de
rien ajouter... la sentence 6tait prononcde d'avance..nous n'avons dit que la pure verite.
L'agent de police qui nous avait accompagnAes,
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nous avait dit avant la s&ance : u Jamais, on a'a ainsi
appeli les religieuses an tribunal!...

Lorsqu'il entendit proaoncer cette injuste sentence,
il paut indigni et, quand on la lui remit pour qu'il
nous conduisit a la prison, il ft an geste nbgatif et la
passa i un de ses compagnons, ae voulant pas accomplir cette triste besogne. 11 etait six heares et demiequand on nous conduisit 2 la prison. Nous demandames au chef de la police qu'il nous permit d'6crireL
un mot an gouverneur. Mais celni-ci n'6tait plus an
Conak. Alors nous protestimes. a Nous sommes des.
coadama6es politiques, on ne doit pas nous assimileraux femmes criminelles et aux illes publiques, qu'on
nous donne une celiule a part. - On vous mettra dans

la chambre de la ge6liire. Vous serez seules! , Hilas i
nous ne firmes.seules qu'une nuit. Et quelte nnit !
Une telle avalanche de punaises nous assaillait que
nous n'euimes d'autre occupation que de leur faire la
chasse. Nos seurs disolies, comme on le comprend,
nous avaient envoy6 notre repas du soir et des pliantsII ne fallait pas songer a des lits qui eussent &t6
immndiatement envahis par les punaises, cafards, etc.
Nous passimes onze nuits sur des pliants, sans
pouvoir nous dechausser et dans la plus grande
obscurit6.
Revenons a notre arriv6e dans la prison. Des que la
lourde porte de fer se fut referm6e sur nous, nous nous
vimes entour6es d'une foule de ces pauvres creatures
d6grad6es, plus ignorantes peut-&tre que coupables, et
qai paraissaient plus 6tonnees de nous voir 1U que nops
ne 1'6tions de nous y trouver. Elles nous regardaient
plut6t avec compassion et nous entendimes ce mot :
SOlmas (Cela ne convient pas.)D'autres nous disaient :
ccCe n'est pas ici votre place; mais, vous n'y resterez'
pas longtemps, etc... » Le soir, on vint nous dire qu'on
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allait nous donner une chambre plus propre. , On
nous a promis, dimes-nous, que nous serions seules.
- Oui! » Quel ne fut pas notre disappointement,
quand, le soir, on installa dans notre seconde chambre
des nattes, des couvertures et qu'on y fit entrer, malgr6 nos r&clamations, douze filles ou femmes debraillees qui passerent toute la nuit a'crier, fumer, chanter
et la journ6e du lendemain a danser.
Le docteur Amado, israelite, Atant venu visiter la
prison, manifesta son 6tonnement... n Je vais travailler a vous faire donner une chambre a l'h6pital, vous
ne pouvez rester dans cet entourage. » Et il paraissait
emu. D'autres personnes d6voudes travaillaient de
leur c6t6. La ( consulesse u d'Amerique vint nous voir
avec sa sour. Ma sceur Euginie avait la filvre et les
yeux gonfles par suite de penibles insommies, soeur

Cecile avait une bronchite et sceur Jos6phine les
jambes tout enfl6es par suite de 1'humidit6 de la
prison ou l'air ne p6netrait que par des lucarnes garnies de barreaux et environ.a huit pieds de terre. Une
cour, ou plutbt un passage de 2 metres de largeur,
donnait un peu d'air et de lumiere a notre riduit.
C'est 1L qu'une partie des prisonnieres passaient leurs
journ6es, criant, chantant, se disputant. Heureusement
pour nos oreilles que nous ne connaissions que quelques
mots de turc!... Disons encore une fois a leur louange
que toutes 6taient tres respectueuses envers nous, se
disputant les occasions de nous rendre service ou de
faire le m6nage de notre cellule.
Les dames du consulat d'Amerique furent touchdes
de notre triste situation; elles 6taient surtout indign6es des proc6d6s dont on avait us6 envers nous et
du milieu o4 on nous avait plac6es. Elles allerent
'imm6diatement trouver Trommer, commandant de la
place, afin qu'on nous donnAt un lieu plus convenable
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a notre

costume et a la nature de notre condamnation.
Le 26 aofit au soir, cependant, apres la visite du docteur et du directeur de la prison, on fit droit a nos
reclamations et 1'on delogea les filles qui occupaient
notre chambre. Mais, malgr6 la promesse qu'on nous
avait faite devant ces messieurs, on nous mit encore
sous les verrous la nuit suivante. Enfin, le 3o septembre, dimanche, s'accomplit 4a promesse faite depuis
plusieurs jours deja. Le docteur Amado vient nous
avertir de preparer nos petits bagages. Ce fut bient6t
fait ; puis, en attendant qu'on vint nous chercher pour
1'h6pital, nous allimes an petit jardin du directeur
dire le chapelet en actions de graces. A six heures,
le directeur de la prison nous conduisit a 1'h6pital.
On nous introduit dans une chambre a trois lits. Le
chef infirmier se montre tres bienveillant. I1 nous
apporte des couvertures, fixe un porte-manteau an
mur. Nous demandons une petite table qu'on nous
apporte imm6diatement avec une nappe et il nous dit
de demander tout ce qui nous serait n&cessaire. Nous
le remercions et commencons a nous installer. Puis, la
jeune fille employ6e a la porte de la Providence nous
apporte notre repas. On la laisse p6netrer jusqu'i
notre chambre, ce qui a continue depuis lors, de sorte
que, deux fois par jour, nous pouvons par elle avoir
des nouvelles de nos seurs et leur en donner des
n6tres. Ici, comme a la prison, grande libert6 pour la
correspondance. Quant aux soeurs, quoique le rgglement de l'h6pital ne permette la visite des malades
que le vendredi, le mudir permet qu'on vienne nous
voir aussi le dimanche. Les deux schwesters, qui sont
a lat&te des infirmieres ottomanes,viennentnous saluer,

le personnel se montre tres convenable. Nous offrons
de rendre quelques services aux malades. On nous
apporte des bandes et des compresses a plier.
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Mais one chose nous manque, et c'est li notre plus
-grande privation! A la prison, le pr&tre ne pouvait
p6antrer. Ici, on lui permet de venir, mais le soir setlement. Comment esp6rer alors de recevoir la sainte
communion ?.Le temps nous paraissait bienlong depais
le 23 ao6t! Ce ne fut que le dimanche io septembre,
-au bout de trois semaines, que nous pdmes enfin nous
confesser. M. Goidin se rendit Pl'hpital a trois heures,
apres avoir pr&chi la oonf&rence aux sceurs; mais, ne
pouvant aborder a notre chambre qui fait partie da

harem, il demanda une petite piece et on nous it
entrer A la pharmacie. Les 6lves pharmaciens se
retirerent dans le laboratoire, d'oi ils nous aperce-vaient, de sorte que nous dimes nous confesser assises.
Pendant ce temps, on continuait a faire des demaches
pour que nous puissions remplir nos devoirs religicax.
Ce meme jour, Io septembre, R6chid bey, docteur ea
chef de l'ambulance militaire de Boudja, installee
-chez nos sceurs, vint nous visiter. II avait un projet :
demander pour nous l'autorisation de subir i Boudjý
-notre d6tention, sons sa surveillance : a La, dit-il,
vous aarez une chapelle et vous pourrez voir le prEtre. ,
Puis, comprenant, comme toutes les personnessensCes,
le ridicule de notre condamnation, il s'6criait en riant::
( Oh! la justice turque! justice turque! mais patience,
<ela va s'arranger. ) Essat bey, directeur de I'h6pital
militaire de Smyrne, travaillait dans le mime but et
nousavait pr6par6une chambre; la a consulesse d'Amirique qui vint de nouveau nous voir a lh6pital, nous
promit de parler A Trommer dans le mAme sens, ce
qu'elle fit aussit6t.
!Pendant ce temps, M. Poulin poursuivait un autre
projet. II avait ridig' an rapport clair et pr6cis, non
pas comme il le disait pour demander la grace des
prisonnitres, mais pour prouver leur innocence et Pin-
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justice de leur condamnation. Dans ce but, M. Urbin,
en sa qualite d'Allemand, eut plusieurs entrevues avec
Trommer qui Atudiait la question. De l'avis du vali,
,on voulait profiter du prochain passage , Smyrne de

Von Liman pour faire casser le jugement. Celui-ci
avait fait demander le rapport en question pour 1'6tudier. A quelques catholiques qui l'avaient vu des son
.arriv6e a Smyrne, il avait promis de nous rendre
bient6t la libert6. Malheureusement, une revolution
qui 6clata a Constantinople l'obligea a partir le soir
m6me, c'est-a-dire le mercredi i3 mai; il promit qu'il
reviendrait la semaine suivante et terminerait I'affaire
si ce n'6tait d6ja fait. Samedi 16, a huit heures et
demie, visite d'Essat bey et Churchi bey tres bienveillants. Essat, tres emu, nous dit qu'il y a eu malentendu,
mais que les choses ne tarderaient pas a s'6claircir.
Voyant que les affaires trainent en longueur, nous
nous d&cidons b demander au mudir, qui se montre de
plus en plus bienveillant, si l'on ne pourrait pas, deux
ou trois fois par semaine, mettre a notre disposition
une petite chambre oh le pr&tre aurait le droit de
plnutrer. Aussit6t, il nous offrit son bureau, situb a
l'entr6e de l'h6pital, recommanda au concierge de
1'ouvrir d&s l'arriv6e du pretre et d'en interdire l'entr6e, jusqu'A ce que le prttre ait termin6 son ministere
aupres des sceurs. Quelle ne fut pas notre joie en
entendant ces bonnes paroles et en voyant tant de
bienveillance de la part d'un Turc! II nous avait dit,
quelques jours auparavant, que le gouverneur lui avait
recommand6 des notre arriv6e, de nous traiter avec
igards. II nous dit de nous promener au jardin pour
nous distraire, de visiter I'h6pital, etc. Ce fat le
mercredi 2o septembre que nous efmes la consolation,
le bonheur de faire la sainte communion apres vingthuit jours d'attente. Tout se passa tres convenable-
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ment. Le bureau du directeur est une pice assez
spacieuse, siverement, mais richement meubl6e. Une
petite table servit d'autel au Dieu trois fois saint qui
venait visiter et consoler de pauvres prisonnieres,
tandis qu'i quelques pas de 1~ et peut-tre dans le
m&me temps un pretre musulman invoquait le Dieu
de Mahomet.
Cette fois, nous primes nous confesser a genoux et,
aprbs la sainte communion, M. Goidin nous adressa
quelques paroles de circonstance. Puis, retirees dans
notre chambre, nous recommandAmes a Notre-Seigneur, dans une longue et fervente action de graces,
ceux et celles qui ont tant de droits a notre reconnaissance. Ensuite, nous fimes les prieres de la cl6ture de
la retraite commenc6e juste un mois auparavant. A
partir de ce jour, nos bons missionnaires venaient
trois fois par semaine nous donner la sainte communion. C'etait une grande consolation, mais, il ne fallut
pas songer a la sainte messe dont nous ffmes priv6es
du 22 aoft au 9 octobre. Le mudir, de plus en plus
bienveillant, nous fit donner, sur notre demande, des
blouses & tailler et A pr6parer pour les malades. Les
infirmieres travaillaient sous notre surveillance, et
elles venaient, lorsqu'elles pouvaient se dirober a la
surveillance de la schwester, nous supplier de leur
donner quelques lemons de francais.
Le jeudi 5 octobre, on vint nous annoncer de la part
du vali, que notre depart pour Boudji 6tait decide et
qu'un officier envoy6 par Trommer devait nous accompagner a notre nouvelle r6sidence, Ce ne fut que le
7 octobre, jour de Notre-Dame de la Victoire, que les
dernieres formalit6s tant remplies, deux officiers
s'6tant rendus a 'h6pital pour signer notre feuille de
route, nous partimes dans I'apres-midi, en voiture,
accompagn6es d'un sous-officier qui ne nous quitta
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qu'I notre arrivee a l'ambulance militaire de Boudja,
install&e chez ma soeur Darguesse. L'ordre remis au
colonel charge de l'ambulance portait ce texte : a Les
trois sceurs francaises c3ndamn6es par la cour martiale a trois ans de prison subiront leur peine & l'ambulance milhtaire de Boudja; elles pourront aller dans
les diff6rentes ambulances de Baudja pour le soin ou
le service des malades, mais toujours accompagn&es
par un gardien que le docteur Raschid bey et Hassan
Rhaout bey d6signeront; ces chefs seront responsables de tout. » Depuis notre arriv6e & Boudji, le
7 octobre, jusqu'au mois de janvier 1917, ces reglements furent fidlement observes. Toujours accompagnees du surveillant d6sign6, nous eimes la consolation de pouvoir enfin assister a la sainte messe, dont
nous 6tions privees depuis plus de six semaines. Mais,
quelle peine pour nos seurs de la Providence et
quelle souffrance pour toute la maison priv6e de
direction, a l'heure oi les difficult6s toujours croissantes la rendaient plus n&cessaire encore.
A cette epoque, en effet, une grande requisitionde
bl6 et de farine ayant Rt6 faite pour Constantinople,
on fut de nouveau oblig6 de rationner Smyrne pour le
pain, et la portion par personne fut plus qu'insuffisante. Quant a la farine, impossible de s'en procurer,
la municipalit6 en ayant pris le monopole et les boulangers, en ktant d6pourvus, ne pouvaient qu'& grand
peine fournir la quantit6 de pain indiqu6e. Le
25 d6cembre, a l'occasion des fetes de Noel, le vali
fit tel6phoner & Boudji que les sceurs pourraient aller
en cong6 & la Providence. Des d6marches avaient 6t6
faites aupres de Liman pacha et, d'accord avec le
vali, il avait et6 d6cid6 qu'on accorderait aux soeurs
un cong6 prolong6. Elles arriverent a la Providence le
25 decembre au soir et chacun se r6jouissait. Mais le
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o1janvier, le docteur Raschid bey fit signifier aux
seurs qu'elles devaient rentrer au plus t6t a Boudja
parce que nous dipendions de Fautorite militaire; il
craignait pour sa responsabilite et menaiait d'adresser un rapport. On jugea prudent que nous retournions i Boudja; nous y restimes cette fois jusqu'au
4 avril avec quelques conges de temps en temps.
Enfin, le Mercredi saint, le vali nous fit dire par
Monseigneur que nous 6tions libres et que le.docteur
Raschid n'avait plus a s'occuper de nous. Notre
r6clusion avait durt huit mois; cependant, nous
etions toujours sons la surveillance de la police et un
agent venait de temps en temps s'assurer si nous
.tions bien la.
AOUT g918. -

Rifugiis de Syrie

Nous ne pouvons terminer ce long memoire, sans
dire quelques mots des rbfugies de Syrie qui arriverent
ici par diffirentes voies, dans les derniers mois de
1'annee 1918. Vers la fin du mois d'aoit, on nous
avertit qu'une famille francaise, arrivie d'Orfa, etait
logee dans une mis6rable auberge auprbs de la gare
de Basmahan6. Notre premier soin fut de l'installer
dans un h6tel plus convenable et ensuite de I'assister.
Tous les membres de cette famille - pere, mere et
quatre enfants, dont 1'ainie avait douze ans, 6taient
plus on moins atteints de la grippe espagnole. Au
bout de quelques jours, le pere, journaliste assez instruit, nous envoie une carte ou ii avait trac6 quelques
lignes en latin pour ne pas effrayer sa femme; iI se
disait tres malade et r6clamait au plus t6t un pr&tre.
M. Goidin, sur notre demande, alia aussitot le voir.
C'6tait un bon chretien, il remplit ses devoirs. Nous
primes les deux filles, l'orphelinat pour les preparer
a, la premi&re communion et I'on fit de meme as Coula
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pour les deux garjons. A quelques jours de li, le president de la societ6 de secours aux Francais nous
pria de recueillir an certain nombre de families arriv6es de Beyrouth depuis quelques jours et logiesdans
des h6tels plus ou moins convenables. Les Turcs
avaient fait paitir ces families brusquement, leur
disant qu'un bateau les attendait a Smyrne pour les
conduire en France.
Ces pauvres gens abandonnerent forc6ment mobilier, domicile, etc., n'emportant que le strict necessaise dans une petite valise ou une malle pour toute
une famille. Tant bien que mal, ramassant le peu de
literie qui nous restait, et empruntant de c6tE et
d'autre, nous eimes la consolation de pouvoir loger
une trentaine de personnes, des dames et des enfants;
car les maris, exiles depuis le debut de la guerre dans
l'int6rieur de la Turquie, n'ktaient pas encore libkres.
Impossible de d6peindre la joie de ces families exilees, lorsque, apres des privations de tout genre pt
les fatigues d'un long et penible voyage, elles trouvirent enfin le repos et la vie de famille. Les forces
morales et les forces physiques se remonterent peu a
peu, grace & une vie calme et a une nourriture plus
substantielle, quoique toujours simple et frugale.
Quelques-unes de ces dames, par suite de circonstances defavorables ou de 1'6loignement de l'6glise,
avaient abandonni peu a peu les pratiques religieuses.
En changeant de milieu, elles sentirent le courage
renaitre dans leurs ames et comprirent qu'on ne peut
se passer du bon Dieu. On n'eut pas beaucoup de
peine & obtenir leur retour a la religion. Plusieurs
n'avaient pas pratiqu6 depuis dix, quinze et mee
vingt-cinq ans, aussi voulurent-elles se preparer a
faire une confession generale, et, avec la plus grande
simplicite, elles prierent la soeur de les aider.
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Elles profiterent de la r6union des enfants de
Marie, le jour de la fete du Saint-Rosaire, pour faire
la sainte compunion et, depuis ce temps, elles s'approcherent souvent de la sainte table.
Elles nous disaient, les larmes aux yeux, qu'elles
avaient retrouv6 le bon Dieu a la Providence et que,
depuis longtemps, elles n'avaient pas gost6 un semblable bonheur.
Quelque temps apres, une autre caravane arrivait
de Syrie. Elle regut 6galement I'hospitalit6 la plus
charitable au Coula Saint-Joseph; mais le nombre des
privil6gibs &tant forc6ment limit6, beaucoup d'exiles
furent r6duits A chercher des logements en ville. Combien ils enviaient le sort des autres.
Vers la fin d'octobre, un t6ligramme vint mettre la
joie dans tons les cceurs. Les exiles de Koutalia
allaient arriver & Smyrne; les pauvres femmes allaient
done revoir leurs maris, et les enfants leurs peres!
Quelle scene 6mouvante lorsque sonna enfin l'heure
d6sir6e de la r6union. Les peres s'extasiaient en
voyant leurs enfants qui avaient bien grandi depuis
quatre ans. Les enfants disaient : c C'est done la
notre papa! comme il a maigri ! Les larmes coulaient,
on s'embrassait, on riait. A l'heure du repas, il fallut
serrer les rangs pour trouver place a table. Mais,
lorsque le soir arriva, le tableau s'assombrit. Nous ne
pouvions loger les messieurs ici. Nous avions 6t6 heureuses de mettre a la disposition des cheres exilies
le dortoir, le r6fectoire et la salle d'6tude des pensionnaires. Nous ne pouvions loger les papas! Alors,
ces messieurs, un peu d6sappointbs, disaient. aimablement : c C'6tait bien la peine de retrouver nos femmes
apres quatre ans de s6paration. Maintenant les voili
au couvent et il faut que nous les quittions. ) Mais
au moins, dans la journ6e, les families se trouvaient
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r6unies dans la grande cour de recreation et passaient
d'agr6ables moments.
Un petit incident venait de temps A autre rompre
la monotonie de cette existence provisoire. Lorsqu'on
d6posait a notre porte un enfant abandonn6, c'6tait
une fete pour ces personnes charitables quoique peu
aisles. On trouvait parmi eux des parrains et des
marraines, puis on accompagnait en cortege a l'eglise
le b&6b qui aurait 6t6 confus de tant d'honneur, s'il
avait pu comprendre. Une dizaine de baptemes se
firent ainsi avec grande solennit6. Enfin, 1'armistice
6tant sign6, le bateau tant d6sir6 arriva, et nos refugies de Beyrouth, la .plupart employes an chemin de
fer : ingenieurs, m6caniciens, etc.,s'embarquerent, les
uns pour revoir la chore patrie, les autres pour retourner en Syrie, reprendre leur emploi. En nous quittant,
le 3o novembre, apres trois mois de sejour a la Providence, ils ne savaient comment nous exprimer leur
reconnaissance, et ils disaient qu'ils compteraient,
parmi les plus beaux jours de leur vie ceux qu'ils
avaient passes a Smyrne.

ASIE
PERSE
Lettre de M. CHATELET, Pritre de la Mission,
4 M. VERDIER, Vicaife ginrlal.
Tihiran, le 25 avril g199.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,
Votre binddiction, s'il vous plait!
Je vous avais promis des d6tails sur les si tristes
6venements survenus en juillet dernier dans nos
pauvres missions d'Ourmiah et de Khosrovah; les
voici. J'ai tant tard6, parce quelongtemps j'ai 6th sans
communication avec ces provinces, parce que j'attends
toujours les r6sultats de 1'enquete officielle. Elle est
renvoyee de semaine en semaine et votre anxi&t6
paternelle est legitimement sans patience.
Le 31 juillet, les derniers fugitifs chretiens quittaient Ourmiah par la porte de Diguala; a l'oppos6
de la ville, les avant-gardes kurdo-turques entraient
par la porte de Singhar. A l'interieur, la population
musulmane tout entiere, hommes et femmes, d6livr6e
de la domination des Djilos, s'arma de tout ce qui put
lui tomber sous les mains, et, assoiffee de vengeance,
se porta vers la mission catholique ou Mgr Sontag
6tait restd avec un millier de r6fugiis chretiens, la
plupart de Salmas.
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Dans la mission, il y avait, avec ses domestiques,
un certain Archad Homayoun, chef musulman, sauvde la mort par Mgr Sontag. Sous des ddhors s6duisants, des paroles doucereuses, cette ame fausse
cachait une haine profonde pour les chr6tiens, one
cupidit6 sans borne qu'excitaient les richesses confi6es a Monseigneur par les chr6tiens, avant de prendre
la fuite. Ce monstre qui devait la vie a Monseigneur,
qui l'avait tromp', lui et nos chr6tiens par des promesses hypocrites, entra dans la chambre de Sa Grandeur, et IA, dans cette mime chambre oiu Monseigneur
1'avait cach6 pour le soustraire a la fureur de ses
ennemis, froidement, il d6clara a Monseigneur qu'il
allait le faire fusilier. A la porte, agenouillkes et en
pleurs, les femmes chretiermes suppliaient. En passant, comme Jesus qui, sur le chemin du Calvaire, consola les flles d'Israel, Monseigneur s'arreta, 6ta sa
croix pectorale, et la donna a I'une d'elles, ne voulant
pas laisser i'objet pieux entre des mains infiddles.
Puis, calme, il suivit ses bourreaux. Ceux-ci placerent
leur bienfaiteur dans la cour de I'6glise. Deux coups
de feu retentirent et Mgr Sontag tomba, glorieux martyr de son devoir de pasteur. Le corps de la v6nerable
victime fut jet6 sur un tas de cendres, oi il resta plusieurs jours sans sepulture.
Ce crime odieux accompli, le traitre Archad Homayoun ouvrit les portes de la mission a la populace
de.la ville, avide de sang. Elle se rua au carnage.
Dans les cours, dans f1'glise, dans les chambres, sur
les toits, en forme de terrasse, de la vaste 6cole.;
coups de sabre, de pique, de couteau, a coups de
fusil et de revolver, hommes et femmes musulmans
massacrirent sans repit et sans piti6, les femmes et les
enfants criant merci, les hommes 6perdus dans une
fuite inutile, les pretres prosternes dans une derniere
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priere. Ceux et celles qui purent gagner la terrasse,

poursuivis par les meurtriers, se lancrent ou furent
pr&cipites en bas, et leurs corps brises furent cribles
de coups de poignard. La mission catholique entiere
ruisselait du sang chr6tien. Des ooo r6fugies, il
restait uh peu plus de 200.

A quelques minutes de la, une autre scene atroce se
passait. M. Dinka, dans le local occupe jadis par
la mission sanitaire franqaise, protegeait environ
2000 musulmans contre la coltre des chritiens Djilos,
exaspirbs de quitter la ville. II fut ainsi, probablement
par ceux-lI mimes qu'il d6fendait, littr.alement bach6
i coups de sabre. On lui trancha la tete et, dans un
affreux dernier geste de brutalit6, ces ingrats lui briserent les reins.
Les Turcs, a leur arrivee, disent-ils, mirent fin a
l'epouvantable boucherie. La populace se retira, poussant devant elle les jeunes chr6tiennes captives, charg6e d'un butin immense, car les richesses des fugitifs
s'6taient entassies dans les chambres de la mission. Les
Turcs affirment encore avoir rendu avec honneur les
derniers devoirs & Mgr Sontag, et aux missionnaires
frangais. L'enqu&te le dira. Mais ils venaient de Salmas, et 1U sous leurs yeux, peut-etre par leurs ordres,
MM. Lhotelfier et Miraziz, quelques pr&tres chald6ens, plusieurs milliers de chrdtiens avaient 6t6
massacres. Leur premier acte, a Ourmiah, a 6t4 de lancer un ordre prescrivant aux habitants de la ville, sous
peine de mort, de livrer les chritiens refugies chez
eux : car certains personnages, avaient, par pitii on
amitik, on politique, donn6 asile &pas mal de families
chretiennes. Avec ceux qui avaient eu le temps de
s'enfuir dans la mission americaine, ces malheareux
pouvaient se nombrer de 6ooo 7000. Alors ce fut dt
travail turc. On s6para les hommes des femmes; on
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massacra les premiers, pour la plupart. Les femmes,
dbpouillies de tout v6tement, furent promen6es a
travers les rues de la ville, a coups de fouet, sous les
infames risbes du peuple. Tel que dans les barbares
razzias du Centre africain, chacun eut la libert6 de
choisir ses captives. Puis, les plus valides, hommes
et femmes, a coups de crosse de fusil, sans nourriture, furent achemines vers la plaine de Salmas, oii, a
la merci d'une soldatesque sans discipline, ils devaient
faire la moisson. Ils partirent,20oo, ils revinrent 3oo.
La terreur, la famine, les mauvais traitements, les
epidemies, le rapt, avaient fait leur ceuvre,sinistre.
Les maisons restaient debout encore. Mais 1l'armistice, quand les Turcs se retir&rent, les musulmans de la
ville regnerent encore en maitres. II fallait . tout prix
6viter le retour des chr6tiens, dont on parlait. Les
maisons furent d6truites, les missions incendi6es, les
proprietbs d6vast6es. Par-ci par-la, encore des massacres, individuels pourtant. On s'acharnait sur les
malheureux restes 6chapp6s aux premiers carnages.
Cette haine inassouvie, dans la folie de sa rage, s'attaquait aux etres matiriels. Et comme s'il ne lui suffisait
pas d'avoir manifesti l'odieux de son ingratitude, en
immolant Mgr Sontag et M. Dinka qui venaient de
les prot6ger tout dernierement, elle viola le caveau
mortuaire de la Mission. Ces ossements, restes vendrables des d616gu6s apostoliques, des Missionnaires,
des Filles de la Charit6, qui pendant de longues ann6es
avaient donn6 tout leur divouement au pays, ils les
jeterent sans honte dans les foss6s de la ville. Ainsi
se compl6ta la ruine de la mission.
Mgr Sontag, Mgr Thomas Audo, eveque chaldben
d'Ourmiah, troismissionnaires, une dizaine de pr&tres
chald6ens, plusieurs milliers de chretiens, massacres;
nos missions bril6es, les maisons de nos chr6tiens

-

832 -

d6truites, leurs proprite's ravag6es : voili

l'horrible

realit6.
Mgr Petrus Aziz, 6veque chaldeen de Khosrovah,

echappe au massacre dans la mission d'Ourmiah, en
se refugiant avec six pr&tres dans l'ancienne 6glise
nestorienne, se trouverait avec eux a Mossoul. Parmi
nos r6fugies de Bakouba, pros de Bagdad, nous comptons neuf pretres catholiques. Les soeurs d'Ourmiah

sont ici, rappelees a temps par le consul de France de
Tauris. J'ai envoyt M. Clarys avec quatre s6minaristes survivants vers nos catholiques d'Ourmiah,
decim6s par les maladies. Le P. St6phane, pr4tre
arm6nien de Tauris, est i Khosrovah. De 7 ooo chritiens restes a Ourmiah, lors de la fuite- du peuple
chald6en, nous avons actuellement S5oo personnes.
Sur 5ooo rest6s A Khosrovah, il n'y en a plus que 200
a 3oo. Des 6o ooo fugitifs, environ Io ooo sont perdus.
C'est avec ces debris que nous devons relever des
ruines. Pour rassembler ce peuple disperse A des centaines de kilometres, pour lui rendre ses foyers, ses
biens, pour le faire vivre pendant un an, lui donner
les moyens de reconstituer sa vie a l'avenir, des efforts
admirables ont &t6 faits, et j'aime a croire qu'ils continueront. Mais, il n'y a que Dieu, qui puisse nous
donner l'6nergie surnaturelle d'etre a la hauteur de
cette tiche. Nos Livres saints nous disent que le prophete Ez6chiel, sous le commandement divin, reunit
des ossements diss6mines aux quatre coins d'un d6sert
immense et, d'une parole, les revetit de chair et leur
redonna la vie. Puisse cette vision prophetique s'accomplir, et spirituellement, et materiellement, pour
notre chbre et infortun6e mission de Perse. Sur place,
nous ferons tout notre possible; que les ouvriers qui
sont au loin viennent reprendre le travail abandonn6,
que les ames charitables nous aident..
CHATELET.
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Lettres de M. FRANSSEN, Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire gineral.
Tauris, le 23 fivrier i919.

MoN PtRE,
Votre binddiction,s'il vour plait!
Il y a une semaine,j'ai eu la bonne aubaine de pouvoir vous envoyer une lettre ; aujourd'hui se pr6sente
une autre occasion dont je suis heureux de profiter
encore. Un officier anglais avec quelques soldats vont
partir au Caucase; ils veulent bien se charger de cette
lettre. Quel dommage de ne pouvoir pas communiquer
regulibrement avec la Maison-Mere! Je me trouve dans
une situation excessivement difficile, &ant donne que
je suis tout seul et que je dois 6galement subvenir aux
besoins de nos missions d'Ourmiah et de Kbosrova.
Tous nos chr6tiens qui se trouvent la-bas, m'appellent
constamment a leur secours. Je fais des efforts rip6t6s
pour suffire a tout et pour sauver ce qui reste de nos
deux missions. Les susdites regions sont terrorisees
par les Kurdes, et je sais de source sure que les chretiens survivants sont fauch6s par 1'6pid6mie et les privations. Je leur ai d6ej fait parvenir certaines sommes
d'argent, mais comme je vous ai expliqu6 dans ma
premiere lettre, nous sommes nous-m&mes tellement
dans le besoin que je ne sais pas comment faire. Alors,
je me suis d6cid6 a envoyer & Khosrova un pr6tre
arm6nien catholique pour porter le secours spirituel
et, dans la mesure du possible, le secours mat6riel a ces
pauvres qui n'ont plus, parait-il, que leur chemise. Alors
pour empecher cette dernimre minorit6 de survivants
de mourir de faim et de misire, je vous demande la
permission, cher Pere, de tirer une certaine somme
d'argent A la procure gn6trale au compte de la mis-
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sion de Khosrova. Quelle situation terrible ! Ce n'est pas
que je recule devant la besogne; je m'en suis tir6 tout
seul depuis plus d'un an,mais depuis que Monseigneur
et les autres missionnaires d'Ourmiah et de Khosrova
ont kti massacrts, il faut que je suffise A trois missions
a la fois, et cela demande des ressources et des hommes
surtout en ce moment oi les chretiens d'Ourmiah et
de Salmas sont pratiquement esclaves des musulmans.
J'aurais voulu envoyer 6galement quelqu'un a Ourzmiah pour sauver les restes de nos missions et proteger
les chr6tiens survivants captifs, mais je n'ai personne,
mi non plus les ressourcespour le faire. M. Clarys, qui
est parti de Th&eran depuis trois mois et qui doit aller

A Ourmiah, est retenu au Caucase et ne pent continuer
sa route parce qu'il n'y a pas de communications. Je
prie le bon Dieu de donner une solution favorable a
toutes ces difficult6s. J'esplre que bient6t nous aurons
un nouveau dAi6gu6 apostolique,car nous n'avons plus
de saintes huiles. Nous n'avons pas non plus de manýdement de careme.
Tauris, le 21 mai 19x9.

Je dois vous dire que la situation des chretiens,
quioique bien amelior6e, est encore loin d'etre satisfai-sante. Je puis dire qu'ils ne meurent plus de faim,
grAce aux mesures efficaces qu'ont prises les missions
protestante ambricaine et catholique francaise; aidhe
par le consul de France, mais tous ces-rifugies qui
-sont actuellement a Tauris, secourus par les deux
missions,ne peuvent rentrer dans leurs foyers,depeur
,devoir recommencer les massacres. Ourmiah et Salmas
-sont en effet entre les mains des Kurdes.
R6cemment, M. Clarys m'est arriv6 de Teheran par
Tiflis apres un long et penible voyage. Apres quelques
-semaines de s6jour, il s'est rendu A Ourmiah pour
3porter aide et consolation A nos chretiens survivants
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de cette derniere ville, et aussi pour voir ce qui reste
de notre mission. J'ai retu plusieurs lettres annopgant
la destruction compl!te de nos ceuvres. Tout est 1.
recommencer et, L part les murs de la mission et de
l'6glise, il ne reste plus une 6pingle; la maison de nos
sceurs est dans le m6meetat.
M. Sangon, consul de France A Tauris,,a 6te chargofficiellement par le gouvernement francais de faire
une enquate au sujet du meurtre de Mgr Sontag et de
M. Dinka. II partira a Ourmiah dans une quinzaine,
accompagn6 des consuls d'Angleterre et 'd'Amrique.
Deji plusieurs chefs, auteurs pr6sumes de ces crimes,
sont en prison a Tauris.
P. FRANSSEN.

Tauris, le x5 juin 1919.

Je crois que dans ma derniere lettre je vous
ai dija annonce que, depuis deux mois environ, M. Clarys se trouve 5 Ourmiah, pour repr6senter notre mission et porter aux chretiens survivants du secours spirituel et materiel. Je vous ai dit 6galement, cher Pere,
que depuis le massacre de juillet 1918, les chr6tiens
survivants se trouvaient dans la mission ambricaine qui
avait chapp6 k la d6vastation,tandis que la n6tre fut
compl6tement detruite. Maintenant, un nouvel accident
vient d'arriver. Sur huit cents chr6tiens survivants
environ, deux cents viennent d'etre massacr6s; une centaine ont 6t6 bless6s et M. Clarys avec le docteur amiricain Packard ont a peine echapp6 au massacre. La
mission am6ricaine qui, une premiere fois avait 6chappa la destruction, a 6t6 complItement d6truite cettefois.
M. Clarys, le docteur Packard, et le reste des chr6tiens
se trouvent chez le gouverneur de la ville; le consul
d'Amerique est parti pour Ourmiah en vue d'essayer
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de les sauver et de ramener a Tauris et les uns et les
autres.
Les consuls alli6s ont fait des d6marches reit&rees
et 6nergiques pour faire punir et les meurtriers de

Mgr Sontag, de MM. Dinka. L'h6tellier et Miraziz et
en g6neral tous les massacreurs des chretiens, mais
jusqu'a present personne ne fait mine de vouloir
rendre justice a cette population chretienne de la
Perse. VoilU bient6tun an que toute la region frontiere
persano-turque a ete divast6e, pill6e et massacree par
les habitants du pays et aucune punition n'a 6t6 inflig6e
aux destructeurs de nos chretientds. Et voilh pourquoi les musulmans continuent impun6ment leur
ceuvre de destruction. Aussi, il faut s'attendre a voir
exterminer le reste, si les puissances alli6esne prennent
pas de mesures.
Dieu sait ce qui sortira de tant de malheurs et
quand nous pourrons vaquer de nouveau aux ceuvres
de nos missions qui n'auront bient6t plus leur raison
d'&tre, si on ne vient pas promptement au secours de
nos pauvres chr6tiens. Je recommande cette pauvre mission de Perse a vos bonnes prieres.
P. FRANSSEN.

CHINE
Lettre de ma saur GILBERT 4t i. CAZOT,
frocureurgeinral,
Ning-Po, H6pital Saint-Joseph,
27 aofit
i918.

MONSIEUR LE PROCUREUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Oui, I'h6pital Saint-Joseph de Ning Po, qui possede un grand orphelinat de garcons abandonn6s, est
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ouvert a toutes les miseres humaines. I1 renferme toutes
les categories de pauvres que vous pouvez desirer de
soulager.
Je commence par l'h6pital qui regoit mille cinq cents
et plus de malades chaque ann6e. Les pauvres malades
indigents sont requs, logis, nourris, habilles, soign6s
par lessceurs; tous lessoins sont donnis gratuitement...
L'h6pital ouvre le chemin du salut a tous ceux qui
viennent chez nous!
Laissez-moi vous citer un trait.
Tout dernierement on vint m'avertir qu'a la porte
il y avait un pauvre malade hydropique qui souffrait
6trangement; il pleurait a chaudes larmes et me
raconta sa petite histoire. Depuis six mois, me dit-il,
ne pouvant plus travailler personne ne voulait me donner a manger. J'ai perdu ma pauvre mere, il y a un an;
elle mendiait pour me faire manger... Maintenant je
n'ai plus qu'a mourir dans la rue.Une brave femme, me
voyant si triste et si malade, me dit avec bonti: a Allez
ccchez les seurs, elles reqoivent tous les malheureux
c chez elles. ) Arriv6e notre porte,je lui fis bon accueil
et je le fis porter dans une salle; on le coucha dans un
lit propre, on lui donna & manger, tout doucement il
se remit un peu; on lui fit la ponction, ce qui le soulagea extramement. Quel excellent coeur dans ce brave
paien! Chaque fois que je vais le voir, il m'accable
de remerciements. Le cat6chiste l'instruit de notre
sainte religion. II me dit souvent: Ma Sceur, je crois
au bon Dieu, je veux aller au ciel avec vous... J'ai
toujours d6sire de venir chez vous pour sauver mon
Ame. Dehors il est difficile de se sauver, on croit aux
idoles,au d6mon. Priez pour la conversion des Chinois.n
D'autres me disent: uDemandez au bon Dieu que toutes
les pagodes soient d6truites et qu'on bAtisse des
6glises pour adorer le vrai Dieu. J'ai des ames chre-
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tiennes qui prient tous les jours A cette intentionUn pauvre poitrinaire bien malade a ane foi Atransporter les montagnes! 11me dit sans cesse: uJe vais bient6t mourir, je suis content; je suis venu chez les seurs.
pour devenir chritien, le bon Dieu est si bon! n Nous
lui donnons le saint bapteme qu'il desirait avec ardeur
et, deux jours apres, il partait pour le ciel, avec sa
belle robe blanche, aimer le bon Dieu -ternellement.
Je laisse l'h6pital pour passer chez les vieillards qui
sont au nombre de soixante-trois, les annees de la
trds sainte Vierge.
Dans cet office le bien se fait largement, bonnement, simplement. Ces chers vieillards qui ont d6ji
un pied dans la tombe, sont presque tous amends par la
misere et I'abandon,
Toutdernierement une chr6tienne fervente et z6dle,
m'amene un v6narable vieillard de soixante-treize ans,
paralyse, aveugle, avec toute son intelligence et sa
loyaute. I1 me dit simplement. a Voyez-vous, ma Soeur,
toutes mes infirmites m'amenent a la porte du tombeau; je vais bient6t mourir, je veux que ce soit dans
la maison du bon Dieu pour ysauver ma pauvre ame.
J'6tais dans une certaine aisance quand la paralysie du
c6t6 droit m'emp&chadevaquer a mesoccupations.Donc
me voila pauvre! Heureusement que cette bonne chrttienne que vous connaissez a &t6 pour moi mon ange.
Depuis longtemps elle me parlait de la religion catholique que je connaissais de reputation. Une fois dans
Ie malheur, dans la d6tresse, la chr6tienie me dit:
Ayez confiance dans le bon Dieu; si vous voulez, allez
chez les sceurs, vous serez le bienvenu ! n
En effet, elle m'amene ce brave vieillard qui me
charme par sa tenue et ses bonnes paroles! II croit. en
Dieu, il veut sauver son ame. Depuis deux mois qu'il
est chez nous, jamais une parole de plainte, il 6tudie
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avec ardeur le cat6chisme; malgr6 sa paralysie, it
veut tous les dimanches aller A la sainte messe dans
notre chapelle; deux domestiques le prennent sous le
bras et le conduisent tout doucement dans la maison
du bon Dieu.
Ce cher brave homme est devenu un peu malade, ii
desire etre baptis6.Sur ce, je le questionne, I'interroge,
il a une, grande foi et toutes les dispositions d'une
ame toute neuve qui s'ouvre aux douces inspirations
de la grce! Je lui donne le saint bapteme sous le
nom de Vincent. Son bonheur est parfait! 11 est heureux, il jouit de la grace qui lui apporte le salut... Je
voudrais que tous nos chers Chinois comprennent la
n6cessit6 dq salut en d6truisant les idoles et supertitions de ce pauvre pays paien.
J'arrive a la categorie qui s'appelle les grands
infirmes.
II se trouve dans cet office cent cinquante de ces chers
desherites: paralys6s, boiteux, sans pieds, bossus, aveugles, idiots, 6pileptiques, muets, tous plus malheureux
les uns que les autres; des jambes pleines de plaies
incurables qui ont une odeur infecte; parmi les plus
degoatants, ceux qui sont couverts d'ulchres inv6t&r6s;
en un mot, tous ceux que le monde paien chasse loin
de lui, c'est compassion de les voir manquant detout:
de riz, d'habits, et de logements... Devant ce tableau
des mistres humaines, je m'extasie devant la bont6 du
divin Maitre qui fait pour ces chers desh6rites de la
nature des miracles de charit6.
Is sont 1a, chez nous, vivant comme des freres, ils
apprennent ensemble a aimer,i connaitre le bon Dieu,
ils deviennent de bons chretiens et partent pour un
monde meilleur avec tous les sacrements...
Sans la charit6 de mes chers bienfaiteurs,il meserait
impossible de les recevoir chez nous et d'en faire des'
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chritiens... Grace aux dons, aux g6enrosites, je puis
nourrir mes chers misereux.
Dernierement,un jeune aveugle se promenait devant
la maison, il etait dans un etat de maigreur a faire
piti ! Une de nos braves filles de service s'approche de
lui, elle lui demande ce qu'il faisait, d'oi il venait et
pourquoi il 6tait si triste ? t Ah, repond le jeune
aveugle,je suis si malheureux depuis que ma mere est

morte,il me faut mendier et quand je ne ramasse pas
assez de sapeques (argent du pays),mon patron,m&content,me frappe a coups de baton et ne me donne qu'une
tasse de riz avec des herbes... J'ai appris ces jours-ci
que,dans votre maison,il y a des sceurs qui aimentbien
les aveugles ! Voulez-vous me faire recevoir, je serai
obbissant, j'apprendrai la doctrine et je resterai jusqu'I ma mort chez les seurs. n
Le cher aveugle vient me prier, me conjurer de le
recevoir; j'adhbre a sa demande,je le mets a l'hbpital
pour le faire soigner et le reconforter.
Un mois s'itait 6coul quand un Chinois arriva i
notre porteet me demande a voir mon petit aveugle!
L'enfant entend la voix de son patron, il vient . moi,
il se met a prier, a pleurer en me conjurant de ne pas
le rendre a ce m6chant homme qui l'a fait souffrir si

cruellement. Je condole mon cher aveugle et congedie
le vilain patron.
Notre petit aveugle tient parole; il tudie, il prie, ii
ob6it et fait tout ce qu'on lui commande. Nous le preparons au bapteme pour la fete de Noel, 25 d6cembre,
avec plusieurs autres! Cette gerbe de baptemes sont
la gloire de nos chers bienfaiteurs !
Pour la bonne bouche, j'ai gard6 mes chers orphelins qui me tiennent au coeur et pour lesquels je voudrais faire le possible et I'impossible pour leur don-
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ner des metiers, de 1'ouvrage qui les mettent A m6me
de gagner leur vie honorablement.
J'avoue que les enfants abandonnes sont bien A
plaindre en Chine;j'enregoissouvent qui ont bien souffert avant d'arriver chez nous: dernierement, quatre
pauvres enfants de dix A onze ans, 6pileptiques; deux
autres enfants (sans peres ni meres) d6pourvus de tout,
abandonn6s des leurs. Tous ces chers enfants viennent
s'abattre A notre porte pour ne pas mourir de faim et
de misere.
Il y a pour ces pauvres enfants un triste avenir; le
paganisme n'a aucune compassion. Heureusement que
la belle CEuvre de la Sainte-Enfance est la pour recevoir ces chers petits.
En terminant,j'aime,pour clore,a vous dire que nous
faisons des baptemes de petits moribonds au dispensaire et dans les visites A domicile.
Je vous recommande, s'il vousplait,mes chers orphelins.-Metiers a tisser le ruban, etc.
Soeur GILBERT.
Nousempruntons au Petit Messager de Ning-Po les details

suivants sur la remise de la decoration de 1'Epi d'or A S. G.
Mgr Reynaud:
Ce serait une belle histoire A &crire que celle du
manteau d'un 6v&que missionnaire dont nous avons
deji entendu parler. Debutant humblement, il y a
quelque dix on douze ans, dans un modeste ouvroir
de petites chr6tiennes du Chekiang qui I'ouvragerent
pour leur eveque, en temoignage de pi&t6 filiale, ce
manteau s'est fait dans le monde chinois une renomm6e
quelque peu singuliire. On nous la racontera peutetre un jour cette histoire pOur l'instruction et I'6dification du public. Je veux,aujourd'hui,vous en narrer

le dernier chapitre, tel qu'il vient d'etre ecrit, le 23
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du present mois de mars, en pleine chambre de commerce de notre bonne ville de Ningpo, en presence
de ses magistrats et notables, sous les yeux emerveillis de la foule qui ne voit pas souvent de pareils
spectacles. Le 23, en effet, sur mandat da president de
la R6publique, S. Ex. Hsion Hsi-ling, par son envoy&
special, M. Soun, dcorait del'Epid'or,deuxieme classe,
S. G. Mgr Paul Marie Reynaud, .vicaire apostolique,
doyen des eveques de Chine et chef de la Mission
catholique du Chekiang oriental.
C'est une citation & 1'ordre du jour, gagn6e sur le
champ de bataille de la charit6 chr6tienne. En voici
le motif, presque 1'enonce: c Depuis quarante ans s'est
d6vou6 sans relcche an bien du peuple de Chine,
notamment durant la famine de Shaohing et les inondations de Wenchow, et recemment encore a bien
mirit6 de la R6publique par I'assistance financiere et
morale qu'il a donn6e 1l'CEuvre de Secours aux pauvres
inondis du Nord durant les annees 1917-1918. D
'C'est dimanche, dix heures, au sortir de la grand'messe: aux sons entrainants de notre fanfare du
collbge Saint-Joseph qui joue la Marseillaise (ce qui
deAj nous fait revivre un peu l'inoubliable journee du
23 novembre, le jour de la victoire), Monseigneur est
introduit danslasalle des s6ancesdela chambre de com-

merce remplie d'une foule respectueusement sympathique, et va s'asseoir a gauche de l'estrade, tandis que
vis-a-vis prennent place les hautes autorites dela ville.

Dans le reste du hall, group6s en ordre, les invites: M. Kremer, commissaire des douanes chinoises;
M.,Mme et Mile Maingon dela maison francaise Olivier
et C"; les membres de la Mission catholique, les
notables, les colleges.
Le president dela chambre de commerce, enquelques
mots, d6clare la s6ance ouverte et en explique le but.

- 843Alors M. Soun, de16gu6 du president .de la Republique, se 1Mve pour remplirson mandat. II rappelle,en
quelques paroles 6mouvantes,toute l'horreur de 'inoidation de Tientsin et de quatre-vingt-dix sous-pr6fectures. Des la premiere heure, Mgr Reynaud, malgr6 la
guerre et oubliant sa propre d6tresse, ramassa ce qu'il
put dans son vicariat, prbs de 2000 dollars, et 'envoya
dans le Nord. Ces dons rappelkrent a la m6moiredes
membres du comite un nom que les pauvres de Shaohing et de Wenchow n'oublieront jamais. Des t1legrammes de la Croix-Rouge de Tientsin crierent au
secours: Monseigneur, imm6diatement, a recours a
1'Amerique, mais en vain cette fois-ci; l'Amirique r6pond qu'elle a dji fait directementtoutce qu'elle pouvait faire. Sur ce, M. Soun profite d'un voyage dans le
Sud pour venir implorer lui-meme cette charit; dont il
veut esp6rer contre toute esperance. ( C'est alors,dit-il,
que Monseigneur, d6sole de ne pouvoir repondre a mon
attente, se d6pouilla de son seul manteau de peau et me
le fit envoyer au vapeurqui devait me ramener a Shanghai. Ce geste,le plus beau que recueillit jamais notre
longue campagne de quetes, ce vieil eveque catholique,
6puis6 d'aum6nes, qui nous envoyait sa pelisse encore
tiede par un temps oi nos pelisses A nous ne suffisaient
pas A nous garantir du froid, a 6mu bien des cceurs et
suscite bien des initiatives (la voix de l'orateur et son
regard avaient A ce moment une 6motion communicative). Sans parler de tout I'argent que cet acte de charitt a fait venir indirectement aux inond6s par la voix
de l'exemple, le seul produit de la mise en vente de la
pelisse se monte A prbs de ioooo dollars. Si je parle
de vente, c'est une mani&re de dire, car les acheteers
en ont fait cadeau au mus6e ot elle continuera son

r6le de predicateur de la charit6 catholique. Monseigneur ne s'en tint pas 1a. Par une supplique aux vCques

- 844 de Chine, il.declancha un mouvement g6neral dans
toutes les chretient6s et malgr6 la misere incroyable
de ces temps de guerre mondiale, de guerres civiles,
de brigandage et de flaau de toutes sortes, cette collecte produisit la somme relativement tres 6lev6e de
5ooo dollars. Enfin, Mgr Reynaud s'est adress6 au
Pape et le Pape lui a envoy6 pour nous 40 ooo francs,
la Propagande 20ooo, et Mgr Tiberghien de Rome
3oo, sans parler des autres.
« Messieurs, j'appelle votre attention sur ce point:
c'est la premiere fois que la charite pontificale fait
publiquement, directement, un don a une ceuvre chinoise; vous saisissez avec moi toute 1'importance de
ce fait. 11 a profond6ment touch6 tous les membres du
comit6 que je repr6sente: nous ne pouvons nous emp&cher de penser que s'il nous a et6 tres doux, i nous,
Chinois du Nord, d'etre les premiers ben.ficiaires de
la bont6 du Pape, il doit vous etre tres glorieux, Chinois du Sud, notables de Ningpo, que ce premier don
ait pass6 par les mains de votre 6veque.
« L'emploi de ce don infiniment pr6cieux n'a pas
encore &t6 decid6. Mais sur les 0ooo dollars de la
pelisse, 3 ooo ont 6t6 remis, avec l'autorisation de
Mgr Reynaud que nous avons tenu a demander, a
Mgr de Vienne de Tcheng ting fou (encore un 6veque
catholique admirable an-dessus de tout ce que je puis
dire, qui a touch6 i:son capital, vendu ses maisons de
rapport, s'est endett6 pour sauver les sinistres de son
vicariat, et plusieurs de ses missionnaires et de ses
religieuses sont morts a la peine en l'aidant a cette
oeuvre charitable). Ces 3 ooo dollars ont servi &
creuser un canal qui a sauv6 toute une region en
donnant du travail aux sinistr6s et la preserve du danger d'inondations futures. Les 7 oo
dollars qui
demeurent seront 6galement remis a Mgr de Vienne
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pour former un fonds sous le nom de : c Fonds de la
pelisse de Mgr Reynaud ); les revenus doivent etre
depenses a secourir les pauvres par l'ouvre que Monseigneur jugera a propos.
cf Puisque j'ai 6t6 amend par mon sujet a parler
de Mgr Reynaud et de Mgr de Vienne, je me reprocherais de ne pas dire un mot d'un autre 6veque catholique, le troisieme que les inondations du Nord m'ont
donn4 de connaitre directement, car il est des noms
que je voudrais faire aimer de tous mes compatriotes.
Mgr M6nicatti, dontle vicariat contigu au Tchi-li a 6t
6galement tres 6prouv4, m'a fait l'honneur d'une
visite. J'6tais malhereusement absent. Il venait me
prier de secourir ses inondes. Or, j'appris, dans la
suite, qu'avant de fairecette demarche il avait depens6
totalement un capital longuement 6pargn6, amass6,
pour se construire une cath6drale; puis la misere
croissant, il vendit aussi ses maisons de rapport de
Tientsin. Les vecques ne faisaient pas,je dois le dire,
distinction de religion dans la distribution d'aum6nes
aussi pr6cieuses... Messieurs, je dis que ce que ces
6veques catholiques ont fait, est simplement admirable, que nous ne devons l'oublier jamais.
a Cet expos6 tres long,et cependant beaucoup trop
court, car il est loin de tout dire, suffit a expliquer
1'acte du gouvernement de la R6publique: impuissant &
remercier Monseigneur, il a voulu au moins remettre
sa plus haute distinction honorifique (le premier degr6
n'6tant conf6r6 qu'aux ambassadeurs des nations
6trangires). Je tiens i dire que ce sont les hommes
comme Mgr Reynaud qui font aimer de la Chine et la
religion qu'ils prechent et leur pays.
a Et maintenant, Monseigneur, au nom du pr6sident de la R6publique, au nom de S. Ex. Hsion
Hsiling, pr6sident de P1'Euvre des secours aux inon-
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des, an nom de la Croix-Rouge-qui me depute, j'ai
l'honneur de vous remettre l'insigne de deuxieme
grade de l'ordre de I'Epi. »
M. Soun Cpingle alors sur la poitrine de 1'eveque
l'insigne de sa haute dignitC,lui remet son dipl6me et,
s'inclinant profondement,lui serre respectueusement la
main. En quelques mots 6mus, Monseigneur remercie:
aJesuis vraiment confusde l'honneur qui m'est dcerne.
En realite, je n'ai rien fait. Qu'est-ce, pn effet, qu'un
mantean pour secourir des millions de malheureux?
Un grain de sable pour combler le vaste oc6an, un
verre d'eau pour 6teindre un grand incendie. Le vrai
mnrite est ailleurs. Pour recuetllir des secours plus
s6rienx,je me suis adresse aux 6evques de Chine qui
ont r6pondu avec une generositC que leur pauvrete et
les circonstances defavorables rendent plus r.ritoire
et plus admirable. J'ai fait appel au Souverain Pontife
qui,au milieu des lamentations de l'univers en guerre,
adistingue les cris de detresse des pauvres sinistres
de Chine et leur a tendu la main avec une bienfaisance royale. Je n'ai 6et que le canal de ces aum6nes,
dont le merite revient a ceux qui out donne. C'est donc
sans orgueil, mais avec joie que je recois cette rare
distinction. Elle va plus loin que mon humble personne. Par dela l'6vyque de Ningpo, elle s'adresse A
tons les 6veques de Chine, mes collegues; elle va jusqu'au Pape, chef supr&me de l'Eglise catholique, les
vrais bienfaiteurs- C'est enleur nom, a leur place que
je l'accepte, comme c'est au nom des inondes, a leur
place, que j'ai fait appel a leur charite.
4 Pour remercier dignement MM.Hsiong,Tsao,Pien,
etc., qui ont demande pour moi cette distinction, et
M. le President de la Republique qui a daign6 I'accorder, il me faut un representant. Quel representant
plus digne puis-je trouver que M. Soun Tching-ing
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qui a 6t6 choisi pour remettre cette d6coration ?
a Pour moi la vue de l'Epi d'or sera d6sormais un
stimulant continuel de me devouer a la prosperit6 du
pays et, s'il le fallait, de donner, non plus un simple
manteau, mais ma vie m6me, pour les malheureux et le
bien public. n (Applaudissements repitis.)
M. Soun se leve: c Monseigneur rappelle justement,
<lit-il, ceux dont la g6n6rosit6 permit a sa charitd d'&tre
effective. Les eveques de Chine! leur nombre nous empeche de les remercier comme nous le voudrions. Quant
au Pape, nous ne saurions comment le faire. Je vous
propose donc, Messieurs, de prier tous ensemble
Mgr Reynaud de bien vouloir se faire l'interprete de
nos sentiments de profonde reconnaissance, d'abord
et surtout aupres du Souverain Pontife, puis auprbs de
tous les 6v.ques catholiques qui ont eu piti6 de nos
freres malheureux. » Toute l'assembl6e se leve pour
s'unir a cette motion que Monseigneur s'empresse
d'accepter.
ce point du proNous en sommes maintenant
au nouveau dignifelicitations
gramme qui prevoit les
taire. M. Kremer, commissaire des douanes chinoises,
parle le premier. 11 le fait en ces termes:
a Monseigneur, c'est avec une grande joie et une
fiert6 profonde que j'assiste aujourd'hui h cette c6rimonie et de tout coeur, au nom de tous les Frangais qui
vous connaissent, au nom de M. Wilden, notre Consul g6n6ral qui, j'en suis stir, aurait 6t6 heureux
d'etre parmi nous,aujourd'hui, de tout coeur, dis-je,
j'applaudis au beau geste du gouvernement chinois
reconnaissant des services que vous avez rendus et
-comme6veque et comme Francais.
a Je sais, Monseigneur, que vous ne travaillez pas
pour les recompenses humaines, votre but est plus
noble et plus beau. Vous pouvez done porter cette
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.dcoration avec d'autant plus de fiert6 que votre action

en Chine fut plus d6sinteress6e et plus pure.
c On m'a dit que le dernier empereur mandchou
vous avait d6cor6 du Double Dragon a cause de votre
infatigable divouement ala ville de Ningpo. On m'a
racont6 longuement tout ce que vous avez fait pour
I'hygiene morale de cette ville. Que n'avez-vous pas
fait pour les malheureux famdliques de Shaohing,
pour les sinistr6s de Wenchow, et, enfin, tout r&cemment encore, pour les pauvres inond6s du nord de la
Chine ? Des le premier secours requ par la CroixRouge de Tientsin, S. Ex. Hsiong Hsi-ling vous
adressa cette parole que j'aime a repeter: Votre charit6 est contagieuse, Monseigneur, et je ne m'6tonne
pas de voir le gouvernement de la R6publique de
Chine vous honorer de sa plus haute distinction.
t Vous avez continue la noble tradition des grands
eveques qui, par le monde, ont montr6 tout ce qu'il y a
de beau, de r6confortant dans notre vieille civilisation
catholique et franqaise et nous avons la joie de voirque,
une fois de plus, le monde l'acompris pleinement. Puissiez-vous longtemps encore continuer le bien que vous
avez faitjusqu'ici! Au milieu de tant de vilenies, votre
exemple est une force, une lumiere. Le bien fait aux
malheureux, c'est deja votre recompense, Monseigneur;
car toute votre vie, vous avez eu pour devise cette parole des saints Livres: Providentesbona non tantum coram Deo, sed etiam coram hominibus ».

o De tout coeur, merci, Monseigneur, pour tout ce
que vous avez accompli! n
Sur l'estrade ont pris place les hautes autdrites de
Ningpo, le taoyng, le commissaire des affaires 6trangires, le gen&ral, le sous-pr6fet, le chef de la police.
C'est en leur nom a tous que se lit I'adresse suivante:
x Le Tsouo-tchoan nousavait dija rapport6 l'exemple
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du voisin charitable sauvant son voisin du desastre.
Les Livres canoniques nous conservent la parole :
" C'est moi qui ai faim, c'est moi qui souffre , que prononce le bon coeur en voyant le malheureux. Ah! lorsque
les fi6aux du ciel devastent la terre, combien grande
est la souffrance humaine! Or, il y a deux ans, notre
province du Tche-li a vu le fleau de l'inondation
s'6tendre a environ centsous-pr6fectures; la campagne
s'est couverte de h6rons gemissants, les chaumieres
itaient emportees par les vagues. A cette vue, les coeurs
charitables se sont 6mus de piti6, les uns ont [ouvert
leur bourse aux queteurs, les autres out eux-memes
form6 des oeuvres. Mais, dans la foule des bienfaiteurs,
1'6veque catholique, Mgr Reynaud, surtout apparait
grand et son geste digne d'admiration. L'ann6e dernitre, M. Soun Tchong-yng 6tait venu a Ningpo faire
un appel en faveur des inond6s. Aides de MM. les notables, Fei Mien-t'sing et Hong Fou-tchai, nous cherchions le moyen d'y r6pondre de notre mieux, quand
Monseigneur,lui, seul, agit tout de suite et sanscrainte.
II s'est dit : Des secours aux inondes? Mais est-ce la
une oeuvre qui peut attendre? et sans une h6sitation il
se d6v6t de son manteau et 1'envoie a M. Soun en lui
disant: ( Veuillez le vendre pour les inondes : c'est
tres peu, mais c'est de tout cceur. n Or, la neige tombait
encore et les froids n'avaient pas cessi. Tout a la prioccupation du froid des inond6s, Monseigneur avait
oublii son froid a lui : c'est bien le pitoyable voisin
du Tsouo tchoan, celui qui souffre dans les malheureux comme parlent les Canoniques: les anciens sages
n'ont pas mieux fait. M. Soun, en possession de ce don,
se trouva comme le docteur qui se couvrait de blanc,
dont le manteau de peau 6tait la r6clame et la force.
Arrive a Tientsin, il publie Ie fait, 'affiche comme
un appel aux portes du pays. Son attente n'est pas
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tromp6e : le cour de l'homme est bon, et on se pressait pour voir ce manteau et on disait : Si un 6tranger
a agi ainsi pour nos frires, quene devons-nous pas faire
nous-memes, et ce fut une belle emulation, la crainte
d'arriver le dernier: cent, mille, dix mille et plus de
piastres verstes a l'envie. Voili ce qu'avait produit le
beau geste de notre 6veque, le courant ouvert par son

exemple: ce geste a conserve entieres des vies que la
mort guettait, il a recouvert de chair leurs os,il a viviUi les multitudes. N'avais-je pas raison de dire qu'il
est digne d'admiration?
« Aussi quand l'oeuvre des secours eut termin6 sa
tiche, M. Pien Kie-ts'ing, ainsi que les notables et marchands de Tientsin adresserent une requtte au direc-

teur, S. Exc. Hsiong Hsi-ling, et au gouverneur du
Tch6-li pour le prier d e porter ces faits a la connaissance
du gouvernement. Le gouvernement voulut leshonorer
de la decoration de l'£pi d'or de deuximme classe
qu'iI chargea M. Soun de transmettre en personne.
C'est pour cela que les notables et hauts residents de
Ningpo sont r6unis aujourd'hui afin de feliciter Monseigneur. Pour moi, qui fus t6moin de ces choses, je
ne trouve qu'un mot pour traduire la reconnaissance
de tant de malheureux : Monseigneur, vous avez et6 la
misiricorde vivante. ,
La seance allait prendre fin. Cependant, pour temoigner davantage la reconnaissance des Chinois envers
Ja mission catholique et honorer 1'Yv&que dans la personae de ses missionnaires, M. Soun avait demand6 et
obtenu un certain nombre de decorations pour ceux
qui, de plus pres, eurent l'occasion de seconder S. G.
Mgr Reynaud, soit pour la famine de 1912, soit pour
les inondations du Nord. Les titulaires de ces hon-nears sont : MM. J.-B. Lepers, A. Buck, C. Aroud,
J. Ing, M. Ou, A. Defebvre, J. Chu. A ces noms il faut

-

851 -

ajouter deux sceurs connues et disignees par M. Soum
qui avisite leurs oeuvres et apprici6 leur devouement :
une Fille de laCharite, sceur Gilbert; une seur indiginede la Societe des Soeurs du Purgatoire, soeur H6ldne de
Shaohing. M. Soun ipingla lui-m&me sur la poitrinede ceux qui 6taient presents l'insigne de lad6coration,.
et la seance fut levee tandis que les clairons faisaient
retentir leurs plus joyeuses sonneries.

A quatre heures, les mandarins, les notables, et
M. Soun etaient invites par les chr6tiens au salon de
1'v&ch6 -pour y recevoir leurs remerciements. Tour a.
tour, des d6putations du Sin-ta-oue, des colleges et
coles catholiques lurent leurs adresses, remerciementsau d6elgu6, felicitations a leur 6veque. Un missionnaire fit connaltre A ceux qui pouvaient encore l'ignorer ce que la modestie de M. Soun r6ussit A cacher: ler6le admirable qu'il a joue lors de I'inondation deTientsin et en tant d'autres occasions ou il fut un bienfaiteur extraordinaire, extraordinaire surtout par une
modestie obstinie qui reussit chaque fois A disparaitreau jour des recompenses.
M. Soun remercia en quelques mots. Monseigneur,.
remercia aussi les chretiens en leur rappelant lalecon,
de charitE qui se d6gage de Icette fete : le catholicismeest essentiellement la religion de la charit6, et la charite, c'est sauver et secourir ceux qui souffrent : agirainsi, c'est aussi Ie plus beau des patriotismes.
Ce mot de patriotisme fit lever M. Soun, qui demanda.
la permission d'ajouter encore deux motsavantlafinde
la seance. Cequ'il dit alors sort tellement dela banalit6que nous nous reprocherions de ne pas le reproduire.
" Moi aussi, catholiques de Ningpo, je voudrais me
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permettre de vous rip6ter 1'exhortation de votre
eveque. Ilvient de vous direque la chariteet le patriotismne ne sont qu'un avec votre nom de catholiques, et
cette parole m'emeut profond6ment; elle m'est un echo
de souvenirs inoubliables. Tenez, en toute simplicit6,
devant votre eveque, je vais vous faire ce que vous
appelez une confession; et je sais tres bien qu'en confession il faut ktre sincere. Je vous prie done (et se
tournant vers les mandarins),vous aussi, Messieurs, de
croire a la sincirite absolue de ce que je vais vous
confier.
u Celui qui vous parle 6tait, il y a peu d'ann6es
encore, 1'ennemi declare, convaincu et actif du catholicisme. II voyait en lui le danger de son pays, un
poison infus6 dans les veines de la Chine : il 6tait persuad6 que tout catholique est un homme perdu pour
la patrie chinoise et consciemment ou non un traitre
et un ennemi. Voyant ses compatriotes marcher a la
suite d'un pretre et entendant repeter son eloge, il en
6tait douloureusement affect6. Devant les non-catholiques, il ne cachait pas son indignation. Des amis que
son opposition n'arrivait pas A convaincre lui dirent
plusieurs fois : Ne dis pas de mal d'un homme que tu
ignores. Cause-lui donc,.vas le voir. Maisje m'entetais
dans ma haine et mes soupqons, et je refusais de le voir
et de lui causer.
- , Sur ces entrefaites, une ceuvre patriotique s'6tant
form6e a Tientsin, ce pretre en fit partie et, i I'unani-

mit4, futpriid'y faire des conferences. Seul,jefisopposition et, devant l'inutilit6 de mes efforts, je fis 6crire
contre lui dans la presse. Ceci encore fut inutile.
C'est alors que, devant la persistance de cette sympathie qui me scandalisait, je me mis & regarder sirieusement de tout pris, A le suivre, a le filer. Deuix mois
apres, j'etais converti, non pas Ala foi du catholicisme,
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mais a son amour. Je passe sur de longs details ; mais,
revenu d'un passe d'erreurs, je tiens, pour soulager ma
conscience, a vous dire a vous, Messieurs, qui n'6tes
pas catholiques, que je metrompais(et quisait si parmi
vous il n'en est pas qui se trompent encore ?). Non seulement on peut 6tre catholique et bon chinois tout ensemble, mais le catholicisme en Chine et dans le monde
entier est a la base du plus pur patriotisme et la source
inalt6rable de tous les sacrifices qu'il r6clame. La
guerre est encore venue confirmer mes experiences
personnelles : ces grands hommes, ces g6n6raux dont
le nom est sur toutes les levres, ces sauveurs de 1'humanit6 sans doute, mais de leur patrie d'abord, sont
tous hommes religieux, presque tous des catholiques,
et des catholiques fortement pratiquants. Foch, Foch
le fameux, l'admirable, le guerrier qui seral6gendaire,
Foch est catholique, oui, il prie, il va i l'6glise, il a
un frere pr6tre. Je ne me rappelle pas le nom de tous
les autres g6naraux francais, mais je sais, pour y avoir
pris une attention sp6ciale, que les plus grands sont
comme Foch. Des grands g6n6raux anglais, am6ricains, il en est de m6me, quoique parmi ces derniers
il y ait aussi des protestants; tous ils sont religieux.
Or, ceci, Messieurs, ne peut pas etre un hasard.
( La cause de ce qui peut vous paraitre une 6nigme,
la voici : c'est que sans la foi religieuse (et je n'h&site
pas a mettre le catholicisme au premier rang), il n'y a
pas, ou tres difficilement, l'amour vrai, d6sintiress6
jusqu'au sacrifice et il n'y a pas la patience dans
l'4preuve.
t Et A vous, Messieurs les catholiques, je voudrais
reprendre la parole de votre eveque vous exhortant a
aimer et a faire oeuvre de patriotes et y ajouter : C'est
a cette condition, et a cette condition seulement, que
vous vous ferez accepter et aimer, et votre grande
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religion avec vous. Et comme vous magnifierez votre
religion par votre patriotisme, c'est votre religion et
votre religion seulement (ceci est ma conviction absolue) qui pourra magnifier notre patrie, faire la Chine
vivante et belle.
« Et c'est pourquoi, moi qui ne suis pas encore
catholique, je remis autrefois une offrande a la mission catholique, pour une salle de conf6rences exclusivement catholiques, croyant faire par 1I acte de
patriote intelligent. Retenez ceci : le salut ne pent
venir que de vous; c'est sur vous que nous comptonis
pour la patrie. )
La s6ance terminie, tous les assistants se rendirent
au salut du tris saint Sacrement (c'itait dimanche),
que Monseigneur chanta, pour r6pondre au d6sir deschr&tiens. Un banquet suivit, tout de cordialit6, d'une
note presque intime, malgre le nombre des invites. Le
discours final de M. Soun 6tait sans doute, pour
quelque chose dans cette note-li.
Et un feu d'artifice cl6tura cette bonne journbe,
bonne pour l'tglise, bonne pour la France.
*

Comme toute grande solennite, cette' f&te eut son
octave. Le 3o mars, dans l'intimite de la famille, nous
6tions reunis autour de Monseigneur pour lui dire ce
que depuis huit jours, nous ressentions de joie, de
fierti, de bons disirs.
Dans la salle des fetes du petit s6minaire, enguirlandee, fleurie, Monseigneur prend place au fauteuil,
entouri de ses pr6tres, face 'ses deux s6minaires qui
vont cilebrer leurs transports. Onle sent, l'inspiration
chritienne fait tressaillir tout ce petit monde; les
chants, les discours, les cceurs en sont pleins; il y a
dans l'air de la salle comme un souffle de surnaturel.
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Ce n'est plus seulement l'Epi d'or qu'ils chantent,
cet Epi que, pour la circonstance, Monseigneur porte
6pinglM sur la poitrine, a la grande joie des petits qui
admirent. L'Ipi d'or pour nous se transforme. Ce
n'est plus qu'une image, un symbole, un resume de soavenirs, d'espoirs. Ils chantent, et, le coeur emu, nous
repassons certains jours d'antan, oi notre ve&que, les
yeux pleins de larmes, jetait la semence dans un sillon
peniblement ouvert. Ils chantent, et nous croyons
entendre une chanson de a Bl6s d'or ), la voix des
ames, des ames qui mfirissent &la foi, des ames mires
pour le sacerdoce, la voix divine surtout, qui murmure
milodieuse et plaintive : Voyez les espaces immenses
qui jaunissent, la moisson qui s'annonce abondante.
Ah! les beaux 6pis! les gerbes pleines! mais des bras!
des bras pour faucher les sillons!
Monseigneur va repondre. II laisse parler son
coeur : les s6minaires, ah! c'est l'espoir de la mission,
du salut des ames. t Ecoutez bien, chers enfants, si
vous voulez produire, faire du bien, sachez aimer.
L'amour, c'est la semence qui rapporte au centuple,
c'est le grain de ble qu'il faut jeter dans la terre des
ames, pour r6colter une moisson abondante. n
Belle le-on! et pour l'illustrer, quel exemple! Sans
grands efforts d'6loquence, et sans flux de paroles,
tout 6tait dit, bien dit, compris :pour les esprits, infusion de doctrine, infusion de joie dans les cceurs.
C'6tait fni.
Ou plut6t, non. A quelques pas des s6minaires, il y
a la maison Saint-Vincent, et, dans cette maison, des
sceurs de Charite, decorbes a l'occasion, a la suite de
Monseigneur, en la personne de soeur Gilbert, leur
sup&rieure. M. Soun n'avait pas oubli6 la visite faite,
I'an dernier, a cet 6tablissement, et, de lui-meme, il
avait demand6 et obtenu pour cette oeuvre une flat-
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teuse distinction. Nos s6minaristes qui, jusqu'a en
abuser parfois, vont chercher chez nos bonnes sceurs
soins et gu6rison pour leurs bobos et leurs mala-

dies s6rieuses, se devaient bien de faire quelque
chose.
A trois heures, un cortege s'organise. Le college,
avec drapeaux, clairons, tambours, fanfare, ouvre la
marche et d6file prestement; suivent les deux seminaires, puis les missicnnaires des divers itablissements, puis la foule. Mass6s dans la cour d'honneur de
la maison, les religieuses indigenes, les hospitalis6s
de l'oeuvre, et, au milieu, les soeurs de Charit6, forment
A leur digne sup6rieure une couronne de gloire. LA,
en presence de ce public attentif, la croix est 6pinglee
sur la poitrine de 1'rlue, pros du collet blanc; les
applaudissements eclatent, couverts par la d6tonation
des p6tards, et la sonnerie des clairons joyeux. Alors,
M. Hou J. s'avance, et, en quelques mots compris du
nombreux auditoire, il explique la port6e de ce geste
officiel du gouvernement, qui s'adresse 6videmment A
la bonne superieure, mais aussi a ses compagnes de
d6vouement, A son oeuvre, a notre sainte religion. Et
cette explication, vraie a tous points de vue, aide ma
sceur Gilbert A dig6rer le morceau.
Et moi, perdu au milieu de la foule compacte, au
milieu de ces bAtiments spacieux et commodes, et
cependant de jour en jour trop 6troits, de cette congr6gation de miseres humaines, representant tous les
Ages et toutes les souffrances, depuis le tout petit jet6
au ruisseau jusqu'au vieillard abandonn6 des siens,
je realisais d'un coup d'oeil le diffcile probleme d'une
telle oeuvre, ce qu'elle demande de d6vouement, ce
qu'elle suppose de ressources. Et je me figurais sans
peine que, pour son compte a elle, labonne sup6rieure,
h l'honneur pour l'instant, mais demain tout entiere
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fable en presence d'une perle :
Je la crois fine, se dit-il;
Mais le moindre grain de mil

Ferait bien mieux mon affaire
Nous empruntons a la Revue religieuse de Rodez Particle
necrologique suivant, sur notre confrbre, M. Hermet, mort en
Chine.
LE R. P. CYPRIEN HERMET, LAZARISTE

Une belle et sympathique figure de pr6tre-missionnaire aveyronnais vient de disparaitre en la personne
du R. P. Cyprien Hermet, religieux lazariste. 11 nous
a sembl que le portrait de ce digne pr6tre est de ceux
dont la place est marquee dans la riche galerie des
biographies sacerdotales du Rouergue. Aussi bien
est-ce la raison qui nous a d6termin6 i presenter aux
lecteurs de la Revue religieuse cette Ame d'ap6tre,
encore qu'elle ffit peu connue dans le diocese.
Quelqu'un a 6crit (cqu'une grande ame est celle qui
porte au cceur un grand ideal w. Telle fut l'ame du
P. Hermet, car elle poursuivit sans relache le seul
ideal sublime qui s'offre a l'homme ici-bas: I'amour
de Dieu, l'amour des Ames, I'amour de la patrie.
Le P. Hermet avait puis6 l'amour de Dieu au sein
m6me de sa famille, l'une des plus honorables et des
plus estimees du Vabrais. C'est au Mas Capelier, sur
la paroisse de Saint-Izaire, que naquit Louis-Cyprien
Hermet, le 21 novembre I851, sous les auspices de
Marie se pr6sentant au Temple, d'un pere et d'une
mere foncierement attaches aux traditions de pi6te et
de vertu de leurs ancetres. Voici comment le bon Pere
appr6ciait, quelquesjours avant sa mort, l'inestimable
bienfait d'etre venu au monde dans un foyer tres chretien: a Avant de descendre dans la tombe, mon Ame
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se.recueille en presence de Dieu et en face de l'6ternite. Mes pensies se portent loin et en arriire. Je

reconnais que la premiere grace revue de Dieu, grace
que j'appr6cie davantage depuis que je suis en Chine,
an milieu des paiens, c'est d'atre n6 d'une famille trhs
chritienne, d'un phre droit, juste et craignant Dieu,

et d'une mere considerie A juste titre comme une
sainte. De cette premiere grace ont d6coule les autres,

le bapt&me, l'education chr6tienne, le sacerdoce et la
vie religieuse. '
Apres de. brillantes etudes an petit seminaire de
Belmont, sous le superiorat de M. Plgat d'abord, de
M. Vayssier ensuite, l'abb6 Hermet entra au grand
siminaire de Rodez o6, parmi tant d'autres, il ent
pour confrere de cours notre eminent compatriote,
Mgr Ricard, archeveque d'Auch. II n'y passaque trois
ans. Eprise d'ideal, l'ame du jeune levite revait d'une
vie plus parfaite encore que celle du s6minaire; elle
ressentait le besoin d'une immolation plus complkteL'abb6 Hermet sollicita et obtint son admission parmi
les pr&tres de la Mission. II entra A Saint-Lazare, oiu
il fut ordonn6 pretre le 5 juin 1878. Des hauteurs de
la montagne sainte o I'lavait 6~ev4, de degreendegri,
son amour pour Dieu, le nouveau pr&tre allait redescendre pour faire benificier les Ames des richesses
dont ses mains 6taient remplies, et leur communiquer
les flammes de sa charitt. Le foyer paternel devint le
premier theitre du zele apostolique du P. Hermet.
Durant les quelques jours de vacances qu'il y passa
au lendemain de son ordination sacerdotale, il fit
6clore dans l'ame de ses deux seurs ainbes les germes
de la vocation religieuse; et lors de sonretour Paris,
il les amena l'une et l'autre an noviciat des Filles de
la Charite. Envoy6 d'abord & Madrid, en qualitb de
second chapelain de Saint-Louis-des-Frangais, le jeune
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religieux recut, au bout de pen de temps, 1'ordre de
se rendre an petit s6minaire de Saint-Pons-de-Thomitres, ou il occupa successivement les chaires de
seconde et de rhitorique.
Ce qu'il fut dans cette maison, la Semaine religieuse
de Montpellier l'exprimait naguere, sous la signature
d'un des pr&tres les plus 6minents de ce diocese:
u Arriv6 en 1881, M. Hermet eut bien vite conquis la
sympathie et la confiance; son entrain nous charmait,
sa pi6t6 nous attirait, et Ia variet6 de ses connaissances nous 6merveillait. Nul de nous n'a oubli6 son
enseignement si vivant, si plein d'int6ert, 1'6motion
communicative de ses leqons... C'6tait une ame, et
une ame de culture superieure qui s'ouvrait et se donnait; litt6ratures anciennes et po6sie, arts et langues
etrangeres, M. Hermet s'interessait et nous int6ressait a tout. II 6tait un admirable excitateur d'ames.
Combien profonde l'influence que cet excellent prftre
avait su prendre sur les intelligences et sur les coeurs
de ses jeunes 61ves ! Rencontrer sur son chemin, au
debut de la vie, un directeur de cette valeur, est pour
des jeunes gens un inappreciable bienfait de la Providence. ) Est-il itonnant qu'apres plus de trente ans,
ses anciens 616ves conservent du maitre venerb un
souvenir ineffaqable ?
Une telle activit6 ne va pas sans quelque fatigue.
La sant6 du P. Hermet, dejA un peu pracaire, ne
tarda pas a se ressentir du surmenage qu'entraine
aprls lui l'exercice du zele, quelque sage et prudent
qu'il puisse etre. I1 fallut faire trove, pour an temps,
aux occupations si absorbantes du professorat. Sor
l'avis de ses sup&rietrs, M. Hermet vint passer le priatemps de i89o dans les bocages du pays natal, ot les
soins intelligents et empresses des siens s'allireat
aux bienfaits d'un repos r6parateur pour rendre a cette
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sante 6branle son habituelle 6nergie. On construisait
alors a Saint-izaire la belle 6glise romane qui fait
I'admiration de tous ceux qui la visitent. Comme il
arrive trop souvent dans ce genre de travaux, des
difficultis s'6taient dlevees qui paraissaient devoir
compromettre le succes de l'oeuvre. M. Hermet avait
des goats et un talent particulier pour I'architecture,
comme du reste pour tous les arts; il les mit a la disposition de M. Bieysse, alors cure de Saint-Izaire,
accepta la surveillance des travaux et rendit ainsi des
c( services signalks ». Cepeodant, les superieurs de
M. Hermet se preoczupaient a bon droit de 1'Ftat de
sante de 1'ancien professeur de Saint-Pons. Ils estimerent que le climat tempird de Quito, capitale de
l'Equateur, lui serait favorable; aussi l'y envoyerentils en qualit6 de visiteur de la province. Le P. Hermet
fut d'abord le bras droit, ensuite le successeur du
venerable P. Claverie, qui avait &et appele dans
l'Equateur par Garcia Moreno pour y fonder de nombreux etablissements de Lazaristes et de Filles de la
Charit6. Sur ce nouveau theitre, le zele ardent du
missionnaire ne connut point de bornes.
Durant ses courses apostoliques, a cheval, a travers
de vastes regions d6pourvues de routes, que de privations, que de fatigues, que de dangers ! 11 ne recula
jamais devant ces p6rilleuses excursions; il fut assez
heureux pour echapper a la dent des b&tes f6roces, k
la morsure des serpents, et pour se relever sain et sauf
apres avoir roule au fond des precipices. Le bon Pare
cut a souffrir encore de la persecution qui 6clata sous
le fameux Alfaro. Arrete et jet6 en prison, il serait
-sirement devenu l'une des victimes de la R6volution;
mais, grace & son sang-froid et a la souplesse de ses
muscles, il reussit A s'6vader et dejoua toutes les recherches des sectaires jusqu'a ce que le calme fit r6tabli.
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De telles fatigues avaient fortement 6branli l'itat
.de sante du vaillant missionnaire. Vers 191o, ses supbrieursle rappellent en France... Bient6t il est appelI
a visiter et i diriger les maisons des Filles de la Charite i Constantinople. I1 en profite -pour se rendre en
Terre sainte, et accomplir un pelerinage ardemment
d6sire. Puisa-t-il de nouvelles ardeurs apostoliques sur
la terre arros6e du sang de Notre-Seigneur? Toujours
est-il que, de retour en France, il manifesta « une g6nerosit6 d'ime toujours plus inquiete de mieux faire,
toujours plus dispos6e a tenter du nouveau, m6me de
l'extraordinaire, pour mieux remplir savie ,. En 1913,

a 1'5ge de soixante-deux ans, M. Hermet sollicita la
faveur d'aller en Chine, partager les labeurs apostoliques de S. G. Mgr Jarlin, l'un de ses anciens l66ves
de Saint-Pons, qui lui avait toujours garde le souvenir
le plus affectueusement fiddle..
- Affronter, a cet age et avec des forces 6puisees, un
voyage si long et si fatigant, s'imposerun genre d'existence nouveau, s'adapter a de nouvelles moeurs, s'adonner sans retard a 1'6tude difficile du chinois, langue
vraiment diabolique, pour pouvoir dans le plus bref
d6lai precher et confesser, quelle rare energie, quelle
force de caractere, quel esprit d'abn6gation cela supposait! DMs son arriv6e a PNkin, il ecrit: c Je l'aime,
cette terre de Chine, je l'aime de tout mon ceur, cette
patrie nouvelle de mes vieux jours; et c'est de tout
coeur que je salue les ames qui m'y seront confiees. ,
II sentit son courage se d6cupler encore au recit que
lui fit Mgr Jarlin de I'-tat prospere de la mission; et
tout de suite il se mit ý l'oeuvre. Tour a tour professeur
de dogme au.sminaire de PMkin, ap6tre d'une chr&tient6 de la province, cure d'une des paroisses de la
capitale, le P. Hermet continua courageusement son
dur.labeur; ses loisirs eux-memes furent employes k
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la traduction en latin d'un ouvrage de mystique sacerdotale, A l'usage de ses chers s-minaristes.
N6anmoins, ni ses travaux apostoliques, ni l'6loignement ne lui firent oublier la France, surtoutaux heures
penibles qu'elle vient de traverser. Nous l'avons dit,
A I'amour de Dieu et des ames, M. Hermet joignait
I'amour de la patrie. 11 entretenait dans son ceur la
confiance inebranlable que le SacrC-Coeur sauvera la
France, c parce que, disait-il, II vent se servir d'elle
pour 6tablir son regne sur toutes les nations m. Et
lorsqu'on lui objectait les fautes et les torts de notre
chere patrie: , J'ai parcouru presque les cinq parties
du monde, ripliquait-il; or, j'estime que la France
est encore la France. ,
L'heure avait sonne ou la Providence allait offrir Ie
repos A ce rude athlete de la foi. Vers la fin de x918,
le P. Hermet sentit ses forces I'abandonner, tandis
que 1'atteignaient les douloureuses infirmites qui devaient le conduire autombeau. c J'ai beaucoup souffert,
et je souffre beaucoup, ecrivait-il en mars; mais j'appartiens a Dieu, et j'accepte de sa main la mort avec
toutes ses peines et ses souffrances pour expier mes
p6ches- et acquirir des m6rites pourle ciel. Le samedi,
26avril, s'6teignait doucement, AI'h6pital Saint-Michel
de P6kin, le digne missionnaire, &g6 de soixante-huit
ans, dont quarante-cinq de vie religieuse.
En r6sume, M. Hermet fut un vrai pr6tre, A la foi
trbs vive, A 1'esprit tres surnaturel, au coeur enflammi
de l'amour divin. a II appartenait tout entier a Dieu
et A sa vocation. ) La nature 1'avait merveilleusement
servi : physionomie originale, douce et sympathique,
il interessait et attirait. C'6tait d'ailleurs un fin lettr6,
tn 6rudit, et son Ame s'ouvrait A tout ce qui est beau,
grand, noble: c'&tait une ame d'artiste, faite pour jouir
sans fin de lacontemplationdes splendeurs de I'au-dell
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pieux dont elle peut avoir encore besoin, et nous prions
l'honorable famille Hermet, et en particulier le distingu6 curi de 1'Hospitalet, de trouver ici l'expression
de nos respectucuses condolbances avec I'assurance de
nos prieres.
C. B.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. BAETEMAN, Pritrede la Mission,
4M. FAYOLLAT, Pritre de la Mission.
Gouala, le

x aofit g199.

MONSIEUR ET CHER CONFRkRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais
I1 est huit heures du soir; je viens de terminer mon
frugal souper (pommes de terre et farine de lin), et,
avant d'aller m'etendre sur mon lit de camp, je viens,
selon la promesse que je vous ai faite, vous donner de
mes nouvelles. La pluie tombe; mon toit, genre ecumoire, me fournit un appareil de douches 6conomiques;
je dois voyager d'un coin a l'autre de ma cabane,
parfois avec mon parapluie, genre de sport que vous
ne connaissez pas a Paris. Mon chat guette les rats
qui viendront bient6t me rendre visite et mon chien
hurle dans la nuit. Ma cabane est simple: quatre murs
badigeonnis de terre glaise, un toit en poutres recouvertes de terre, une porte de r metre carre, qui me
sert en meme temps de fen&tre (pour 6viter les imp6ts!!!), ma table, deux caisses et un escabeau. VoilA
la cage. Quant a. 1'oiseau, vous le connaissez, inutile
de vous le dicrire..D'ailleurs, le style c'est 1'homme...
Vous comprenez ?
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Depuis le depart de M. le Superieur, je suis venm
m'installer ici, aux premieres lignes. C'est un posteileve (2 450 m.d'altitude); ce qui me produit, apres.
des journ6es caniculaires, des nuits glaciales. La vie,,
ici, n'est pas tout a fait rose. D'abord, je suis seul.
M. Gaber reste a Alitiena, et M. De Witt, est presque
toujours a courir dans nos montagnes, oi il desespire
nos plus infatigables indigenes. C'est lui le veritabl&ap6tre.
Je reviens d'un voyage dans l'Erythrie oiu je suis
all conduire au m6decin un de nos freres malades,
200 kilometres environ. A cette 6poque de l'ann6e,
les voyages ont un charme particulier et une poesie
sauvage. Le matin, on est grille par un soleil de feu
qui vous brfile, et, vers midi, on ne manque jamais Ia',
tornade traditionnellequi dure de dix a vingt minutes.
On en est quitte pour se s6cher ensuite au soleil. Les
chemins (le lit du torrent) deviennent alors des fleuves
et il faut patauger dans des eaux bourbeuses durant
des heures. Le mulet a de la peine a avancer; quarit
au cavalier, il prend des bains de pieds, parfois des
bains de siege, et quand la monture s'enfonce brusquement dans un trou, on a des sursauts et des 6motions particulibres. Mais tout cela est dans le programme !
Durant un de ces voyages, j'eus la chance d'6viter1'averse, en entrant dans une caverne. J'y trouvai desossements ; et, a certains indices, je concluai que j'etais
dans la salle a manger des hyenes du pays. Quant a
ces paroissiennes, heureusement pour nous, ellesitaient parties en visite.
J'eus aussi le bonheur d'aller c6l1brer la fete anniversaire de la mort du venerable de Jacobis a Ebo. La
nouvelle 6glise est coquette. Sa blanche silhouette se
detache, gracieuse, sur un fond de rochers sauvages-
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II y avait moins de monde que d'habitude, a cause de
la famine, mais la c6rimonie fut touchante quand
meme. Je cl16brai la messe pres des reliques du grand
ap6tre; aprbs quoi, tout le monde se r6unit en dehors
de 1'6glise et je parlai pendant une demi-heure a cette
foule accroupie devant moi. J'ktais 6mu, et il me
semblait que, du haut du ciel, rayonnait la figure du
saint dont la m6moire est en v6neration. Je vis des
femmes creuserla terre l 'endroit oh reposait autrefois
son tombeau. Cette terre, ensuite, est prise comme
remade dans toutes les maladies et fait des prodiges.
L'an dernier, un de nos domestiques, croyant avaler
du sel anglais, se servit 3o grammes de santonine. La
dose normale 6tant de 25 centigrammes, vous voyez
quel effet foudroyant ce poison devait produire ! Une
heure apres, en effet, notre homme, devenu presque
fou, entrait en agonie au milieu d'affreuses douleurs.
Quelqu'un cut alors l'id6e de lui faire prendre une
pinc6e de la terre du tombeau de Mgr de Jacobis;
quelques heures apres, le mourant etait sauv6.
II va sans dire que, pres de ce tombeau, qui pour
nous est si pricieux, je n'ai pas oublie de prier pour
notre chire Congregation et surtout, pour notre pauvre
et bien-aimee mission. Elle passe, en ce moment, des
heures dicisives. Puisse Dieu.avoir pitii de noust
Depuis plus de quatre-vingts ans, ses ap6tres ont connu
des luttes terribles, la pers6cution fut pour eux le pain
de chaque jour, et, aujourd'hui, accul6s a un affreux
ravin, parqu6s dans une toute petite province, avec
defense d'en sortir, nous attendons l'heure de Diea.
Custos, quid de nocte ? Et toujours rien! rien que

cc cercle de fer qui nous entoure et qui nous oblige A
pi6tiner sur place. Pourtant, une petite lueur d'espoir
semble percer dans notre ciel uniform6ment noir. Priez
bien pour nous! Toutes les oeuvres de Dieu commen-
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cent ainsi, parla souffrance; mais un jour arrive oi le
soleil se ltve sur les ruines, sur les tombes, et c'est
alors le renouveau, le printemps. Nous autres, pour
le moment, nous ressemblons ces soldats inconnus,
anonymes, qui meurent solitaires, i leur poste, sans
que personne ne s'apercoive qu'ils sont tombes; mais
c'est justement le sacrifice de ces humbles qui fait
gagner les batailles. Nous tiendrons done aussi
longtemps que le bon Dieu voudra; mais je ne puis
croire qu'une oeuvre qui a connu tant de souffrances
soit condamn6e a p6rir!
Vous avez du apprendre que, mettant le pied sur
la terre d'Afrjque, j'attrapai une formidable entorse
qui me condamna au repos pendant plus de deux mois.
Je fus guiri grace a un remede 6nergique: un indigene me tailla le pied avec un rasoir et, armi d'une
come de vache, me tira deux verres de sang noir.
Durant l'op6ration, j'essayais de chanter: a Oh ! qu'ils
sont beaux vos pieds, missionnaire ! » Je vous
recommande ce remede; huit jours apres, je marchais.
Nos gens sont, en effet, d'un pratique renversant!
Un de nos confreres fut t6moin de la scene suivante:
un homme, afiige de fortes douleurs abdominales,
s'ouvrit le ventre avec un vieux rasoir, d6posa tous ses
intestins dans un plat, les passa en revue, lentement,
pratiqua quelques operations a lui, remit toutes les
choses en place, cousut son ventre avec des 6pines,
resta huit jours couch6 sur le dos et... fut gu6ri. J'eus
de la peine a me remettre, apres six ans de sejour en
Europe, a ces moeurs plut6t primitives. Mais vous
autres, civilises, vous compliquez par trop l'existence !
Recemment, chez un de nos pr&tres indigenes, apres
le premier plat (intestins crus arros6s de fiel), il s'agissait de laver l'assiette du Pare, avant le second plat
(boudin de viande de bouc); le domestique, pen habitu6
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aux c6rmonies, ramassa quelques crottins de mulet et
s'en servit pour essuyer mon assiette! Surtout n'accli.matez pas cette mode a Saint-Lazare.
Mais je cesse ces histoires gaies et pourtant suggestives, pour vous parler d'autre chose, d'un fieau qui
nous d6sole : la famine. Depuis 9goS, j'ai assist6 a
plusieurs famines, ici, jamais je n'en ai vu d'aussi
affreuses. La s6cheresse a dur6 cinq ans. Quand j'arrivai, en mai, je n'avais sous les yeux que du sable,
des arbres dessechis, des roches brilies, le desert et
la desolation.
Quand je m'embarquai, c'etait avril en fleurs sur les
-c6tes de France; aussi, le contraste 6tait vraiment
poignant! Depuis quinze jours, la pluie a commenc6 et
an peu de verdure germe enfin dans cet enfer.
Mais comment vous depeindre la famine causee par
cette secheresse formidable? Presque toutes les b&tes
sont mortes de faim. Quant aux gens, ils ne valent
.guere mieux ! Il yen a qui ne mangent (un peu d'orge)
qu'une oudeux fois par semaine. Un vieillard me disait
recemment: a Pere, sais-tu ceque c'est, toi, que d'avoir
faim depuis plus de trois ans? . Une pauvre mere
me tendait son enfantsquelettique, en me disant: ( Un
peu d'orge, par piti6, pour qu'il vive encore quelques
jours! n J'ai vu une femme fouiller les crottins de nos
mulets pour y chercher quelques grains d'orge! Nous
n'osons plus sortir! Nous sommes immediatement
entour6s d'une nu6e de fambliques qui se roulent a
mos pieds; les petits enfants, maigres, haves, dbcharn6s, s'accrochent a nous en grappes douloureuses
et plaintives. Nous distribuons de I'orge tous les jours,
avec prudence et circonspection, car, nous aussi, nous
sommes bien pauvres! Mais comment nourrir tout un
peuple ?
Du matin au soir, ma cour est pleine de gens qui

-

869 -

crient : ( Au nom de Marie, donnez-moi le rem'ede
de la faim! ,,
Comment r6sister a cette plainte touchante ? Quoique
I'orge cofite presque 2 francs le litre, je leur en fais
distribuer a tons un verre. Les uns s'en vont en me
binissant; d'autres, mecontents, en me maudissant!
Quele vie ! mon Dieu ! et au milieu de tout ce
vacarme, des visites de chefs, des malades a soigner,
des affaires & entendre, des gens a r6concilier... le
soir je suis epuis !
Cette solitude, au milieu d'une existence pareille,
ne manque pas, a certains jours, d'etre p6nible. Heureusement que, pres de moi, dans une petite cabane,
J6sus est 1I ! Avec Lui on n'est jamais seul ! mais c'est
rude quand meme ! Je ne vous parle pas de notre
nourriture, elle est plus que frugale; aucune maison
de la Compagnie n'est plus pauvre quela mienne; mais
je ne m'en plains pas; et puis, on rougirait devantune
table bien servie, au milieu des pleurs d'un peuplequi
meurt de faim. Voili ce que je voulais vous raconter
aujourd'hui.
Un aimable confrere me disait g Paris, la veille de
mon d6part : - Pour aller en Abyssinie, il faut 6tre un
fou ou un saint ! , J'ai rempli, selon moi, la premiere
hypothbse ; aidez-moi, par vos prieres, a rhaliser la
seconde.

J. BAETEMAN.

Lettre de M. SOURNAC, *Pritre de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire ginkral.
Procure des Lazaristes, Addis-Ab6ba (Ethiopie)
via Djibouti, le 7 octobre.i9g8.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,

Votre bixndiction, s'il vous plait!

Depuis ma lettre du 29 juillet, dans les premiers
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jours d'aout ou l'on c6librait a Hebo l'anniversaire de
la mort du Ven6rable Mgr de Jacobis, la persication
s'est an pen apaisee, parce que trois t6moins ont prouv6
au ras Sioum que c'est avec la permission du n6gas
Johannes, son grand-pere, que les catholiques expulsis sont rentr6s chez eux apres l'incendie d'Alitina
en 188i. Nous avons tous vu en cela la protection do
Ve'nrable Mgr de Jacobis que nous avions tant pri6;
car, sans cette protection, qui aurait jamais os6 affronter la colire du chef pour soutenir les catholiques en
temps de persecution!
A partir de ce moment, le ras Sioum est revenu an
peu de ses idles. M. le Superieur vous dira si cette
conversion est sincere; car c'est sur ces entrefaites
que j'ai 6t6 appel6 &Addis-Abeba pour tenir un semblant de procure pres les autorites civiles, et de li
tenter la p6nitration dans l'Abyssinie par le sud de
notre mission.
M. Gruson vous a sans doute 6crit qu'il a payi
2000 thalers (8000ooo francs environ) une petite terre de
5 425 mitres carrbs, achet6e a Addis-Ab6ba, au nom
d'Abba Tesfa Sellassi6, notre confirre indigene,et sur
l'autorisation donnee par Mgr Jarosseau, vicaire apostolique des Gallas, quoique de par ailleurs l'on puisse
bien dire que c'est Ala pointe de 1'6p&e qu'a 6te etablie cette petite procure. Depuis I'entrevue qu'ila eue
avec M. Gruson le 29 aoft dernier &Harar, et surtout
depuis ma visite*du Io septembre, oit il m'a donne les
pouvoirs

les plus 6tendus a moi

t

et g6neralement

a tous les pretres approuv6s de cette procure d'AddisAbeba ,,, Mgr Jarosseau a 6t6 fort bienveillant, jusqu'a m'6crire le 27 septembre:a Je ne vous le cacherai
pas, T. R. PNre, certaines 6preuves dont vous saisissez sCrement fe sens, me font considerer votre presence a-hbaut comme un 6v6nement providentiel. ,

-- 871 Quoique le terrain acheti ne soit pas tris vaste, il
estbien situd, un peu en dehors de la ville, et aa milieu
d'un groupe de catholiques qui seront bien contents
d'avoir prbs d'eux les secours de la religion. Les quarante minutes qui les s6parent de la chapelle paroissiale ie permettaient pas &tons d'assister a la messe
tons les dimanches.
Dor6navant quand sera construit notre modeste oratoire oi Monseigneur a promis de laisser donner le
salut et faire un pen de predication et de cat6chisme,
cette procure sera comme une seconde paroisse d'Addis-Abeba, et ce petit travail n'est pas pour d6plaire au
pauvre procureur. Sans doute il faudra commencer
par se contenter d'unechambre au premier 6tage pour
6loigner les regards indiscrets des schismatiques et
autres; mais pen a pen on pourra sans doute embellir
et agrandir: en attendant, n'oublions pas que prudence
est mere de la suretA.
De plus, quand, bient6t je l'espire, votre rbponse &
une lettre de M. Gruson m'arrivera, les autorites gouvernementales nous accorderont un autre terrain dans
I'intirieur de notre mission, pres d'Ankober. Oh! que
M. Coulbeaux va jubiler, lui qui, bien avant nous,
tournait ses regards de ce c6t6 pour secourir les pauvres
catholiques qui nous y demandent depuis tant d'annies. La fondation d'une 16proserie et de nos autres
cedvres en ce lieu, est admise en principe par les
autorit6s gouvernementales, parait-il; comme du reste
vous devez le savoir par M. Gruson; mais, en ce
moment oif tant de lettres se perdent, il est bon
d'6crire deux fois *es memes renseignements. 11 ne
s'agit done que de savoir le npmbre approximatif des
16preux que nous pourrons recevoir, pour obtenir un
terrain proportionne aux habitations & construire et
aux d6penses des malades; car, comme on l'a fait &
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Harar, on veut donner a cette 16proserie des terres
permettant de nourrir quelques malades sinon tous.
Or,ici,I'on ne revient pas facilement sur ce qui a 6tk
commence, et mieux vaudrait recevoir d'avance un
terrain suffisamment grand que d'esperer l'agrandir
ensuite.
Cependant,pour 6viter une lenteur qui, a cause du
temps des pluies,remettrait facilement a 1920 la construction des bitiments de la mission et de la .lproserie, je vais tacher d'obtenir un terrain assez vaste sans
avoir a lier les sup&rieurs par un nombre determine
de 16preux, la 16proserie et le dispensaire n'etant en
somme que le moyen et non le but denotre installation.
E. SOURNAC.

AMERIQUE
Letre de M. VELTIN, Pritrede la Mission,
t M. DUROU, Visiteur.
San Salvador, le 28 avril

99ig.

MONSIEUR LE VISITEUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Encore une catastrophe; ce matin, un peu avant une
heure, au moment ou tout le monde etait endormi et,
sans avis pr6alable, une secousse formidable nous
reveilla. Tout dtgringolait au dedans et au dehors.
En un instant, tous les objets de la chambre roulaient par terre, on aurait dit que poutres, murs,
toit, etc., tombaient pele-mele. Ce n'6tait pas tant
cependant dans les chambres a coucher que nous occupions (car celles en bois resterent A pen prbs
intactes, ayant leur toit leger en zinc), mais les autres
pibces n'etaient pas si sores contre les tremblements.
Bien des maisons dans la ville ont et6 renvers6es, mais
ce sont surtout celles qui, n'6tant pas bien solides et
n'ayant pas 6et bien r6fectionnees apres le tremblement de 1917,n'ont pas &t6 en ktat de se maintenir
contre la secousse. Quel d6gat eft et6 cause si les
maisons n'avaient pas 6t6 consolidies par des bois,
poutres neuves renouveles dans ces derniers temps!
Il y eut bien des personnes ecras6es; cela se comprend, car on n'eut pas le temps de se sauver; a peine
Atait-on 6veill6 que tout tombait autour de soi et gen6-
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ralement on ne pouvait'plus sortir, ni ouvrir meme les
portes : les mars solides resisterent sans doute, mais
certains meubles lourds, par exemple armoires, ont
suffi pour icraser du monde. Dans le courant de la
journ6e, nous avons ressenti a chaque instant quelques
secousses, plus ou moins violentes; nous en sommes
lI pour le moment.
En attendant, il faut que nous pensions . d6soccuper et raser entibrement les chambres oi t aient autrefois la lingerie etlabibliotheque et aussi deux ou trois
pitces de plus en continuant, direction du r6fectoire.
Le.mur du c6t6 des Eduardos est tomb6 et le toit s'effondre, il n'y a plus possibilit6 de le conserver. A
c6t6 du r6fectoire, nous allons tacher de consolider
encore deux pieces, que nous avions dbj4 refaites et
qui viennent d'etre aussi endommag6es, mais il y a
remade. Nous avions commenc6e
relever une partie
du mur d'enclos; tout est par terre de nouveau. Que
faire? Avant tout, nous devons refaire les toits en tuiles,
car beaucoup sont tombees et cass6es, les autres ont
gliss6. Et puis... et puis... oh trouver une mine ?...
Enfin nous ferons le possible et pas plus. Ne feronsnous pas bien de penser aller laisser les os ailleurs et
ne pas nous exposer & les laisser sons un mur, une
poutre, une armoire...? Je ne sais si mon t6l6gramme
vous arrivera...
L'opinion commune est que la cause de cetremblement
serait dans la lagune de Ilopango, le petit volcan qui
est au milieu, qui auraitavale une bonne portion d'eau
qui, convertie en vapeur, ne put s'6chapper qu'avec des
efforts inouis en secouant tous les environs sans politesse, ou mieux avec cruaut&.
Constant VELTIN.
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BRESIL
Letire de ma seur AGNcS, Fille de la Charita
a la TrIs Honore Mire MAURICE.

,

Petropolis, Collge Sainte-lsabelle.

MA TRkS HONOREE MtRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais !
Votre petite famille de P6tropolis du Brbsil, aprbs
avoir souffert avec toute la Communaut6 des angoisses
de ses v6n6r6s sup6rieurs, vient d'etre 6 prouv6e a son
tour.
Nous remarquions avec 6motion, en lisant les
Annales, qu'A c6t6 des 6preuves subies par les Filles

de la Charit6, il y avait toujours des signes 6vidents
et miraculeux de la protection de Marie Immaculde.
Nous venons de l'experimenter nous-m&mes.
Le 18 janvier, vers deux heures du matin, notre
bonne sceur servante, sceur Mahieu, s'6veille et entend
un bruit insolite. Elle 6veille sa compagne et, de la
fenetre, elles apercoivent une lueur dans ]a dbpense
situ6e au-dessus de la cuisine: c'etait le feu. Ma Sceur
court a la chapelle. En quelques secondes, sceurs et
enfants repondaient au cri d'alarme par un cri plein
de confiance : a 0 Marie, conque sans p6chi, priez
pour nous qui avons recours Lvous I n tandis que des
medailles 6taient lanc6es dans le brasier.
Les pompiers, installbs depuis quelques mois seulement dans notre localit6, arriverent a temps pour sauver la chapelle et le reste de l'tablissement. Avec un
calme admirable, Dieu lui voilant le danger immense
qu'elle ne comprit que le lendemain, ma Sceur, assist6e
du d1l6gu6 de police, suivait et aidait la manceuvre.
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Un retard de quelques minutes dans ce reveil providentiel et c'efit 6te trop tard, car cette partie des bitiments est vieille,le feu se propageait avec une rapidite
effrayante et ma Seur se serait 6veillbe au milieu des
flammes.
Les degats, comprenant d6pense, caisine, salles de
bain, ont 6t6 evaluds, par la compagnie d'assurances, a
12000 francs, et les pertes de la depense, garnie
des reserves pour le pensionnat et I'orphelinat, a
3 ooo francs. L'assurance s'est charg6e de reconstruire.
Ma Seur se disposait a vous 6crire pour vous faire
le ricit de cet accident lorsque, le 26 fivrier, vers six
heures, se dirigeant vers la bitisse pour constater le
travail de la journ6e tout en ricitant son chapelet, elle
met le pied sur des planches non fix6es. Celles-ci se
d6tachent et elle tombe du premier 6tage dans la cuisine carrelee, a travers les 6chafaudages. La chute pouvait et meme devait ktre mortelle, vu la hauteur et
aussi l'ige et la corpulence de ma Sceur. II n'en fat
rien. Elle perdit connaissance, fut bless6e ala tete, eut
le corps contusionn6, mais aucune 16sion interne, aucun membre bris6.
Jugez, ma Mere, de notre effroi, puis de la reconnaissance immense qui envahit nos coeurs en la voyant
hors de danger!
Ma Soeur, vous faisant part de cette double 6preuve
adoucie par la main maternelle de Marie Immacul6e,
vous demande de vous associer A notre reconnaissance
et vous assure qu'elle est plus disposie que jamais i
employer la vie qui lui a it6 conserv6e a faire connaitre et aimer Notre-Seigneur.
Sceur AGNES.
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CHILI
Lettre de M. BtVIERE, Pyrtre de la Mission,
a M. VERDIER, Vicaire geniral.
Santiago, 14 avril 1919.

MONSIEUR LE VICAIRE GENtRAL,
Votre binxdiction, s'il vous plait !
I1 est de mon devoir de vous informer d'un fait assez
extraordinaire qui vient de se produire a l'endroit de
la sant6 de M. le Visiteur.
Le 15 mars dernier, apres deux mois passis a Vifia
del Mar, M. Fargues me faisait appeler pour le ramener a Santiago. Son etat de sante 6tait alarmant...
A mon arriv6e, il me priait de consulter le docteur sur
un doute qui le tourmentait et qui avait 6t provoqu6
par ce meme docteur. Cette suppuration abondante et
6trange du foie, n'6tait-elle pas produite par la presence d'un corps 6tranger oubli6 dans la grande
operation d'il y a trois ans ?
Une nouvelle investigation fut faite et permit de
ramener un fil... Pour le docteur de Vifia, le doute
n'existait plus, mais 1'6tat du malade permettait-il une
nouvelle operation?
On ramena M. le Visiteur a Santiago. Trois chirurgiens se consulterent... Nouvelle investigation qui
ne produisit rien. Le patient n'ayant plus que quelques
semaines A vivre, cesmessieurs d6ciderent la non-intervention. Mais voila qu'au matin du 24 mars ot 1'on
devait signifier a M. le Visiteur le r6sultat de la consuite, vers cinq heures, 1'attention de l'infirmier qui
faisait le pansement futattirie par unetache qui maculait un petit orifice par oh d'ordinaire passait la sup-
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puration. Un petit cordon apparaissait. Notre infirmier
s'en empare et tire si bien qu'il ramine une compresse
de 80 centimetres sur 25 centimetres de large, pr6sente
dans la region du foie depuis trois ans et trois mois.

La veille an soir, M. le Visiteur avait demand6 i
Dieu s'il pouvait 6tre encore utile pour la Compagnie
de le guerir sans aucune intervention chirurgicale.
Depuis lors, les suppurationsdisparurent; les plaies
se ferment et tout fait augurer qu'il va se remettre
completement. Voila le faitprovidentiel qui a provoqu6
l'envoi de mon cable pr6ecdent.
L. BEVIERE.
Lettre de M. OLIVIER, Pyrtre de la Mission,
i M. VERDIER, Vicaire gixndal.
Mulchen, 14 mai 1919.

MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bentdiction, s'il vous plait !
Parti depuis prbs de deux mois de Santiago, j'ai
visit6 les principaux centres de l<euvre de la Propaga-

tion de la Foi, 6tablis dans les paroisses de la partie
sud du vaste diocese de Concepcion. La ville la plus
importante, sans nul doute, de cette r6gion agricole
est Temuco. Situee sur les bords du majestueux fleuve
( El Cautin n, elle attire l'attention du voyageur par
sa belle place et ses jolis monuments. Les Allemands
ont li deux banques, ce qui indique 'influence de
leur commerce dans la region. A Temuco, il y a un
ve&que in partibus, qui exerce les fonct * s de gouverneur ecclesiastique, Mgr Sepulveda; une paroisse
avec cur6 et vicaire; un couvent de Franciscains et un
des Phres missionnaires espagnols du Cceur de Marie;
un grand et beau college dirig6 par les freres des
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Ecoles chritiennes. 11 y a plusieurs maisons de religieuses. Les dames de la*Providence ont un grand
internat pour les indiennes on mapuches. L'ceuvre de
la Propagation de la ,Foi aide .a cet 6tablissement avec
i ooo francs par ap. L'gglise de ces religieuses est
certainement la plus jolie de la ville, et un fils de
saint Vincent est heureux d'y voir, dominant la facade,
une statue de son saint et v6n&r6 Fondateur. Les seurs
de la Sainte-Croix ont un college pour jeunes filles
et les soeurs hospitalires du Sacr6-Caeur sont a la
tete de 1'h6pital. La population de Temuco est environ
de 40 ooo ames.
Mgr Sepulveda, qui est un pasteur actif et diligent,
voit avec peine s'accroitre l'influence protestante dans
sa ville. Les protestants ont lU, en effet, plusieurs
temples et un grand college et ils disposent de fortes
sommes d'argent. Le grand regret de Monseigneur est
de voir la penurie de pretres diocesains, son reve tant
de fonder une nouvelle paroisse dans un quartier tres
peupl6 et presque completement abandonne de la
ville. 11 aime les fils de saint Vincent et serait heureux
de les avoir comme collaborateurs; aussi s'int6resse-t-il
a notre petit noviciat, me r6p6tant chaque ann6e :
4 Quand pourrez-vous venir par ici au milieu de ces
pauvres Ames qui se perdent, faute de pasteurs qui les
instruisent et qui les gardent ? a Les plaintes de
Monseigneursontjustifi6es et,si on le pouvait, il y aurait
vraiment 1l, pour nous, un champ d'action tres vaste.
Notre oeuvre de la Propagation de la Foi est, I Temuco,
assez prospere, ayant donn6 comme rksultat l'an passe
702 piastres.
Dan.s les villes de Nueva-Imperial et Traiguen, j'ai
pu reunir les Francaisqui y r6sident et, avec le genereux
concours de MM. les Cures, nous avons eu une messe
d'action de graces pour la paix de la victoire que Dieu,
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dans sa bonte, a bien voulu donner A notre chore
*
'
Patrie.
Ici, a Mulch6n, pasdecolonie francaise et, Acause de
la construction d'une nouvelle. 6g!ise, il m'en coite
d'int&resser les catholiques A I'oeuvrede laPropagation

de la Foi.
Vous devez avoir requ notre compte rendu de 1918
qui a donni pour r6sultat 69 ooo piastres qui se sont
converties en 92 ooo francs.
L'hiver est tres rigoureux cette annee ici, et tout est
tres cher; un certain malaise se fait sentir parmi la
classe ouvriere et, helas ! comme beaucoup ont perdu
la foi, on peut s'attendre A des troubles.
Dans quelques jours, je pense pouvoir etre de retour
a Santiago et la me refaire un peu au -contact des
n6tres.
Fernand OLIVIER.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
572. - Methode abrigee d'harmonium,permettant de
pouvoir apprendre & accompagner le plain-ckant sans
maitre et aprts un ou deux mois d'exercice. P6kin,
Imprimerie des Lazaristes, 1919.
Opuscule de vingt-deux pages, divise en quatre parties : is exercaces
de plain-chant; 2* leons d'accompagnement; 3* exercices de transposition; 4* messe royale de Dumont.

573. - J.-M. PLANCHET, C. M. Tsuan-cke Chang-Yu
ou Dicrets impiriaux concernant la persecution des
Boxeurs (Jgoo). 1919.
Le texte des d6crets est en chinois; un court rdsumL en frangais precede chacun de ces d6crets.;Des dessins, genre chinois, ornent le livre.
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574. - Credo. P6kin, Imprimerie des Lazaristes,
Pei-Tang.
C'est Ic ricit, en vers non rimes et k mesure libre, de ce que I'on voit
k Djibouti, lorsque, du navire qui s'y arrete quelques instants, les passagers jettent des pieces dans la mer, oih les petits Somalis vont les
chercher. Le petit livret a trente pages. L'auteur fait surtout le commentaire elogieux de ce que I'on voit sur la piece de I franc qu'on
jette aux Somalis: la branche d'olivier, les mots Liberte, Egalit4, Fraternite, le nombre 9grg, la femme qui lance la semence. Citons le
xiv* chant:
Freres,
Disait la voix,

Et nous rip6tait Iccho.
Levez-vous
Venez la voir
*Venez l'entendre
C'est elle.
Voyez
Ce front couvert de lauriers
Cette chevelure guerriere
Ce regard qui embrasse le monde
Ces yeux qui affrontent l'astre du jour,
Ces pieds qui touchent h peine terre.
Admirez
De quelle main puissante
De uel geste vainqueur
La k rance
Lance la semence divine
A travers nos espaces ensoleilles.
Freres
Pretez l'oreille,
Ecoutez
L'harmonie de sa langue,
La douceur de sa voix,
Et de quels accents sublimes
A tout I'Univers,
La France chante son Credo

Amen.

575. - L'Ami des missionnaires du Kiang-Si septentrional(Cor unum et anima una).
Nous avons recu les numeros 2 et 3 de cette nouvelle revue : chacun
de ces numeros contient six chapitres ainsi intitules : I. Chronique
religieuse; II. Partie officielle; III. Histoire de la mission; IV. Le
saint ministbre; V. Nouvelles et renseignements; VI. Tribune des
missionnaires. Une note de la page 1x8 du second numero indique que
la publication de PAm: ne suivra pas de periodes r6gulicres.
Gr&ce & cette revue et aux deux autres qui existent d6jk : e Bulletin
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cathioique de Pikin et e Petit Messager de Ning-Po, nous pourros connaitre et aimer de plus en plus cette Chine immense oh la moisson est
si grande et oh les ouvriers sont si peu nombreux.

576. - Sociitd des Missions etrangres.Compte rendu
des travaux de 1918. Paris, 128, rue du Bac, 1919.
C'est Ie bulletin annuel de la Societ6 des Missions etrangares. La
premiere partie renferme, comme toujours, des rapports sur chacune
des Missions confiees h ces vaillants missionnaires, nos voisins de Is
rue du Bac. Ces rapports officiels, ecrits sans doute par les vicaiies
apostoliques,. sont une tsource tres utile de reaseignements precieux
et permettent de se faire une idee exacte de la situation. La seconde
partie donne le nicrologe des missions : necrologe avec notices et
ndcrologe sans notice. Ces notices sont de nature i provoquer le zile
et A determiner des vocations. En lisant ce compte rendu, pous le comparions i nos Annales et nous nous demandions si ces dernieres ne
pourraient pas profter beaucoup, en s'inspirant un peu du genre du
compte rendu que nous analysons. Nous livrons cette idee Atous nos
chers confreres, superieurs, visiteurs, vicaires apostoliques de nos diffirentes missions et provinces.

577. - Le Souvenir. Bulletin d'union des Enfants
de Marie de Notre-Dame de Lorette. Paris, trimestnel.
Ce bulletin oh ecrit M. Baeteman, et peut-etre d'autres confreres, est
destins aux enfants de Marie de la paroisse de Notre-Dame de Lorette.
Les deux premiers numnros que nous avons regus contiennent des
rflexions sur les evangiles du dimanche, des nouvelles interessant les

lectrices, des articles n6crologiques, etc.

578. - Venerable Catherine Labouri, daughter of
charity of Saint-Vincent-de-Paul (1806-1876). Translated from the french of Rev. Edmond CRAPEZ, C. M.
S. Joseph's, Emmitsburg, MD, 1918.
C'est une traduction en anglais du livre de notre confrere M. Crapez.
II y a une introduction 6crite par le cardinal Gibbons, dans laquelle il
signale en particulier que cette traduction est I'oeuvre d'une Fille de Is
Charite octoginaire d'Emmitsburg. II y a un appendice sur les frbres
Ratisbonne..Le livre est imprim6 sur papier de luxe, illustri de belles
gravures.

579. -

David LANDI, prete della Missione. Medita-

sioni e considerasioniper otto giornidi esercizi spirituali
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ix privato. Firenze, Tipografia Arcivescovile,
trice, 1919.

edi-

L'eve4ue de Sarzane loue le style clair, la sagesse et l'esprit de piete
de cet ouvrage; ille recommaade vivement et ii desire quil devienne
le vade-mecum des pretres et des !aiques.

580. - David LANDI, prete della Missione. L'Orasaone mentale. Firenze, Tipografia Arcivescovile, Editrice, 1919.
L'eveque de Sarzane Ccrit dans la lettre d'approbation : a Nous
sommesheureux d'approuver un autre beau travail que M.David Landi,
supnrieur de la maison de la Mission de Sarzane, a ecrit avec un vritable esprit de piet6 et une erudition remaxquable. a

581. -

Abbe BERJAT, vice-recteur de Notre-Dame

de Fourviere. Notre-Dame de Valfleury. Notice historique. Lyon, Imprimerie J.-B. Roudil.
Voici ce que dit le cardinal Maurin dans sa lettre-prface & l'auteur:
* Sommairement, comme il convient pour une simple notice; mais
exactement et agreablement, vous lacontez dans ces pages, avec une
drudition de bon aloi et une piete communicative, l'histoire de cet
antique pelerinage qui n'a cess6 d'etre, au cours des ages, un foyer de
sanctification pour les Ames sous les trois directions qui s'y sont sucdd6 : celle des B6nedictins d'abord, puis celle des z616s fils de saint
Vincent de Paul, enfin celle du clerge du diocese. *
Mentionnons les principaux Lazaristes dont ii est parlk dans cette
notice : M. Franfois Hebert, prieur de t087 k 1711 ; M. Jean Bonnet
supdrieur g6neral, prieur de 171x a1 7 35 ; M. Jean Couty, supirieur gene*
ral, prieur de 1736 &1744. A partir decette 6poque, il n'ya plus de prieur.
Les superieurs locaux de Valfleury ont et6 an dix-neuvibme siecle:
M. Lugan, 184o-1856; M. Nicolle, 1856-1871; M. Courtade, 1871-1873;
M. Naudin, r873-187,9; M. Souchon, 1879.1888; M. Maleval, i888-z8g3;
3
M. Goyer, x89 -1899; M. de Bussy, 899-19o3.4
M. Antoine Jgcquier, superieur general de 1762 i x787,etait originaire
d'un village pirs de Valfleury.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES.
36. Rous (Antoine), coadjuteur,. d6cdd le 29 novembre 1914, a Lommelet (France); 85 ans d'age

59 de vocation.
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37. Schirm (Bernard), pr&tre, dic6de en juin 1919,
a Nan-ngan (Chine M1r.); 37, 19.
38. Magat (Francois), pr&tre, d6cid6 en juin 1919,
a Mariana (Brisil); 65, 44.

39. Gensac (Augustin), pretre, d6c6d le 28 juin 1919,
a Dax (France); 8o, 62.
4o. Berual-Saenz Jean-Jesus), coadjuteur, d6c6d6 le
4 juillet 9gig, a Madrid (Espagne); 57, 39.
41. Walters (Richard), pretre, d6cid6 le 2 juillet 1919,
a Niagara (Etats-Unis Or.); 75, 45.
42. Cottin (Antoine), pr&tre, d6c&d6 en aoft 1919,
A Hang-tcheou-fou (Chine M6r.); 45, 27.

le 6 juil-

43. Antonana (Antoine), pretre, d6ced6
let 1919, a Guantanamo (Antilles); 29,

11.

44. Flynn (Michel), pr&tre, d6c6d6 le 9 aout 1919,
a Malvern (Irlande); 52, 28.

45. Romain (Ananie), pretre, d6c6d6 le 14 aoft 1919,
a la Maison-Mere (France); 79, 55.
46. Mgr Tasso (Jean-Vinrent), 6vaque, d6c6d6 le
24 aofit 1919, a Aoste (Italie); 69, 52.

47. Chiniara (Pierre), pretre, decede le 31 aout 1919,
i Beyrouth (Syrie); 74, 55.

48. Gavroy (Alphonse), pretre, dicid
1919, a Bahia (Bresil); 76, 55.

en septembre

49. Torres (Crescent), pretre, d6c'6d le 25 aout 1919,
a Merida (Mexique); 84, 64.
NOS CHkRES S(EURS
Nazzarena Anceli, d6cedee a 1'Hospice de Savone (Italie),
78 ans d'ige, 53 de vocation.
Delphina Marco, Maison Centrale de Turin; 72, 52.
Marie Latapie, Maison de Charitd de Montolieu ; 8, 47.
Julie Charle, Orphelinat de Louvain (Belgique); 68, 45.
Odile Tisson, Hospice de Dison (Belgique); 66, 44.
Catherine Dumont, Hospice de Saint-Gilles; 74, 47.

-

885 -

Nicasia Laregui, Hospice de Siguenza (Espagne); 77, 57.
Maria Riera, Prison de Barcelone; 60, 38.
Petra Moyna, H6pital de Bilbao; 26, 5.
Marie Ponet. Hospice d'Alise-Sainte-Reine; 89, 62.
Catherine Petit, Asile Saint-Vincent de Lyon, 82, 60.
Maria Concini, Maison Centrale de Sienne;.83, 65.
Ersilia Letizi, Maison Centrale de Sienne; 64, 40.
Josephine Rossi, H6pital de Castiglione (Italie); 56, 26.
Maria Leoz, H6pital de Paredes (Espagne); 57, 37.
Anne Monot, H6pital de Confort; 82, 6o.
Christine Viguier, H6pital de Lesparre; 84, 6i.
Fidela Sabando, H6pital de Tolede (Espagne); 68, 44.
Alice Mac Dennott, H6pital d'Alton (ttats-Unis); 54, 34.
Hermine Szita, H6pital de Szekszard (Hongrie); 71, 54.
Madeleine Lehner, H6pital de Pees (Hongrie); 3o, 8.
Barbe Csizmadia, Prison de Marianosztra (Hongrie); So, 6o.
Louise Bardonnet, H6pital frangais du Caire ; 56, 32Anna Toti, H6pital de Lucca (Italie); 59, 3o.
Philippine Rivier, H6pital de Montauban; 67, 44.
Segismunda Eraso, Materniti de Barcelone; 23, 2.
Alexandra Gonzalez, H6pital de Ciudad Real (Espagne); Sr,
29.

Elisabeth Boyle, H6pital de Philadelphie (-tats-Unis); 75, 49.
Sarah Redman, Maison de Charite de Drogheda; 76, 4o.
Eugenie Droulers, Maison de Charite de Roubaix; 90, 69.
Jeanne Mantel, Maison de Charite de Sainte-Suzanne; 83,
6o.
Marie Brunet. H6pital de Cahors; 44, 20.
Marie Raynal, Hospice Santa Maria in Capella, A Rome; 88,
61.

Philomene Fava, Maison Centrale de Turin; 77, 5S.
Vittoria Mamllo, Orphelinat de Santa Flavia (Italie), 58, 37.
Angela Gaeta, Maison Centrale de Naples; 79, 50.
Timotea Aguirre, Ecole de Viana (Espagne); 66, 46.
Rosa Xaisco, H6pital militaire de Barcelone ; 62, 39.
Manuela Amado; H6pital de Ecija (Espagne); 55, 35.
Rose Boyle, Asile des ali6n6s de Dublin; 59, 36.
Marie Jones, H6pital de Boston (Itats-Unis); 57, 36.
Antoinette Rosade, Hospice de Monclar; 70, 51.
Marie Contenceaux, Maison Centrale de Constantinople; 75,
52.

Claro Popp, Asile des alienes de la Nouvelle-Orleans; 38, 5.
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Melanie Jouanne, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 84, 62.
Jeanne Barthe, Maison Saint-Vincent de L'Hay; 36, 8.
Marthe Rottermund, HOpital de Cracovie; 45, i6.
Charlotte Devane, Maison de Pao-ting-fou (Chine); 56, 32.
Anne Couturier, Maison de Charit6 de Grenoble; 73, 5o.
Jeanne Audigier, Maison de Charite de Montolieu; 86, 64.
Marie Monnier, Maison Saint-Michel de Boulogne-sur-Mer ;
76, 53,
Margarita de Arce, Hbpital de Cuenca (Espagne); 20, 2.
Claire Pokrzywnicka, Maison Centrale de Culm; 70, 47.
Rosalie Nelke, Maison centrale de Culm ; 74, 54.
Sophie Rousseau, Orphclinat de Surgeres; 76, 53.
Marie Marcault, H6pital d'Angers; 72, 51.
Marthe Oberstein, Orphelinat Sainte-Constance, a Metz; 58,
35.
Marie Gutierrez, H6pital de Talca (Chili); 44, i5.
Marianne Samelack, Maison Principale, a Paris; 27, 5.
Rose Rollman,Asile d'alienisde Dearborn (ttats-Unis); 74,52.
Jeanne Divin, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore ; 83, 63.
Ellen Hefferand, HSpital de la Charite de La NouvelleOrlians; 85, 66.

Marie Gallez, Maison Saint-Augustin, a Paris; 78, 58.
Maria Vargas, Maison Centrale de Lima (Perou); 35, 13.
Jeanne Theullier, Collge de I'Immaculee-Conception de Rio
de Janeiro; 91, 66.
Marie Degeorge, H6tel-Dieu de Charleville; 72, 46.
Louise Dunand, Hospice des Incurables de Saint-Aiban ; 46,
17.

Anne Fraisse, Maison de Charit6 du Coteau; 78, 53.
Marie Grelet, Providence de Smyrne; 77, 56.
Isabel Frade, H6pital d'Aguilar (Espagne); 25, 7.
Consuelo Falguera, Materniti de Barcelona; 27, 4.
Josefa Irrezun, H6pital de Sanlucar (Espagne); 83, 6o.
Reine Bader, Maison Saint-Joseph de Verviers; 82, 53.
Marie Billod, Bienfaisance de Marseille; 34, 7.
Juliette Benoit, H6pital Saint-Joseph, a Paris; 52, 29.
Ida Bortolini, Maison Centrale de Turin; 22, 8 mois.
Liontine Monniez, Misiricorde de Valenciennes; 39, 16.
Marie Bectarte, Misericorde de Valenciennes; 79, 54.
Eugenie Morio, Misericorde de Valenciennes; 66, 4o.
Rosalie Pellegrin, Misdricorde de Valenciennes ; 72, 5o.
Louise Moreau, Maison Centrale de Beyrouth; So, 25,
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Anne Tiquet, H6pital Saint-Leon de Bayonne; 86, 59.
Claire Guilhem, Maison de Charitd de Montolieu; 72, 51.
Eugnuie Trony, Misdricorde de Tarbes ; 59, 35.
Philombne Romero, Maison Centrale de Turin; I8,57.
Barthdlemie Crozier, Maison Centrale de Naples; 86, 64.
Marguerite Montlouis, IIHpital d'Angers; 49, 26.
Marie Longuet, Maison de Charit6 de Montolieu; 62, 4o.
Leonie Menut,6Hopital G6neral de Clermont-Ferrand; 6o,38.
Isabel Galan, H6pital de Badajoz (Espagne); 36, i3.
Eulalia Tabares, H6pital de Segovia (Espagne); 71, 45.
Genara Benito, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Grenade; 66,

39.
Catherine Murphy, H6pital de Cork (Angleterre); 76, 55.
Micheline Buratti, Orphelinat de lesi (Italie); 54, 29.
Gabrielle Sinigaglia, Ambulance de lesi (Italie); 44, 22.
Anne Comat, Maison de Charite de Montolieu ; 6, 36.
Alixe Pichard, H6pital d'Ambato (Equateur); 37, 16.
Cl6mence Larrea, H6pital d'Ambato (Equateur); 41, i.
Dolores Oleas, H6pital d'Ambato (Equateur); 46, 24.
Th6rese Pasquel, H6pital d'Ambato (Equateur); 3o, 9.
Maria Aguirre, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 24, 5.
Adrienne Daubige, H6pital Saint-Joseph de Lyon; 42, i6.
Julie Fabre, Misericorde de Marseille; 83, 6o.
Classie Gillier, H6tel-Dieu de Charleville; 69, 44,
Marie Muratet, H6pital Saint-Roch, I Nice; 85, 62.
Maria Olave, H6pital de Tulcahuano (Chili); 33, 13.
Odile Servos, H8pital de Porz (Prusse); 35, i5.
Marianne Kowalska, H6pital de Stanislawow (Pologne); 49,
3o.
Caroline Wierzbicka, H6pital de Stanislawow (Pologne); 37,
i8.
Anna Cieslik, H6pital Saint-Lazare de Cracovie; 44, 16.
Rosalie Granier, Providence de Rio de Janeiro ; 93, 68.
Catherine Galizzi, Maison Saint-Joseph de Grugliasco ;33, 13.
Anne de Montcuit, Maison de Belleville, I Paris; 47, 23.
Marie Bowling, Orphelinat de Los Angeles (Itats-Unis); 38,2 .
Florence Flynn, Ecole Saint-Jean de Baltimore (ltats-Unis),
S25, 2.
Cecilia Heinen, Maison Centrale de Cologne; 58, 3o.
No6mie Dor6, Maison Saint-Pierre de Troyes; 81, 54.
Marie Westhoven, Orphelinat de Castelmorrone (Italic); 80,
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Marie Ailbaud, H6pital de Vannes; 83, 61.
Prudence Morales, Misericorde Saint-Alphonse, a Madrid;
34, 12.
Placyda Borucka, H6pital de Posen (Pologne); 72, 5o.

Francoise Leszczynska, Hopital de Tarnopol (Pologne); 47,
27-

Anna Wyrembelska, H6pital Geairal de Brzezany (Pologne);
41, i7.

STherese Faini, Maison Centrale de Sienne; 59, 35.
Augustine Sikorska, Maison Centrale de Varsoviej85, 65.
Francoise Langlade, Maison de Charit6 de Montolieu; 79, 58.
Eleonore Batailler, Maison de Charite de Chiteau-l'ivEque;
78, 55.
Cecile Mainero, Maison Centrale de Turin; 65, 44.
.Bernarde Sarasate, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Grenade;
55, 29.

Anselma Moso, Misdricorde de Murcia (Espagne); 62, 42.
Marie Pauze, Maison de Charite de Chiteau-l'tveque; 72,47.
Anna Renob, H6pital de Montceau-les-Mines; 66, 35.
Marie Neugebauer, H6pital de Nowy-Sacz (Pologne); 57, 33.
Th6rbse Vogh, H6pital de Salzburg (Autriche); 64, 41.
Lucia Gohra, Hbpital de Schwarzach (Autriche); 26, 5.
Anna Augusta. Hbpital de Schwarzach (Autriche); 58, 34.
Marie Frauenlob, Maison Centrale de Salzburg; 5o, 32.
Catherine Iglesias, Asile San-Manuel de Malaga; 49, iS.
Denise Antauny, Hopital de Loos; 56, 28.
Fdlicia Duran, H6pital de Buga (Colombie); 86, 62.
Marie Leclercq, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 47, 20.
Marie Pirard, Providence de Biuxelles; 53, i3.
Marie Privost, Creche Sainte-Marie de Lille; 56, 31.
Ana Mahuborg, Hospice des Enfants-Trouvis de Lima; 41, 8S.
Marguerite Bouquet, Fourneau de Cannes; 75, 48.
Sophie Laroully, College de l'lmmaculee-Conception de Rio
.de Janeiro; 88, 66.
Lucila Cardenas, Hopital de Quito (Equateur); 24, 9 mois.
Teresa Garcia, H6pital de Guaranda (Equateul); 40, 20.
Marie Fouye, H6pital de Charleville; 52, 29.

CatherineB6zard, Maison de la Sainte Famille, A Panama;
65,45..
Hlene Carr, Maison Centrale de Mill-Hill; 35, ro.
F6licit6 Tarasiewicz, Maison Centrale de Varsovie; 70, 48.
F6licit6 Sersiron, Maison Principale, a Paris; 85, 6j.

-' 889 Olimpia Becchia,Maison Saint-Vincentde Palerme;72, 5r.
Bronislas Transka, Maison Centrale de Varsovie; 72, 50.
Marie Mony, Asile de La Teppe; 63, 4 1.
Francisca Rodriguez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
28, 8.
Genara Lemos, Hospice de La Corima (Espagne); 76, 53.
Mercedes Navarro, Maternite de Barcelone; I3,3.
Ida Hickey, Maison Centrale d'Emmitsburg; 51, 17.
Maria Navarro, H6pital de Barcelone; 28, 9.
Augusta Cabibel, Orphelinat de Nogent-le-Rotrou; 69. 46.
Josefa Baudin, H6pital de Huelva (Espagne); 21, 2.
Pascuala Lopez, H6pital de Valladolid (Espagne); 70, 48.
Abdona Carlos, H6pital de Plasencia (Espagne); 46, 26.
Luisa Alberdi, Misericorde de Tolosa (Espagne); 53, 31.
Marie Michelizzi, Hospice de l'Addolorata, A Rome; 25, 5.
Marguerite Hepp, Maison Centrale d'Emmitsburg; 80, 61.
Rosalie Motreuil, Hospice de Pellegrini, a Naples; 76, 55.
Marie Grollier, Maison Principale, a Paris; 85, 65.
Mathilde Girod, Maison Notre-Dame-Saint-Vincent de Lyon;
47, 27Marie Martin, Maison de Charitd de Clichy; 41, 5.
Mathide Polvani, Hospice des Ali6ens de Sienne; 59, 38.
Irma Grangier, Maison de Charit6 de Clichy; 67, 42.
Marie Weaver, H6pital d'El Paso (Etats-Unis); 74, 53.
Maria Quintana, H6pital de Philadelphie (Etats-Unis); 72, 55.
Juana Castaeares, Asile de las Nioves, a Victoria (Espagne);
42, 22.

Eudoxia Acero, College de Teran (Espagne); 63, 43.
Jeanne Borie, H6pital Saint-Augustin de Valparaiso (Chili);
75, 57.
Camille Cavaglia, Ricovero de Genes; 32, 9.
Josephine Grignard, Maison de Charite de Clichy; 64, 43.
Francoise Dubeauclard, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Santiago (Chili); 82, 6o.
Petra Anduaga, H6pital de Gerona (Espagne); 26, 6.
Maria Lasa, Hopital de Leon (Espagne); 65, 41.
Marie Castan, HOpital de Cahors; 81, 59.
Marie Romain, Maison de Charit, de Chateau-l'iEvque ; 67,46.
Camille Tuau, Maison de Charite de Chateau-l'lEvque; 68, 48.
Marie Touron, Hospice de Fumel; 79, 59.
L6onie Storme, Maison Saint-Bavon de Gand; 48, 28.
Marie Peyrecave, Maison de Charit6 d'Aix ;o9, 66.
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Pauline Dziuzynska, Maison Immaculde-Conception de Cracovie; 41, 18.
S6raphine Kuppens; Orphelinat de Louvain; 31, 8.
Rosanna Mc Cabe, Maison Centrale d'Emmitsburg; 66, 42.
Libirate Jalabert, Maison Centrale de Turin; 86, 65.
Oringa Bonfanti, Onvroir de Rivarolo-Mantovano (Italie); 59,
38.
Constance Demenna, Maison Saint-Joseph de Grugliasco
(Italie); 71, 44.
Marie Cauchy, Maison de Charite de Lille-Vazemmes; 75, 54.
Marie Romero, Hospice d'Ariquipa (Pirou): 38, i8.
Benddictine Catteau, Hospice d'Arequipa (Pirou); 41, 21.
Marie Artus, Hospice des Enfants-Trouv6s d'Ariquipa (Perou);
46, 25.
Luisa Del Rio, Hospice de Valladolid (Espagne); 6o, 4x.
Manuela Mue, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 58, 3o.
Emiliana Izquierdo, H6pital de Segovia (Espagne); 5i, 32.
Antoinette Pezet, Maison du Berceau; 72, 53.
Louise Corminbeuf, Orphelinat de. Lima; 57, 34.
Thiebault, Maison de Charite de Saint-Michel (Algirie); 84,
61.
Constance Barbier, Maison de Charite de Saint-Michel (Alg6rie); 97, 74.
Clotilde Py, Maison de Charite de Chiteau-l'Ev6que; 70, 48.
Marie Dupray, HOpital provincial de Malaga; 59, 32.
Victoire Maheas, Maison de Charit6 de Broumana; 56, 34.
Marie Gamblin, Orphelinat du Caire; 64, 42.
Honora Blake, H6pital Sainte-Agnis de Baltimore; 24, 4Helene Robak, H6pital de Rohatyn (Pologne); 54, 35.
Elisabeth Monot, H6pital de Nowy-Sacz (Pologne); So, 3o.
Madeleine Grabowska, H6pital de Nowy-Sacz (Pologne); 46,
20.

Regina Dziadzia, Misdricorde de Ljiubljana (Yougoslavie);
34, 16.
Josefa Rodriguez, Ecole de Ciano (Espagne); 8s, i.
Maria Escola, Ecole de Miranda (Espagne); 43, 23.
Juana de Legarreta, Colonie agricole de Madrid; 22, i.
Am6lie Benzi, H6pital de Racconigi (Italic); 63, 42.
Danitila Roman, Hospice de Concepcion (Chili); 56, 27.
Elisabeth Choquet, Asile des Vieillards de 1'Assomption
(Paraguay) ; 78, 56.
Maria Rodrigues, Hospice de Campanha (Brisil); 32, 1o.
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Myra Hubmayer, Providence de Marianna (Brisil); 26, 3.
Rosine Kosslbacher, H6pital Saint-Jean de Salzburg (Au.
triche); 41, 17.
Sophie Schuster, H6pital de Schemberg (Autriche); 71, 45.
Rosine Kastner, H6pital de Zell (Autriche); 4o, 1o.
Rosine Scheichl, Maison Centrale de Salzburg (Autriche);
26, 5.
Marie Graudner, Hospice de Schemberg (Autriche): 66, 40.
Anne Hofer, Hospice de Schemberg (Autriche); So, 52.
Elena Lalinde, H6pital de Pereira (Colombie); 29, 5.
Angele Daguin, Maison de Charite de la Pomme; 39, 15.
Marie Dalbiouse, Hospice des Enfants de Bordeaux; 35, 13.
Idmea Palma, Maison Centrale de Naples; 73, 47.
Maria Tira, Maison Centrale de Turin; 26, 6.
Gertrude Gocher, Maison de Charite de Londres; 65, 43.
Casilia Llorca, Bienfaisance de Valladolid; 73, 55.
Josefa Arrieta, Asile des Vieillards de Cadix ; 71, 51.
Marie Lastiolas, Maison de Charit6 de Clichy; 68, 46.
Gleta Pelaez, H6pital de Benavente (Espagne); 69, 49.
Maria Goitia, Hospice des Enfants-Trouvis de Madrid; 78, 56.
Marie Thirion, Maison de la Cit6 de Carcassonne; 48, 27.
Louise Wilcox, Maison Sainte-llisabeth de Salisbury (Angleterre); 47, 23.
Maria Miranda, H6pital de Ceara (Brisil); 79, 54.
Climentine MacE, Santa-Casa de Rio de Janeiro ; 39, S8.
Anna Bartkowiak, Hospice de Posen; 33, 9.
Helene Trctowska, Hospice de Posen; 71, 5o.
Arsbne Martinibre, Maison Notre-Dame de Paris; 64, 41.
Elonore Czaja, Maison Centrale de Cracovie; 36, lo.
Josephine Bonzi, Maison Centrale de Turin; 25, 4.
Madeleine Deweirder, Maison Saint-Vincent de lHay; 41, i8.
Jeanne Seyler, H6pital General de Valenciennes; 32, 1o.
Stanislas Luta, Maison Centrale de Varsovie; 36, ii.
Pierrette Joannon, H6pital de Gonesse; 53, 27.
Marie Cornillon, Maison de la Providence de Fribourg; 8o,
56.
Marie Montauban, H6pital de San Fernando (Chili); 83, 57.
Francoise Zupan, Maison de Ljubljana (Yougoslavie) ; 27, 9Rosalie Yager, H6pital General de Maribor (Yougoslavie);
37, I1.
Thecle Pogrzeba, H6pital de Kulczyce (Pologne); 38, i9.
Justine Lepers, Maison de Charitd de Clichy; 76, 57.
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Suzanne Coulet, Hospice de Pouanc6; 74, 52.
Francisca Solares, Maison Centrale de Guatemala; 34, 5.
Rosalie Sauze, Asile Saint-Vincent de Lyon , 79, 55.
Ines Miguel, Asile des Aliin6s de Salamanca (-'spagne); 28,4.
Maria Galparzono, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 70,
58.
Rosa Vanoli, Maison Centrale de Turin; 35, 14.
Genevieve Villani, Hbpital d'Aquila (Italie); 68, 47.
Emilie Petron, Hopital de Laon; 59, 31.
Jeanne Romany, H6pital de Pau; 32, 23.

Le Giranr : C. ScnHiTER.

Imprimerie de J. Durmoulin, a Paris.

LES ANNALES

Voici la guerre finie, pendant laquelle les Annales
frangaises, ne recevant rien ou presque rien des autres
provinces, ont eti plut6t des Anadles de Paris et de la
France que de la Congregation. Le numbro actuel se
ressentira encore de cette disette derelations. II appartient.aux Visiteurs et Visitatrices, auxSupbrieurs io:- ux
*et Secers servantes, aux Missionnaires et Sceurs, de
rendxe a nos Anmnales leur caractere d'universalit6, en
nous envoyant des rapports stir les oeuvres et travaux
de la double lamille de saint Vincent; nous les insreIons avec plaisir.
Les Asnales allemandes, anglaises, polonaises vont
-aussi, sans .doute, reprendre leur cours interrompu
par la guerxe; nous ferons remarquer a cette occasion
que ces diffirentes Annales, comme du reste les espagnoles et les italiennesne sont pas obligees detraduire
servilement les Annales frantaises. C'est bien la pens&e
de M. le Sup6rieur giamral qu'elles sont parfaitement
libres de prendre dans les A xales fran-aises ce qui
*les interesse, d'omettre ce qui les touche moins et
d'ajputecr ce qui plait .avantage A leurs lecteurs ou
lectrices.

EUROPE
FRANCE
PARIS ET LA MAISON-MER-E
3 octobre. - Nous n'avons pu que mentionner
l'ilection des assistants dans le dernier numbro des
Annales. Donnons aujourd'hui le curriculum vitae
de ceux qui sont comme les cardinaux de la Petite
Compagnie.
Le premier assistant, M. Cazot Emile, est n6 le
14 aofit 1863, a Cesse, diocese de Verdun, departement de la Meuse ; apris avoir fait sa philosophie au
grand seminaire de Verdun, il entra dans la Congr6gation le 21 octobre 1884, fit les vceux le 22 octobre
1886, fut place a Constantinople le 2 fevrier 1887,
devint directeur du collige Saint-Benoit en 1895,
supbrieur de Zeitenlik en 1897, procureur g6niral de
la Congregation en 1914; il avait 6t6 choisi comme
vicaire g6neral par le P. Villette en 1916; il fut nomm6
substitut-assistant en 1918.
Le deuxieme assistant, M. Planson Louis. est n6 le
31 janvier 1854, a Essonnes, diocese de Soissons,d6partement de 1'Aisne; il est entr, dans la Congr6gation
le 26 septembre'x873, a fait les vceux le 27 septembre
1875; ila 6t6 successivement professeur au petit s6minaire de Soissons en 1877, professeur au s6minaire de
Solesmes en x886, procureur a la Maison-Mire en 1887,
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directeur du college Saint-Benoit de Constantinople
en 1892, revint a la procure g6enrale en 189ý, fonda la
residence francaise de Londres, fat nomm6 sup6rieur
de la procure d'Isleworth en 19o3, et procureur general
en 1918.
Le troisieme assistant, M. Mac Hale Patrice, est ne
le 19 janvier 1854, a Mayo, diocese d'Alladensi, en
Irlande; il est entre dans la Congregation le 14 aout
1872, a fait les voeux le 15 aoft 1874; ii fut plac6 a'
Brooklyn en 1877, a Germantown en 1879; il devint
superieur de Cape Girardeau en 1884, de Baltimore en
1886, de Germantown en 1891, de Baltimore en 1892,
de Niagara en 1894, de Brooklyn en 1901, de Germantown en 1906; il fut nomme visiteur de la province
orientale des Etats-Unis en 9go9.
Le quatrieme assistant, M. Veneziani Augustin, est
n6 le4 avril 1861, a Celleri,diocese de Plaisance(Italie);
il est entr6 dans la Congregation le 6 mars 1883, a
fait les voeux leI1 octobre 1885; ii fut plac successivement i Rome, a Monte Citorio en i885, a SaintSylvestre en 1896, revint & Monte Citorio en 1898,
devint procureur gneral pres le Saint-Siege en g1oo,
fut nomm6 substitut-assistant en 19o8; il fut elu assistant aux deux assembl6es de 1914 et 1919.
4 octobre. - L'Assembl&e gindrale entre dans sa
seconde phase. Apris avoir donn6 de bons chefs a la

famille de saint Vincent, elle commence l'examen des
postulata des provinces, elle &dicte des decrets. II ne
nous appartient pas de resumer chacune des s6ances
de ce v4nerable Senat; la promulgation et I'explication des ordonnances de l'Assembl6e gen&rale sera
faite par une circulaire de M. le Sup&rieur genbral. Disons seulement, pour montrer le s6rieux avec
lequel les affaires sont traities, que les postulata sont
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d'abord examinds par la grande commission composee
da SupCrieur gienral. de deux assistants, de quatre
d6putes : les fastalata qui sont pris en consideration
par ce premie- conseil sont envoy6s a chacene des
autres commissions sp&ciales, pour atre itudibs, dis-cuts ; ils soot renvoyes la gande commission avec
l'avis des membres de la commission sp6ciale; la
grande commission les propose alors Ai 'Assemblie
-genrale, et celle-ci, qui est I'autorite souveraine de
la Compagnie, qui d6tient le pouvoir 16gislatif, proSnonce, formule, arr&te les termes de la loi. Rien de
:majestueux comme ces r6unions. Ici point de tumulte,
point d'invectives, point d'interruptions; point de
bruit a droite ou a gauche ; chacun est libre de parler
-a son tour, il le fait brievement, sans phrases sonores,
sans attitude th~Atrale, simplement, bonnement, a la
missionnaire; la lange du Congres est le latin et il
nous est doan6 d'entendre de petites harangues qui
ne seraient pas diplacbes dans ie vieux concioesqu'on
mettait autrefois dans les mains des lvyes de seconde
-on de rhitorique. On vote par bulletin on de vive voix
-on par geste. Le secr6taire redige ensuite le d6cret;
:on pent encore le discuter a la seance suivante et si la
majoriti n'y met pas obstacle, il obtient force de loi.
C'est une lecture intiressante que celle du code de
-mos lois, je veux dire des d6crets de nos assembl6es
genkrales. Nous en avons plusieurs 6ditions : une
collection selecte qui a &t6 faite par M. Etienne en
.1862; une collection complete par ordre alphabitique
qui est due & M. Fiat et qui a paru en 1882. Ce qui
serait peut-6tre plus intiressant encore, ce serait la
collection complete reproduisant integralement chaScane des s6ances de chacune des assembl6es generales, telles qu'elles sent dans le v66rable cahier que
-nous conservons pr6cieusement dans nos archives et
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oit l'on contemple avec un saint respect les signatures
de tous les d6putes qui nous ont precedes en remontant jusqu'a la premiere Assembl4e g&nerale (1661).
Mentionnons un petit progres materiel qui a &t6trbs.
apprci6 : grace aux machines a 6crire et &polycopier
de M. P. Aroud, chacun des d6putes avait entreles mains une copie nette, propre, bien lisible des postuIata que l'on discutait.
5 octobre. - Comme c'est dimanche, on observe un.
certain repos,.l'apres-midi du moins, et plusieurs d6put6s peuvent ainsi assister a l'inauguration et a la.
benediction, par S. Em. le cardinal Amette, de la
Ruche n* I (Foyer pour professionnelles isolbes de
Paris) dans la maison de la rue Notre-Dame-desChamps. Donnons quelques renseignements gknmraux
sur cette oeuvre nouvelle.
L'oeuvre des Foyers four professioxselles repose sur une.
soci6ti d'habitations a bon march6 16galement constituee,
ayant ses statuts approuvds et deposes au ministare de 1'Intirieur.
Cette sociedt porte le nom de Sociat de logements poum orvrieres et employAes de Paris. Elle emet des actions de
5oo francs, portant 3 p. iood'interet, etcherche incessamment
a augmenter son capital afin d'teadre ses bienfaits. Le capital actmel est de 3oo ooo francs entierement verses.
La societe s'est rendue propri6taired'nn premier immeublei
situe 6o, rue Notre-Dame-des-Champs (dans le sixieme arron-

dissement), et 2, rue Jules-Chapelain.
Cet immeuble comprend :
1i Un h6tel particulier sur perron i deux 0tages, plus ua
etage mansarde;
2* Un bitimeat k six etages, sept, fenetres de fagade;

3" Un pavilion comprenant : logement de la concierge,
ecurie et remise surmontees d'un petit appartement.

Quand le d6part des derniers locataires ayaat des droits de
par le fait des reglements actuels, laissera la totalite de I'im-
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meuble la disposition de l'ceuvre, cent vingt-cinq professionnelles environ pourront y etre revues.
La Compagnie des Filles de la CharitA est entibrement
chargee de l'organisation, direction et surveillance de 'ceuvre.
Actuellement, celle-ci ne peut encore disposer que de l'h6tel (comportant de grandes pieces destinies aux salles de
r6union : restaurant, salons, bibliotheque, etc...) et du
troisiime 6tage da batiment en ayant six.
Dans ces conditions, trente-cinq jeunes filles peuvent seu.
lement y etre revues.
Pour parer a cette insuffisance, l'ouvre en recoit trente
autres dans deux appartements louts au numero 35 de la rue
Bonaparte; maiscette organisation est defectueuse et ne saurait 6tre que provisoire : entre deux maux il faut bien choisir
le moindrel
... Et les demandes d'admission auxquelles il faut r6pondre
par la triste nugative.s'accumulent !!!
Le but que poursuit l'o~uvre est de fournir aux professionnelles isolees de Paris (sait-on qu'elles sont plusieurs dizaines
de mille pour lesquelles cette question du logement se pose
dans des conditions souvent bien angoissantes ?), le logement,
la nourriture, la vie de famille, les saines distractions du
coeur et de lesprit, dans les meilleures conditions possibles de
moralitC, d'hygibne et d'iconomie.
11 n'y a pas positivement de limite d'age, quant aux admissions, mais la preference est toujours donnee aux plus
jeunes.
Le prix de la pension complete comportant: logement,.
chauffage, eclairage, service et la nourritureaux trois repas,
est de 3z francs par semaine; il est r6duith 22 francs pour les
jeunes filles pr6ferant prendre le repas de midi dans ,un lieu
plusvoisin de celui deleur travail.
Le dejeuner du matin se compose de.cafe an lait ou chocolat; celui de midi de deux plats de viande, deux de lCgumes,
et deux desserts A choisir; celui du soir, de potage, salade et
1egumes, on deux legumes a choisir, et dessert.
Actuellement, par mesure temporaire seulement, le vi-a h des prix inabordables - sera remplace par des boissons
bygieniques a de remplacement ,.
Le rAglement, etabli sur les bases les plus larges qu'il soit
possible pour une collectivite, ne porte que sur deux ou trois
points essentiels et laisse aux jeunes files la vie la plus nor-
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male qu'il se peut dans un genre d'existence qui de lui-meme
ne Pest pas.
C'est ainsi que l'heure da lever est facultative; le ddjeuner,
servi a chacune quand elle est prate, entre sept et huit heures
du matin; le principal repas pent otre pris depuis onze heures
jusqu'i une heure de l'apras-midi, et celui du soir, de sept a
huit. Tous comportentle tc choix n qui fait tellement plus appr6cier le menu!
L'heure de rentrie le soir, sauf autorisation sptciale, ne
doit pas excider dix heures, heure A laquelle, d'ailleurs, les
sales communes fermant leurs portes, invitent chacune a aller
prendre un repos nicessaire pour reparer la fatigue du jour
et preparer le travail du lendemain.
Des cours du soir sont organis6s entre les jeunes filles
selon les disirs qu'elles en manifestent, des livres et revues
sont &leur disposition, et elles trouvent dans des salles specialement affect6es a cet effet, la tranquillit6 nucessaire k la
correspondance I laquelle elles n'ont d'ordinaire pas d'autre
moment k consacrer.
La disposition du local - qu'il a fallu prendre tel qu'on P'a
trouv6 - n'a pas permis de donner a chacune sa petite chambre ainsi qu'on P'eit desir6; mais des rideaux de separation
entre les lits en donnent lillusion et'en presentent les principaux avantages; chacune a, auprbs de son lit, un meuble
personnel pour y faire sa toilette et serrer ses affaires.
Quand des temps meilleurs (espErons qu'ils approchent )
permettront %la Societe de construire elle-mame ses immeubles, la disposition par petites chambres un seul lit. sera
adoptee.
Le Foyer a, I sa tate, une directrice et une econome retribuses; le personnel comporte une cuisiniere, une concierge
et le nombre d'aides necessaires pour les differents services
de la maison.
II n'y a pas de soeurs a demeure, la vie de communaute
et la libertE relative qu'il faut laisser a ces jeunes filles (qui
.e ddpendraientque d'elles-memes sibon leur semblait), n'etant
pas compatibles; mais les Filles de la Chariten'en ont pas
moins la surveillance et la direction effectives de l'Puvre.
TUne sour deidguee par la Communaute & cet effet se rend
tous les jours sur les lieux, connait toutes les jeunes filles,
verifie les comptes et est au courant de tout ce qui se passe
dans la maison.
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Pour soutenir i'ceuvre et contribuer , son d4veloppemiet,.
une association a tC form&e : les Ruches farisiennes (Foyers
pour ptrfessionnelles isolEes de Paris), association d6claree,
constitute conformementa la loi de i90r.
L'immeuble de la rue Notte-Dame-des-Champs es la Rucke
n* i mais 1'ceuvre ne bornera pas lh ses efforts; elle poursuit
deji l'acquisition d'un immeuble dansle treizibmearrondissement. Son ambition, sa ijgitime ambition, ne sera satisfaite
qu'apts Plinauguration de la Rucke na 20, car son d6sir n'est
autre que d'etablir une de ses maisons danschacuu des arrondissements de Paris. Et sans doute alors s'apercevra-t-elle
de l'insuffisance de ce nomabre eu 6gard aur besoins, et se
dira-t-elle : ((Ne nous arr8tons pas MI! a
S. Em. le cardinal Amette, archeveque de Paris, a daignprendre
'aeuvre sous son patronage, la bWnir tout particuliirement, lui souhaitant grand et prompt ddveloppement. Nul mieux que lui, sans doute, n'est i meme de se
rendre compte de I'immense besoin auquel elle repond dans
sa bonne ville de Paris.
Son Eminence a, de plus, acceptE la presidence d'honneur
de L'association. Le Comite d'honneur de celle-ci se compose
de noms qui parlent d'eux-m6mes et disent bien haut combien
ils miritent de se trouver cette place, A lasuite du vendr6 Pasteurde Paris, pouis'y montrerles pionniers de cette ceuvretout
a la fois sociale et morale, par consequent patriotique t Ce
sont ceux de MM. Lamarzelle et de Las Cases, senateurs,.
J. Lerolle, depute, Duval Arnould, conseiller municipal,.
R. Bazin, de lAcademie francaise, et G. Goyan.
Outre ce comite d'honneur, Passociation comprend : le
conseil d'administration, portant la responsabilitd, gerant les
fonds, et prenant toutes decisions utiles conformEment aux
statuts; puis le Comitd des dames, destine a s'interesser
aux professionnelles, & organiser des fetes etc.; et, pat le
moyen des cotisations annuelles, mettre lVeuvre a meme de
s'dtendre on d'ameliorer le bien-etre qu'elle peut offrir aux
professionnelles admises dans les Foyers.
On peut contribuer a I'oeuvre des Foyers, soit ef souscrivant aux actions de la Societ6 des logements pour ouvritres
et employees de Paris. Siege social : 5o, rue Etienne-Marcel
- actions de 5oo francs portant 3 p. roo d'interet (c'est le plus&
utile) - soit en s'inscrivant comme membre de I'association
les Ruches farisiennes et s'engageant pour une cotisation
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annualle (membre fondateur : o0 fancs;. membre bieniaiteur: 5, francs; membre participant : ao francs), soit efhB
par un don fait a1'euvre et adressd A la smur 6conome de
la Compagnie des Filles de la Charitc de Saint-Vincent-dePaul, surveillante et directrice gCnwrale, 140, rue du Bac.

(Tous renseignements compldmentaires concernant f'cuvre
des Foyers peuvent etre demandis,

x4o, rue du Bac,.

la.

Communauti des Filles de la Charite.)
7 octobre. - Le Souverain Pontife envoie an cardinal Amette une lettre touchante oi il lui annonce
l'arrivie prochaine du cardinal Vico comme lgatdt
Saint-Siege pour pr6sider les f&tes de la consecration
de Montmartre. Le Pape rappelle l'affection singuliire dont le Siege apostolique a toujours aim6 la.
France ,; il declare que la solennitA du 16 octobresera pour Lui a comme une fte de famille v; il montre
les opportunit6s de cette manifestation : d'abord ranimer la charit6 du monde qui se refroidit et qui ne
pent etre rkchauff6e que par ce brasier du divin amour;
ici le Pape recommande vivement 1'amour de Dien,
1'amour du prochain, I'amour des ennemis; il ajoute :
c II est permis de reconnaitre encore un autre desseia
de Ia divine Providence. En effet, comme cet 6difice
de Montmartre, entrepris par suite d'un voeu public
il y a de nombreuses annies, est le timoignage de la
gratitude de la France envers le coeur de Jesus, sa
cons6cration a 6t6 difftire jusqu' ces jours ohi votre
nation a le devoir de manifester avec eclat sa reconnaissance envers Dieu pour etre sortie victorieuse de

la plus grande guerre qui fut jamais de m6moire
d'homme. » Le Souverain Pontife termine en souhai-

tant ( que ce que la prudence des hommes a commenc6
dans la conference de Versailles, la divine charit leperfectionne et l'achive sur le Mont des Martyrs n.
La lecture de cette lettre nous r6jouit d'autant plus
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que M. le Superieur g6niral nous annonce que le
legat du Saint-Siege sera l'h6te de Saint-Lazare pendant son sijour a Paris. Lc cardinal Vico connait
notre maison, car il y passa quelque temps en 1912 au
mois de d6cembre, lorsqu'il rentrait de Madrid a
Rome.
8 octobre. - L'Assemble g6nerale poursuit ses
travaux. Un de ses actes, qui n'est pas mentionnt dans
le proces-verbal, est d'avoir pos6 aujourd'hui devant
les appareils photographiques d'un artiste de Paris.
Nous donnons cette vue en tete du numiro.
9 octobre. - Clbtire de I'Assembl6e g6nerale. M. le
Superieur gn6eral adresse ses remerciements, fait ses
recommandations et commente en guise de bouquet
spirituel le texte d'Isaie : lie veloces angeli.
On recite le Te Deum; chacun des deputes met sa
signature A la fin du proces-verbal de l'assembl6e; le
cachet de la Congr6gation est pose et le grand livre
est reportd dans les archives du secr6tariat.
Le Tres Honord PNre notifie son 6lection au Souverain Pontife par la lettre suivante :
Taks SAINT PkaE,
L'Assemblfe gdn6rale de notre Congregation vient de ter-

miner aujourd'hui mime ses travaux. M. Ricciardelli, notre
Procureur g6n6ral pros le Saint-Siege, a communique a Votre
Saintete le choix qui a kte fait de ma personne pour remplacer,
en qualit6 de Suptrieur gendral, le regrett6 M. Villette, decide
le 7 novembre 1916.

Je me fais un devoir filial de venir, I mon tour, Lui annoncer moa elevation a ce poste difficile en tout temps, plus
difficile dans les temps presents. C'est precis6ment la diffi-

cult6 de la tiche qui me fait recourir & Votre Saintete avec
plus d'empressement et de confiance pour.solliciter sa paternelle benadiction.
Graces a Dieu, absolument toutes les provinces de la Congrc-
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gation itaient representees, au moment de 1'l6ection, par leurs
l1gitimes mandataires, et 1'dlection s'est faite a la presque unanimiti des quatre-vingt-quinze membres presents, dans le
<calme et Ie recueillement les plus parfaits sons le regard de
Dieu et de saint Vincent.
L'election des quatre assistants, savoir : MM. Cazot, Planson, Mac Hale et Veneziani, s'est faite dans les memes excellentes conditions et au grand contentement general, le mien
surtout.
Les diverses questions qui interessaient la bonne marche
de la Congregation ont 6tW traitees et resolues dans la seule
vue du bien des ames et de la gloire de Dieu.
Connaissant, Trbs Saint PFre, la bienveillance constante
-de Votre SaintetE h I'egard de ia famille de saint Vincent, il
m'a paru que ces details ne Lui seraient pas indiffdrents.
SJe La supplie de continuer A notre petite Compagnie sa
- paternelle bienveillance et que le fait d'avoir mis a sa tete le
plus indigne de ses enfants ne lui fasse perdre aucune de vos
bontes, Tres Saint Pere.
Humblement prostern6 aux pieds de Votre Saintete, j'implore la benediction du Vicaire de Jdsus-Christ pour la famille
de saint Vinceat et pour son chef, et me dis,
Tres Saint Pere,
Votre tout devou6 serviteur et fils,
'F.VERDIER,

Sup. Gin.
1o octobre. -

Arrivie du cardinal Vico, 16gat du

Saint-Siege. 11 est reau & la gare par Mgr RolandGosselin, auxiliaire de Paris, par Mgr Tiberghien,
Mgr de Teil, MM. Clement, Hertzog, Crepin, Bettembourg, Alpi et Fontaine. Le l6gat est accompagnk de
Mgr Dante, son cer6moniaire, d'un gentilhomme et d'un
domestique.
Mgr Vicot devait prendre place dans une belle automobile aux couleurs du Pape et la Communaut6 devait
le recevoir dans la cour d'honneur; malheureusement
le ltgat monta dans une autre automobile et les confrIres ne furent avertis par les cloches que lorsque.le
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cardinal tait deji dans ses appartements. On accourt:
aussit6t et on se rend a la salle des Reliques. Le lgat
s'assied sur un fauteuil. Les s6minaristes et 6tudiantschantent un motet de circonstance. M. le Sup&rieur g6neral lui souhaite la bienvenue, le remercie de
1'honnear fait a la MaisontMire et pr6sente les membres de I'Assemblee qui sont encore a Saint-Lazare
ainsi que les pretres, clercs et freres de la maison.
Mgr Vico, qui a 6tC a Madrid, a Constantinople, a

Lisbonne, a Bruxelles, en Colombie, est heareux de
causer avec les d6~1guas de ces provinces dont ii
connait quelques-uns. II dit son affection pour la
double famille de saint Vincent. II admet chacun de
ceux qui sont presents a lai baiser l'anneau et it doe-la b6nediction du Pape. Le cardinal s'exprime tris
correctement en francais; il est petit de taille, simple
dans ses manieres, affable dans ses procde's; on sympathise aussit6t avec lui et il semblerait.a le voir quec'est un 6v6que lazariste qui cause avec ses confreres.
12 octobre. - Le trait6 de paix est approuv6 par
le prisident de la R6publique. L'etat de siege est lev6.
La censure est supprim•e. Les Anaales a'ont plus a
craindre de faire des rve6lations impradentes quand
elles raconteront ce qui se passe & Paris. Pendant cette
guerre, il ne nous a pas 6ti permis de dire tout ce
que nous savions, en particulier sur les points de chute
des fameux obus envoy6s par Bertha.
*4 octobre. - Les chanoines de Notre-Dame de
Paris se reunissent dans notre salle des Reliques et
offrent leurs hommages as cardinal-16gat.
M. I'Archiprtre de Notre-Dame prononce l'allocution suivante :
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EMINENCE,
Des qu'il a ete informi de votre presence en notre ville, le
-chapitre de PI'glise de Paris a consider6 comme un devoir
-de solliciter la iaveur de vous presenter ses hommages : il
vous remercie comme d'un honneur d'avoir daigne agreer sa
-demande.
Nous saluons respectueusement en vous, Eminence, PenvoyE de Sa SaintetE Benoit XV, delegue pour remplir & Paris
une mission de paix. Vicaire de Celui que le prophete appelle
.Princeps Pacis, II a fait du rEtablissement de la paix la
grande pensde de son pontificat et aurait pu choisir pour
devise la parole de Zacharie : Loquetur facem gntibus.
Comme l'afait remarquer notre Eminentissime Archeveque,
Tl'glise votive, qui s'6•lve an lieu meme ou l'empereur Napo.14on avait rave d'•riger un temple a la Paix, est l'heure prdsente le symbole et le gage de la paix venue d'en haut : Dieu
lui-m6me souligne cette signification en permettant que
-soient accomplies en France, an cours de cette semaine, les
dernieres formalitis qui mettront en vigueur le traitd conclu
entre les nations, de meme que la periode des ~onbats victorieux a et6 inaugurde, en 1918, par la fete du Sace-CceurNous saluons en votre personne un ami de la France. II
nous sufirait, pour en etre convaincus, de la mission pontificale dont vous etes revetu. Mais, en outre, nous n'ignoroas
pas que notre archeveque avait exprime au Souverain Pontife le desir personnel que vous fussiez choisi pour remplir
*cette mission. Par cettedemande, notre archeveque faisait un
neuvel acte de ce loyalisme patriotiquequi lui a valu la reconnaissance de la nation pendant les anaees que nous venoas
-de vivre.
Nous saluons enfin en Votre Eminence le PrEfet de la
Sacree Congregation des Rites preposee I la canonisation des
saints. Votte venue parmi nous saus parait une aurore des
canosisations prochaines:
Celle de la Bienheureuse Marguerite-Marie qui se rattache
si axtoitmeat a l'objet de votre 16gation.
Celle de Jeanne d'Arc, qui sera Ie couronnement de cette
longtu rehabilitation dont Ie premier acte fut pose dansnotre
iglise cathdvrale de Paris, lorsque la nere de Jeanne vint
-demander justice et diposer sa requnte d'appel au pape entre
Jes mains de l'6veque diocesain. Mais ce premier acte avait
*tE prpare et le papeinstruit et remnd favorable par un egat
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da Saint-Siege, le cardinal d'Estouteville, Pun de vos prCd6cesseurs, non seulement dans les rangs du Sacrd College,
mais encore sur le siege episcopal de Porto etSainte-Ruffine.
Enfin la beatification de Louise de Marillac, cette collaboratrice de saint Vincent de Paul, type admirable de nos fem-'
mes parisiennes deroudes aux cauvres de chariti et d'apostolat, qui, comme le saint lui-m6me, venait en notre cathedrale recommander ses travaux i Notre-Dame de Paris.
Eminence, notre chapitre a des motifs tres spdciaux et qu'il
n'oublie pas de se montrer reconnaissant envers le SaintSiege.
Up pape, Alexandre III, posa la premiere pierre de notre
eglise.
Un 1egat de ce meme pape en consacra l'autel. Un autre
pape qui y officia plusieurs fois lui confera, par faveur et par
exception auxregles usitdes, ce titre de basilique que vous apporterz 1'eglise du VcWu National.
Nous osons espirer qu'aprbs avoir rendu compte de votre
mandat au Souverain Pontife, lui avoir fait le recit des grandes
c6remonies qui vont se ddrouler, lui avoir present6 les hommages de l'episcopat francais reuni tout entier dans la capitale, vous voidrez bien ne pas nous oublier, et lui dire aussi
le filial respect'du chapitre de I'antique et vendrable cathedrale de Paris.

Le m6me jour, les cures de Paris se groupaient
dans la salle des pr&tres, salle de 1'Assembl6e gin6rale, et M. le cure de Saint-Thomas-d'Aquin adressait
au cardinal Vico les paroles suivantes :
EMwINNCE,
Lorsque le clerg6 de Paris a appris, par la lettre de Son
Em. Mgr 1'Archeveque, que le Souverain Pontife voulait
s'associer d'une maniere officielle a nos belles ietes du
Sacr6-Coeur, en s'y faisant representer par un cardinal14gat, grande a At€ notre reconnaissance pour cette nouvelle marque de bienveillance de Benoit XV envers la France;
mais plus vive encore a etC cette reconnaissance, lorsque nous
avons connu le choix que Sa Saintete avait fait de Votre Eminence pour representer son auguste personne. Et alors MM.
les Cures de Paris ont tenu - honneur de venir deposer &vos
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pieds l'expression de leurs vceux, de leurs hommages et de
leur respectueuse gratitude.
Eminence, il vous appartenait, comme ancien membre
d'une nonciature que nous aimions et que nous esperons voir
revivre un jour, parce qu'elle est le lien visible et vivant de
notre attachement an Saint-Siege; ii vous appartenait de
revenir, aprbs vingt-six ans, dans cette capitale, dont vous
connaissez la largue et les traditions, d'y revenir en cardinal
et en legat, pour verser sur elle toutes les biendictions que
le Souverain Pontife r6servait a ces solennites exceptionnelles. II vous appartenait, comme prefet de la Congregation
des Rites, de presider I ce rite grandiose de la consecration
de notre eglise du Sacre-Cceur, d'en faire ensuite le sanctuaire
du monde catholique, en y celebrant la premiere messe d'un
e1gat pontifical, d'eriger cette 6glise en basilique et enfin de
couronner cette memorable journee par une benediction
papale.
Voili le programme que Pie X, de glorieuse memoire, avait
congu en 1914 et ce qu'il nous faisait espdrer par les indul-

gences qu'il avait dej! promulgu6es; voili ce qu'il etait reserve
a Benoit XV, le pape de la pair, d'accomplir, en y ajoutant
de nouvelles faveurs, attentions delicates de son cceur. Mais
ce que j'admire et ce dont nous sommes profondement reconnaissants, c'est que, quel que soit le successeur de saint
Pierre, nous trouvons en sa paternit6 comme une tradition de
particulibre bienveillance pour notre nation que, malgr6
ses fautes, ii vent bien toujours regarder comme la fille
ainbe de I'tglise.
Votre Eminence me permettra-t-elle un souvenir personnel ?
I1 y a quinze ans, nous celebrions, le 26 d6cembre 1904, le
centinme anniversaire de la visite que Sa SaintetE Pie VII a
bien voulu faire i mon eglise de Saint-Thomas-d'Aquin. Jamais
cette eglise n'a dte consacree. Mais, l'avouerai-je au prefet
de la Congregation des Rites, la presence de ce saint pape,
qui a daigne monter I notre autel, y celebrer la sainte messe,
benir dans le sanctuaire les membres du conseil de fabrique,
an portail, les foules emnes et les petits enfants, entoures
d'une couronne de grands chretiens, n'etait-ce pas une consecration qui, sans 6tre absolument reguliere, a sa grande
valeur pour tous nos coeurs, en sorte, qu'apres cent quinze
ans ecoules et six cures qui se sont succede, je ressens encore
avec une emotion profonde le bonheur de dire la sainte messe
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qi conserve la relique de tels souvenirs. SaintSulpice et d'autres eglises eurent le m6me honneor.
Je ne puis me defendre, Eminence, de It peasee que notre
clerg6, sanctifid par le passage d'ua pape si grand par son
caractere et sa noble fierti, et couronnu de l'aur6ole des plus
douloureuses persecutions, notre clergi a gardE de ett visite
an amour pour les Souverains Pontifes qai va grandissaat i
mesure que leurs bienfaits se multiplient.
Or, ces bienfaits se sont renonveles en tout temps et i toute
occasion. Tant6t c'est Mgr Pacca qui, au nom de Pie IX,
vient couronner la statue de Notre-Dame des Victoires et
Je cardinal Langenieux, la statue miraculouse de Lourdes;
tant6t c'est le cardinal Granito di Belaonte qai preside It
-Congrfs eacharistique de Lourdes, on le cardinal Viacenro
Vanuutelli, les fetes du centenaire d'Ozanam. Mais 'est •artout ce monument du Voen National qui est 'objet de tote
lear sollicituae. Certes nos admirables archeveques y d6ploient one persteirauie nergie, qui ne se rebate d'ascune
difficulti; mais Pie IX, a qui le cardinal Gaibert demande
de benir i'ceuvre, l'encourage de ses Lettres apostoliques et
d'un don de o ooo francs. Leon XIII me cesse de manaester
sa confiance en ce monument de foi et de pietW nationale, il
lui fait don de 25 ooo francs et encourage les p4leries de
France qui affluent a Rome. a La France ne p6rira pas, reiptet-il, car elie a deux ports de saint, la grotte miraculeuse de
Lourdes et le sanctuaire de Montmartre. D Et Pie X, dans us
discours qui vibrait de 1'inspiration proph6tique, predisait i
la France, apres de tris grandes epreuves, le re.Lvemeat par
la Vierge immaculee et le Sacre-Ceur de Jesas, et lei annon"ait Yaurtole de gloire qui avait brille jadis am front de
JErusalem.
Quele joie pour notre France catholique, pourwes ve-ques,
ses pretres, ses fidles, de sentir ce precieux appai, partant
de si haut et entourE d'qa tel prestige que le Veu an SacrC-eur n'etait plus un fait national ; t que cette eglise allait
devenir te centre et le foyer de Timmense iaeendie d'amour
que Jesus voulait allumer sur la terre I Le Sacre-Ceur, en
effet, nest pas seulement lobjet te la d6votion a6e a Parayte-Meaial; c'est le merveilleux-resumE do dogme catholique,
I'abrfgt de sa plus haute perfection morale, le centre de son
<•fte. Pnatrds deces sentiments, ]minence,
cest
i que noes
puis•as notre force, at parce que cette ddvotion mous tien.
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absolument unis au Saint-Sihge, elle nous a preserves dans
ces derniers temps des malheurs dans lesquels nos ennemis
woulaient nous jeter.
Oui, Pminence, puisque pendant quatre ans, vous avez vecu
encontactavec ce clerge de Paris,vous saves qu'il n'y en apas
de plus respectueusement soumisaux ddcisions du Souverain
Pontife, pas de plus attachd a sa personne. II a pour regle de
conduite sacerdotale la belle Lettre de Pie X an jour de ses
noces d'or, elle est le rdsum6 de sa vie spirituelle; il a pour
regle de foi l'admirable Encyclique qui a foudroy lP'hersie
du modernisme,il en redit avec bonheur la profession de Ioi;
il a 6t6 heureux et reconnaissant a ce grand Pape des Lettres
apostoliques qui ont condamn6 la loi de separation de lPglise
et de 1'Ptat, et les essais d'associations cultuelles; il s'est donc
pleinement soumis a toutes les decisions si fermes et si lumiaeuses de Pie X, il en a fait sa ligne de conduite invariable;
il ne s'est pas laiss6 seduire par un gouvernement qui, en
,brisant les relations diplomatiques avec le Saint-Sibge, voulait nous entrainer dans un schisme auquel nos consciences
se refusaient. Nous avons pref6r6 l'envahissement sacrilege
de nos eglises, la spoliation de nos biens ecclesiastiques, la
suppression d'un traitement qu'on nous devait, 1'6tat pr6caire
auquel notre Iglise de France se tronve r6duite, et parfois
bien souvent la detresse a laquelle sont coqdamnes les pretres
des villes et des campagnes. Oui, nous avons accept6 cet Ctat
de pauvretd qui a tremp6 les ames sacerdotales sans les decourager et les a preparees aux souffrances.des camps et des tran;chdes. Et quandla patrie en danger a fait appel a ses enfants,
nos pretres ont r6pondu avec le patriotisme le plus ardent.
Its se sont converts de gloire an service de Dieu et du pays.
Dans ce diochse, cent cinquante pretres ou saminaristes de tout
age, a tons les degrds de la hierarchie, sont tombes an champ
d'honneur. A nous, les survivants de la grande guerre, de
<ombler ces vides par notre zsle pour les ames enflamm6es
par la devotion au Sacre-Cour.
Eminence, vous nous y aidez par une action dont nous sentons tout le prix. Ne peut-on pas dire que vous avez, en
quelque maniere, la sollicitude de toutes les dglises? Si nombreuses sont celles de Paris, de Constantinople, de Lisbonne,
de la Colombie, et surtout de Bruxelles et de Madrid, out vous
avez exercE les fonctions d'auditeur de nonciature et de nonce,
si accablantes maintenant sont les affaires et les responsabi-
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litis qui vous incombent comme prefet de la CongrEgationz
des Rites I Comment la France pouvait-elle vous demander et
esperer un temoignage special de sollicitude et de protection? Ponrant I la France, vous avez daigne faire une place
dans cette grande vie. La France avait besoin de maitres
chritiens pour l'education de ses enfants, elle avait besoin
d'ames religieuses et contemplatives pour la reparation de sesdisordres, helast trop frequents. Alors, vous aver daigne
accepter le protectorat sur PInstitut des Freres des Ecoleschretiennes, sur la Congregation des Soeurs de IAdoration
Reparatrice. Merci, Eminence, de tout l'appui que vous leur
donnez a travers toutes les epreuves et les persecutions des
temps modernes.
La France, plus que jamais, a besoin de modiles. Voili
pourquoi vous aver daign6 promouvoir et poursuivre avec une
persdv6rante activit6 lacause de la bienheureuse Jeanne d'Arc,
voila pour nos vaillants genaraux; la cause de la venerable
Louise de Marillac, voilk pour l'innombrable armee de la
charite; et la cause de la bienheureuse Marguerite-Marie,.
voila pour tons les ceurs catholiques. Mais j'entends les petits
enfants vous supplier a genoux de ne pas les oublier. Leur
patronne, c'est la petite steur Therbse de l'Enfant-Jesus.
Parents et enfants voudraient bien la voir sur nos autels.
Alors, nous serons vraiment fiers et heureux de voir jeudi
Votre jminence entourde d'un si magnifique corthge d'6minents, de saints et savants prelats pour chanter les grandeurs
du Coeur de J6sus. Mais a ce concert s'elevant de la terre,
s'elevant de la France, le ciel, avec ses nouvelles saintes, fera
un splendide echo, et lorsque, consacr6s par Phuile sacrde
de nos archeveques et converts de vos benedictions apostoliques, les colonnes et les autels de la basilique y ajouteront
leur concert: Lafides ipsi clamabunt, les pierres et les cceurs
n'auront plus qu'une voix pour proclamer le triomphe de
I'Pglise par le Cceur de Jesus et le regne universel et immortel du Coeur sacre de Jesus. Regi saeculoram immortali honor
et gloria.

I5 octobre. -

/

Saint-Lazare est devenu une maison

ipiscopale: seize 6veques logent dans nos chambres et
mangent A notre rifectoire. Ce sont, ind6pendamment
du cardinal Vico, le cardinal Maurin, archev&que de
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Lyon; Mgr Castellan, archevbque de Chambery; Mgr
Chollet, archeveque de Cambrai; Mgr Cze6rac, archeveque d'Albi; Mgr Chapon, 6veque de Nice; Mgr Gouraud, ev&que de Vannes; Mgr Bessiere, 6veque de
Constantine; Mgr Charost, 6veque de Lille; MgriBerthoin, 6veque d'Autun; Mgr Le Senne, 6veque de Beauvais; Mg, Marceillac, 6veque de Pamiers; Mgr Simeone,
eveque d'Ajaccio; Mgr Halle, eveque auxiliaire de
Montpellier; Mgr Chassaignon, iveque auxiliaire de
Lyon. II faut ajouter nos confreres Mgr Reynaud et
Mgr Crouzet ainsi que huit vicaires g&naraux. On secroirait a un petit concile provincial.
C'est aujourd'hui la vigile de la consecration- Nous
jeuinons, car, dit le Pontifical, qui petuln sibi Ecclesiam
consecraripraecedestidie jejunare debent.
Beaucoup de Parisiens se rendent a l'eglise SaintPierre de Montmartre ou l'on recite les Matines et les
Laudes, devant les reliques qui seront enchass6es
demain dans les autels consacr6s. L':glise est pleine.
Les cloches se mettent en branle et la Savoyarde
annonce a tous les 6chos de Paris que c'est demain
grande fete.
L'6glise du Sacr-Cceur est fermee aux fidles. Oadispose 1'intbrieur en vue de la c6r6monie de demain.

Une foule 6norme tente en vain d'y p6nitrer et se
contente d'en faire le tour et d'en admirer les propor-

tions. L'6glise est construite dans le style byzantinLe porche, le grand d6me entour6 de quatre petits, le-clocher donnent i l' difice un caractire majestueux et
imposant. Le sommet du grand d6me est 1 8 matres
aa-dessus de nous et A209 m&tres au-dessus du niveau

moyen de la Seine. Une belle statue du Sacr&-Cour
est au fronton de la facade. Des drapeaux, rFpandus
a profusion, donnent un air de fete a 1'Pglise nationale.
C'est le moment de dire quelques mots sur l'histoire
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de cette 6glise. Nous les, empruntons i la lettre de
S. Em. le cardinal Amette du I5 aoit de cette annhe :
C'etait dans les derniers jours de ddcembre 1870.
Apres quelques mois d'une guerre desastreuse, la France
itait, envahie, ses arm6es dispersdes ou captives, sa capitale
assi.gie.
De grands chrdtiens, fils du dioc.se de Paris, rifugiis en
province, eurent la pensei d'implorer, pour la patrie en danger et pour l'•glise oprouvee, le secours du Coeur de NotreSeigneur Jesus-Christ. Afin d'obtenir de Lui le salut de la
France, et aussi la libert6 et l'inddpendance du Souverain
Pontife, is firent le veu de travailler & eriger & Paris un
sanctuaire didid au Sacrd-Coeur.
Se souvenaient-ils alors de la demande que, deux siecles
plus t6t, par 'organe de la bienheureuse Marguerite-Marie,
Notre-Seigneur avait faite, d'un temple ou son Coeur recevrait
les hommages du Souverain qui incarnait alors en sa personne la nation fran;aise ? Nous l'ignorons; mais il Nous plait
de penserque, poursuivant sans se lasser ses desseins d'amour
Ia 'gard de notre pays, notre divin Sauveur se rdservait
d'obtenir en nos jours, dans une r6alisation plus magnifique,
ce qui ne Lui avait pas etC accord6 jusque-la.
Le ven avait Etd prononce a Poitiers par M. Alexandre
Legentil et M. Rohault de Fleury, sop beau-frbre : Nous pouvons les nommer puisqu'ils ont quittr ce monde. Encouragi
par l'illustre iveque de cette ville, Mgr Pie, ce pieux dessein
-avait ete, das le is fevrier 1871, communique I Pie IX par le
Rme P. Jandel, maitre general de l'prdrede Saint-Dominique,
et le saint pape avait daignd l'approuver et le benir.
A peine connu, le projet recueillit de nombreuses adhesions
et de genereuses offrandes.
Qnelques mois plus tard, Mgr Guibert 6tait place sur le
siege archiepiscopal de Paris, devenu vacant par le glorieux
martyre de Mgr Darboy. Les auteurs du vaeu supplibrent aussit6t le nouvel archeveque d'en prendre en mains l'excution.
Aprts y avoir longuement reflechi devant Dieu, Mgr Guibert
se resolut a adopter I'oeuvre et & la a faire sienne a. Par une
Lettre du 18 janvier 1872, il l'approuva, et avec la lumineuse
feumeti de sa parole, en marqua definitivement le caract&re
et la portee. a Rien n'est plus chretien ni plus patriotique
qu'un tel vceu ,, ecrivait-il. Le temple a diever au Sacr-Coeur
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sera tout ensemble un monument d'expiation pour les fautes
commises et l'expression d'une supplication gdnerale pour
qut les jours do nos 6preuves soient abrig6s. II deviendra,
dans 1'enceinte de la capitale, une sorte de paratonnerre sacre,
qui la pr6servera des coups de la justice divine. )
D
Ms lors, le grand archeveque mit k realiser cette euvre
toute sa patiente et inlassable dnergie.
Le dimanche du Bon Pasteur de cette meme annee 1872, iI
la fasait precher, comme une nouvelle croisade, dans la chaire
de Notre-Dame, par l'eloquent et ddjh illustre P. Monsabrd.
Peu apres, il obtenait de Pie IX une nouvelle et plus explicite
approbation. Dans un bref du 3i juillet 1872, Sa Saintetexprimait la confiance que c ce recours au ciel obtiendrait de
la climence divine la paix de Pl'glise et le salut de notre
nation ).
Avant d'aller plus loin, il convenait de d6terminer le lieu
oi s'leVverait le monument projetd. Cedant h son inspiration
personnelle, Mgr Guibert arreta son choix sur le sommet
de la colline de Montmartre. t C'est la, disait-il, que saint
Denys et ses compagnons de martyre ont r6pandu, avec leur
sang, les premibres semences de la foi chretienne, qui ont
fructifid si rapidement dads la Gaule septentrionale. Ne convient-il pas qu'un temple, 6lev€ pour appeler la protection
divine sur la France et particulibrement sur la capitale, soit
placi dans un lieu qui domine Pazis et qu'il puisse 6tre vu de
tous les points de Ia cit6? Un monument, qui doit etre comme
une nouvelle profession de notre foi, pourrait-il etre plus
convenablement construit ailleurs que sur la sainte montagne
quifut le bercean de la religion chrAtienne dans notre vieille
France? n II eat pu ajouter qu'I travers les ages cette colline
avait et& sanctifi.e par la devotion des plus grands serviteurs
de Dien, depuis sainte Genevieve jusqu'I saint Ignace et saint
Francois Xavier, et que lI, dans l'antique 4glise des Benedictines, avant les revelations de la bienhcureuse MargueriteMarie, le bienheureux Jean Eudes avait fait c6lbrer le premier office du Sacre-Ceut.
Pour entreprendre l'ouvre, l'autorisation des pouvoirs
publics etait n6cessaire. II la fallait pour acqudrir les terrains
et pour construire I'ediAce. I1 la fallait aussi pour une raison
plus haute, afin de donner a 1'oeuvre un caractbre vraiment
national.
Mgr Guibert demanda cette autorisation k I'Assembl-e
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nationale en qui r6sidait alors la souverainet6. Un projet de
loi fut depose : il eut pour rapporteur un autre vaillant chretien, qui incarnait les irriductibles revendications patriotiques de 1'Alsace, M. itmile Keller. Le ministre d'alors, us
jurisconsulte eminent qui etait aussi un chritien fidele,
M. Batbie, defendit le projet sur le terrain du droit, et ii prononga un jour cette belle parole-: , II m'a paru juste d:elever
un temple .l'amour de Dieu pour les hommes. , Le 25 juillet 1873, A la majorite de
A44 voix, 1'Assemblee vota la loi qui
*dclarait
h d'utilit6 publique la construction d'une egljse sur
la colline de Montmartre, conformement a la demande faite
par l'archeveque de Paris n.
A Pinvitation de celui-ci, I'episcopat frangais adopta
1'oeuvre, lui assurant ainsi le concours de tous les catholiques
de France. Pie IX lui accorda, le 3i juillet de cette mene
annie, une nouvelle approbation, accompagnee d'une genEreuse ofirande de 2oooo francs a laquelle s'ajouta plus tard le
don d'un calice pr6cieux. Peu k peu, les souscriptions se
multiplierent, et, 4 la fin de 1873, le premier million etait
atteint.
On pouvait d:s lors songer i commencer les travaux, et tout
d'abord adopter un plan. Apres un concours auquel prirent
part un grand nombre d'architectes en. renom, les suffrages
du jury d'examen s'arrethrent sur un projet grandiose, de style
romano-byzantin, dont ]'auteur, M. Abadie, s'6tait inspire
d'une de nos plus antiques et de nos plus belles cath6drales,
celle de Saint-Front de Perigueux. La mort n'a pas permis a
cet architecte eminent de conduire jusqu'au bout 1'execution
de son ceuvre; d'autres maitres, dignes de lui, en ont poursuivilacronstruction etla decoration; mais on ne peut contempler le d6me majestueux et les blanches coupoles, les proportions harmonieuses et la belle ordonnance de l'6difice, sans
rendre hommage at talent religieux et puissant qui la conju.
Le x6 juin 1875, deux centiime anniversaire de la principale
apparition du Sacre-Coeur i la bienheureuse MargueriteMarie, en presence de dix dveques et des catholiques notables
, qu'il avait r6unis en comite pour I'assister dans l'excution
de 'oeuvre, le cardinal Guibert bUnissait la premiere pierre
de l'eglise du Vaeu National. Dans un discours mkmorable, il
commentait les B6atitudes evangeliques et y montrait le resum6
des enseignements que, du haut de Montmartre, le Coeur de
Jesus ferait entendre k la France-et an monde.
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Comme toutes les ceuvres voulues de Dieu, celle-ci devait
*seheurter A des difficultds et I des oppositions, destinies a la
rendre plus meritoire et plus f6conde. Les premitres vinrent
da sol lui-mime sur lequel il s'agissait de batir. Pour asseoir
1'6difice sur des baes inebranlables, il fallut jeter dans des
puits de 33 metres de profondeur, quatre-vingt-quatre piliers
gigantesques, qui, relies par de puissantes arcatures, porteraient les murs et les d6mes. Puis ce furent les attaques des
ennemis de la religion. A plusieurs reprises, on put craindre
qu'ils ne parvinssent a arr6ter l'ceuvre et la detruire. Dieu
ne le permit pas. Par des lettres marquees au coin de sa haute
raison et de sa foi profonde, le cardinal Guibert reussit A
ecarter le peril.
La sympathie efficace de la France catholique tout enticre
se manifestait l'ailleurs de plus en plus. Les offrandes continuaient d'affluer i Montmartre. Le clerge et les fidiles, les
religieux et les laiques, les riches et les pauvres, les patrons
et les ouvriers, l'armee et la marine, la magistrature, les arts,
la medecine, l'agriculture, le commerce, l'industrie, toutes
les classes et toutes les conditions, apportaient a l'envi leurs
dons. A 1'heure presente, apres quarante-six ans ecoules,
l'ceuvre a recueilli plus de 46 millions, offerts par huit on dix
millions de souscripteurs. A ceux qui seraient tentds de
trouver excessive une telle d6pense et de repiter le murmure
tristement c6lebre : A quoi bon ces prodigalitds? n Nous
repondrions que, lorsqu'il s'agit de reconnaitre 1'amour d'un
Dien qui nous a tout donn6 et s'est donne Lui-meme pardessus, aucune dcpense ne saurait 6tre excessive. Nous pourrions ajouter que, si l'on ne craint pas de consacrer jusqu'%
8o millions et davantage pour'construire un seul des vaisseaux
de guerre n6cessaires a la defense du pays, ce n'etait pas trop
d'en depenser la moitie pour Clever un temple destine l 6tre
le Palladium de Paris et de la France.
Parallelement A la construction de 1'edifice materiel, le cardinal Guibert voulut etablir des le debut l'euvre spirituelle
de reparation et de priere qui devait en etre l'ame.
A cet effet, dbs I'annee 1876, il fit construire, pres de l'emplacement de la future 6glise, une chapelle provisoire. I) en confia le service aux religieux dont il avaitet6 le frire. Leur supdrieur, le Rev. P. Rey, fut l'un des plus utiles ouvriers du
Vceu National.
SBient6t cette chapelle devint un centre vivant de ferverte
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piete. Les phlerins y vinrent par milliers, de Paris, de tous les
points de la France, et meme des pays Etrangers. Des lors
commenca ce mouvement religieux qui, depuis 1'ouverture de
1'iglise du Sacri-Cceur, sous la direction des Oblats de Marie,
puis des pretres z46ls qui leur out succ6ede est all6 sans cesse
grandissant : ii amine chaque annee & Montmartre plus d'un
million de pelerins qui viennent t avec confiance h ce tr6ne
de la grace chercher la misfricorde et le secours opportun '.
Depuis le i* aoft i885, I'adoration du saint Sacrement expos&
ne s'y est plus interrompue ni le jour ni la nuit. Deux pieuses
associations, l'Archiconfrerie du Sacre-Coeur et 1'Archiconfrerie de priere et de penitence, y ont leur siege et groupent
maintenant pres de deux millions de membres, r6pandus dans
le monde entier.
Le cardinal Guibert avait souhaite de pouvoir, avant de
quitter cette vie, consacrer la crypte de 1'eglise definitive. II
lui fut donn6 seulement de benir, dans cette crypte, la chapelle dediee & saint Martin, dont il avait ete a. Tours le successeur, et d'y celebrer la premiere messe, le 21 avril 1881.
Le 8 juillet 1886, il s'endormait en paix dans le Seigneur,
recommandant a son digne coadjuteur, qui allait lui succeder,
1'oeuvre qui lui 4tait si chtre.
Mgr Richard n'avait pas attendu ce jour pour s'y
devouer. Des son arrivee a Paris, en 1875, il s'etait constamment associi a la sollicitude dp cardinal Guibert et aux
travaux du Comite qui le secondait avec tant de competence
et de d6vouement dans cette grande ceuvre. Devenu archeveque, il continua de la poursuivre avec le zele et la perseverance qu'on pouvait attendre de son ardeate pi6t6 et de son
amour pour l'glise et la France. Parmi ses Lettres pastorales, on n'en compte pas moins de dix, consacrCes a l'eglise
du Voeu national.
Le 19 novembre 1886, le surlendemain du jour oh avait ete
prononcee & Notre-Dame l'oraison funebre du cardinal Guibert, Mgr Richard, sous la presidence du cardinal Lang6nieux et en presence de seize evtques, inaugurait la
crypte et 'abside de l'eglise superieure.
En 1891, devenu & son tour cardinal de la sainte Lglise
Romaine, il avait la joie de proceder a la benediction de tqut
lVedifice, acheve dans ses parties essentielles. II en avait fait
part & S. S. LEon XIII; par un Bref du S avril, le
grand pape avait adresse ses felicitations
" la tris noble

nation francaise, dont l'insigne monument attestait hautement
la foi et la pie6t a, et il avait accordd de pr6cieuses indulgences pour la solennit6. Trois ans plus tard, il devait donner
un nouveau t6moignage de bienveillance envers lceuvre de
Montmartre et des esperances dont il voyait le gage pour
l'avenir de notre pays, dans un Bref du i5 avril 1894, accompagne du don d'un riche calice et d'une offrande de 25 ooo
francs.
La c6r6monie de bdnediction de l'eglise eut lieu le 5 juin
1891. Le cardinal Richard y etait entour6 de deux autres car.
dinaux et de dix-huit eveques. La voix qui, en 1872, avait
preche la fondation de 'oeuvre, celle du Rv. P. Monsabre, en
c4lebra l'accomplissement.
La -meme voix s'elevait encore, toujours eloquente, le 2o
novembre 1895, pour interpreter le langage de la cloche monumentale que la Savoie offrait an Sacre-Cceur et que b6nissait
un enfant de Paris, devenu archeveque de Chambery, Mgr
Hautin.
Cependant les travaux se poursuivaient pour Clever les d6mes
qui devaient couronner l'edifice. Des dons exceptionnels,
provoques en grande partie par un vibrant appel d'un pretre
de Paris dans le journal la Croix, permirent de les achever
au cours de Pannee qui terminait le dix-neuvieme sitcle. Le
17 octobre 1899, le cardinal Richard, -malgre ses quatre-vingts
ans accomplis, gravissait le sommet du grand d6me pour y
poser lui-meme la croix qui domine et benit la capitale, et
le 22 juin 190o, en la fete du Sacr6-Coeur, il faisait l'inauguration solennelle de ce d6me et des quatre coupoles qui
1'entourent.
Restait A bitirle campanile, qui devair abriterla Savoyards.
Le cardinal en posa la premiere pierre le 16 juin 1905; il tait
rdserve h son humble successeur de le bWnir le 14 juin 1912.
La dernibre fois que le saint cardinal gravit la colline de
Montmartre. ce fut le premier vendredi de juin 90o6. Les
eveques de France, r6unis en assemblee generale apres la
s6paration de 1'lglise et de l'Itat, avaient voulu mettre sons
la protection du Sacre-Cccur les resolutions prises d'un commun accord pour la sauvegarde de la religion dans notre
pays. a Pasteurs du peuple fidle, disions-nous en leur nom
ce jour-la, ils venaient protester que la vrac France ne voulait pas se separer de Celui qui est la voie, la veritE et la vie.
Ils venaient supplier le Ca:ur de Jesus, inlassable dans son
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amour pour notre patrie, de ne pas l'abandonner et de la
garder grande et heureuse en la gardant chr6tienne. * Et tous
ensemble prononcaient au pied de 1'autel une consecration
de la France au Sacri-Cceur, qu'ils devaient renouveler an
terme de Icurs deux assemblies suivantes.
Le v6ner6 ca;dinal Richard nous avait promis un jour que
nous aurions la joie de consacrel solennellement l'eglise du
Vauu national. Nous espdrions pouvoir le faire le 17 octobre
de i'annae 1914, et nous avions annonce ce dessein au Congres
eucharistique de Louides. le 5 juillet. Quelques jours aprs,
la guerre eclatait comme un coupde foudre et rendait impossible la solennit6 projet6e. Dieu nous reservait de la celebrer
comme Pex-voto de la victoire et de la paix.
Des le debut de la formidable guerre,les regards des croyan s
se tournerent vers le Sacr6-Coeur et vers son sanctuaire national, comme vers l'espoir et le salut a de la France. A
plusieurs reprises, Pl'piscopat proclama cet espoir dans des
manifestations publiques, notamment aux fetes du SacreCceur de gz95, de 19s16 de 1917, oiL tous les iveques renonvelerent la consecration de la France et de ses armies i ce
Coeur divin, et firent le voeu de celibrer solennellement sa
fete chaque annee au jour marque par Lui. Les pelerinages
r Montmartre devinrent plus frequents et plus nombreux que
jamais; des milliers de fideles y accouraient, pour supplier le
Cceur de J6sus de protiger leurs soldats dans les combats et
de nous donner la victoire. Les consecrations des families au
Sacre-Coeur se multiplibrent par dizaines de mille. Dans les
rangs de nos armies, et des armees italienne, britannique,
canadienne, depuis les plus grands chefs jusqu'aux plus
humbles soldats, des centaines de mille hommes se recommandirent A Lui et voulurent porter ses insignes. Repondant
aur appels du Z614 supirieur des chapelains de Montmartre,
plus de trois cent mille membres nouveaux s'enrolerent, au
cours de ces annres, dans I'Archiconfrerie de priire et de
penitence.
Le Sacre-Coeur justifia la confiance que nous mettions on
Lui.
Lorsque, pendant de longs mois, Paris fat bombardt le
jour et la nuit, Dieu ne permit pas qu'un seul projectile atteignit le.temple dont les d6mes, brillant aux rayons du soleil
Sou sons la clarte de laIune, offraient pourtant un point de
mire facile aux coups de l'ennemi. Dans les nuits d'alerte,
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le peuple d'alentour accourait en foule chercher un abri protecteur sons les voutes de la crypte, tandis que, daas PI'glise
haute, les adorateurs continuaient, avec une intr6pidit6 tranquille, leur veille de garde devant la divine Hostie.
Des 1914, les ames croyantes avaient remarque que c'4tait
le premier vendredi de septembre que l'armee allemande, qui
-semblait sur le point d'atteindre Paris, s'en dtait detournde
pour aller se faire battre sur les rives de l'Ourcq et de la
Marne. Ce fut au lendemain de la fete du Sacrd-Ccur de 1918
que commenga la victorieuse offensive qui arreta definitivement la marche en avant de Pennemi et se poursuivit
jusqu'A sa complete defaite.
Elle 6tait done bien particulirement qualifie, notre
Savoyards, pour annoncer, le i novembre dernier, le glorieux
armistice, fruit de notre victoire et prelude de la paix. II 6tait
bien juste de chanter sous les voftes de Montmartre les Te
Deum.triomphantsde novembre 1918 et de juin 1919.
Ce seraun cantique d'action de graces plus expressif encore
que nous ferons monter vers-le ciel en consacrant Pl'glise du
Veeu national. Ce temple avait £td promis an Coeur de Jesus
apt•s une guerre qui laissait la France humili6e et mutil6e;
il Lui sera solennellement dedie apres une autre guerre qui
s'achbve en une paix glorieuse, et nous rend les chores provinces perdues. II faut maintenant ajouter un mot a la devise
du Veu : ce n'est plus seulement la ( France penitente et
divoude ,, c'est la France reconnaissante, qui offre cet hommage an Christ et h son Coeur Sacre : Christo ejusque sacratis-

simo Cordi Gallia foeniteMs, devota et grata.
16 octobre. - Solenniti de la consicration de l'glise
du Veau National au Sacre Coeur Montmartre.
Un violent orage 6clate cette nuit i trois heures du

matin; la pluie tombe en abondance et puis soudain,
a trois heures et demie, elle cesse, les nuages se dissipent, le ciel est pur, le soleil se leve radieux.

A cinq heures et demie, on porte solennellement les
reliques de I'6glise Saint-Pierre i la chapelle qui a etk
constraite pros de la basilique et qui est orn&e de draperies rouges.
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A sept heures et demie, le cardinal Amette commence la c6rýmonie. Nos s6minaristes et 6tudiants, 1
qui est riserv6 l'honneur de faire l'office de chantres,
r6citent les sept psaumes de la P&nitence et chantent
les litanies des Saints.
Le cardinal fait une premiere fois le tour de l'6glise
en purifiant extirieurement les murs au nom du Pere
et du Fils et du Saint-Esprit.
Nos jeunes gens chantent alors ce repons qui est si
conforme ala xralit6: a La maison du Seigneur est
elevee sur le sommet de la montagnc. Tons viendront
i elle et diront: Gloire A vous, Seigneur. a
Mgr Amette frappe une premiere fois les portes avec
son baton pastoral et il commence le second tour de
lPglise, au nom du Pere et du Fils et du SaintEsprit.
La maitrise chante un repons on ne peut plus
actuel et touchant : (c Seigneur, si votre peuple se convertit et fait p6nitence et s'il vient prier en ce lieu,
exaucez sa priere n.
L'archeveque invite une seconde fois les anges qui
veillent aux portes de l'6glise k les ouvrir pour laisser
entrer le Roi de gloire et il procede & la troisieme
purification extbrieure, au nom dt Pere et du Fils et
du Saint-Esprit.
Nos s6minaristes chantent le repons suivant qu'on
dirait compos6 apris les r6velations de la bienhlureuse Marguerite-Marie : a Seigneur, vous avez voulu
qu'un temple vous fit biti; qu'on y invoquit votre
nom; conservez a jamais cette maison. »
Le cardinal- frappe une troisieme fois les battants
des portes de bronze dor6 qui ont &t6 sculpt6s par
M. Hippolyte Lefebvre et qui sont un pur chefd'oeuvre; tout le clerg6 s'unit au c6lebrant : a Ouvrez,
ouvrez, ouvrez. ) II est huit heures un quart. Et la
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porte s'ouvre et le clerg6 fait son entree et la maitrise
entonne une antienne a la paix qui semble avoir Rt6
&crite apres I'armistice. a Paix 6ternelle soit a cette
maison de la part du Dieu 6ternel. Que le Verbe de
Dieu, paix perpetuelle,soitla paix de cette demeure.
Que l'Esprit consolateur donne la paix & cette
6glise. n La paix ! c'est un mot dont ne comprennent
bien la douceur que ceux qui ont v&cu quatre ans
dans les horreurs d'une guerre affreuse.
La decoration intrieure de l'6glise apparait; elle
est. sobre ; un tableau du Sacr6 Cceur au-dessus du
maitre-autel remplace la mosaique qui n'est pas encore posee, quatre bannieres tricolores pendent de la
voifte et c'est tout. L'glise avec ses pierres blanches
et encore immaculkes nous apparait comme une jeune
fiancee, v6tue de blanc, qui se prepare a c6lebrer ses
noces.
-Mgr Amette entonne le Veni Creator que la maitrise
infatigable continue. La meme acheve les litanies
des Saints, chante le Benedictus, entre chaque verset

duquel elle place une antienne en l'honneur de
l'~glise, maison de Dieu, pqrte du ciel.
Vient ensuite le symbolique trace des alphabets
grec et latin sur une figure en forme de croix de SaintAndre constitu&e par de la cendre.
Le c61ebrant benit I'eau gr6gorienne.
Les preparatifs sont acheves, la consecration proprement dite commence. Pendant que 1'archeveque de
Paris consacrera le maitre-autel, dix-neuf 6veques feront les memes cer6moniespour les autels lat6raux. Les
6v&ques co-consicrateurs se rendent done a leur autel
respectif en chape et mitre blanches avec les clercs qui
doivent les aider dans les c6r6monies. Mentionnons
que 1'autel de saint Vincent de Paul est reserve &
Mgr ,Reynaud, vicaire apostolique du Tch6-Kiang;
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notre honprh confrere est assisti de MM. Slominski,
visiteur de Pologne, et Casulleras, visiteur de Barcelone. Dans l'enceinte de la chapelle de notre saint fondateur ont pris place le Trbs Honor6 Pere avec ses
assistants et la Tres Honor6e Mere avec ses officiares.
C'est avec emotion que l'on entend Mgr Reynaud dire
quatre fois avec gravite :, Que cet autel soit sanctifii
en 1'honneur du Dieu Tout-Puissant et de la glorieuse
Vierge Marie et de tons les saints et pour c6l6brer le
nom et la memoire de saint Vincent de Paul. Au nom
du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. w Le pr6lat fait
sept fois le tour de I'autel. Les memes rites s'excutent A chacun des autels et la maitrise chante le Miserere qu'elle coupe tous les trois versets par l'antienne
Asperges me.
Le cardinal fait alors trois fois le tour de l'6glise a
l'interieur. Quand il passe devant un des autels lateraux,l'ivequecons6crateur se lve et salue MgrAmette.
Pendant ce temps, nos intr6pides chantres dont
tout le monde admire la vaillance, chantent des antiennes d'une actualitk sarprenante : u Cette maison
est bitie avec solidite; elle est construite sur la
,pierte. n On.dirait ine allusion aux fondations profondes qui soutiennent la basilique. t Que Dieu paraisse et les ennemis s'enfuiront. , II nous plait d'y
voir comme un resume de la double bataille de la
Marne qni a suivi des priere: a rdentes au Sacre-Cceur.
- Celui qui met sa confiance en Dieu sera prot6g6 p.ar
le Trbs Haut. u Verifcation de ce que nous avons vu
a Paris de 1914 A 1918. a Seigneur, j'ai'aim6 la beaote
de votre maison. wOui, tous l'ont aimne, out donne
leur argent pour la splendeur de cet edifice.
Le celebrant entonne une magnifique pr6face: il
glorifie la bienheureuse et sainte Trinitt qui purfie
et embellit tons les etres; la bienheureuse majestb de

-

923 -

Dieu. qui renferme, contient et dispose tout l'univers;
la bienheureuse et sainte main de Died qui sanctifie,
benit, enrichit toutes les creatures; il montre les pretres et les fideles venant en grand nombre prier en
ce lieu (quoi de plus vrai quand on songe A l'adoration
perp6tuelle qui s'y fait depuis tant d'annies !). Le cardinal poursuit par l'6numiration des bienfaits spirituels dont cet idifice a 4t6 et sera le temoin et l'instrument.
Mais voici que de la sacristie sort le clerg6 et les
6veques. On organise la procession vers la chapelle
des Reliques. Spectacle grandiose qui imerveille les
milliers de fiddles attendant patiemment autour de
l'eglise. En tate de la procession le chapitre m6tropolitain de Paris,puisquatre-vingts veques en soutane violette, rochet, mozette et croix pectorale accompagnes de
leurs vicaires gineraux; viennent ensuite les cardinaux en soutane rouge avec la'cappa magna; la procession est terminke par les dix-neuf 6veques cons6crateurs en chapeet mitre blanches. Les fiddles s'inclinent
avec respect et les appareils de cinema fonctionnent
sans interruption. Vraiment, comme le chantent nos
jeunes gens, ',
qu'il doit &tre glorieux le royaume des
cieux out les saints accompagnent 1'Agneau t puisque
le cortege actuel est si beau. i( C'est la maison de
uQuatre pr&tres en chaDieu et la porte du ciel.
suble rouge portent la chisse. La maitrise chante desantiennes d'une grace particulibre : a Saintes reliques,
quittez la demeure oi vous 6tes, hatez-vous vers
l'eglise qui vous est preparee. - Levez-vous; saintsde Dieu, sanctifiez ce temple, binissez le peuple,
gardez-nous dans la paix. - Marchez, saints de
Dien, entrez dans 1'6glise nouvelle qui est bitie pour
vous. »

On est arrive sons le porche. Le cardinal Amette:
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adresse un petit discours a la foule. II consacreavec
le saint chreme la porte de la basilique : a Au nom du
Pire et du Fils et du Saint-Esprit, porte, sois bUnite,
sanctiiee, consacree, scellke, recommandable au Seigneur Dieu; porte, sois 1'entrie du salut et de la
paix; porte, sois une ouverture pacifique, par JesusChrist qui s'est appel la porte (de la bergerie). ,
Les deux battants sont ouverts et le.cortege fait son
entr6e aux acclamations de la maitrise: (( Entrez,
saints de Dieu, votre habitation est priparee. n
Les fiddles peuvent maintenant p6n6trer dans l'idiice. Les membres du comiti du Voeu National prennent place au banc d'ouvre; le c6te droit de la grande
nef est reserve aux pratres, Ie c6te gauche aux laiques
hommes, les bas-c6tis aux femmes, et des milliers ne
peuvent entrer et attendront patiemment dehors a fin
de la cirimonie, chantant des cantiques, r6citant des
prieres.
Pendant ce temps, les eveques consicrateurs mettent les reliques dans les pierres on s6pulchres des
autels. L'aspect de l'int6rieur est particulier. A chacun des autels on aperroit les eveques , le clerg6, ex&cutant les c6rimonies prescrites; une odeur d'encens
s'l66ve de toutes les parties de 'difice :, Ecce odor
flii mei sicut odor agti pleki; les chants liturgiques
se poursuivent sans interruption dans ce rythme gr6gorien si beau et si simple. La Semaine religieuse de
Paris rend t6moignage quenos jeunes gensetceux des
Missions etrangeres out chanti avec perfection. Les
psanmes succhdent aux antiennes, redisant tons la
beaut6de la J&rusalem ckleste.
II reste encore & consacrer les douze croix qui sont
sculpties sur douze colonnes de l'glise. Chacune de
ces croix est sur une mosaique qui represente un
ap6tre et elle porte une inscription qui est un des
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douze articles du Symbole. Le cardinal Amette accomplit ce rite avec la majest6, la simplicit6 qui lui sont
propres et pendant ce temps la maitrise chante:
a Tes murs, 6 J6rusalem, sont des pierres pr6cieuses;
les tours de Jerusalem sont construites avec des perles.
Tes places, 6 J6rusalem, sont pav6es d'or. To brilles
d'une lumiere incomparable. )
II est onze heures lorsque le celebrant a fini la cons6cration des croix. On brile sur l'autel cinq grains
d'encens et la maitrise chante le sublime Veni Sancte
Spiritus du jour de la Pentec6te. Encore une belle
preface, puis la benediction de l'orgue et, sous les
doigts habiles de maitre Widor, des sons puissants
s'echappent de l'instrument et traduisent d'une facon
incomparable les sentiments qui sont dans tous les
cceurs. C'est une journe du ciel.
Pendant que le cons6crateur et les autres 6vcques
se retirent A la sacristie, tous les lustres sont illumines
et I'on ex6cute la belle prose de la D6dicace qui est
propre au rit parisien et dans laquelle on c6lebre en
termes touchants le mariage de Jisus-Christ avec
1'Eglise.
0 solemnis ftstum laetitiar

Que unitur Ckristus Ecclesiae
Iu quo nostrae salutis ouptiae
Ctlbrantur
Il est midi lorsque commence la Messe pontificale.
Le cardinal-16gat s'avance en chasuble d'or. II est
prec6d6 d'un grandnombre de pretres done les uns
portent des dalmatiques, les autres des chasubles,
quelques-uns des chapes; il est accompagn6 de ses
diacres et pr6lats; il est suivi de ses porte-insignesen
chape blanche et de huit cameriers de cape et d'6pie
en grand uniforme. C'est la Majest6 romaine qui passe.
Les c6r6monies sont dirigies par Mgr Dante. On chante
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la Messe royale de Du Mont. Elle apparait vraiment
royale lorsqa'elle est ex4cutke comae aujourd'huipar
des milliers de voix et accompagnee par un artiste tel
que le secrftaire perp6tuel de l'Academie des BeauxArts.
Le c61ibrant entonne la preface de la Didicaae
propre au rite parisien et S. ]-m. le prifet de la
Sacree Congregation des Rites a pa constater par luimime la beaut& de nos morceaux litargiques. Toute
la pr6face est un hymne de loaanges en hronneur des
6glises mat6rielles etde 1'EglisesspiitUleic, de rfglise
militante et de fl'glisetriomphante. Citons le passage
qui concerne Plglise spirituelle : Elle eat vraiment
P'arche qui nous d6livre du d1luge du monde et qai
nous conduit an port du salut. Elle est vraiment l'6pouse
unique et bien-aimbe que le Christ s'est acquisepar son
sang, qu'il anime de son esprit; c'est dans son sein
que nous, les fidbles, ans de nouveau par la grce, noussommes nourris du lait de la parole, fortifis par lepain de vie, r6chauffis par les Aecours de votre mis&ricorde.
Une des particularit6s de cette messe a t&- qu'on
n'a entendu aucune sonnerie, pas m6me a I'l16vation.
A la in de l'Qfficele cardinal-l6gat donne la bbnadiction papale a laquelle est attach6e une indulgence
plknire.
I est une heore de Fapres-midi. Nos jeuaes gensrentrent i Saint-Lazare, lorsque plusiews de nos confrbres se dirigeat vers Montmartre pour la c6romonie
da soir.-

Un diner de plusieurs centaines de couveets ruanit
les notabilites qui oat pris part & la cirmeoaie. La
Congr6gatiso y est reprksente par M. lt Supirieur
g6n&ral, Mgr Re-ynaud et M. Fontaine.
L'apris-midi, i y a plus de aondie encore que le

matin et toutes les rues qui montent au Sacre-Ccear
sont noires de monde.A trois heures, lorsque les portes
sont ouvertes, le service d'ordreestdbord6 et la foule
s'engouffre dans le vaste edifice. Comment feronsnous pour entrer? Heureusement, il y a des portes,
secretes pour les ecclisiastiques. Nous apercevons, au
premier rang, des shnateurs, des d6putes, des conseillers, des academiciens, des hommes d'aeuvre.
A quatre heures, le cardinal-16gat fait son entree
avec le long cortege des 6veques de France qui sont
touslU, a quatre on cinq exceptions pres. On chante Ie
Magnificat avec cette ampleuret cet ensemble qui sont
coutumiers a nos offices. Lorsque l'orgue s'est tu, le
cardinal Amette prend la parole.
EMINENTISSIME SEIGNEUR,

Au d6but de la c6r6monie qui va couronner cette grande
journe, j'ai le devoir et j'6prouve le besoin d'offrir & Votra
Eminence 1'expression de notre tres respectueuse et trts vive
gratitude.
Cettegratitude, elle monte d'abord vers l'auguste Pontife
dont Votre Eminence tient parmi nous la place. S. S.
le pape Benoit XV a bien voulu proclamer, dans une circonstance r6cente et inoubliable, qu'il est Fransais de ceur: il le
prouve une fois de plus aujourd'hui. Dans la lettre qu'il a
daigne m'envoyer par vos mains k l'occasion de la cons6cra-tion de cette 6glise et queje lirai dimanche prochain, lorsque-

nous cl6turerons ces fetes, il declare que,fiddle a la traditiondu Siege apostolique, il aime la France d'un amour de choix;
et regarde comme une fete de famille cette solennite. Aussi
a-t-il voulu y 6tre present en la personne veneree de Votre Eminence. Qu'il daigne agrker ici P'hommage de notre profonde
reconnaissance. Nons la lui temoignerons en redoublant de!
pite filiale a son egard et en adressant a Cceur de Jesus d'ardentes priAres pour que la France, a laquelle il garde son

titre de Fille ainee de Il'glise, lui donne les consolations
qu'il est en droit d'attendre d'elle.
Notre gratitude, Eminentissime Seigneur, va aussi i votrepersonae pour laboane grAce toute cordiale avec laquelle vous
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avez accept, et vous remplissez Ja mission que Sa SaintetE
vous a confide. Ce n'est pas seulement votre pi&t6 et votre
charge depripose supremeaux Rites sacr6s qui vous d6signaient
an choix du Souverain Pontife pour presider la consecration
de 1'eglise elevee par la France au Coeur de Jesus. Vous etes,
vous aussi, Eminence, un ami dela France. Vous mele disiez
avant-hier:- On commence a aimer la France dbs qu'on comII y a longtemps, Eminence, que
mence 1 la connaitre.
vous avez appris a la connaitre, lorsque vous faisies A Paris
vos premitres armes dans la diplomatic pontiicale, et depuis
lors vous n'avez pas cessi de l'aimer. En ces derniers temps,
vous nous en avez donne une preuve precieuse par la bienveillance et le ztle avec lesquels vous avez conduit les
supremes procedures qui vont aboutir A la glorification de
trois filles de France. Votre nom restera attachE h la canonisation de la Bienheureuse Jeanqe d'Arc et dela Bienheureuse
Marguerite-Marie,et a la bdatification de la Venerable Louise
de Marillac. C'est plus qu'il n'en faut pour que vous gardiez
dans nos cceurs une place de choix.
Ce n'est pas seulement en mon nom que j'ofre A Votre
Eminence l'expression de notregratitude : ce serait trop pen.
Je suis ici l'interprete des sentiments- de mes yeneres Freres,
les Eminentissimes cardinaux de France et de 1'Eminentissime Primat d'Angleterre qui a ten a venir fter avec nous
la victoire commune; l'interprete de l'episcopat franoais tout
entier, - car A peine manque-t-il ici quelques eveques retenus par l'age on la fatigue, - reuni pouroffrir an Sacre-Cceur
un hommage vraiment national, heureux de voir dans ses
rangs des eveques de P'hroique Belgique,dn Canada, toujours
fidble Ason affection pour sa vicille mbre patrie, et des 6veques
de nos colonies et de nos missions. I
Je suis encore, Eminence, I'interprete de cette magnifique
assembl.e, ou sont associees dans la meme pidtf toutes les
classes et toutes les conditions de la Nation et de la Cite:
membres de notre glorieuse armee, du Parlement, de I'Assemblee municipale, de 'Institut, des Corporations et des
(Euvres catholiques; l'interprkte aussi de la foule, plus noobreuse encore, des fiddles qui n'ont pu entrer dans cettevaste
eglise, trop petite, aujourd'hui comme souvent, pour contenir tons ceux qui voudraient prendre part I nos pieuses ceremonies.
Je vous exprime enfin, Eminence, la reconnaissance de la
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France catholique tout entiere qui,aujourd'hui on dimanche,
va s'agenouiller devant le Ceur de Jesus dans un mouvement
unanime de foi, de reparation, d'actions de grace et de confiance.
Au-dessus de cette assemblee visible, je vois, du regard de
ma foi, la legion innombrable de ceux qui, pendant pres de
cinquante ans, ont travaille, par lears efforts et leurs sacrifices,
&cette grande oetvre. A leur tete, je salue mes saints pr6d6cesseurs, les cardinaux Guibert et Richard, et ceux qui en ont
6tE les initiateurs: les Legentilet les Rohault de Fleury. Tons
aujourd'hui remercient Dieu avec nous de Pachtvement de
cette ceuvre, et Le supplient de realiser tous les espoirs qu'ils
ont mis en elle.
Offerts par les mains du representant du Pontife supreme,
ces hommages et ces prieres seront plus sitrement agre•s du
Seigneur, et attirerontsur la France et sur le monde entier des
grices abondantesde misericorde et de salut.

A cette allocution, prononcde d'une voix forte et
claire, le cardinal-legat repond par le discours suivant:
EMiNENCE,
MESSEIGGEURS,
- MES FRES,
Investi par un acte trbs bienveillant de S. S. le pape Benoit XV de la dignite de legat apostolique pour presider cette
splendide cer6monie, laissez-moi vous dire d'abord la joie qne
je ressens de me retrouver dans la glorieuse capitale de la
France oh naguire j'ai vecu plusieurs ann6es en collaborant
an bien commun du Saint-Siege et de ce noble pays.
Au cours de mes voyages, mes regards ont souvent contempld la cime de vos montagnes imposantes, le cours de vos
fleuves majestueux, vos fraiches vall6es, vos plaines fertiles,
vastes regions d'un continent admirable, baigne par les deux
mers qui ouvrent toutes les routes de Papostolat.
Et je n'ignore pas vos monuments superbes ni vos immenses cathedrales romanes on ogivales. Je consais vos
gloires scientifiques, litteraires et artistiques. Quant A vos
gloires de la saintete, ma charge de prefet de la Sacree Congregation des Rites me donne la joie de les connaitre particulitrement.
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Met Frbres, depuis Tolbiac et sainte Clotilde, Dieu a fait
de vous une nation sainte, une race choisie, un peuple k lui,
gens smcta, gena e1ectum, popuis acquisitiois et c'est
pourquoi, de tout coeur, je redis avec vous la joyeuse acclamation de vos phres tant de fois r6p6t6e par la bienheureuse
Jeanne d'Arc : - Vive le Christ qui aime les Francs !
Mais si le Christ vous aime comme la fille ainie de son
Eglise, h votre tour de lui t6moigner votre amour de toutes
les manieres, et aujourd'huien prdsentantaux onctions saintes
ce monument erig6 en Voe national, au sommet de cettecapi.
tale, sur ce mont des martyrs, dans la splendeur de ses d6mes
et de ses tourelles, dans la majest6 et 1harmonie de ses lignes
architecturales
En presence de cette magaifique assembide de princes de
1Eglise, d'eveques, de pr6tres, de catholiques dminents et
d'ne fooleinnombrable de fiddles rdunis dans cette enceinte,
j'apporte I la France le salut de Souverain Pontife avec ses
meilleures b.nedietions pour tous.
Le coeur dn pape Benoit XVest rempli de sentiments d'affection pour la France: il 'a declare lui-meme, vous le savez,
en des termes inoubliables. Comme le pape Leon XIII, d'immortelle mdmoire, le pape Benoit XV, glosieusement regnant,
veut que ce temple soit un foyer universel d'oi Ila d6votion
au Sacr Ccer rayonne sur le monde entier. Rien de plus
juste, car personne n'ignore la part que la France a eue dans
1'etablissement et la propagation de la devotion ai SacreCceur. Ils sont sur toutes les lvres les noms des ap6tres ardents de ce culte divin parmi' vous. C'est le bienheoreux
P. Eudes qui en inaugure les premiers preludes; c'est la bieaheareuse Marguerite-Marie, par 'entremise de laquelle JesusChrist a daigai rev1ler les ineffables richesses de son coeur.
Que dire du r1le providentiel de 1'Ordre de la Visitation
de Marie, du zsle dclairE des membres de la Compagnie
de Jesus, en premier lieu du vEnRrable P. de la Colombibre,
des efforts pers&v)rants d'autres families religienses surgies
sur le sol francais, toutes divouaes au Sacre Coeur ?
Depuis de longues annees, la pribre publique est ici en
permanence nuit et jour. Les phlerins oat afftue de toutes
parts, et je vois ces mrrailles couvertes d'inscriptions pieuses
- et de touchants ex-voto. I1 manquait pourtant I cec pierxes
* choisies la vertu efficace des rites sacres. S. Em. le cardinal
-Amette, voulant parfaire 'ceuvre de ses preddcesseurs, a jus-
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-tement fix la date de cette solennit6 dbs que le monde a
.retrouve Ie bienfait de la paix, car le jour de la dedicace, -c'est saint Augustin qui Pa dit, - est un jour de joie :
Dadicatio•ak&texultatione. (S. Aug. Serm. ccLv, de Temnp.).
-Et puis Dieu demande auxhommes et aux peuples des actes
religieux proportionn6s aux graces qu'ils ont revues.
Elevons donc.nos prikres an ciel pour qu'en vert de cette
consecration. le Sacr C ceur,implor6 dans ce temple, devienne
de plus en plus, suivant les expressions mkmes de la bieaheureuse Marguerite-Marie, a l'autel do sacrifice m, a le canal
des graces divines ,,a la donce solitude des Ames n, c(one
-demeure de paix ),,a one citadelle de sfret6 et un fort imprenable n. (Extraits des lettres de la bienheureuse.)
Le Sacre Ccur de Jesus vent regner. par l'amour, et il attend les hommages de tons. En consEquence, que la consecration de ce temple materiel soit nn stimulant poor la con_scration des individus, des families et des nations au Sacrd
C•eur. Apues les commotions profondes des anndes terribles
-de la guerre, quoi de plus opportun et de plus avantageux
pour la reg4ndration chrtiennede la societe ? Jesus-Christ ne
doit-il pas prendre possession de la royauti que Dieu son
pere lui a octroyde sur toutes les nations de la terre ? C'est 1
votre nation glorieuse que Jesus-Christ a donnd les preicices
de 'infinie tendresse de son cceur; que ce divin Coeur soit
ici le bouclier delafoi, l'aliment de la pitte, le remade contre
-'erreur.
Dans cet ordre d'iddes et de faits, il a 6te tris doux a mon
coeur, particuli-rement en raison des charges pontificales
que j'ai eu l'honneur d'exercer en Espagne, en Belgique et
dans la lointaine Colombie, de voir ces nations catholiques
donner rcemment on bel exemple an monde et attirer sur
elles l'abondance des graces cdlestes, en se consacrant officiellementan SacrC Coeur, par l'organe on par l'intervention de
leurs souverains eux-memes.
En cette cdrEnoonie solennelle de Montmartre, en ce grand
-oncours de peuples, j'ai 4 'honneur e; la joie d'annoncer, an
noai du Souverain Pontife, d'autres fetes qui, Dieu aidant,
se dirouleront dans quelques mois, an sein de la basiliqne de
Saint-Pierre de Rome, pour la canonisation de la bienheuSeuse Miarguerite-Marie et de la bienbeureuse Jeanne d'Arc.
-Quelle gloire dans ces deux vierges frangaises, magnifiques
,parl'nnocence de leur vie et l'exercice des ertus hdroiques,
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Pune vierge des cloitres, confidente des secrets duSacre Cceur;
l'autre vierge des batailles, docile aux voix celestes; toutes
deux honorves d'une mission divine, l'une prechant le r1gne
social de J6sus, l'autre proclamant Jesus-Christ Maitre sonverain de la France !
Et maintenant je suis heureux d'exprimer A S. Em. le cardinal Amette mes vifs sentiments et ma prpfonde gratitude
pour les sentiments de trop grande hienveillance qu'il a pour
ma personne; et je tiens a lui dire combien il m'est doux
de l'entendre renouveler encore, avec sa magnifique loquence, les sentiments si connus de devouement et d'amour
qu'il a pour l'auguste chef de PEglise, Benpit XV.
H est tropjuste aussi, au milieu des splendeurs de ces fAtes,
de remercier tout particulibrement le cardinal archeveque de,
Paris, qui, plus que tout autre, a assure leur succbs et ainsi
admirablement travaillE A la gloire du Sacrd Caeur.
Que le Dies Tout-Puissant achive la consecration de ce
temple et que la grice de sa visite fasse fleurir ici l'allegresse
de la paix, la douceur de l'hospitalite, l'abondance des biens,
le respect de la religion et la facilitt du saint Sitsemperkic
laetitia guistis, gratia hospitalitatis, abudantiafrugis, reverestia religionis, copiague salMis. (Pontif. Rom. De Eccles.
dedic.)
Aprvs ces paroles si- bienveillantes du cardinal16gat, le chanoine Clement, vicaire genaral, monte a
l'ambon et donne lecture du bref apostolique qui 6rige
l'6glise du Sacr6-Cceur en basilique mineure.
BENOIT XV, PAPE

'POUR PEIRPFTUELLE

MUOMRE

A Paris, sur le moat dit des Martyrs, parce que saint Denys,
premier eveque de cette cite, avec ses compagnons, saint
Rustique, pr6tre, saint Eleuthere, diacre, et plusieurs autres
y versa son sang pour le Christ, sous 1'empereur Domitien,
le regard et l'admiration sont attires aujourd'hui par une
eglise nouvelle elevee en l'honneur du Sacr-GCur de Jesus,
et communement appelEe du Vau National, en raison de ce
qu'en l'annee 187o , Paris etant assiege, plusieurs fidtles pieux
irent un vVeu pour la liberation et le salut de la patrie.
Afin de rdaliser ce vocu, une association fut fondie, avec
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l'approbation de nos venerables frreses s eveques francais,
sons le nom de Sainte Ligue du Van National an Sacrd Caur

de /us
; elle se propagea par toute la France; ses membres
s'efforgaiest, par de pieuses prieres et la frequente communion, d'apaiser ie courroux divin et de detourner le chbtiment du aux fautes. Par Lettres apostoliques adressees an
president LEon Cornudet, le 3x juillet 1872, notre predeces-

seur, le pape Pie IX, bUnit cette oeuvre;l'anne suivante, en
1873, il lui faisait parvenir une genereuse offrande. Par la
suite, nos pr6decesseurs erigtrent en archiconfrerie cette
pieuse association, qui se proposait d'elever une glise sous
Ie vocable du Sacri-Cceur de Jesus, et lai accordbrent de
nombreux priviliges et indulgences par Lettres apostoliques,
sous Planneau du Pecheur, du 2o fevrier, du 6 mars, du
ii septembre 1877 et du 4 mars 1879Les fidles de France repondirent avec empressement aux
d6sirs des Pontifes, des prelats et des pieux laics dont nous
avons parld, d'autant plus que deux lois venaient de decrdter
cette ouvre d'utilite publique; on rdsolut alors de commencer la construction du sanctuaire expiatoire, d'apres les plans
trac6s en 1874 par 'architette Abadie et approuves par les
membres du Comitd da Vceu National. En 1875; deux siecles
apris que Notre-Seigneur Jesus-Christ avait manifest6 son
Cceur a la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, l'archevaque de Paris, Jean-Hippolyte Guibert, cardinal-pretre de
la Sainte Eglise Romaine, posa solennellement, an mois de
juin, en presence du Nonce apostolique auprbs de la Republique frangaise, de plusieurs archeveques et dv6ques, d'un
nombreux clergi et d'une foule de fideles, la premifre pierre
du nouvel edifice, didiE au Sacre Cueur de Jesus en ex&icsion
e870, pendant la guerre
ds vau Proeonec far la poplation en
avec PAlemagne.

En attendant 1'achvement de cette eglise, un oratoire
public fut eleve an meme lieu et confi6 aux soins de P, Congrigation des Oblats de Marie Immaculie; pendant de longues annies, ces religieux y remplirent avec zble les fonctions sacres et y favoriserent la pi6te des pilerins; c'etait
non seulement du diocese de Paris, mais des diverses provinces de France et m4me de l'etranger, que les fideles accouraient en grand nombre a ce sanctuaire.
Avec Ie temps, 1'edifice s'leva lentement a cause de la difficult que rencontrait la construction des murs faits en
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pierre de Chateau-Landon; ce ne fat que le i2avril 188z que
1'archeveque de Paris put y celebrer la messe a la crypte,
<dans la premiere chapelle terminee et dedi6e & saint Martin
de Tours. Le 19 novembre 1886, le cardinal Benoit-Marie
Langenieux, archeveque de Reims, entourC de tons les prelats
et pritres venus en ce saint lieu et en prdsence d'une grande
assistance, benit solennellement les deux absides; et le 13juin
1890, la fate du Sacre-Ceur de Jesus etait enfin celebre dans
la grande aile de I'eglise superieure. L'annde pr6cidente, en
1889, avait eti inaugaree la facade principale de 'eglise,
facade d'un bel aspect, ornde d'admirables statues et basreliefs, regardant Paris et surmontee de cette inscription:
As Sacri Ceeur de /isus-Ckrist, la France fn#itente et
-divouie.

Le magnifique monument de ce temple sacre a, comme
fondements et points d'appui, quatre-vingt-trois hautes colonnes de maconnerie; ses belles lignes, en roman byzantin,
ont 6t6 empruntees A l'antique art chrtien ; l'ensemble eat
compose de deux Eglises superposees. Le d6me principal
s'eleve trbs haut au-dessus de la toiture; prbs de I'abside se
dresse une tour elevee, d'oi se fait entendre la plus grosse
cloche de France, offerte par le clergd, les notables et la
population de la Savoie, dans une souscription onverte par
'archevEque de Chambery et les eveques de la province,
I'ann6e ou notre pr6decesseur, Leon XIII, celebraitl e cinquantiime anniversaire de son sacerdoce. Les deux eglises,
-supdrieure et infirieure, communiquent par des escaliers;
elles sont remarquables par le nombre des autels, r'abondance
du mobilier sacre, les merveilles d'art; sur lea mors sent
graves les noms des pays qui, par divotion au Sacr6-Cmwr de
Jesus, ont largement contribue par leur ge6nrosite
1'1rection de ce sanctuaire.
Pour le construire et Pachever, on a depense plus de 3o millions de francs et cette 6norme somme a etC recueillie par
petites offrandes dans toutes les regions de la France ; e fat
une emulation entre les dioceses franGais, les congrigations,
les associations de pie6t, les arn6es de terre et de mer, les
personnes de toute condition, qui voulurent participer &
1'edification de ce temple, dans l'esprit de la'sainte Ligue
dont nous avons parle, c'est--dire a en temoignage d'amour
envers le Sacre Cceur de Jesus, pour faire amende honorable
des fautes de la France et obtenir le secours divin, afin d'as-
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-surer la libert6 du Souverain Pontife et d6livrer la France de
S" ennemis I.
De jour en jour, la pi6te populaire s'enfammait avec plus
*d'ardeur;non seulemeat de la ville de Paris, mais de toutes
les contr~es de la France et des colonies, se sont presque quo-tidiennement, jusqu'aujourd'hui,succ6d6 dans ce saint sanctuaire, des pelerinages imposants, compos6s d'hommes de
toutes les classes, qui venaient adorer le tres saint Sacremeat de PEucharistie, expose jour et nuit a la v6neration des
fidbles, et implorer son assistance.
Bien que fit achev6 ce monument perp4tuel du Vaou, par
Jequel la France p6nitente et ddvouCe s'6tait consacr6e an
Sacr6 Cceur de Jesus, plusieurs causes, eten particulier la
terrible guerre de ces dernibres annies, empecherent P'arche-vaque de Paris et les 6veques de France de procdder a sa cons6cration solennelle. Mais, la cruelle guerre termin6e, ce
sanctaire votif sera solennellement coasacre le 16 octobre
proechin, en presence de tons les evcques de France.
En temoignage de Notre pidte envers le Sacrd Coeur de
J4sus et de la bienveillance que nous gardons k la France,
fille ainee de 1'tglise, Nous avons d6cide d'envoyer A Paris
Notre venarable Frbre Antoine Vico, cardinal-6veque de
Porto et Sainte-Rufine, prefet de la Sacree Congregation des
Rites, pour tenir Notre place et presider en Notre nom 1'heu.reuse solennite. Notre cher Fils Leon-Adolphe Amette, cardinal-pretre, archeveque de Paris, Nous ayant demande instamment, pour honorer davantage le temple du Vau National,
que nous daignions accorder &k1'difice sacre la dignite, le
titre et les privileges de Basilique Mineure, Nous accedons
volontiers a ce desir.
Aussi, apr.s en avoir conferd avec nos vEnErables Freres les
-cardinaux de la Sainte Iglise romaine, membres de la Sacrle
Congregation des Rites, de Notre propre mouvement, apres
sfre information et mrire deliberation, dans la plenitude de
l'autorite du Siege Apostolique et de la N6tre, par le pr6sent
d6cret et k perpetuit6, Nous ddcorors ledit temple votif d dii
.a Saerd Car de Jesus a Montmartre, en Carshidiocise dia
Paris, a dater du jour de-sa conscrationsolennelle de la dignitd
et du titre de Basiiqae Mineure, avec tows les honneurs, prdrogatives, privileges, indwls qui afpartienueut de droit aux
.basiliques mineures de la ville de Rome.
Nous decretons que les presentes Lettres demeureront tou-
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jours et constamment en vigueur, valides et effcaces, produiront sans interruption leur plein effet et devront maintenaat
et & perpetuit6 etre entikrement execut6es par ceux &qui
incombe ce devoir; - qu'on devra rdguli&rement juger et
declarer, A dater d'aujourd'hui, .nul et invalide tout ce qui
serait attente, sciemment ou.inconsciemment, & leurs prescriptions par qui que ce soit et quelle que soit son autoritd;
nonobstant toutes clauses contraires.
Donnd &Rome, prbs Saint-Pierre, sous 1'anneau du Pecheur,
le 27 du mois de septembre de l'annee 1919, la sixibme de
notre Pontificat.
P. Cardinal GASPAmIU,
Secritaire d'Ltt.

Pendant la lecture de ce bref on a distribu6 A chacun des fidles presents une petite feuille qui contient les paroles du cantique compose pour la circonstance.
MERCI, MON DIEU !'
LE SACR.

I. -

C(EUR ET LA F3ANCE

La victoire

Merci, mon Dieu! C'est pour notre patrie
Que de nos ceurs jaillit ce cri de foi.
Dans cent combats, vaillante, mais meurtrie,
Tu 1'as gard6e... 6 Christ; amour a toi I
Dieu de climence,
O Dieu vainqueur,
Toi qui sauvas ia France,
Garde-la dans ton coeur.
Merci, mon Dieu t Nos fautes 6taient grandes,
Mais en pitie to pris nos repentirs.
Ton coeur s'emut des sublimes offrandes
Que de leur sang te firent nos martyrs.
Merci, mon Dieu! pour les vives lumieres
Qu'd. nos grands chefs prodigua ta bontd.
De nos sollats jusqu'aux luttes dernieres
Ton bras soutint le courage indompte.
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Merci, mon Dieu! Spleadide est la victoire
Qui sur nos maux fit luire enfin la paix.
Elle prolonge a travers notre histoire
Le sillon d'or qu'y tracent tes bienfaits.
II. -,Le plss
Merci, mon Dieu Car notre France est n6e
D'une pribre au milieu des combats.
Par toi vainqueur, Clovis te la donnie
Quand sous l'eau sainte & Reims tu le courbas.
Merci, mon Dieu I,Le pacte d'alliance
Que tu scellas des lors avec les Francs,
Malgre nos torts, toujours, sans repentance,
Tu 1'as gard6 dans la suite des ans.
Merci, mon Dieu! pour la sainte Pucelle,
Prodige tel qu'aucun people n'en vit!
Cent ans de guerre... et la France chancelle I
Jeanne parait... et la France revit.
Merci, mon Dieu! Car a notre patrie
Tu fis un jour un ineffable honneur,
Quand tu choisis Marguerite-Marie
Pour reveler les secrets de ton Coeur.
Merci, Mon Dieu! C'est chez nous que ta Mbre
Daigna descendre et fixer son sejour.
Vrai coin du ciel, 6 Lourdes I quelle terre
A comme toi son sourire d'amour?
III.-

L'avesir.

Et maintenant que ton amour extreme
Nous ramena des portes da tombeau,
Fais que, sauves par ce sanglant bapteme,
Nous te seivions d'un zsie tout nouveau.
Pqursuis ton oeuvre et gueris nos blessures;
Des egares dessille enfin les yeux.
Fais refleurir parmi nous les.mceurs pures
Et la foi vive et forte des aieux.

-

9 38-

Nous 1'espbrons... IYaprbs un saint oracle
La France aura son reveil eclatant.
Tu referas pour elle le miracle
Qui jeta Saul a tes pieds repentant.
Oh I le grand jour et 'heure desiree
OQ 1'on verra tous les Fraasais unis,
Sur la colline a ton Caeur consacr-e
Renouveler le pacte de Clovis !
Mais voici le prince des orateurs, le P. Janvier,
qui parait dans la chaire, en habit de Dominicain.
II commente magnifiquement la devise Christo ejusque sacratissimo CordiGallia paenitens, devota et grata.
Sa voix puissante et nette se repand jusqu'aux extr6mites de l'edifice. Son discours est simple et sublime,
fort et prudent.
Quand l'orateura fini, on expose le saint Sacrement;
apres quelques chants, la foule entibre, comme un seal
homme, prononce I'acte d'amende honorable, d'action
de graces et de consecration de la France au Sacri
Coeur. C'est un spectacle inknarrable et je sais des
missionnaires venus de loin qui n'ont pu retenir leurs
larmes. L'acte est prononc6 lentement; il reconnait
d'abord la royauti de Jesus-Christ sur l'univers et sur
la France; il fait r6paration pour les fantes privieset publiques; il remercie le Sacre Ceur de la protection exerc6e
(( oui vraiment 1'6glise bitie en votre
honneur a 6t6, selon l'esp6rance de ses fondateurs,
une citadelle inexpugnable qui a prot6g6 Paris et
notre Patrie ); l'acte continue par la consecration des
personnes, des families, de la France; il se termine
par une humble supplication en faveur des morts de
la guerre, des families iprouv6es. La derni&re phrase
est prononcie avec un accent que nulle plume ne peut
rendre a Come sacre de J6sus, la nation fransaise
vous implore : exauceza-l! binissez-la! O Coeur imma-
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cull de Marie, priezpour nous le Coeur sacri de JesusAinsi soit-il ,.
Apres la bknidition du saint Sacrement, le cardinal16gat accompagn6 des 6veques va t6nir la foule qui
n'a pa entrer. TPourquoi done I'6glise du Sacri-Coeur
n'est-elle pas dix fois plus grande! Que de fidkles
sont prives de satisfaire leur d&votion
I est
cependant plus consolant de vivre en an pays oi les
sanctuaires sont trop petits pour le peuple chr6tien
qu'en an pays oii les sanctuaires sont trop grands.
17 octobre. - De bonne heure, M. le Superieur
general se rend i Montmartre; il doit dire le premier
la sainte messe sur I'autel de saint Vincent que
Mgr Reynaud a consacr6 hier. Les jeunes gens
accoapagAent le Trts Honor6 Pere et communient au
m&me autel. Que de pensbes sont provoqubes par ce
rapprochement du Sacrk Ceur et de saint Vincent t
II fait bon scruter ici le coeur de notre bienheureux:
Phre et y trouver avec admiration des airs de ressemblance particulibre avec Ie Sacr6 Ceur de Jesus. Le
ccear de saint Vincent n'6tait-il pas tout consumnk de
l'amour de Dieu et d'un amour non sealement affectif
mais effectif? n'&tait-il pas d6vork par le zle de la
maison de Dieu? Le coeur de Jesus est vena allhmer
le feu de la charit6; oi ce feu a-t-il brfil comme dans
le coeur de saint Vincent? Le coeur de Jesus ktait
p6tri de mansu6tude et d'humilitt; qui dira les
profonds abaissements du ceur de notre bienheureux
Pere et ses tendresses maternelles pour les Ames! On
aimerait a prolonger ces rapprochements; et paisqu'un
Plre de l'~glise a pu dire que le coeur de Paul 6tait le
coeur de Jesus, serait-on t6mbraire en appliquant cette
parole i saint Vincent, Cor Vincentii, cor Ckristi. Oh!
que I'ap6tre de la charit&est bien & sa place ici dans
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la basilique du Sacri-Coeur. Et pendant ces considerations, on revoit par la pensee ceux qui se sont
d6pensis pour glorifier notre fondateur dans ce sanctuaire; on se rappelle le bon P. Fiat qui. 6tait si
fiddle A venir tous les ans faire son pflerinage avec la
maison de Saint-Lazare et dont le coeur si large se
dilatait encore si possible et nous enflammait par ses
paroles si chaudes quand il parlait du Sacr6 Ceur.
None cor xostrum ardens erat dam loqueretur in via?
Et cette chapelle de saint 'Vincent nous rappelle
aussi le regrett6 P. Villette, qui a su, par ses
d6marches, recueillir les fonds necessaires pour I'ach&veraent et I'embellissement de cet autel, et de ses
ornements. II nous souvient d'un jour 9i il fallait
20000oooo francs pour ne pas laisser l'ceuvre inachev6e.
M. Villette 6tait alors procureur gn&eral; il va trouver
le P. Fiat : c Permettez-moi de me faire le mendiant
de saint Vincent et du Sacr6 Cceur aupres des
personnes a qui Dieu a donn6 des ressources et
permettez a celles des Filles de la Charit6 qui le
pourront de donner ce qu'elles voudront. n Toute
permission est accord6e. M. Villette part en campagne
et le lendemain il portait a la basilique du Sacr6-Coeur
les 2000ooo francs r&clamis.
Nous n'examinons pas la valeur artistique de cette
chapelle. De gustibus noM disptatur. Actuellement

cet autel a pour nous une valeur spirituelle qui laisse
bien loin les autres valeurs on qui couvre les quelques
petits d6fauts qu'on pourrait signaler; l'autel est
consacr6, sanctifi6, oint; c'est une nouvelle 6chelle de
Jacob ou nous wverrons les anges de la Congregation
monter et descendre pour porter nos pri&res et nous
apporter les grAces de Dieu; nous viendrons d6sormais avec plus de confiance encore et de respect.
Ce m6me jour, le cardinal Lu<on, archeveque de
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Reims, officie pontificalement a neuf heures et demie;
le cardinal Andrieu, archeveque de Bordeaux, donne
.la b6aidiction du saint Sacrement, et Mgr Touchet,
eveque d'Orlkans, prononce le panigyrique de la
bienheureuse Marguerite-Marie dont c'est aujourd'hui la fete. L'affluence est aussi nombrease qa'hier.
L'orateur montre que Marguerite-Marie a et6 la victime
,et I'aptre du Sacrk Cceur. Citons le passage oiMgr Touchet parle de I'activit6 apostolique de la
France; cela nous touche de pris : a Nous sommes les
petites seurs des Pauvres, les petites seurs de lAssomption, les Files de la CharitA et tant d'antres; nous
-sommes les bailleurs de fonds importants du Pontife
romain, de la Propagation de la foi, de la SainteEnfance, de I'anti-esclavagisme; nons sommes les
socibtaires de saint Vincent de Paul; les proph~tes
.de 'Etvangile, missionnaires de Saint-Lazare, des
Missieos 6trangrexs, du cardinal Lavigerie.,
Le matin de cette journ6e, le cardinal-l6gat est
all& dans la maison de nos seurs de la rue Oudinot,
siege de l'CEuvre deseglises devastees. II a etk regu par
Mgr Odelin, les Cevqucs de Soissons, de Perpignan,
de Moalins et plusieurs prilats. M..Laudet a lu le rappart de l'oeuvre : on a d6ja reconstitu6 les sacristies
-de i 574 paroisses, secour 371 sanctuaires et depensh
4 5ooooo francs. ] reste I 398 sacristies i reconstituer, 2 355 6glises a secourir. Le cardinal Vico r6pondit
par quelques mot', encourageant et b6nissant Y'oeuvre.
a octobre. - Les fetes continuent i Montmartre et
les fonles montent sans discontinuer vers la montagne
sainte. C'est le jour consacr6 aux morts de la guerre.
Noes avons sous aussi nos morts i pleurer. Notre
place est donc a ces offices funibres. C'est le cardi,nal Dubois, archevique de Rouen, qui chante la messe
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de Requiem et qui donne I'absoute. Ce grand drap
mortuaire itendu devant le maitre-autel 6voque &
notre pensie limmense champ de bataille oil nos
chers jeunes gens dorment le dernier sommeil avec
plus d'un million et demi de leurs camarades.
L'oraison funebre est prononcee ie soir par Mgr Tissier, 6veque de Chalons. L'orateur a v6cu au milieu
de nos soldats; il a parcouru bien des fois ces champs
de bataille ( oi les croix noires et blanches des cimetieres sont devenues, a la place des sapins et des 6pis,
la flore et les forats de chez nous ); il a beni les
trois cent mille qui reposent en Champagne, les cent
cinquante mille qui sont couches en Argonne, les
quatre cent mille de Verdun. o Vous diriez al'alignement des croix, levees comme des 6pees, des regiments
entiers de la mort dbfilant pour une myst6rieuse
parade. ))t Et le silence infini des espaces, en planant
sur tous ces tertres funebres, y ajoute une sorte
d'effroi. ) Et le discours se poursuit avec cette mime
eloquence. Aussi I'auditoire est manifestement empoignu et tout k l'heure, quand I'orateur aura fini, malgr6
la saintete du lieu, malgr6 la presence du Pr6fet de
la Congregation des Rites, il ne pourra s'empocher
d'applaudir pour montrer a Mgr Tissier qu'il a touch6
la corde sensible, qu'il a donn6 la note juste, que son
coeur et sa parole ont vibr6 en harmonie avec les milliers de fidles qui sont li.
19 octobre. - Ce dernier jour des f&tes de Montmartre fut incontestablement celui oui les Parisiens
manifestirent le mieux leur foi et leur amour pour le
Sacri Cceur.
Ce fut le cardinal Bourne, archeveque de Westminster, qui officia pontifcalement le matin. Disons
que les communions n'ont pas cess6 toute la matin6e.
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Le Souverain Pontife eut la delicate attention
d'envoyer le t6l1gramme suivant :
Cardinal AMETE, archevequede Paris.- Au jour m6morable
ot 1'Ame des catholiques de France a tressailli pour la cons6cration de la basilique de Montmartre, le Saint-Pire a agr66
avec une particulibre bienveillance le t6moignage de filial et
inalterable attachement des cardinaux, archev.ques et veques
de France et d'autres pays reunis dans l'dglise nationale sons
la presidence du cardinal-lga: avec une multitude de pretres
et de fidiles; et suppliant le'coeur adorable de J6sus de regner
sur toute la socidtd en retour de l'hommage solennel qui lui
a 6f6 rendu en cette fete et d'unir tous les coeurs dans son
amour trbs ardent et universel, il renouvelle avec effusion le
bienfait de la benediction apostolique. - Cardinal G.SPARai.
Le soir, la foule dipassa toutes les prevysions. Le
discours fut prononc6 par Mgr Rumeau, 6veque d'Angers; l'orateur montra dans le Sacr6 Coeur la source de
la paix pourles individus, les families, les nations. Les
d&4eloppements de ces id6es furent solides, substantiels, concluants; on n'avait pas le temps de songer
que Mgr Rumeau parlait bien, tellement ce qu'il disait
6tait bon. Ceux qui l'ont entendu ont eti convaincus
que le culte du Sacre Caeur , qui est une des richesses
nationales de la France ) comme l'a dit le Pape Pie X,
est manifestement t la quintessence du christianisme,
l'abr6g6 et le sommaire de toute la Religion n.
Pendant l'exposition du saint Sacrement qui suivit
ce discours,le cardinal Amette vint adresser ses remerciements aux presents et aux absents.
II commenqa par dire que son coeur debordait de
reconnaissance et de joie. II remercia Dieu qui nous a
fait des jours si beaux pendant lesquels le soleil des
ames nous a 6chauffes et le soleil de la nature ne nous
a pas m6nag6 ses rayons. Le cardinal adressa un mot
aimable a tous : au 1-gat, aux eveques, aux orateurs,
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aux pr&tres, aux fidles; il n'oublia pas a ceux qui ont
ex6cut6 avec tant de perfection les rites et les chants
sacr6s i. Cela est pour nos freres clercs qui ont vraiment refait la vieille r6putation de Saint-Lazare.
On redit ensuite I'acte de cons6cration, on chanta
le Te Deum, on s'inclina devant le saint Sacrement et
on se retira non sans peine. 11 fallait plusieurs minutes
pour descendre chacune des marches de I'escalier qui
conduit an grand portail; cela permettait d'entendre
les reflexions toujours si savoureuses du bon peuple
de Paris.
Et pendant ce temps, des fetes civiles avaient lieu,
des troupes revenaient de l'H6tel de ville, des musiques guerri-res retentissaient; car c'6tait aujourd'hui
que le president de la Repablique remettait officiellement a Paris la croix de guerre m6ritie par 'attitude
de Ia capitale pendant la pbriode g194-1918. Etcomme,
nous, enfants de saint Vincent, notes avons en notre
part de tribulation pendant ces jours, il 6tait bien
juste que nous prenions part a la gloire; aussi avonsnous lu avec int6ret le discours prononc6 par M. Poincar6.
C'est un r6sume exact et bien &critde ce que nous
avoas vu et entendu dans notre petit coin pendant les
quatre annies de guerre; nous en donnons quelques
passages :
Rappelez-vous, Messieurs, ces premieres journdes de la

mobilisation, enfiLvrdes par les departs des soldats, attendries
par 1'Fmotion des adieux, et cependant si belles'de discipline

oonsentie et d'ordre voloataire. Combiea id'trangers qui

crozyaiet connaitre Paris pour y avoir r6sidd et qui furent
alors surpris, comine d'une revdlation, de ce spectacle
de
sagesse et de dignite. A tous ceux qui Pignoraient ou le misestimaient, Paris allait offrir bien d'autres sujets d'etonnement.
SO le vit, en quelques jours, s'adapterde bonne
grace aux
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nicessitis de la guerre, livrer aux requisitions ses chevaux et
ses autobus, iteindre ses feux dans les rues et sur le fleuve,
installer des h6pitaux et des ambulances, s'entourer d'une
ceinture de tranchbes, de chevaux de frise et de fils barbelds.
Pas de cris, pas de chants, pas de manifestations tapageuses;
partout, Pempire de soi, l'dquilibre et le recueillement.
Et Paris attendit les premieres nouvelles des armies. Jusqu'au 28 aout, il put croire que les combats d6cisifs se livreraient loin de ses murailles ; mais ce jour-la, a onze heures da
soir, en lisant le communique, il serendit compte de P'tendue
de la progression ennemie, comprit qu'l y allait disormais
de son propre sort et s'appreta A la resistance.
D6ji, d'ailleurs, par toutes ses portes du Nord et de 'Est,
arrivaient k pied de longues processions de pauvres gens,
chassis par !'invasion, que le peuple de la ville accueillair
avec sa bonte coutumibre et auxquels la municipalit4 s'emqxessait de donner asile dans des locaux improvises.
Bient6t se repandait le bruit que Senlis 6tait occupd et, le
3o aoat, entre midi et une heure, un taube, 6voluant i
S2oo mbtres, jetait sur Paris des bombes, une oriflamme aux
couleurs allemandes et une lettre qui contenait ces mots
insolents : , Nous sommes aux portes de Parish vous n'avez
plus qu'a vous rendre. ,
Cette jactance n'etait pas pour vous alarmer, et la population dont lacuriositd etait plus eveillde que la crainte, avait
besoin de conseils de prudence plutat que de rdconfort. Elle
regardait P'avion et allait a ses affaires.
Mais-la rude allemande continuait vers le sud et les chefs
promettaient a leurs hommes qu'ils seraient & Paris pour
l'anniversaire de Sedan.
Ils dtaient environ t 5ooooo, dont plus d'un million d6valaient, par des voies convergentes, dans Ila direction de
1'Ile-de-Fraoce : les i* et a* armies, command6es par von
Kliick et von Bulow, descendaient par la vall6e de 'Oise; la
3* armie arrivait de Rethel sur Chiloas; la 4*, avec te duc de
Wurtemberg, marchait de Sedan sur Vitry; la 5*, avec le kran-prinz imperial, passait au nord de Verdun, traversait ta Meuse
et se glissait vers Revigny.
Le 24 aott, le gouvernemeat de la R6publique avait constitu6 le premier noyau d'une arm'e de Paris, qui avait 6te
mise sous les ordres du gdn6ral Maunoury et qui, suivant.
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l'aile gauche la retraite ginerale de nos troupes, venait peu 5
pen s'adosser aux lisiires du camp retranche.
Chaque heure qui s'&coulait rapprochait la menace. Pour
txe plds libre dans la grande operation stTategique qu'il
envisageait, le gaenral Joffre pria le gouvernement de quitter
Paris. Si cruel qu'il fit de s'eloigner de vous en ces heuzes
critiques, le gouvernement ne crut pas pouvoir ne pas defirer
an desir que lui exprimait, dans un inteirt militaire, le commandant en chef de nos armies. II confia au general Gallieni,
gonverneur de Paris, la defense de la place, prescrivit le
renforcement de Parmie Maunoury, et partit pqur Bordeaux.
C'est alorsqu'apparut, dans toute sa gandeur, le patriotisme
des Parisiens. Quelque inquietude que pit jeter dans leur
esprit 1'eloignement inatteadu des pouvoirs publics, ii ne se
produisit dans la ville aucun desarroi. L'entente se fit immidiatement, autour du g6neral Gallieni, entre toutes les autorites civiles et militaires, entre les 6lus de Paris et les administrations locales, entre le conseil municipal, alors preside
par le regrett6 M. Mithouard, et le conseil du gouverneur,
entre les reprisentants des cultes, cardinal-archevEque, pretres,
pasteurs et rabbins, entre la bourgeoisie et les ouvriers. 11 n'y
eut plus, dans Paris, qu'une pensde et qu'une volontd, celles
dont le genal, Gallieni s'.tait fait Plintirprete, aux acclamations de tout le peuple de la capitale : tenir jusqu'au bout.
Cette magnifique union sacree, dont la municipalite parisienne a ainsi, des le premier moment, donne l'exemple salutaire, s'est maintenue sans defaillance durant toute la guerre
et nous en retrouvons aujourd'hui encore 1'emouvante demonstration dans la ceremonie ott Paris recoit la recompense
de son admirable conduite.
Vous etiez done, Messieurs, Etroitement serrds les uns
contre les autres, et vous etiez prets &recevoir le choc de
l'ennemi, lorsque, le3 septembre 1914, vous avez appris tout
& coup que von Kliick inflechissait sa marche vers Meaux, et
qu'avant de se diriger sur Paris, ii cherchait, sans doute,
poursuivre nos armees et & leur infiiger, d'abord, une retraite
d6finitive. Mais le genaral Joffre avait fixe knotre mouvement
de repli une limite extreme, qu'il se reservait de ne pas atteindre si les circonstances favorisaient un rdtablissement
'plus rapide. Le 4, les commandants des grandes unites avaient
6tr informes que la retraite ne continueraitle lendemain que
dans la mesure n6cessaire a l'achbvement de la manoeuvre, et
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le gen6ral Joffre avait enfin lance son ordre fameux: a L'heure
est venue de se faire tuer plutot que de reculer. )
Aussit6t, notre front se redresse et, le 5 septembre, commence cette bataille de la Marne, dans laquelle le general
-Gallieni, le general Maunoury et Paris lui-meme vont jouer,
sous la direction de Joffre, un r61e inoubliable.
Lorsque les Parisiens entendent V'cho des terribles combats
engages entre Klick et Maunoury, lorsqu'ilsvoient notre 6 division partir pour lavall6e de I'Ourcq, lorsqu'ils applaudissent
les bataillons marocains qui defilent sur les boulevards SaintMichel et Sebastopol, pour aller rejoindre les troupes engag6es; lorsqu'ils observent que le 4* corps, venu de Lorraine,
marche an canon vers 'est du camp retranche; lorsqu'ils
assistent au d6barquemcnt de la 6z2 division et regardent,
avec un intiret passionne, les autos-taxis qui emportent les
soldats en toute hate vers les lieux ofi notre 6* armEe couvre de
son heroisme les abords de Paris, ils comprennent aisement
que le destin des cinq millions d'habitants de la Seine, celui
des monuments de Paris, peut-etre celui de la France entibre se
decident, en ce moment mime, a quelques kilombtres de la
ville; et jamais, cependant, Paris n'a ete moins febrile; jamais
I'aspect de Paris n'a it plus tranquille; jamais la tenue de
Paris n'a ete plus digne.
Apr.s dik jours d'attente, la victoire, de la Marne sauve la
France et l'humanite. Le peuple de Paris voit le danger s'eloigner, sans qu'une vaine exaltation vienne troubler soip galite d'ame. II reste maitre de lui dans la joie comme dans
le pdril. Bien qu'il ne puisse pressentir encore la longueur
de la guerre, il pr6sume ddjk que la patience va devenir pour
le pays une necessite vitale; il s'applique k moddrer ses
propres ardeurs et s'impose une perseverance silencieuse
comme une loi de salut public.
Le gouvernement et les Chambres sont revenus. Paris leur
pretera, pendant toute la duree des hostilites, une collaboration sans reserves. Tous les partis demeureront rapproches
au sein duconseil municipal, dans la plus haute conscience
du devoir patriotique; tous les habitants, I quelque classe
qu'ils appartiennent, prendront avec stoicisme leur part des
privations, des inquietudes et des douleurs communes. Les
femmes, qui sont maintenant en grande majorite dans la
ville, y serout sublimes de courage et d'abnegation.
Dans les premiers mois de la guerre, les raids aeriens ne se
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resouvellent qu'a de longs intervalles, et quand, le ii octobre
1914, deux taubes seviennent Lancer viagt-deux projectiles -t
des banderoles avec cette inscription : * Anvers est prisvotre
tour va veair m,les Parisiens accueillent cette fanfaroanadeavec on ddain souriant. Lorsqw'ils voienttomber one bombe
inceadiaire sar le toit de Notre-Dame, ils contionnent Pindigation qui s'empase d'eux et, ue fois de plus, ts retouraent
paisiblement & lers occupations.
En •9i5, Ies avions ne se mostreat eacore qa'h trois repriseet ne font, par bonheur, que peu de mal. Mais, dans la premiere unit de priatemps, quatre grands zeppelins riennent,
la claCtn des etoiles, r6der au-dessus de la ville. Canonuds pr
nos batteries et pourchass6s daus le ciel par les faisceaux des
projecteurs, ils ao r6ussissent h jeter que sept bombes et,
quand i s se sent enfuis, Paris, en comptaat ses victimes, a
la satisfaction de me trouver qu'untrbs petit nombre de blessset un srel maort.
L'aande 1916 est deja plus meurtritre. C'est celle, o0 Ie
29 janvier, Un nouveau zeppelin laisse tomber dix-huit bonbes explosives sar M6ailmontant. J'ai encore devapt les yeou
ce spectacle d'horreur nocturneles maisoas ecoeo
les,
les
dcombres que les pompiers d6blayent alanlcur des torches,.
les cadavres-qu'on cherche sons les rines, les bless6s qa'on
emporte precipitamment aux h6pitaux voisins. En quelques.
minutes, le dirigeable a fait cinquante-sept victimes, doat
vingt-cinq morts.
Puis le calme'semble renaitre, les alertes se font exceptionnelles. Paris ne voit venir, en 1917, que de rares escadrilles
d'avions, dont les tentatives restent impuissantes; et il peat
se croire libre maintenant de se consacrer aux oeuvres inn1mbrables qui r6clament sa sollicitude : assistance aux families
des mobilis6s, aux veuves de guerre, aux prisonniers, aux mutilds, aux blesses, aux cho6eurs, aux r6efgi6s, que sais-je
encore ? Plus la guerre dure, plus s'accroissent les charges dela bienfaisance et, de toutes les viles du monde, Paris est.
celle ot la bonut rev6t peut-tre les formes les plus dilicates
et oiu, devant la souffrance humaine, le peuple obeit le plus.
naturellement A l'inspiration de la fraternite.
Les conditions de 'existence devienneat plus difficiles;.
lesdear6es augmentent de prix. Paris ne fait pas entendre un
murmure; ii accepte, docilement, toutes les r.glemeotations.
qui lui soat imposies; pour les restaurants, powrles th6etres,
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pour la lumriie, ii se plie I toutes les exigeaces; i se prive
pour soulager les malheureux et porw assurer,jusqu'au succisinal, la prolongation de la sdsistance.
Mais c'est 1'annie 1918 qui lui reserve la plus terrible se•ie
d'epreuves. L'empire d'Allemagne, qui voit venir la dfaite
militaireet la revolution, va, dans un effort supreme, chercher
h crever efin le front des armdes alliees et snrtot aimider
Paris. Sa psychologie un pen courte luilaisse croire que, par
une longue suite d'incursions aeriennespil fatiguera les nerfs
de la population et la forcera b demander grce.
Mais Paris s'accoutume aux stridentes lamentations de la
sirane.et aux visites ripetees del'insomnie. Quatorse fois, es
gotbas franchissent les barrages d'artillerie; ils survolent la
valliede la Seine; its jettent 295 projectiles sur la ville inbme
et 369 dans la baanieue; ils font 206 morts et 392 blesses.
Si odieux que soient ces attentats, si douloureuses qa'e
pas
trousoient les consequences, le peuple de Paris a'en est
ble. Pendant les attaques a6riennes les plus violentes, dans
les nuits les plus lugabres, dans celles du 3o an 3 janvier,
du 8 au 9 mars, du it an r2 mars, du 12 au r3 avril, alors que
les blesses soot trawsportis en masse dans les h6pitaux eea
combres, alors que les inceadies recouvrent 5& et lh, d'une
pourpre sinistre, lobscarit4 tutelaire dont la ville est envelopple, alors que, par un miracle d'ubiquit6, les pompiers et
les gardiens de la paix sont partout presentset accomplisseat,
avec la plus noble simplicite, des prodiges de vaillance et de
ddvouement, Paris ne pousse pas une plainte et ne laisse
percer aucu decouragement. Devant les scbnes tragiques dela rue Geoffroy-Marie, de la rue de Rivoli, de la station Bolivar, je n'eatends qu'un mot, un seal, redpet par les femmes
comme par les vieillards : a Nos soldats nous vengeront. n
L'Allemagne iampriale r6servait a Paris une derniire surprise. Elle avait enfanti un on deua monstres, dont elle avait
aussi soigneusement que possible dissimule la gestation, et
dent I* naissance 'avait remplie de fierte guerritre. Elle les
avait abrites dans les converts d'une foret lointaine et lear
avait donnE l'ordre de cracher sur Paris.
Le 23 mars, par une matinee douce et ensoleille, Paris
entendit le bruit d'eclatements successifs, interrogea le ciel,
q.ui etait desert, et comprit sans'effort de quelle invention
colossale la science militaire germanique allait momentanEment tirer vanite. II sourit de nouveau, donna ironiquement
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L'essentiel est que
V
an monstre un nom fiminin et se dit:
l'ennemi n'arrive pas &Amiens et qu'il ne Aous coupe pas de
l'armee anglaise; le reste importe pea; laissons vomir la
Bertha. n
Elle vomit, du 23 mars au 9 aoft, 183 projectiles sur Paris
et 12o sur la banlieue : elle ne laissa pas, h6las que de repandre, A son tour, bien des deuils dans la population de la
Seine. Elle tua tog hommes, 132 femmes, 14 enfants, et blessa,
en outre, un total de 621 personnes.
Lorsque se produisit son plus abominable exploit, le Vendredi saint 29 mars, a l'6glise Saint-Gervais, lorsque les obus
saccagerent des tombes an cimetiere de Pantin et au PnreLachaise, lorsque des femmes en couches furent assassinees
dans des asiles maternels, Paris ne put retenir une malediction, mais il se fortifia davantage encore dans la voloot6 de
tenir jusqu'au bout.
Cette fermeti de resolution apparut, avec une splendeur
eclatante, le 14 Juillet 1918, dans la celebration de la Fete
nationale. Dejh, les ann6es precidentes, & la meme date, la
ville avait manifest6 cette unanimit6 de sentiments qui avait
aussidonnE tant de grandeur aux funErailles de Gallieni. Mais*
cette fois, il n'etait personne qui nese sentit A la veille d'evenements d6cisifs; et la foule qui, depuis le mois de mars,
avait pu croire la capitale de nouveau menacee par Favance
ennemie, entrevoyait dedj maintenaut, avec les premiers
signes de victoire, le couronnement de sa longue patience.
Lorsqu'elle connut, les jours suivants, les succhs precurseurs de la delivrance, elle ne perdit rien do calme'et de la
dignitE qu'elle avait gard6s depuis le debut de ses 6preuves.
Les salves de canon qui annonuaient la signature de 'armistice lui firent tressallir le cceur de joie patriotique, mais
elle conserva, dans les rues pavoisees, le tact et le bon ton
qu'elle n'avait cesse de montrer aux heares de danger.
Elle accueillit avec alligresse les chefs d'Etat allis ; elle
feta avec enthousiasme le retour des armies victoricuses et
leur dEfilE triomphal, de l'Arc de 1'Etoile a la place de la R6publique; mais pas un instant, elle n'oublia au prix de q els
sacrifices et de quels deuils le droit de la France avait fini
par 1'emporter. Elle salua, d'un meme geste de reconnaissance
et de piet, .les drapeaux et les morts.
Pour ne rien omettre, mentionnons qu'en ce jour le
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cardinal Vico rerut dans la salle des reliques de notre
Maison-Mere les dhliguhes des syndicats professionnels feminins dont le sitge est chez nos soeurs, rue de
1'Abbaye.
Voici le compte rendu qu'on nous a fait de cette
r&ception..
La grande cour 6tait pleine, les corridors et les parloirs d6bordaient. Confessons-le, on se poussait un
pen et non pas en silence. Voir un 16gat, etre benies
par lui, une telle bienveillance peut provoquer une
pieuse excitation. Mais un murmure a passe, la porte
s'ouvre, Son Eminence parait, traverse les rangs des
plus favorisges placees sur son passage. II penetre
dans la grande salle dite a des Reliques ' oui son tr6ne
est dressb.
IA etait rbuni l'areopage syndical : les pr6sidentes
des syndicats, celles des sections, les conseillbres,
quelques cornettes. M. le Sup6rieur de la maison des
Lazaristes presente les deputations de neuf syndicats.
Dans un silence imposant, Mlle Beeckmans, presidente du Syndicat des ouvrieres de l'habillement,
membre du Conseil sup6rieur du travail, lit I'adresse
des syndiquses:
EMINENTISSIME SEIGNEUR,

Investi par un acte- trbs bienveillant de S. S. le Pape Benoit XV de la dignit6 de legat apostolique pour presider la
cErdmonie de la consecration de la basilique da Sacr&-Coeur,
vous daignez nous accorder quelques-uns des instants que
vous consacrez a ce grand 6venement pour bnir les travailleases catholiques frangaises.
.D'o nous vient ce bonheur et cet honneur?
C'est que l'fglise catholique dont vous etes le repr6sentant,

eminence Reverendissime, a toujours e6tl'amie a de ceux
qui sout a la peine, comme 1'ecrivait tout dernibrement le

Saint-Siege. Elle a toujours enseigne que les pouvoirs publics
dtablis pour le bien de la collectivit6 doivent spdcialement
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travailler a aa6liorer la condition de ceux qui souffreat.
C'est pourquoi, an lieu de s'opposer aux revendications da
prolEtariat, ils doivent, disait-il, tes favoriser, pourvu qu'elles
se renferment dans les limites du juste et de l'honn6te, tracdes nettement dans l'immortelle encyclique Rerum nosrwm
de Leon XIII. Et afin que ces limites soient plus surement
respecties, afin que soient evites les excAs funestes rappelds
plus haut, les eveques donnent fort a propos aux catholiques
de France le conseil de s'unir entre eux et avec d'autres
citoyens de bonne volonti en suivant les directions pontificales.
C'est pour nous soutenir dans cette voie qu'il y a quelques
mois, le Souvezain Pontife Benoit XV nous envoyait une
benediction speciale que vous venez renonveler aujourd'hui,
lminentissime Seigneur, a afin que nous restions fidles aux
exhortations et aux prescriptions du Saint-Siege, que noustravaillions an bien gineral de notre chore Patrie, I la paix
et A Pharmonie entre toutes les classes, condition essentielle
du bonheur des pesples et en meme temps, ramenions a
J.sus-Christ ceux qui se sont eloignas, pour leur malkher,da
Maitre adorable u.

Nous ne voulons pas garder pour nous seules les doctrines
chr6tiennes que nous avons dans le cuur, mais aller vers Ies
travailleuses et leur montrer que la justice n'a de base solide
que dans le christianisme et qu'aucune association ne pear
etre vraiment fraternelle s'il n'y rfgne la chariti de Plfvangile.
( Nous ne laisserons pas le mouvement social, la formation
du monde du travail qui est en train de se faire, entre les
mains de ceux qui, ne croyant pas en Dieu, ne penvent connaitre que la loi du plus fort et ruinent A l'avance ce qu'ils-

croient 4tablir. n

Aprbs une experience chbrement acquise, apres avoir puist
la connaissance de la doctrine sociale catholique dans les
cercles d'Ctude professionnels et sociaux dont la session g199192o vient d'etre inauguree presque sons Ie toit de Parchevech, sous la bEnediction et la pr6sidence de Mgr RolandGosselin, nous irons, comme des scurs ainees, aux travailleuses qui ont besoin d'appui, de guide, leur dire que leSyndicat chrEtien repond I leur besoin; que c'est le moyen.
de former des elites, d'apprendre ses devoirs et ses droits,
de repondre aux objections entendues A latelier on an magasin; que la se trouvent l'affection fraternelle, le developpe-
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-meat de Ia valeur professionnelle par les cours techaiques,

Ae secours des mutnalitis, la preparation de la jeune ile i lI
direction d'un foyer par les cours d'dconomie domestique;
que letravail de a louvrire sobre et houante o dait luiassurer
au moins un mor-eau de pain pour l'avenir, et que Pouvribre
syndiqude sera sire d'avoir un salaire raisonnable et se preparera, par ]a mutualitY, quelque chose pour I'avenir; enfin,
que le Syndicat chretien est le moyen providentiel pour le
relivement moral et 4conomique de notre soci6tE contemposaine, et qu'il repond parfaitemest aux aspirations des iAmes
de foiet d'espdrance.
La binidiction apostolique que nous sollicitons de nouveau, Eminentissime Seigneur, nousdonneralagrace de rester
fidles an Saint-Siege, aux traditions de nos inoubliables
maitres, les Albert de Man, les Henri Lorin, les Louis
Milcent, les Jean Oarsel ;aux easeignements du christiawnime,
I ses directions toutes de justice et de charite.
Daignez, eminence Riv6rendissime, renouveler la bndiction du Pare commun & celles qui veulent rester en tout
filles de 1'Eglise catholique, apostolique et romaine.

Le cardinal Vico ripondit A cette adresse par les
paroles qui suivent:
Je suis trts touchd des sentiments que vous venez d'exprimer
dans cette adresse qai renferme le programme de votre vie
sociale. Je vois qu'il est conforme aux instructions que
Lion XIII a donn6es au monde et que S. S. Benoit XV weut
appliquer afin de lui en faire recueillir les fruits qui dijh se
manifestent abondamment partout, et surtout en France ou
elles vous ont fait ce que vous etes.
Et, en effet, letravail, acte d'expiation de l'humanitE dechue,
1'ennoblit en m6me temps et lui est meritoire pour la vie
eternelle.

De sorte que je me felicite beaucoup de ce que l'applicatioa
fidle du programme de Lion XIII et de Benoit XV ait
reu uone extension si grande, et je serai tres heureux de le
dire au Tres Saint-Pbre, de lui remettre 1'adresse que vas.
m'avez lue, et de Lui dire combien les travailleuses sont attach6es t la iechrtieane et religieuse, et aux directions ponti&cales, coamme aux conseils des Filles de la Charite t aux
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enseignements de Mgr Roland-Gosselin. Benoit XV sera trfs
heureux d'entendre ces d6clarations.
En attendant, je veux renouveler en son nom la benediction que le Saint-Pire vous a donn6e d6jk tout dernibrement.
Son Eminence questionne alors sur les organisations
syndicales, prend des informations avec une bontC
paternelle, puis benit les groupes agenouill6s.
Ceci se passait dedans. Dehors on murmurait: c Je
ne I'ai pas bien vu. - Je n'ai pas bais6 sa bague. Ce sont toujours les memes qui ont de la chance... o
Patience, bouillante jeunesse; ce n'est pas aux travailleuses que manquera le representant du SaintSiege. Pri6 de passer encore une fois au milieu de
vous, il accede et declare qu'il ne montera en auto
qu'a la porte, dans la rue.
Alors, avec un ordre parfait, deux haies profondes
sont form6es dans la cour. La porte do perron est
ouverte a deux battants. Les gardes-nobles, suite
obligee d'un 16gat, s'avancent majestueux: chapeaux
a plumes, tunique plissee couverte d'un grand col de
dentelles, bas de soie, souliers a boucles, ils ouvrent
la marche. Deux eccl6siastiques en violet precedent
imm6diatement le legat dont le.costume rouge chatoie
an soleil. II bUnit, b6nit encore en souriant'; les premiers rangs baisent sa bague ; a cet instant, legitime
poussee. - Voil- Sa Grandeur en auto. Ah! par
exemple, qu'a-t-on vu ?
Les deux portieres de 1'auto sont assaillies par les
Professionnelles catholiques, apostoliques, romaines,
dont la joie d6bordante crie bien haut l'attachement
de ces syndicats chrttiens a notre mere la sainte
Eglise.
20 octobre. - Aujourd'hui commence la retraite
annuelle que les circonstances ont forc6 de retarder.
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M. le Superieur general nous commente le passage de nos saints Livres oh 1'on raconte que les
pretres, emmen6s en captivit6, ont cach6 le feu sacr&
dans. une citerne profonde et que longtemps apres
leurs descendants n'ont plus retrouv6 qu'une eau
6paisse; qu'ils l'ont placee sur l'autel et qu'au lever
du soleil un grand feu s'est allumb & I'admiration de
tous. M. le Sup6rieur general tire des applications
pratiques de chacune des circonstances de ce trait et
nous voici dans le silence et le recueillement le plus
profond pendant buit jours.
Nous ne manquons pas de livres dans laCongr6gation pour bicn faire les exercices spirituels.
Nous avons d'abord. e Manuel des retraites par
M. Portail; livre venerable dont la premiere 6dition
remonte a 1644 et qui en comptait dejA neuf en 166o.
Aprbs une introduction sur la retraite et l'oraison
mentale, on y trouve 77 m6ditations sur les fondements
principaux de nos devoirs, sur le p6ch6, sur les fins
dernieres, sur la p6nitence et l'eucharistie, sur les
vertus, 27 sur la vie de communaut6, 23 sur la vie
eccl6siastique, 40 sur la vie de Notre-Seigneur; le
volume se termine par. des lectures emprunt6es an
livre de M. Maynard sur les vertus de saint Vincent
de Paul.
Cet ouvrage est un tresor pour la famille de saint
Vincent de Paul; on peut y faire quatre on cinq retraites successives sans rpe6ter les memes sujets.
Les m6ditations ont le cachet de notre bienheureux
PNre: elles sont simples et solides; c'est du bon
pain.
Un second livre tres utile pour nos retra'ites, c'est
celui de Collet, pr&tre de la Mission et docteur en
thkologie. Son ouvrage intitulk Miditations pour
servir aux retraites soit axnuelles soit d'un jour par
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Usis pomr Les persoases consacries d Dieu a fait le
charme de nombreuses g&nerations de confreres. Ce
qui distingue ce livre, c'est la force, la vigeur, le
zkle apostolique qu'il respire et qui exercent sur 1'Ame
tne action irr6sistible. Chaque meditation comprend
twois points: les considerations, les affections, les
sisolutions. La sainte Ecritnue et les Pbres y sont
-cits abondamment. Ce que I'on ne sait peut-4tre pas,
c'est que, an t-moignage de Collet lui-meme, M. Bonnet, Sup$rieur general, est l'auteur de la principale
partie de cet ouvrage; or, M. Bonnet pots6dait dans an
*nmineat degri le don de la parole et, par une action
rvive, animbe, pline d'onction et de. fen, il savait
donner une force irrisistible.a ses discours. Collet est
toujours bon A relire; on ne lai reprochera pas de
nous faire faire une retraite A l'eau de rose.
On s'est serri longtemps, an moins pour les retraites
-du mois, au seminaire interne et aux etudes, d'untivre
intituri Examens et Miditations, compose probablement par M. Chinchon. Ces meditations sont anim6es du plus par esprit de saint Vincent, et les
,examens sont essentiellement pratiques. Des renvois
A nos saintes Regles et a la vie de saint Vincent compJitent heureusement cet ouvrage.
Enfin, depuis Igo3, nous avons un nouveau volume
de retraites qui en comprend deux diff6rentes. La premiere embrasse successivement la fin de l'homme, les
grandesviritis,le p6chk et la penitence, la sainie communion, les vertas thkologales, les vertus propres aux
missionnaires, les saints vceux. Si I'on a pu dire de
Collet que c'est an torrent qui entraine tout sur son
passage, on peut comparer les m6ditations dont nous
parlons a un feuve majestueux quis'avance lentement,
fcondantet fertilisant les terres qu'il arrose.
La deuxikme retraite de ce volume a pou objet
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particulier Jesus-Christ, les titres qu'il possede a notre
respect, i notre confiance, a notre amour, a notre imitation. Dans I'6dition des quatre livres du cours de
meditations que I'auteur, M. Mott, a pabliCs, on trouve
ces m=ditations sur Jesus-Christ dans le temps apres
I'lpiphanie.
Le m6aie auteur a fait suivre ses mwditations de
lectures emprunties, la premiere serie aux ceuvres de
saint Fxancois de Sales, la seconde i un ouvrage d'un
<de nos confreres du dix-huitiime siecle (Jisus cornu,
aimable, aimant, aime).
Nos confreres d'Italie ont un delicieux petit livre
pour leurs retraites; il est I'ouvrage de M. Morino,
visitear de Naples; on sent que l'auteur est un excellent thologien; 1'ouvrage respire de plus une onction
toute commn
nicative.
On voit par ce rapide coup d'ceil que la petite
Compagnie pent offrir a ses enfants des plats nombreux et varies oia chacun pent puiser, suivant son
temperament spirituel, une nourriture substantielle et
agreable.
La retraite a donc 6te pour nous ce juge conviium,
ce festin perpetuel, dont parle la sainte ]criture et
nos confrbres nous ont fait part, tour a tour, de leurs
impressions dans des r6p6titions d'oraison qui avaient,
cette annee, le grand avantage d'etre plac6es a une
heure plus convenable que les annes prbcedentes;
M. le Supxiieur g6neral, en effet, avait decid6 (et
cette innovation a e6t got6ee de tous) que l'exercice
du soir aurait lieu, non plus apres le souper, mais
immidiatement avant; auparavant il fallait faire effort
pour ae pas dormir; maintenant il faudrait faire
-effort pour dormir.
Cette question de l'heure de la conf6rence a depuis
longtemps prioccup6 nos assemblies genbrales et nos
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sup6rieurs g6niraux. L'assemble de 1651 a trait6
cette question le lundi iojuillet. Voici ce qu'en dit un
compte rendu officieux: Avisi si on continueraitla con/drence a I'ordinaire les jours de recr3taion. Ordoxi
que chacun marquerait ses diffcultis et expidiests.
A quatre (heares) apresdixne rft, c'est le meilleur a se
promener : on y a peine 4 assujettir la Compagnie et les
externes. A deux (keures) on dort comme a knit keares
du soir. Le matin on n'est pas assemble, le dimancke
on est necessaire ai I'glise. L'assemblee g6n6rale ne prit
done aucune d6cision.
A la fin de cette meme assembl6e, saint Vincent
r6pondit comme suit a un postulatum ainsi libelle:
Conferentiae spirituales serotinis os
or minus utiliter
Afunt, at videtr, et commodius Afient alio tempore.
Voici la r6ponse de notre saint fondateur: 11 est
fort difficile de trouver une heure a Saint-Lazare le
vendredi, pour la conference, oif la Compagnie puisse
s'assembler toute, qu'apres les prieres du soir. Cela
est plus facile aux autres maisons. Les sup6rieurs particuliers pourront essayer de la faire incontinent
apres vepres, le vendredi.
La question revint a l'assembl6e de i685'et celle-ci
porta le decret suivant:
Propositumfait Httm expediret collationemspiritualem,
de qua in capite decimo regularum communium numero
duodecimo, et quae feria sexta post examen generale in
aliquibus congregationis domibus aberi solet deinceps
remittere ad koram quintam matutinam diei sequentis.
Declaratum fuit remittendam ad diem kebdomadir
quae a visitatore simal et superiore locali commodior
reputabitar, habita ratione tam fu/ctioxum quam onerkm cujusque domus, et kora quinta matutina aut paulo

post esse incipiendam. (Sess. 9)
Sur quoi il convient de remarquer que la collecio
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select decretorum in forma compexdiosa, 6ditee en
1896, a reproduit ce dicret avec une petite modification: le remittendam a 6tC change en remittipotest.
Le directoire des missions fixe cette conference le
vendredi i huit heures du soir; le directoire des
grands s6minaires, le mardi ; cinm heures du matin;
le directoire des petits s6minaires, le mardi pendant
l'oraison; le directoire des paroisses, le vendredi &
huit heures du soir. (Ces heures peuvent 6tre changees
suivant les exigences des lieux avec l'autorisation du
Visiteur.)
Nous inaugurons done, A titre d'essai, une nouvelle
organisation a Saint-Lazare.
II est vrai que cela modifie I'heure du souper, mais
l'heure de nos repas n'est pas sacro-sainte a ce point
que la modifier soit contraire a l'esprit primitif. Nous
voyons au contraire que nos superieurs gnb6raux,
mmme les plus proches de saint Vincent, ne se sont
pas crus obliges de maintenir malgr6 tout I'horaire.de
lajourn6e. Nous n'en citerons qu'un exemple. C'est
une lettre de M. Almeras qui n'a pas ht6 imprimedans le recueil des circulaires des sup6rieurs g6n6raux.
Mai i663.
MONSIEU1,
La grdJe de Notre-Seigneur soit evec nous Pour jamais

Je pense qu'il est a propos que je vots dise que la maison
de Saint-Lazare qui autrefois sonnoit le disner A dix heures
et demie ne le fait plus qua onze depuis Pasques de l'annEe
1662 pour les raisons suivantes: i* Pour etre conforme aux
autres maisons de la Compagnie, y en ayant plusieurs qui, a
raison des cures et des s6minaires qu'elles ont, ne disnent
qu'1 ouze heures, ne pouvant pas commod6ment pour leurs
occupations le faire plustOt; 2* Pour etre aussi uniformes
dans les missions et dans la maison, la coatume dans les
missions ayant 6td de tout temps de disner I onze heures.
30 Parce que dans la maison meme, A chaque ordination, on
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estoit obliga de changer 'Pheureordinaire, ne pouvant pour
lors disner qu'W onue heures; et ces changements si frequens pour une action, qui doit etre reglde estoient trop consid6rables pour ne les 6viter pas, le iouvant facilement faire,
par ce petit retardement d'une demye heure. 4* Les externes
qui ne disnent pour Plordinaire que bien tard s'estonnoieat
-de nous voir disner itOt, et il falloit quand is venoient le
matin, ou qu'ils s'en retournassent avant que d'avoir achevi
leurs affaires avec nous, ou que nous nous absentassions de la
premiere table. 5S Presque toutes les communautez mime
disnent plus tard que dix heures et demye. 6* Ceux de la
maison qii estoient obligez de sortir le matin ne pouvoieat
<commodement etre de retour que pour la seconde table, ce
qui rompoit le boa ordre. 7* Plusieurs pretres estoient obli.gez, on de haster leurs messes on de n'etre point A la premiere
,table non plus que leur servant. Enfin il en arrivoit plusieurs
inconv6nients, qui sont tous levez en disnant !onze beures.
Sivotre maison trouve que le disner a onze heures comme
& Saint-Lazare 1'accommode, ele pourra prendre cette heure
la avec la permission du Visiteur. Que si pour quelque raison
ou quelques exercices particuliers de votre maison vous y
-trouvez de i'incommodit6 on quelque inconvenient, vous
pourrez Continuer A disner a dix heures et demij jusques a la
premiere visite que vous en confererez avec le Visiteur et en
mserez comme iljugera le mieux.
ALMERAS.

Revenons en 1919 et signalons encore une autre
innovation de notre etraite. Notre venerable confrere,
M. Mott, a prech6 les exercices spirituels A nos chers
s6minaristes et 6tudiants. 11 est vrai que beaucoup de
ces derniers revenaient du service militaire et devaient
-avoir, conform6ment aux prescriptions de I. consistoriale, une retraite pr&che. Ils 1'ont eue et,si j'en crois

-des paroles autorises, ils n'en ont pas &6 faches.
25 octobre. - Si nous n'avions pas &te en retraite,
nous .aurions pu assistez la sance publique annuelle
*des cinq academies qui s'est tenue aujourd'hbu et
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dans laquelle on a fait 1'Aloge d'un ami intime dur
Tr:s Honori PAre Villette et de notre Congr6gation,
je veux dire M. ttlenne Lamy, d&6cd6 il y a.pen de
temps. Au sortir des exercices spirituels, nous avons
pu lire les discours qui ont 6t6 prononc6s, et le souvenir de cette amiti6 nous fait.un devoir de citer aumoins une phrase de 1'eloge funibre : ( Voyant dans
le catholicisme une grande force morale, M. Lamysouhaite une France chr6tienne, parce qu'il veut uneFrance meilleure et plus forte. Sa foi patriotique a it&
aussi vive, aussi iclair6e que sa foi religieuse. )
27 octobre. - Suivant l'usage antique, nous avons,
les deux derniers jours de la retraite, 1'exercice des
c6r6monies. Nos sup6rieurs ont toujours veill6 I ce
que la Congregation gardit jalousement la gloire de
bien ex6cuter les rites de I'Rglise. Nous voyons lepremier successeur de saint Vincent envoyer, en
avril 1662, a toutes les maisons de la Compagnie deux
exemplaires d'un manuel de c&r6monies, imprim&
pour l'usage de la Congregation. Sa circulaire 6tait
accompagnee d'un memoire qui n'a pas t6 reproduit
dans la collection des circulaires et qui contient des
choses si interessantes et si sages que nous ne r6sistons
pas , la pensie de le donner ici en partie.
La Congregation de la Mission gardera en toutes les tmai-

sons des divers dioceses ou elle sera etablie les c6rdmonies
romaines quant &la substance et aux principales manibres de
les faire, autant qu'il sera possible, exceptd cellos qui sent si
universellement re;ues par la coutuane des lieux on si absohIineat ordonn6es parl'6vque qu'il y aurait quelque scandale
on trop grand murmure a ne pas s'y conformer. Et ce sexa a
ceux qui seront sur les lieux de juger par leur prudence et
mime aprbs en avoir pris conseil des plus intelligents en cesmatibres, quelles sont ces choses particulibres, losquelles ii
semble qu'ils devraient d6partir du Romain; aprbs quoi ils I
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proposeront au Visiteur qui en ordonnera ainsi qu'il le trouvera A propos.
Cette maxime est selon l'intention du Pape, lequel, encore
bien qu'il veuille faire recevoir son cer6monial partout, ne
d6sapprouve pourtant pas les ceremonies locales bien regues
et qui sont d'edification, comme il parait par ces paroles qui
sont souvent dans le ceremonial, fro more locorum, wel secunwdm laudabilem consuetudinem, et semblables.
Et la pratique de cette maxime est d'autant plus necessaire
aux missionnaires, que, s'ils ne la suivaient pas, ils paraltraient un pea singuliers et ensuite peut-etre moins profitables
an clerge & li'gard des ceremonies.
11 est a propos de ramasser ici les plus notables endroits da
c6remonial des eveques que nous n'observons pas, afin que
si quelqu'un venait les lire dans les livres, qu'il ne s'etonne
pas, et ne veuille pour cela les faire pratiquer autrement que
nous les observons, lorsqu'il scaura qu'on les a bien pr6vues,
et qu'on ae s'en est 6carte que pour de bonnes et legitimes
raisons.

M. Almiras indique ensuite quelques c6remonies
romaines t que nous ne pratiquons pas nianmoins, parce
que l'usage est contraire dans tout le royaume on dans
le diocese et que ce serait nous rendre trop singuliers
de ne nous y conformer pas n. (Mentionnons deux on
trois de ces usages seulement.)
Quand l'office n'est pas solennel, les plus dignes doivent
aller au choeur les premiers, etc. (Ciremonial, liv. I",
chap. xv, et liv. II, chap: vi).
Neanmoins parce que la psatique universelle est contraire
par toute la France, il a ete resolu qu'en quelque office que
ce soit, les moins dignes entreront toujours les premiers au
cheur en France.
Lorsqu'un pratre entre an chceur, Pioffice commence, tous
du chceur doivent se lever pour le saluer rEciproquement,
(Cidrmonial, liv. I, chap. xvIm) exceptA le Celebrant s'il y
estoit, comme aussi Ie Superieur et les Chappiers.
Ndanmoins, suivant le sentiment des plus experts et intelligents, il suffit qu'on se decouvre, taut parce que la pratique
universelle et de ne pas se lever et n'est en usage que parmi
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les cardinaux et a leur 6gard seulement lorsqu'ils entrent
dans un chceur oi sont des chanoines (ainsi qu'il nous a est€
repondu de Rome) que, parce que autrement 1'office pourrait
iacilement etre interrompu. De plus, ceux qui sont assis sur
des chaises levees, comme on est ordinairelent en France,
sont censez etre debout. C'est pourquoi nous ne nous levons
entitrement que quand des 6veques ou le sup6rieur entreat au
choeur, 1'office commence.

M. Almiras poursuit Tl'numbration en ajoutant
chaque fois ces termes on des expressions 6quivalentes cc nanmoins comme la pratique la plus suivie
en France est contraire nous ne devons pas observer
<,ette recommandation du c6ermonial w.
On ne doit pas porter de chappes aux grandes messes, si ce
n'est les dignitEs d'une cathddrale (liv. I, chap. Xv). De plus,
on ne doit sonner les cloches pour l'office des Morts et des
feries (liv. I, chap. xv).
Neanmoins parce que le contraire s'observe par toute la
France, nous suivons l'usage des eglises les mieux reglez, qui
est de sonner les cloches en tels offices et porter des chappes.
Dans la maison de Saint-Lazare, nous ne donnons point de
purification aux communiants, tant que parce que cela ne
parait guire necessaire, que parce que cela est fort peu en
usage dans la France contre le Cdrdmonial et le Missel.
Nous faisons ici entonner le premier verset de chaque
psaume tout entier par les deux chantres aux offices solennels centre le c6remonial parce que 'experience a fait voir
qu'en un choeur, oh il y a plusieurs jeunes gens pen intelligents i la psalmodie, on ne finissait pas bien quelquefois le
premier verset dont parfois tout le premier psalme se ressentoit.
Pour ce qui est du chant, on se reglera dans toutes nos
maisons selon l'usage du diocese ou elles sont, pour
l'epitre, l'6vangile, les versets oraisons et legons, mais pour
ce qui est des prefaces, antiennes et tout le reste, on le chantera selon les livres romains.
Dans les lieux oh nous sommes curez, nous pourrons xous
conformer X l'usage pour tout le chant, si I'eveque le desire

absolument.
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Le ton de 'oraison est marqun dans le CirldM ial tout aw
long; ce que nous n'observons pas pour les raisoas ci-dessus.
Nous ne chantons pas en France le Confiteor avant la communion du clerge, quoiqu'il soit notd a la fin du Cdreimeil,
de quel ton et maniere il se doit chanter, parce que cela ne
s'observe pas par toute la France.
l'antaatque pour encenser A la romaine, comme prescrit
notre Ceirmonial, page 3oo, qui porte qu'on encense les
pretres d'un coup chacun de chaque c6td du choeur, et puis
qu'on encense chemin faisant et sas s'arrter a ceux qui ne
sont pas pretres de chaque c6td, il faut supposer une orgae
qui jouant donne le temps de faire Pencensement du chceur
en la manitre. susdite avec decense et majeste. Et que plus
souvent nous chantens l'office solennellement sans qu'oa
joue de l'orgue et que (de) plus notre chaeur de Saint-Lazare
est fort rempli, et que par consequent l'encensement serait
fort long: c'est pour cela que nous n'observons pas k SaintLazare la maniere d'encenser le choeur 1 la romaine, mais i
la parisienne, qui est d'encenser le clerge en droite ligne et
sans s'arreter (in linea recta sine mora) en sorte que I'on
encense plut6t le chemin que les personnes, sans toutefois
monter dans les chaires d'en haut, comme on fait I la parisienne & cause que les chaires de Saint-Lazare sont tropetroites pour le pouvoir faire. Mais le Thurif6raire se contente d'encenser une fois de chaque c6t6 prbs des basses
chaires du chteur; ce que Pon fers soit que l'on joue de
Porgue on non ain de ne point tant faire de diffrence, et par
ce aussi que notre chaeur estant fort nombreux, difficilement aurait-on achev6 I'encensement mame les jours qu'on
joue de 'orgue k moins que l'orguaniste ne fft fort long.
ALmtRAs.

On voit par ces d6tails avec quel soin pr6cis et minutieux les supirieurs de la Congrigation veillaient i
une observation intelligente et prudente des c&r4monies, observant dans I'ensemble le rit romain mais
ne craignant pas d'adopter, pour de bonnes raisons,
les bons usages suivis dans les pays oi nous sommes.
C'est ainsi que la Congr6gation demeurait fidile Rome
et ne heurtait pas les eveques.
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En 1919 comme en 1662, les memes principesaniment toujours la petite Compagnie et voili pourquoi
M. Rellier, notre digne pr6fet d'6glise, nous a recommand6 l'observance de quelques pieuses coutumes en
usage dans la France.
28 octobre. - M. le Supbrieur genral r6unit les
pretres a la salle des assembl6es et nous adresse les
conseils les plus sages pour notre ministhre. Il nous
parle en particulier du nouveau Code de droit canon,
sur quoi il y a lieu de remarquer que S. Em. le cardinal Amette a promulgu6 r6cemment une instruction au
sujet des censures et cas reserv6s que tout confesseurdu diocese de Paris doit connaitre pour exercer prudemment le saint ministere.
3o octobre. - Le Tres Honor6 PAre adresse aujourd'hui une circulaire aux Filles de la Charit6; comme
les d6tails qu'elle contient intiressent egalement lesMissionnaires, nous la reproduisons ici :
MZs BIEN CHEltS StEURS,
La grvc

de Notre-Seigner soit avsc vows ~owr

iamais I

Voila un mois, aujourd'hui meme, que 1'Assembl6e gdnralede la Congregation de la Mission donnait a la double famille
de saint Vincent un chef, un sup6rieur, en remplacement du
regretti M. Villette, rappel6 i Dieu le 7 novembre g196.
II y a done pr6s de trois ans que la plus haute charge de
votre Compagnie etait vacante.
De cette longue vacance, vous connaissez la raison ; ce fut
la douloureuse et grande guerre, qu'on a pu, sans exagnration, appeler une guerre mondiale.
Vous saves aussi quel a et6 le resultat des travaux de
'Assembl6e, du moins en ce qui concerne le choix d'un superiear. C'est sur ma pauvre et ch6tive personne que ce choix
est tombd. Oblig6 d'accepter la charge et de courber la tate,
je ne puis qu'adorer les voies de la Providence sur votre Cor-
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pagnie et sur moi. Aussi, pendant que se diroulaient dans
un impressionnant et religieux recueillement les operations
do scrutin, - surtout lorsque le r6sultat, pour moi si redoutable, en fat acquis, - me revenaient k la memoire les paroles
do cantique d'Anne, la mbre de Samuel le prophlte:
L'Iterael fait mourir et il fait rivre.
II conduit au sajour des morts et l en retire.
L'Eternel appauvrit et ilenrichit,
II abaisse et il Elvbe,
De la poussibre il retire le pauvre,
Du fumier ii relr:e I'indigent,
Pour les faire asseoir avec les grands:
Et il leur donne en partage un tr6ne de gloire.
Car i I'ternel sootlescolonnes de la terre
Et c'est sur elles qu'il a pose le monde.
Le choix de la Providence, malgre mon indigence et ma
pauvretE, m'a place an rang de ces grands chefs, conducteurs de votre Compagnie A travers les sibcles. La comparaison avec eux m'6crase et m'aneantit. Leur serie est deji
longue puisque seize superieurs, aprbs le fondateur, m'ont
precede; elle est glorieuse aussi, vous le savez. Je dois etre
leur continuateur en meme temps que leur successeur.
Continuateur et heritier de ces deux grands et glorieux
parmi les plus illustres: saint Vincent, qui si sagement vous
forma & son image et ressemblance; M. Etienne, qui vous
reforma si patiemment a l'image de saint Vincent I Nommer
ces deux noms, que votre filiale reconnaissance ne doit jamais
separer, c'est vous dire l'immensit6 et la difficulte de ma
tiche.
Oh certes, je n'ai point les vertus de saint Vincent ni les
qualites de M. Utienne, je le.sais evidemment; je le sens
profondement. Mais, par l'infinie mis6ricorde de Dieu, je me
sens 'heritier de leur amour envers.votre Compagnie; de
leur desir de voir chez vous Dieu'et les pauvres souverainement aimis et servis; de leur Aele pour la r6gularitd et le
travail, la simpliciti et le devouement, la piete et les vertus
solides, par quoi doit se distinguer votre vie; de leurs
craintes comme de leurs esperances paternelles en tout ce qui
touche aux interets vitaux de votre Communautd. Dieu m'est
temoin que, comme votre saint Fondateur et comme votre
venerE Restaurateur, je voudrais voir la Compagnie des
Filles de la Charite toujours plus belle devant Dieu, toujours
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plus bienfaisante aux pauvres, toujours plus nombreuse pour
le nombre sans cesse croissant des humaines misires ; toujours plus attachbe aux saints Vaeux, aux saintes Regles, A
toutes les traditions du passer; toujours plus amante de
Pimmolation obscure et de J'apostolat lointain; toujours
plus fiddlement soumise a ceux que vous appelez les V6nerds
Sup6rieurs; vivant toujours davantage, par 'esprit, le cour
et l'imitation, dans la chore Maison-Mbre, qui est aussi la
.maison de la Vierge Marie. Je voudrais voir votre Communautd la plus petite, la plus cachee, la moins loude devant
les hommes; mais la plus grande, la plus aimee, la plus meritante devant Dieu.
Comme saint Vincent et le bon P. -tienne, je voudrais
que chaque Fille de la Charite, heureuse et contente en sa
vocation, trouvit toujours le bonheur dans la maison et
1'office que l'obfissance lui ont assignes, et que cette vie heureuse lui fit le gage d'une bienheureuse mort pricieuse
devant Dieu, principe et commencement d'une 6ternit6 glorieuse.
Voas voyes de quel bel heritageje suis entri en possession
an jour de mon election ; vous voyez quelles magnifiques
perspectives s'ouvrent devant moi pourPavenir devotre Compagnie ; vous voyez quels beaux reves, qui ne seront point de
simples raves, me viennent A l'imagination, remontant du
caur, inspires par la charite que je vous porte.
Pour tout cela, pour toutes ces belles choses, j'ai besoin de
la grice du bon Dien, de la protection de la divine Vierge,
du secours de saint Vincent, de l'intercession de'celle, bient6t Bienheureuse, qui fat votre premiere superieure et- mbre.
Rien de tout cela ne me manquera, je le sais; Dieu et ses
saints sont fidoles en leurs promesses.
J'ai besoin aussi de votre cooperation etj'y compte. Cooperation par les pribres, que vous ferez nombreuses et ferventes
pour moi : plusieurs, beaucoup m6me parmi vous, out eu la
filiale charite de m'assurer du secours de leurs prirres; les
autres out fait interieurement et devant Dieu la promesse de
me douner, elles aussi, ce spirituel secours. Aux unes et aux
antres, j'adiesse l'expression de ma sincbre reconnaissance.
Avec cette cooperation de la priere, j'attends de vous, dans
le meme ordre spirituel, i'offrande de communions, de merites, de souffrances, qui constituent une aide si efficace.
Chez vous, la communion est quotidienne ; et quotidiennes
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aussi sont les souffrances et epreuves ; par suite, de ce chef

et de plusieurs autres, vos m6rites sont de tous les jours. Si,
par use charit4 egalement de tous les jours, vous preleves et
prisenter & Dieu, en ma faweur, une partie de ces mirites,
ne voyez-vous pas combies puissante sera la coop6ration que
j'attends de vons dans I'exercice de mes fonctions ?
Pour compl6ter le nombre et la puissance des, cooperations
que Dieu me permet d'atteadre de votre charit6 et g6•arosit4,
vous y ajouterez celle d'ne parfaite docilit d'esprit, de jugement, de voloate, d'activite, de travail. C'est une comparaison souvent eatendue et souvent redite aux autres : tre
entre les mains de ses superieurs comme la lime entre les
mains de 'ouvrier. Soyez ces instruments pleinement dociles,
parce que iatelligents ft aimants: intelligents, qui comprenneat le pourquoi et la grandeur de I'obeissance ; aimants,
qui, de coenr, acceptent 6galement les sacrifices parfois amers
et les consolations toujours pr6sentes du devoir accompli
avec Dieu et pour Dieu.
Si vous m'aidez de ces diverses manibres, et, encore une
fois, je me plais i y compter, ma tiche sera allegte. L'h6ritage sera soigneusement conservE et il me sera donna de le
transmettre intact I mon successeur quand viendra le jour
marque par Dieu de la reddition de mes comptes et de la

transmission de ,mes pouvoirs Ihl'lu de la Providence et de
mes confreres.
Chacune d'entre vous sait que je ne suis pas seul h porter
le poids et que j'ai de bons et g6na6eux collaborateurs et
collaboratrices. Je n'ai garde de l'oublier, et il m'est agr6able
de vous dire que j'estime - trbs haut prix leur cocours
eclaird, prudent, dsint6ressE, surnaturel toujours.
La seur Emilie Maurice, Superieure .de la Compagaie,
que, selon la pieuse tradition, vous appeles i Tres Honorke
Mire n, continuera & m'aider de son expErience et de ses
lumibres. Depuis de longues anndes, dans les diverses situations ob la Providence Pa plac6e, a Naples, a Rome, a la.Maison-Mere, j'ai pu voir i l'Ppreuve ses qualitis et en constater
les heureux effets.
Les autres pembres du Conseil ne me seront pas moias
utiles. M. Meugniot demeare toujours directeur de votre
Compagnie, comme il l'a 6t6 depuis vingt annaes. Sa bonte,
son devouement vous sont bien connus; ils vous sont assurEs.
comme par le passe.
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M. Romon, si avantageusement coanu d'un bon nombre de
sieurs, partagera, en qualit6 de sous-directeur, la sollicitude
de M. le Directeur et remplacera aupris de lui et dans le
Conseil M. Delanghe, que la Providence remqt A la tete de
son ancienne province d'Aquitaine.
Les seurs Cronenberger, Jouanneau et Collet, respectivement Assistante, Iconome et Officiere, m'ont deja, en plus
d'une occasion, donaE des preoves de leur jugement prudent
comme de leur charitd sans bornes dans le maniement des
afaires et des personnes.
A l'aide puissante que me donne le Conseil,ajoutes 'active
-collaboration et la longue experience da Secretariat. Soeur
Vignancour, qui sy ddvoue depuis si longtemps n'a pu sans
doute empacher 'action et le poids des annees de se faire
sentir; mais du moins elle a garde toute la fraicheur de son
affectueux attachement A la vocation et A la Communaute.
Les autres *offices ne sont pas inf6rieurs au Secretariat en
Zginbrositt et d6vouement.
Avec grande crainte donc, mais aussi avec grande coniance
en Dieu,j'ai pris en main la direction de votre Compagnie.
Plaise maintenant A Dieu tout bon et tout-puissant, a la
Vierge coniue sans pche, A saint Vincent notre premier protecteur, a la Venerable Mre modle de toutes vos vertus,
nos futures bienheureses martyres, de benir et garderhjamais
PCEuvre de la Charit6.
C'est dans cette assurance que je vous donne & toutes et a
- hacune ma benEdiction et que je me dis, en Notre-Seigneur
-et Marie Immaculee,
Votre tout devoud serviteur.
F. VERDIER.
32 octobre. - Le Tres HonorP
Pere reSoit une lettre
du Souverain Pontife, dont nous donnons la traduction et dont on trouvera le texte original a la fin de la
-circulaire du 27 novembre 1919.
BENOIT XV, PAPE
A NOTRE CHER FILS, FRANVOIS VERDIER, SUPRIEtU
BS LA COUGtEGATION DE LA MISSION

PAUL,

G•Iit.AL

DE SAINT-VINCKNT-DE-

*

Salut et Bniediction apostolique.
D6ej on nous avait anuonce votre election comme Supirieur
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gindral de la Congregation de la Mission de Saint-Vincentde-Paul, ce que votre lettre vient de nous confirmer. Notre
satisfaction est d'autant plus grande que par cette lettre vous
nous apprenez des details dont vous avezjugeavec raisonque
la connaissance nous apporterait un, vif plaisir, vu notre
grande affection pour la famille de saint Vincent. Entre
autres choses,vous nous avez signifi que toutesles provinces
de la Congregation, par leurs l6gitimes mandataires, out participe6 votre 4lection et que la presque unanimitd a etC obtenue dans le choix du chef supreme de la famille, au milieu
du plus grand calme et d'un parfait recueillement sous le
regard de Dieu.Ceciest tout A fait louable,et nous le louons,
en effet. Car sans dire que ce consentement presque universel
confirme l'estime que nous avions deja auparavant des vertus
remarquables et des qualit6s distinguees qui vous ornent,
Cher Fils, et vous designent comme le plus apte pour diriger
la famille de saint Vincent, ce consentement, presque unanime des electeurs dans une chose si grave et detant d'importance, que signifie-t-il, sinao la volonte manifeste de Dieu
disposant ainsi pour le bien de la Congregation et pour le
profit des oeuvres tres nombreuses qui 'intcessent ? Et
voilk pourquoi nous nous rejouissons et nous vous felicitons
de tout cceur. Nous avons I'espoir, en effet, que la Congrigation, sous votre gouvernement et votre conduite, progressera
de plus en plus chaque jour dans le zble A procurer le salut
des imes, h promouvoir les missions sacrees, k former le
clerge dans l'esprit de Dieu, enfin h augmenter toutes les
bonnes ceuvres qui ornent si bien, comme les etoiles dans le
ciel, la Congregation de Saint-Vincent-de-Paul. Et, en outre,
avec votre ardeur, votre prudence, votre sagacit6 qui nous
sont bien connues, nous sommes certain que vous n'omettrez
jamais rien pour faire conserver soigneusement, et maintenant et & l'avenir, ce qui fait Pornement propre de la Congregation de Saint-Vincent, nous voulons dire, la science de la
Liturgie sacr6e et la parfaite observance des sacrs rites,
ainsi que la diligence et la sollicitude & enseigner aux clercs
et aux pretres une science si necessaire. Et, afin que plus facilement vous puissies obtenir toutes ces choses de Dieu, distributeur-de tous les biens, nous invoquons de tout notre
pouvoir sur vous le secours des dons celestes et comme gage
de ces dons et comme temoignage de notre laternelle affection, nous accordons amoureusement dans le Seigneur la
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B6Andiction apostolique & vous, Cher Fils, et a toute votre
famille.
Donne a Rome, pres Saint-Pierre, le 3o octobre de l'ann6e
1919, de notre Pontificat la 6*.
BENOrr XV, PAPE.

I" nxovembre. - M. le Sup6rieur g6neral officie
le matin et Mgr de Vienne le soir. La communion de
la grand'messe a &tA interminable.
Diff6rentes cer6monies ont 6t6 organis-es soit en
l'honneur des morts de la guerre, soit en l'honneur
de leurs enfants survivants, les pupilles de la nation.
A celle qui s'est tenue dans le grand amphitha&tre de
la Sorbonne, sous la pr6sidence de M. Poincar6, en
pr6sence des ministres, du raar6chal Foch et de tons
les corps de l'tat,Mgr Roland Gosselin a lu la d6claration suivante, au nom de S. Em. le cardinal Amette :
Au premiert rang des morts dont le a novembre nous
invite a commemorer le souvenir, sont ceux qui, an cours de
la grande guerre, ont donne genereusement leur vie pour la
patrie.
La France a contract6 envers eux une dette sacrde, car ils
'ont sauvee au prix de leur sang.
Cette dette, c'est tout d'abord & leurs enfants que la nation
doit la payer, et elle en a pris 'engagement solennel en les
adoptant pour ses pupilles.
Du sein de Dieu, ou ils vivent d'une vie meilleure que
celle d'ici-bas, nos glorieux morts nous parlent : ils nous
demandent de prendre soin de ces enfants qui sont leur chair
et leur sang, et d'aider leur meres I les elever comme ils
eussent voulu le faire eux-memes.
Ce n'est pas assez de leur assurer le pain du corps et les
ressources nAcessaires au ddveloppement de leur vie physique; il faut pourvoir aux besoins de leur vie intellectuelle
et morale, leur donner une instruction proportionnue a leurs
aptitudes et & leur condition, leur inculquer les principes,
les idCes, les croyances que leurs peres eussent voulu leur
transmettre, leur inspirer le culte du devoir, les former a la
pratique de toutes les vertus, priv6es, familiales et civiques:

-

972 -

telle est la tiche que, de concert avec leurs meres, nous
devons remplir auprfs d'eux. La France y sera fidle.
Ils vous parlent a vous aussi, chers orphelins, les hiros
doat vous etes les fils; is vous adjurent d'etre dignes d'eux.
Vous ecouterei leurs voix. Vous r4pondrez I la sollicitude
doat vous etes l'bjet, vous rdaliserez les espirances que la
patrie foade sur vous. Par votre docilite, par votre application an travail, par votre pi6tt iiale, vous serez la consolation de vos meres et l'honaeur de vos families. Vous vous
prdparerez 1 devenir des hommes 6claires et courageux, des
femmes vertueuses et vaillantes, capables de continuer les
nobles traditions de la France et d'attirer sur elle les bin&-dictions de Dieu.
ULen-AnDLPas, Cardinal AMErTr,

Archevque de Paris.
Le Tres Honord Pire commence sa retraite ce soir
- Gentilly.
2 novembre. - Le Saint-Siege avait 'permis, bien
que ce fit dimancbe, de chanter cette annie la messe
de Requiem dans les 6glises on oratoires publics particulierement 1 oi de pienses confrbries soet irigses
pour soulager les ames du Purgatoire. Aussi, dans
toutes les 4glises deParis, on a profiti de cette permission et, a Notre-Dame, oiu cinq mille personnes ont
assistb I ta messe de onze heures, la c6ermonie a tparticulirement touchante. Chez nous, comme notre
chapelle n'est pas un oratoire public, on a dit pieusement la messe du dimanche; mais si l'on n'a pas
fait memoire des morts exterieurement, on n'a pas
manquc
de prier pour eux, d'autant plus que notre
chapelle paraft 4tre une de celles dont parle le dcret
n ubi sodalitates aut piae uniones in eumdem finem
canonice sint congregatae »; chacun sait, en effet, que
I'aeuvre de la Sainte-Trinitt
pour le soulagement des
Ames du Purgatoire est erigee dans notre tglise
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depuis l'ann6e 1859, qu'elle a kti elevee A la dignit6
d'archiconfrerie en 1874. Sans doute, on a cess6
depuis quelques ann6es les r4unions qui se tenaient a
certains jours, mais cela n'empeche pasloeuvre d'etre
tres florissante et de faire un bien immense par les
innombrables messes qu'elle fait dire et par les
secours qu'elle accorde aux 6glises pauvres.
Ce m&me jour, 2 novembre, les syndicats chretiens,
en particulier ceux de 1'Abbaye, se sont enfin group6s
en une conf6d6ration francaise des travailleurs chretiens. Cela ne s'est pas fait sans peine, mais enfin cela
s'est fait. L'union fait la force. 11 faut s'unir aux
autres si l'on ne veut pas v6g6ter et mourir.
3 novembre. - La Tres Honor6e Mere euvoie aux
sceurs du diocese de Paris la lettre suivante que la
Semaise religieuse dit ut tre p6n6tr6e de l'esprit de
saint Vincent de Paul - :
MA Tats CHIRE

S(EUR,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous A jamais

i

Vous allez recevoir de l'archevech4 un certain nombre de
circulaires destin6es aux parents de vos elbves leur demandant_ leur concours pecuniaire pour soutenir Penseignement
chr6tien dans le diocese de Paris, menac6 de perir, si les
maitres et maitresses ne touchent un traitement qui leur permette de vivre.
Je compte, ma tres chere Soeur, sur votre esprit de charite
et de justice pour faire comprendre aux families et aux e41ves
qui frequentent votre ecole la grandeur de l'oeuvre a laquelle
S. 6m. le cardinal archeveque de Paris demande aux parents
chrdtiens de collaborer. C'est une oauvre de zile a mettre au
meme rang que celle de la Propagation de la foi ou de la
Sainte-Enfance, que les plus petits de nos classes comprennent
si bien. Je les entends encore me dire, ces tout petits, lorsque
je remplissais 1'office de maitresse d'ecole, et qu'ils me
remettaient leurs offrandes : a Ma Seur, c'est pour acheter un
petit nbgre pcur le bon Dieu.,
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II ne s'agit pas de petits Africains on Chinois, mais de
petits Franiais catholiques qu'il faut garder h l'iglise leur
mire. Vous y travaillerez donc, j'en suis sure, de toutes vos
forces, avec les families chritiennes qui vous entourent, trouvant, pour supplier & I'obole des plus pauvres, des bienfaiP'insuffisance de
tears et des bieafaitrices, qui suppleeront
la collecte que vous ferez sans doute mensuellement, afia
qu'elle plse moins sur le budget des parents de vos ilives,
et que vous enverrez rdgulibrement a la direction diocesaine,
76, rue des Saints-Peres.
Vous ajouterez avec d'autant plus d'empressement cette
oeuvre de chariti a toutes celles qui r4clament votre divonement empress6, que ce sera continuer indirectement l'enseiguement chretien dans les paroisses oil il vous a 6t6 retire,
et venir en aide A d'anciennes 6lives, aujourd'hui, directrices
ou maitresseS adjointes,form6es dans nos classes oi elles ont
pris les grades necessaires h leurs fonctions d'institutrices.
Le Sacre Coeur de J4sus et le Ceur Immacule de Marie
seront consoles de votre zele et de votre charite et ils beairout vos efforts en vous faisant trouver des gen.rosit6s inesperdes pour remplacer les offrandes insuffisantes des pauvres.
C'est dans cette confiance et dans 'amour de Jesus et de
Marie Immaculee que je demeure, ma tres chbre Soeur, bien
cordialement,
Votre tres humble et trbs affectionnee,
Seur fmilie MAURICE.

On a si froid dans l'immense salle d'oraison que

M. I'Assistant nous fait dire le br6vaire dans la salle
des prtres.
4 novembre. - On trouve que la salle des pr&tres
est encore plus froide que la salle d'oraison et I'on

revient A celle-ci pour la recitation de l'offce divin.
Notre rue de Sevres est litteralement encombrie de
monde et, pour se rendre chez les sours, il faut fendre
la foule des employ6s du Bon March6 qui sont en
grave et qui font des manifestations autour du magasin.
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8 novembre. - Citons cet extrait de la Semaine
religieuse de Paris en le completant par la mention de
la presence d'un certain nombre de Filles de la Charitk,.
CoUns socIAUX
La formation des dlites 4ar les syndicats professionneli
Un noebreux auditoire, composE de professionnelles et de
femmes d6vouees aux mcuvres sociales, s'est reuni le 8 novembre dans la salle de larue des Saints-Phrds pour enteadre
Mile -Poncet, fondatrice des syndicats f6minins de 1'Isre,
qui groupent aujourd'hui 5 1 6 ooo ouvrieres do tissage, de
'aiguille ou de la soierie, et qui avait reca pendant la guerre
la direction de toute la main-d' euvre feminine occupde par
l'intendance dans le d6partement.
Mile Poncet a affirmi avec eloquence que c'est une ndcessitd pressante pour tous ceux qui s'occupent des ceuvres populaires de donner aux jeunes gens et aux jeunes filles ane
formation sociale les mettant 4 meme de resister aux suggestions cegetistes dans leurs divers milieux professionnels. Elle
a indique que l'inflience des Catholiques et de lears associations professionaelles s'exerCait en raison directe de leur
valeur technique et que les syadicats a principes catholiques,
par leurs cours d'apprentissage et de perfectionnement, contribuaient puissamment & cette oeuvre d'avenir qu'est la formation d'une elite dans le monde do travail. Sur ce terrain,.
Mile Poncet a donni tous les details d'ane experience vicue.Elle a dit le lent et profond travail des cercles d'etudes oh se
sont formees les ouvribres qui dirigent aujourd'hui le mou-

vement professionnel catholique dans 1'IsLe. Tel cercle a mis quatre ans k former sept propagandistes, mais ce sont des apotres que rien n'arrete et qni luttent vaillamment contreles tyranniques efforts de la C. G. T. multipliant contre elles
les menaces et les insultes. Avec une 4motion profonde et
bient6t partagde, Mile Poncet d6crit l'admirable resistance que font depuis trois mois dans une usine isolee d'un petitvillage dauphinois hait ouvricres catholiques ; assaillies tousles jours 1 la sortie, insultees, frappdes parfois par lers camarades c6g6tistes, loin de faiblir, elles out trouve moyen defaire des adeptes et elles sont devenues douze.
Ce que Mile Poncet a'a pas dit, c'est son propre r6le dansa
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la formation de cette Elite ouvrikre, I'encouragement donni
par son devouement journalier, ses sages conseils, sa presence.
Et son abnegation n'est pas moins exemplaire, car, nous ditelle, ce qu'il nous faut souhaiter, ce qu'il nous faut poursuivre, ce n'est pas la direction des associations professionnelles que nous aurons pu aider &se fonder, c'est au contraire
de nous effacer et de disparaitre le jour oh nos socurs de travail ayant accompli leur ascension morale et professionnelle
pourront se passer d'appui et de conseils. La leoon de Mile
Poncet, c'est la vie meme, ce qu'elle conseille elle 'a etent,
ce qu'elle redoute elle 'a eprouve, et les epreuves sont venues
parfois d'oi on ne les aurait pas prevues.
Dans une usine de tissage, un fort groupe d'ouvribres syndiquees catholiques out refuse d'adhirerr la C. G. T. On
les malhnne, on les persecute, puis tout d'un coup tout s'arrete, et le patron les faisant appeler leur dit : •Mesdemoiselles, vous serez desormais tranquilles, j'ai payd vos cotisations au syndicat cigetiste. Voici vos cartes d'adherentes...V
Quoi de plus cruel, de plus decevant que cette inintelligence ?
Mais il y a aussi desjoies qui ricompensent, et Mile Poncet
nous a racontE comment, A force d'union entre elles, les ouvritres de l'lsire ont reussi &faire 1'union entre leurs patrons
qui vivaient entre eux dans un r6gime d'apre concurrence.
Invites aux fetes corporatives de leurs employes, ils se sont
rencontres, ils ont cause, ils se sont entendus et de cette en-

tente sont sortis des contrats collectifs, dont on pent esperer
.que 'application apaisera les causes de conflits.
Apris la conference, plusieurs syndiquies de 1'Abbaye rappellent le souvenir de leurs visites aux syndiqudes de l'Is6re
et du cordial accueil qu'elles y ont recu. Mgr Odelin, qui
avait bien voulu presider la runion, resuma leurs sentiments
et ceux de Iassemblee en disantl Mile Poncet toute leur reconnaissance de sa chaude affection pour les femmes qui travaillent, et toute 1'ardente sympathie des vingt mille syndiqu6es
de 1'Abbaye pour leurs soeurs des syndicats libres de 1'Isere.
I I uovembre. -- Grive des ouvriers imprimeurs des
journaux de Paris. II ne parait qu'un journal, un seal
journal, le journal des journaux, auquel collaborent
to us les rdacteurs des journaux. Nous ne recevons
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done plus nos journaux habituels, mais la Presse de
Paris. Un seul journal, c'est presque l'idial pour bien
observer un certain drcret d'une certaine assembl6e
gin6rale qui ingemisceas super multiplices abusus qui ex
(diariorum) lectione oriei solent emixe rogat R. A. D. D.
Superiorem generalem ut media adhibeat efficacissimd
ad tollendos et ix posterum rceveniendos hos abusts.
Est-il moyen plus efficace que la greve? Vive done la
greve qui nous rend de plus en plus chartreux a la
maison.
A cause de cette cessation du travail des ouvriers
imprimeurs, l'anniversaire de I'armistice a 6t6 un peu
laiss6 dans 1'ombre.
Le Journalofficiel publie un rapport de l'Acadimie
de m6decine qui constate les progres douloureux que
la tuberculose fait dans le monde entier et qui pr6conise les moyens a prendre pour lutter contre ce terrible mal. L'Atad6mie de m6decine recommande surtout de veiller sur les jeunes enfants et les adultes.
C'est le cas de tous les orphelinats de sceurs, de nos
icoles apostoliques et. mme de nos s6minaires
internes et scolasticats. Le rapport montre combien la
contamination est" fr6quente, quand on n6glige les
pr6cautions ordinaires ou extraordinaires que prescrit
1'hygiene; il entre dans des d6tails qui peuvent
paraitre petits en apparence, mais qui sont gros de
cons6quences. Si done nous voulons conserver 'nos
jeunes gens, nos apostoliques, nos orphelins et orphelines, ne craignons plus de multiplier les precautions
pour la propret6 du corps, pour la s6paration da
linge, pour l'adration des salles, etc., etc.
15 novembre. -

Encore un de nos confreres demo-

bilises, M. Manieres, qui vient de subir avec succes
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les examens de la licence en philosophie devant les
professeurs de la Sorbonne.
16 xovembre. - elections ~1gislatives. Le cardinal
Amette avait adress6 une lettre a ses dioc6sains dans
laquelle ii leur disait : t Vous devrez voter; l'abstention serait de votre part une d6sertion coupable. , Or,
nous sommes dioc6sains; mais, d'autre part, un decret
de la XX' assembl6e g6narale d6fend de prendre part
aux elections; il est vrai que ce d6cret permet de
voter, en cas-de ncessit6, avec la permission du Suplrieur g6neral ou du visiteur. Or, depuis longtemps, nos
supirieurs gin6raux nous ont declar6 qu'il y a n6ces
site de voter, que les 6lections ne sont plus comme
autrefois purement politiques, qu'elles intbressent la
Religion, et, qu'i ce titre, c'est un devoir de voter.
Aussi notre Tris Honori Pere nous a-t-il dit, A l'obeissance, qu'il fallait voter. En cons6quepce, malgri la
neige, chacun a rempli son devoir et pour faciliter
aux confreres de l'infirmerie les moyens d'exercer leur
souverainet6 civique, la voiture de la Communaut6 les
a transportbs & la rue de Vaugirard.
.17 ovembre. - M. Mott preche la retraite du mois
A cinq pretres du diocese.
18 xovembre. M. le Superieur general nous
annonce que M. Albert Narguet est nomme procureur
g6neral de la Congregation.
23 novembre. - D'une lettre adressee par ly
cardinal Gasparri au TrsHonor6 Pre,extrayons
cette petite
phrase qui nous servira d'encouragement
pour faire
toujours mieux: a Sa Saintet6 connait les
grands
m6rites que les Pr&tres de la Mission se
sont toujours
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acquis dans la direction des siminaires et la formation du jeune clerg ; elle sait que cette illustre Congr6gation posshde des sujets capables pour cette
ceuvre. a
27 xovembre. - S. Em. le cardinal Amette officie
pontificalement dans la cbapelle de la rue du
Bac, 14o. Le soir, Mgr de Vienne, coadjuteur de
Mgr Jarlin, preside les vepres et le salut. M. Drillon
nous rappelle les souvenirs et les leqons de l'apparition de 183o.
A 1'Academie franqaise a lien la s6ance publique
annuelle pour les prix de vertus. Nos jeunes gens et .
nos confreres qui ont 6te au front ont regu la gloire
humaine qu'ils m6ritent (en attendant la gloire c6leste
bien autrement solide, la seule vritable gloire). On a
-donc glorifi6 4 ces humbles soldats, ces modestes, ces
chitifs, ces pauvres petits gars, se battant pour un
ideal qu'ils portaient comme une midaille binite
coasue par une main pieuse dans leur v6tement de
combat n ; on les a montr6s t pris dans la tourmente,
le jouet d'ivinements formidables, allant au-devant
de la mort, courbant le dos sous la pluie des obus,
ayant vwcu quatre ass dans l'enfer des d6tonations,
dans les menaces sifflantes des balles, sous le vol des
avions inquisiteurs, dans les pieges des fils de fer
barbel6s, marchant tout de m6me, tenant tout de
meme, s'agrippant an sol, se ramassant pour l'klan,
revenant vainqueurs, et gardant sur le visage cette
expression mystique qui leur eat restie d'un tong
contact avec la mort m.Aussi, a dit M. Brieux, directeur de 1'Academie, cc le grand laur6at des prix de
vertu, c'est le poilu de la Marne, de la Champagne et
de Verdun, c'est le poilu de toutes les batailles, c'est
tout simplement ».
le aoldat frarnin
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Citons du meme discours la phrase suivante : a J'aurai termin6, Messieurs, lorsque j'aurai cit6 le prix de
Sussy de 2000o francs attribu6 aux Lazaristes francais
en Perse pour les aider a reconstruire les gglises et les
&coles d6truites par les hordes turques. Enfin, les
sours de la Chariti i P6kin pourront continuer leur
propagande admirable grace aux suppl6ments de
subsides que leur apportera le prix que vous les priez
d'accepter. w
3o novembre. - Secondes elections auxquelles nous
prenons part comme aux premieres avec cette diff6rence que ceux d'entre nous qui sont alles voter le
matin ont pu voir un de nos confreres presider le
bureau et prononcer le sacramentel: ( Monsieur un tel
a vote. )
Le soir, l'union des syndicats professionnels f6minins de la rue de l'Abbaye organise au palais du
Trocadero une grande manifestation syndicale. Des
cartes ont 6et donn6es 1.M. le Sup6rieur general qui
en fait beneficier quelques-uns de ses confreres. On
se rend done A ce curieux monument qui ressemble t
une abside de cathidrale; on entre dans la salle qui
peut contenir six mille personnes; on prend place
dans la loge couverte qui est assignee et on attend
patiemment que la s6ance commence. Peu ia peu, la
salle se remplit et, vers trois heures, nous entendons les
declarations de chacun des syndicats, entrecoup6es de
quelques chants pieux ou patriotiques.
Nous' donnons pour l'instruction des seurs qui
s'occupent des syndiquees le texte des declarations
qui ont 6ti lues:
PREMItRE DICLARATION

An lendemain de la guerre, an milieu du tumulte des idees
qui s'agitent dans le monde du travail, nous nepouvons nous
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r6unir sans proclamer bien haut nos convictions, sna Clever
notre drapeau et resserrer les liens qui nous unissent. Celles
d'entre vous auxquelles il est arrivE d'entrer a la Bourse du
travail savent qu'on n'y traite pas seulement des questions
professionnelles, mais qu'on s'y gloriie d'avoir une morale
sociale, une doctrine sociale, une religion meme.
Nous aussi, syndiquies de 1'Abbaye, nous avons une religion, une doctrine, une morale; nous aussi nous voulons
faire 1',ducation de la femme sur tous les sujets qui intiressent
l'humpnit6; nous pr6tendons contribuer a la formation d'une
elite ouvribre et aider a 1'ascension de tous les membres de
nos associations vers an ideal de vie meilleure, par le developpement de toutes leurs facultis, de toutes leurs aptitudes, de
toutes leurs aspirations. Notre doctrine c'est celle des catholiques sociaux; notre programme, c'est celui donnE par le Pape
LEon XIII dans l'Encyclique Rerum novarum, afin de realiser
un ordre social base sur la justice.
C'est en vain que, depuis un demi-sibcle, les materialistes
ayant, comme le disait Jaures, eteint les etoiles an ciel du
peuple qui travaille, ont essaye de le rendre meilleur et plus
heureux.
Nous savons qu'il n'y a pas de fraternite durable entre les
hommes s'ilsme croient pas en Dieu, notre Pere qui est dans
les cieux.
Nous savons qu'il n'y a pas d'amour ni de justice pour
ceux qui n'ont pas d'esperance et qui croient que tout finit
ici-bas.
Fideles A notre devise qui est celle de l'Evangile : eAimezvous les uns les autres ,, nous r6prouvons toute doctrine
basie sur la lutte des classes; mais nous reclamons one
organisation sociale qui, realisant dans chaque profession la
collaboration des activites physiques on intellectuelles, assure & tons ceux qui travaillent le bien-etre et la dignitd de
vie necessaire pour remplir joyeusement tous leurs devoirs
envers Dieu, envers la Patrie, envers la famille.
DECLARATION DO SYNDICAT DES INSTITUTRICES

Les institutrices libres, penetries de la grandeur de leur
tiche et de la responsabilite qui incombe aux educateurs et
aux educatrices dags la pr6pasation des gEnerations d'aprisguerre i la vie frangaise renovee, attestent que nous avons
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pour cette oruvre, de toutes les forces spirituelles

dont la premiere et la meilleure est, sans conteste, I'idfal

rweligieux.
En consiquence, elles demandent pour Penseignement libre
confessionnel - au nom de lajustice, des droits dela famille,
de l'union sacr6e dans l'amour et le service de la patrie - la
fiine liberti d'accomplir son oeuvre, et le respe~t de Plgaliti
-des citoyens francais :
Liberti de former des associations meme religieuses pour
la fondation, P'administration, le fonctionnement des 6tablissements libres d'6ducation et d'enseignement;
Libertr
eatiire de choisir-les maitres;
Libert de rdpartirles matiAres des programmes de maaixre
A donner A l'instruction religieuse la place importante qui
lui convient;
Liber

de choisir les livres d'enseignement;
Respect de P'galiti par 1'accession des ilives de l'enseignemeat libre 1 toutes les carrieres;
Par le droit de faire reconnaitre l~galement comme secondaires les 6tablissements feminins dont directrice et professeurs sont pourvues des dipl6mes et certificats d'aptitude
do'ordre secondaire.
Au nom de la justice 6gale pour tous, et nous appuyant sur
uBe parole ministirielle qui constatait, des avant la guerre,
c qu'un demi-milliard 4tait &conomisi annuellement a I'tat
par 1'enseignement libre P, nous demandons que la vie de cet
easeignement et le recrutement de ses maitres soient facilitts
par un rigime de subventions analoguehcelui que plusicurs nations, notamment la Holla.de, out mis en vigueur, et oi laz6partition des ressources est proportionnwe au nombre deseleves.
.Puis enfin, nousestimonsque l'Ngalitd demandequedes maitres
et maitresses de 'enseignement libre sibgent dans toutes les
-commissions d'examens en nombre proportionnel a celni des
eleves que l'enseignement libre y pr6sente; que, dans les Conseils departementaux et au Conseil superieur de l'instruction publique, des membres de I'enseignement libre masculin
et feminin siegent i c6t6 de leurs collegues de P'enseignement public et collaborent rdellement avec ceux-ci daas ldtude des questions techniques l'ordre du jour.
Au sujet de l'enseignement public, les institutrices libres,
Ailialement soumises A Pautoriti de leurs pasteurs, adbhreat
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cespectueusement aux desiderata exprim6s dans la lettre cole
lective des eveques de France.
An point de vue pratique, les institutrices libres deman'
dent :
Que P'obligation scolaire soit prolongee dans 'enseignement primaire jusqu'i quatorze ans, et que les syndicats agricoles soient charges de determiner les d6rogations qu'il est
nacessaire d'accorder aux enfants des cultivateurs dela rgion;
Que pendant les deux dernieres annees d'icole, des cours de
pr6apprentissage professionnel base menagere soient donads
aunjeunes filles;
-Que dans les 6coles des villes, I'enseignement du dessin soit
-donae de mani~re a cultiver chez les jeunes filles la justesse
du coup d'oeil, I'exactitude du trait et la puret6 dn goft qualit6s bien francaises qui doivent etre les qualitis professionnelles des travailleuses;
Que des cours complementaires m6nagers et des cours de
putriculture et d'hygibne soient donnes aux jeunes filles,
encourages par des concours et couronnis par des dipl6mes;
Qu'a tous les degrds de l'enseignement, le cours de morale
donne un d6veloppement suffisant A la morale social, et que
ie programme en soit etabli sur la base de 1'Encyclique Rexum novtWahm.
DECLARATION DES OUVRIRtES

MESDAMES,

... Syudiquees de l'Abbaye, nous ne sommes pas ignorantes
.ds riformes utiles au pays; nous mettrons toute notre ener.gie i les faire triompher. Notre programme aura pour base :
la protection de la famille, Porganisation de la profession.
Protdger la famille, la soutenir, la fortifier, d6velopper sa
vie; lui assurer un abri ; la maintenir a travers les g6ndrations afin que chacune en connaisse les joies et la douceur.
Voilk notre but, notre ideal. Nous le disois bien haut: notre
rtve, qui a'est pas aujourd'hui realisable, qui le sera pentftte demain, ce n'est pas la femme identique I l'homme,
'est la femme rendue a son role naturel, aussi grand, aussi
noble, mais diffdrent, comme le sont leurs deux natures. C'est
la femme libre de se donner tout entibre a son foyer, asa vocation de mure et d'epouse.
SC'est an nomr de cet ideal que nous avons, depuis des anndes,
soutena et r6clamn les r4formes telles que la loi sur les sieges,
aa semaiae anglaise, la.jofua6e d huit heures. C'est an nom
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de la famille que nous demanderons des maisons et des logis
vastes, a6res, sains, des transports commodes pour labanlieve,
des facilit6s de jardins.
On nous trouvera toujours sur la breche pour mener la lutte
contre l'alcoolisme, contre l'immoralitE des livres et des
spectacles, contre I'insalubrit6 des maisons ouvrieres.
Toutes ces reformes sont aussi indispensables que la limitation des jours de travail, la vie normale et au developpement
de la famille fiancaise.
L'amour de latamille, c'est encore, dans nos cc•urs, l'amour
de la patrie.
Pour que notre France bien-aimne, dichiree, meurtrie, pleurant ses dix-sept cent mille morts, revive et ripare ses ruines,
il lui faut des berceaux. Et nous voulons qu'%nos foyers une
ardente jeunesse s'6live pour consoler les mbres et servir la
patrie!
DECLARIATION DES EMPLOY'ES
MESDAMES,

D6veloppant notre programme de doctrine catholique sociale, mes amies vous ont parld de notre foi, de notre ideal,
de notre attachement I la famille; elles m'ont laisse la partie

pratique.
En effet, quoique femmes, nous avons des idles sur l'organisation de lasociEte.
Nous ne voulons plus de cette absence d'association professionnelle, de cette liberte illimitie du travail, don nefaste
fait aux travailleurs et qui, supprimant toute r4glementation
et toute corporation,a livre, pendant cent ans, e faible 1 'exploitation du fort.
Nous ne voulons pas non plus de ce programme socialiste
qui donnerait h&I'tat la propri6t6 de tous les instruments
de travail et fexait de tous les Frangais un troupeau de prol6taires.
Nous ne voulons pas du regime bolcheviste qui, aprbs avoir
ditruit en Russie toute propridtv et toute autorite, l'a reduite
a la famine et jetee aux mains tyranniques d'un Ldnine et de
ses f6roces gardes rouges.
Nous voulons simplement que, dans chaque profession, des
organisations syndicates, patronales et ouvrieres, soient etablies; que ces syndicats patronaux et les syndicats ouvriers
soient en contact permanent par le moyen des commissions
mixtes, etablies dans toutes les professions et chargEes d'assurer
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Ia justice et l'ex6cution des contrats de travail tout en veillant
an bien-etre et i la sicuriti des travailleurs.
Nous demandons a '1ttat sa protection, non pour reglementer, mais pour faire appliquer les rfglements faits par des
competences professionnelles.
Enfia, nous voulons que les assurances sociales,alimenties
par des versements patronaux et ouvriers et subventionnees
par 1'Etat, s'dtendent a tous nos risques du travail : ch6mage,
maladies, invalidite, d6cts ; que les fonds en soient administrds par des caisses corporatives; et qu'enfin se constitue un
patrimoine corporatif commun qui deviendra une garantie de
s6curit6 pour tous.
L'historien r4volutionnaire Louis Blanc a fait, dans un de
ses livres, un tableau charmant de la vie des corporations du
moyen ige. Rendant un impartial hommage a 'Eglise: c Alors,
dit-il, elle 6tait Ie centre de tout... Quand la cloche de NotreDame on de Saint-Merry avaient sonne l'angelus, les m6tiers
cessaient de battre, l'ouvrage dtait suspenduet la cite, de
bonne heure endormie, attendait le lendemain que le timbre
de l'abbaye prochaine annonugt le commencement des travaux du jour... Alors la vie du travailleur n'6tait point troublee par d'ambres jalousies... n
Mesdames, nous avons la conviction profonde que, si se
realisait notre programme, bas6 sur la morale catholique,
indispensable ciment des institutions humaines, le monde du
travail connaitrait 1 nouveau une vie de bonheur, de securite et de justice. egale i celle dont je viens d'evoquer la
vision.

Parmi les chants que nous avons entendus, mentionnons la Marche syndicale qui est comme la Marseil-

laise des syndicats de 1'Abbaye. La note est morale et
religieuse. Donnons comme specimen le troisieme
couplet:

Le travail est la loi sainte
Et de ses divines mains
Librement et sans contrainte
Jesus a gagne son pain.
Pour garder notre courage
En faisant notre metier
Gravons dans nos cceups l'image
De Jisus le charpentier.
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Nous devions entendre i la fin une conference de
M. Zimheld, president du comit6 confed6ral du travail
chretien. Malheureusement l'heure avancee nous a
obliges de rejoindre Saint-Lazare.
2 dicembre. - Les pretres se reunissent dans la
salle da conseil i onze heures quarante pour offrir a
M. le Sup&rieur .genral leurs voeux de bonne fete.
M. 1'Assistant de la Maison-Mere se fait I'interpr&te
de tous et souhaite au Tres Honor6 Pere de faire pour laCompagnie ce que nous demandons tons les jours a la
sainte messe pour l'glise catholique: quam pacificare,
custodire, adunare et regere digneris toto orbe terarum.
M. le Superieur gneral remercie de ces vceux qui ont le
double avantage d'tre sinceres et d'etre accompagnsde prieres; il demande qu'on veuille bien se souvenir
de lui &la messe et au breviaire. Ilreprend le souhait
adress6 par M. l'Assistant: pacificare, la tiche n'est
pas difficile, car la Compagnie n'est pas troubl6e
comme le monde; custodire,vous pouvez m'y aider par
votre regularit6; adunare,nous en avons eu un spectacle touchant dans I'assemblbe qui s'est tenue en
octobre dernier; regere, j'ai pour me soulager de bons
assistants. Le Tres Honore Pere remercie tous lesconfreres et en particulier les offciers de la MaisonMere de leur divouement et il nous donne sa bene-

diction.
3 dicembre. - Fete patronale de notre Tres Honor&
Pere. Les jeunes gens assistent a sa messe a cinq
heures et demie et communient de sa main ainsi que
les freres coadjuteurs et un grand nombre de saurs.
Puisse se r6aliser le voeu par lequel M. 1'Assistant a
termini son compliment hier matin:
Vivat, floreat, crescati
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NOTICE SUR M. LEON FORESTIER
PRiTRE DE LA MISSION (1823-1918)

(Suite)
CHAPIrE XII
L'ASSISTANT DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

a J'ai cru tomber de mon haut, 6crit M. Forestierdans ses mnmoires, lorsqu'en 1881 j'ai appris que
j'6tais nomm6 assistant-substitut a la place de M. Bourdarie. A la retraite annuelle qui suivit ma nomination,
j'ai pris tout un ensemble de resolutions que j'ai toujours regard6es comme venant de Dieu; elles sont
consignees dans un cahier a part. Dieu venille m'accorder la gr&ce d'y Wtie toujours fiddle. »
Relisons ce que M. Forestier se proposait d'etre et
nous verrons ensuite ce qu'il a t6 :
f Pendant cette retraite, j'ai skrieusement rtflichi
devant Dieu sur les fonctions d'assistant qui viennent
de m'etre confies. Je commence par diclarer et proclamer hautement que je suis bien indigne d'occuper
ce poste si elev6 de la Compagnie. Oui, j'en suis
indigne sons tons les rapports. Mon Diea, vous m'humiliez beaucoup en m'ilevant ainsi, parce que, par ce
moyen, vous 6talez, aux yeux de tous, mes miseres
et mon incapacitY. Mais puisque telle est votre sainte
volonti, je me soupmets et j'espre de votre ifinie
mis-ricorde que, par pitik pour ma pauvre et ch6tive
personne, vous voudrez bien m'accorder toutes les
graces dont j'ai besoin pour travailler utilement a
votre gloire. Quant a mon ignorance, qu'elle apparaisse aux yeux. de tous, pour me couvrir de confusion, pourvu que ceci ne nuise pas au succMs des
oetvres. )
Ouvrons une parenthbse pour dire que M. Forestier
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est toujours reste dans ces humbles sentiments, qu'il
n'a jamais tire vanit6 de sa charge, qu'il n'a jamais
manifestA dans ses actions, dans ses paroles qu'il se
crdt sup&rieur a ses confreres; an contraire, il a toujours vc&u comme les autres, il a et6 bien humble
en r6cr6ation, bien humble dans ses relations avec
ses confreres; il 6tait d'une politesse exquise avec
tous, accueillant avec respect les pretres de la maison
comme ceux du dehors; M. Forestier a toujours 6t6
M. Forestier, l'humble M. Forestier des debuts, m&me
apres dix, vingt, trente ans passes comme assistant.
Continuous la lecture de ses rbsolutions de 1881 :
ci Je me remplirai de plus en plus de l'esprit de saint
Vincent qui doit grandir en moi en rapport avec 1'importance des fonctions que je dois remplir. Cet esprit
doit etre l'Ame de ma conduite tout entiere. O bon
pere saint Vincent, obtenez-moi cette grande grace.
J'aurai desormais pour la petite Compagnie un amour
plus vif, plus tendre, plus ginereux. Qu'aucun sacrifice ne m'arrete pour contribuer, dans la sphere de
ma modeste influence, a ranimer en elle l'esprit primitif sans lequel elle ne serait qu'un arbre sterile et
dess6ch6. Je prierai tout particulibrement pour la
Congregation, afin que Notre-Seigneur la remplisse de'
son esprit, et lui envoie de nombreux et bons sujets.
Pour cela, au memento de la messe,je recommanderai
a Dieu notre Trbs Honor6 Pere et ses enfants; a l'action de graces, je r6citerai un Memorate et les oraisons
de saint Vincent et de saint Joseph; tous les jours
aussi, j'offrirai une dizaine de chapelet & cette intention. » II est a remarquer que ces resolutions ont &t6
renouveldes et confirmees chaque ann6e, comme en
fait foi son cahier de retraite; il a pers6v&r dans ces
pieuses prptiques jusqu'A la mort; on pent done lui
appliquer ce bel 6loge que le grand pratre Onias fait
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de J6r6mie dans le livre des Macchabees : Hic est fratrum amator et populi Israel;kie est qui mudtum oral fro
populo. II aime v6ritablement ses frbres, car il prie
beaucoup pour la Compagnie; qu'ils sont precieux
dans une Congregation les membres qui prient pour
elle! ils la soutiennent et l'empechent de defaillir.
i Je m'attacherai a bien remplir le devoir du bon
exemple par ma r6gularit6. Je serai r6gulier comme
si j'tais directeur du s6minaire interne. ) Admirons
les expressions dont se sert le. bon M. Forestier:
r6gulier comme un directeur de seminaire interne.
Nous sommes habitu6s en effet, de temps immemorial,
a voir dans ceux qui remplissent cette charge des
rfgles vivantes; quand on h6sitait sur ce qui devait
etre fait, il suffisait de regarder les Clet, les Perboyre,
les Chinchon, les Alauzet, les Louwyck pour avoir la
r6ponse; ces gens-1l incarnaient aux yeux des confreres la regle elle-meme. Eh bien! je crois que personne ne me contredira quand je dirai que M. Forestier a 6t6, plus que personne, r6gulier comme un
quatre
directeur de seminaire interne. II s'est lev6e
(c'est--dire
1917
fkvrier
heures tous les joursjusqu'en
jusqu'a quatre-vingt-quatorze ans), 6poque a laquelle
il fut transf6rk - I'infirmerie. A-t-il jamais pris le
repos ? Pendant les dix ans que j'ai v6cu avec lui, je
ne I'ai jamais vu manquer une fois a l'oraison et sa
tenue y 6tait idifiante, mortifixe; on aurait dit un
seminariste. C'est du reste ce qu'il r6pitait sans cesse
a Tours: Il faut etre s6minariste toute sa vie. II dit
bien la messe, pos6ment, d6votement, humblement;
les familiers de notre chapelle l'ont dit & sa mort;
quelques-uns avaient la devotion de se grouper autour
du petit autel saint Jean-Baptiste, oi M. Forestier disait
habituellement la messe, les derni&res annees de sa
vie. Et toute la journ&e se poursuit avec la r6gularit6
63
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d'une horloge. I1 ne manque pas le br6viaire, ii est enr6cr6ation, il est fidle & sa visite au saint Sacrement;.
il change seulement de place suivant ses d6votions;
pendant les mois de mai et de mars, on le voit, non
pas a la tribune, mais devant les deux autels de la
sainte Vierge et de saint Joseph, et il est tout heureux
quand ils sont illumines pendant qu'il est lt; it a
gard6 les petites devotions de son enfance: il a diff6rentes statues sur son prie-Dieu dans sa chambre; il
les change suivant les fetes. II a conserv6 du grand
s6minaire de Tours ce vieil usage d'aller, avant lerepas de midi, faire une visite au saint Sacrement, et.
il n'omet pas celle du soir. II est mathbmatique en,
tout ce qu'il fait et 1'on a plaisant6 souvent, toujoursaimablement, sur la r6gularite avec laquelle il accomplit, non seulement les points de rggle, mais d'autres.
mouvements comme priser, se moucher, tousser,
regarder le thermometre (meme lorsque celui-ci Atait
enlev6 pour quelques jours) etc. Ces petites plaisanteries qu'on faisait sur son compte etaient l'indice del'opinion g6nerale qu'on avait de sa regularite scrupuleuse. II a done bien realis6 sa resolution : t Je serai
regulier comme si j'etais directeur du s6minaireinterne.
II a 6t exactement, comme le disent les
regles des assistants, norma perfectionis.
u Je conserverai toujours (quoi qu'il arrive) pour
notre Tres Honor6 PNre les sentiments d'un profond
respect, d'un amour sincere et d'une confiance toutefiliale. Je ne serai jamais homme de parti. » Quand on.
relit cette phrase et qu'on se rappelle les liens qui ont
uni pendant trente-trois ans le Tres Honore Pere Fi at
et M. Forestier, on 6voque naturellement la tendre et
forte affection qui unissait saint Vincent et M. Portail. M., Forestier n'a jamais 6t l'homme d'un parti,
comme il le dit si 6nergiquement; il a toujours &6t
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1'homme du P. Fiat, l'homme du Sup6rieur, l'homme
de cpotre Trbs Honor6 PNre o, suivant son expression
qu'il rep6tait souvent avec un ton de voix quilni 6tait
particulier. Ces deux hommes ktaient faits 'an pour
I'autre: le P. Fiat avait besoin d'un homme comme
M. Forestier, et, pour M. Forestier, le P. Fiat 6tait le
superieur ideal; le P. Fiat aimait a taquiner un pen
son assistant, et M. Forestier consid6rait sans doute
comme un grand honneur d'etre taquin6 par son
saprieur, car il prenait toujours alors un bon sourire.
Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet lorsque
nous parlerons de M. Forestier assistant de la Maison-MWre.
c Au conseil, je ne me prononcerai qu'apres avoir
suffsamment r6fl6chi devant Dieu sur la question
propose ; je dirai ma maniere devoir avec modestie,
sans insistance, sans d6sir de faire pr6valoir mon
opinion. Jamais, sous aucun pr6texte, je ne desapprouverai an dehors ce qui aura &6td6cid6 on ex6c ut6
contraitement a mes id6es. Je garderai le secret le
plus inviolable sur les affaires du conseil. ,
La conduite de M. Forestier a toujours 6t, conforme
i ses resolutions. Donnons un exemple. M. Forestier
n'6tait pas de I'avis du P. Fiat an sujet de la confession des iatres; il a toujours soutenu qu'on pouvait
validement se confesser i un pr&tre itranger; il a
r6dig6 plusieurs m6moires a ce sujet dans lesquels il
discute longuement et d'une maniere tres serr6e les
arguments apportes pour et contre; lorsque vint la
r6ponse de Rome en 1881, il maintint sa these de la
validit6 : Rome en effet r6pondit que la confession
permission du supirieur; or,
n'6tait pas valide sans ia
M. Forestier prouva que c'est une tradition constante
dans la Compagnie que les suptrieurs accordent une
permission g6n6rale et que par cons6quent la confes-
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sion faite par un des n6tres a un pretre itranger est
toujours valide.
On vient de voir l'homme ferme aux principes qu'il
croit vrais; or, ces m6moires, je les ai trouv6s dans
uoe enveloppe sur laquelle etaient 6crits ces mots :
« Documents que je ne montre a personne, ; on voit par
la le respect delicat qu'il avait pour I'autorit6.
a Je consacre tout particulibrement an Sacr6 Coeur
de Jesus et a l'Immacul6e Marie tout ce que je ferai
comme assistant. n C'est une des pratiques les plus
chores a M. Forestier de commencer tout office, toute
annie, toute retraite, tout sermon sous la protection
speciale d'un saint. Ici, comprenant la gravit6 de la
chose, il ne s'arrete pas aux saints ordinaires, il va
d'emblee au saint des saints et 5 la reine des saints.
Son premier soin, une fois nommi assistant, fut
d'etudier attentivement tout ce qui regarde la Congregation. Nous en avons une preuve dans les nombreux
travaux qu'il a composes a ce sujet.
Nos privileges' sont passes an crible de sa raison;
il les examine en relation avec les decisions de Rome,
et il marque soigneusement ceux qui lui paraissent
devoir 6tre supprimbs completement et ceux qui n'ont
besoin que d'une correction; il s'agit ici des recueils
de privileges ant6rieurs a celni de M. Louwyck.
Ce qu'il connait surtout, ce sont les circulaires des
Suptrieurs g6ndraux, les decrets des assembl6es. ,
II a 6tudi6 le texte des grandes constitutions en le
comparant avec les anciens manuscrits, et il signale
les erreurs de copistes qii s'y sont glissees.
11 examine minutieusement les regles des offices, il
indique les fautes commises dans leur publication on
impression, les modifications qui ont 6t6 faites dans le
cours des ages a certains passages de ces regles. II
signale que plusieurs de ces modifications n'ont pas
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ktC approuvies par les assembl6es gin6rales et que
quelques-unes sont opposies aux d6cisions formelles
de cette autoriti supreme de la Compagnie; il demande
done qu'on examine soigneusement cette question. II
designe les d6crets des assemblies g6ndrales et les
circulaires des Supbrieurs. ginraux qui ont rapport
aux passages de nos regles; il les marque en marge.
Toutes ces notes de M. Forestier ont -servi pour les
dernieres editions des Regulae officiorum.
Donnons quelques extraits de ce travail : on verra le
genre de M. Forestier, sa tournure d'esprit.
Regles du procureurgeirnal. - Comment concilier le
numero 14 de ces rgles avec le d6cret 365? Le numiro 14 dit que le procureur general donne tons les
mois au procureur de la Maison-M.re 'argent dont il a
besoin, le numoro 365 des d6crets (Assemblie de 1788)
decide que le procureur de la maison de Saint-Lazare
garde chez luitout l'argent (pecuniam omnem) qui revient
a la maison de Saint-Lazare. II y a Il une contradiction. Les regles du procureur geniral avaient kt6 perdues; celles que nous avons maintenant ont 4tt6faites
sous le P. ttienne et elles ont ete approuv6es par 1'Assembl&e g6n6rale de 1849 (v. d6cret n* 404). 11 est
assez probable qu'en les faisant, on ne connaissait pas
le d6cret de 1788, etc.
Rigles du visiteur (chap. IX, parag. 5 vers le milieu).
- Que faut-il entendre par xummorum argenteorum?
R. lcus d'argent; voyez les dictionnaires au mot ecu,
mais eat-ce un ccu de 6 livres? probablement oui; car
quand on voulait parler de 1'6cu de 3 livres, on disait :
un petil cu. Done par ecu sine addito, on entendait un
ucude 6 livres. D'aprbs cela, la somme dont il est ici
question est de i 8 o0 francs. A cause de la d6pr&ciation de I'argent, pourrait-on sans decision formelle
6lever cette somme proportionnellement & la dipr6cia-
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tion actuelle? Cela paraitrait assez raisonnable, mais
je n'oserais 'affirmer.
Regles du directew du semisaire ixterne. - u Ces
rggles ont 6t6 pr6paries et mises en francais par 1'Assemblie gn&irale de 1692 (session 23), l'approbation
d 6finitive avait 6t6 remise a l'Assembl6e suivante; en
rxalit6, ce ne fut que 1'Assembl6e de 1736 qui les
.approuva. ) 11 signale les modifications entre le texte
latin actuel et I'ancien texte francais : ( On a supprime an paragraphe 2 plusieurs penitences marquees
Sdans 1',ditionen frangais, v. g. se rev6tiz de la casaque
pendant quelque temps, priver de dessert, de vin, -autrefois, on ne donnait un ange qu'aprbs l'admission
du postulant an s6minaire, - on ne trouve pas dans
1'ancienne edition la recommandation de ne rester
qu'un quart d'heure au parloir. Le d6cret de l'Assemble de 1724 quirecommande de faire lire tons les jours
aux s&ninaristes Les memes passages du Nouveau
Testament etdu catkchisme du concile de Trente a Rt6
portA probablement pour remplacer 1'exercice de la
.cowersation qui auparavant se faisait tons les jours
pendant une partie de la r6creation. ,
Rkgles du supirier local. - A propos du chapitre iI,
paragraphe 8, il signale l'ancien usage : - Quantum ad
abstinentiam feriae sextae : in praefata feria abstinendum esse a jentaculo quod, aliis diehus qui non sunt
jejunii, ex iudulgenti permittitur nostris qui eo indigent quodque consistit in panis frustulo et cyatho
vini temperati. , M. Forestier ajoute : La raison de ce
changement a dfd etre que le diner qui avait lieu
autrefois & dix heures et demie et plus tard k ouze
heures a &C fixe a midi.
Regles du su'Aieur local (chap. vI, parag. 7). A propos des livres achet6s par les confreres,M. Forestier a une note interessante : il constate que les rAgles
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des offices avant i85o prescrivaient in eis nomex domds
appoxexduam esse; il s'insurge contre l'addition : ad
usua N... Ces mots me paraissent bien regrettables; ils
se concilient difficilement avec le principe de nos
rfgles communes que chez nous tout est commun;
autre chose est de laisser l'usage d'un livre a un
confrere, et autre chose est de consacrer cette concession par tne inscription qqi suppose un droit, etc.
1 ne nous appartient pas de dire si les reflexions de
dM. Forestier sont justes; nous avons seulement pour
but de faire connaitre sa mentalit6, sa tournure d'esprit,

ses pr6occupations.
I s'amuse, en passant, a signaler toutes les fautes de
latin qui s'!taient glissies dans les anciennes editions,
-et il ne craint pas de badiner un pen en montrant les
-consequences de telle lettre qui manque. Ainsi l'dition i85o portait que l'assistant du suplrieur local
.nostrarum cubikula visitabit et quodsumque supervaCaseum saierveit cujusmodi sunt : ejusdem speicei vestes

.bixae,ocreae, calcearia, etc. Sur quoi M. Forestier dit:
I1faut calcaria;voici les preuves: i"les anciens manuscrits portent calaria;.2 le contexte iindique tris
clairement; calcaia (calcar, calcaris) signifie 6perons
et c'est, avec les bottes (oceae mat qui pr6cede), un
objet qui regarde les voyages et par cons6quent en
rapport avec les mots qui suivent: et catera id genus
itijeris admiicula. Calcearia signifie chanssures; on
ne peut pas dire que toute chaussure trouv6e dans une
chambre par l'assistant doive etre enlev6e et mise
in comusa i offtina, ce qui convient cependant aux
4perons.

Bornonsl nos extraits; ils suffisent a faire connaitre
M. Forestier.
Notre vun~rable confrere sortit quelquefois de la
Maison-Mere pour faire la visite d'un certain nombre
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de maisons en qualiti de commissaire extraordinaire.
.Plusieurs de ces visites ne furent pas toujours
agreables, et M. Forestier n'eut pas que des honneurs
I recevoir, il cut des peines & 6prouver; il n'est pas
encore temps d'entrer dans les details. Disons seulement que M. Forestier, homme de devoir et d'esprit
de foi, n'a jamais essay6 d'6viter uce mission qui
devait lui procurer des dkboires; il a toujours consider&la volont6 de Dieu manifest6e par ses sup&ricurs
et il est all de l'avant : fais ce que dois,advienne que
pourra.
II rapporte dans ses memoires-que sa plus grande
joie comme assistant de la Congr6gation est d'avoir
fait plusieurs fois le plerinage de Rome u oh j'ai en
quatre fois Ie bonheur d'etre recu avec notre Tres
Honor6 Pere, en audience particulibre, par Sa Saintet:
Leon XIII et d'assister a la b6atification du bienhieureux Perboyre. En I883, j'ai accompagn6 notre Tres
Honori Pere dans son voyage en Orient et, I cette
occasion, j'ai eu la consolation de visiter des lieux
bien cilbres : aux environs de Smyrne, la montagne
oiu saint Polycarpe a At6 bril! vif, et les mines d'Ephese;
prbs de Damas, l'endroit oi saint Paul a 6t6 terrass6;
Sainte-Sophie a Constantinople. ,)
M. Forestier a racont6 dans les Anmales les principaux incidents de ce voyage. Son ricit est intiressant;
le style peint I'homme. Citons -quelques phrases :
, Nous traversons la Bulgarie dont le seul nom fait
battre le coeur de notre Tres Honor6 Pere. Nous considirons avec complaisance la simpliciti des habitants,
la pauvret6 des maisons dispers6es de loin en loin;
tout avait pour nous ce charme particulier qu'6prouve
an propri6taire qui visite pour la premiere fois la terre
dont il vient de faire I'acquisition. Et, en effet, la
Bulgarie n'est-elle pas A nous depuis que le Saint-Siege
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a confi& a la petite Compagnie le soin de Flvanghliser. x Plus loin il d6crit les phripities de leur voyage
sur mer, depuis Varna jusqu'a Constantinople : c danger
pour nous jeter dans la nacelle qui devait nous transporter; danger pour faire le trajet jusqu'au paquebot :
nous 6tions tellement secou6s par les lames que nous
nous demandions & chaque instant si nous n'allions
pas chavirer; danger pour nous accrocher a l'6chelle
du bateau, car lorsque nous croyions la saisir, notre
petite barque s'enfuyait, entrainie par les vagues n; il
continue sur ce ton une demi-page; dans ses notes
intimes, il a 6crit : a Nous vomissons. ) Dans les
Anales,ildit: a Quels tristes accidents s'en suivent. ,
MWme r6pugnance plus loin pour le terme naturel; il
s'agit des chiens qui sont nombreux & Constantinople;
il n'ose pas employer cette expression; il se sert de
p6riphrases; il adopte un style un pen recherche.
II se peint encore dans les 6tonnements naifs qu'il
eprouve au milieu des s6ances qu'on fait en l'honneur
du P. Fiat; dans les interpellations solennelles qui
sentent la rh6torique: a Est-ce bien lU Ephese.qui faisait
autrefois l'admiration du monde entier! ; plus loin :
t Est-ce bien la Damas, le dernier boulevard du fanatisme musulman! n; dans les saintes coleres qu'il
6prouve lorsqu'il voit des protestants sur leur bateau,
aussit6t il 6voque l'image des deux cites de saint
Augustin : a Nous avons fraternis, avec des Peres
J6suites qui formaient avec nous la cit6 de Dieu et
nous avons subi la presence de ceux qui repr&sentaient
la cit6 du demon. Malgr6 ces supp6ts de Satan qui
pouvaient attirer la malediction du ciel, notre travers.e
a 6tC favoris6e par un temps delicieux *; il a des
rapprochements qui font sourire : c Les 6lves d'Antoura font partir un-petit ballon; sursum corda, disionsnous, que toute gloire remonte jusqu'a Dieu et s'6lve
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au plus haut des cieux n; il rapporte m&me des jeux
de mots, ce qui surprend beaucoup : a Beyrouth, un
-orphelin ouvrier offre des souliers au Tres Honor6
Pere : ( Mais, a-t-on fait observer, voyez ce petit garcon; il va faire marcher toute la Congr6gation. »
A c6t6 de ces 16gers d6fauts, que de beaux passages
dans ce r6cit! Que de sentiments d6licats bien exprimes. A Smyrne, on complimente le P. Fiat en sept
langues diff6rentes; il 6tablit un rapprochement avec
le P. Bor6 qui aurait pu ripondre a chaque compliment dans la meme langue; il termine ainsi : a Si le
P. Fiat n'a pu satisfaire en cela son desir, il a su du
moins parler le plus beau des langages, celui du
-ceur ); il est delicieux quand il parle des enfants de
saint Vincent de Macadoine et de ceux d'Antoura. II
montre un tableau gracieux de ces derniers Use pressant
autour de M- Fiat pour lui baiser la main, recevoir de
lai une parole paternelle on un sourire affectueux, ne
pouvant se lasser de le voir, de P'entendre et comme
attires par un charme irr6sistible le suivant dans les
cours et corridors n. D'un autre c6t6, il nous fait un
touchant portrait du P. Fiat c profond6ment
nmude
tous ces t6moignages d'affection; ses paroles paternelles, son regard bienveillant, son sourire gracieux,
tout montrait 1'6panouissement de son ame. Son kmotion tait si vive que je me hasardai a lui dire: it Mais,
u mon Pere, permettez que je fasse mes reserves; je

a crains que vous ne laissiez ici votre cceur. f
II y a beaucoup de passages semblables : on voit a
chaque page le P. Fiat n'6coutant que son cceur et bravant tons les dangers pour faire plaisir i quelque maison de seurs, et, d'autre part, le prudent M. Forestier
presentant des objections, faisant des difficultis, et,
tout se termine par la victoire du Pere. «aAn lieu de me

zripondre,le Tres Honor6 Pere prend son chapeau etdit:
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4 Partons! n Alors M. Forestier n'a plus peur; il a fait
son devoir; sa conscience est tranquille; il part.
Lo r6cit des Annales n'est pas aussi complet que
celui du petit carnet : ind6pendamment des precisions
materielles et trop personnelles (comme celle de
l'argent contenu dans la bourse au depart, exactement go fr. 85), il y a plus d'un fait sur lequel M. Forestier a cru bon de jeter un voile discret et sur lequel
pricis6ment s'est exercee l'aimable malice des confreres, comme certains voyages & cheval et autres
semblables; mais puisque M. Forestier s'est tu la-dessus
dans les Annales, respectons son silence.
Un assistant de la Congr6gation de la Mission fait
partie des assemblees gendrales, et un premier assistant
doit les presider dans certaines circonstances. M. Fotestier a eu plusieurs fois B presider 'Assemblie gendrale; et toujours pour les mimes motifs: la d6mission
du Tres Honor6 PNre Fiat.
Nous avons retrouvi dans ses papiers le texte de
deux allocutions qu'il prononca en ces circonstances :
Ja premiere en 1902, la seconde en 1908. Ces documents sont trbs precieux pour montrer la mentalit6 et la
tournure d'esprit de M. Forestier.

ASSEMBLft GiWtLAIE

DE 1902

Carissimi et Veerabiles Con/ratres
Munus mihi incumbit tanquam primo assistenti huic sessioni presidendi. Grave in se est tale onus sed mediantevestra
benevoleat exit miki leve.
Ante omaia considerandus est status quaestionis: Reverendus Sup. Gen. non dedit demissionem, sed nos statuit quodam modo judices ad solvedam quaestioneman opportanum
sit ut sese demittat a Superioritate. Ea quaestio maximi, permaximi est momenti, ut omnes recognoscere coguntur. Quid
de ea sentiendum sit? Reverendus Pater exposuit rationes
pro demissione, et rationes contra demissionem.
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Pro demissione allegatur gravis surditas quae non levia
generat incommoda.
Contra demissionem multa majora proferunturincommoda,
scilicet : i Divisio vitari non posset, et quidem gravis et diuturna, non tantum ex parte missionariorum sed etiam ex parte
Puellarum charitatis. 2* In praesentibus circumstantiis politicis electio novi Superioris generalis totam Congregationem
committeret gravissimis periculis.
Et ideo Ven. Sup. Gen. his omnibus attentis, in sua declaratione insinuavit, sea potius clare dixit demissionem non
ipsi videri opportunam.
Attamen nos consulit; quid agendum est? Debemusne respondere per acclamationem, dicendo : Pater, non deseras nos,
mane, mane nobiscum. Ea responsio ex affectu cordis prodiret,
sed forsan non esset fidelis omnium congregatorum mentis expressio. Aliunde convenit ut ea quaestio cum magna prudentia,
sapientia, circumspectione tractetur, ita ut cum plena, exparte omnium, libertate solvatur. Unde per scrutinium secretum necessario solvenda est.
Sed quomodo proponenda est- quaestio per scrutinium solvenda? Inter congregatos quidam forsan desiderant ut ante
scrutinium fiat quaedam discussio ad quaestionem magis elacidandam; et tale desiderium non est absolute respuendum;
attamen talis discussio vitanda videtur, ideo fieri non debet,
nisi majori parti congregatorum judicetur necessaria. Unde
videtur primam quaestionem proponendam sic exponendam
esse:

Quaestio a Rev. Patre Superiore Generali posita estne rejicienda sine novo examine ?
Si respondetur ad plura mediate suffragia congregatorum :
Rejicienda, quaestio erit soluta in integrum.
Si vero respondetur : non rejicienda sine novo examine,
tune determinandum quomodo fet examen, seu discussio.
Sedantequam quidquid agamusnon possumus non recurrere
ad Eum a quo procedunt omnia bona; imploremus ejus lumina ut nos induat eo spiritu quo indueretur S. Vincentius si in'
praesentibus circumstantiis versaretur. Ergo per quadrantem
circiter orationi mentali vacare debemus.
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ASSEMBLLE SEXENNALE DE 1908

Venerabiles Confratres
Quatenus primus assistens ordine nominationis, mihi in
cumbit munus huic sessioni praesidendi. Gravissimum quidem munus, sed certo illud alleviabitur a vestra benevolentia.
Vicarius generalis estne eligendus a Conventu sexennali;
talis est quaestio quae nunc nobis proponitur; ad ear solvendam, apprime spectandae sunt circumstantiae, in quibus
nobis proponitur.
Ad mentem revocamus ea quae in prima sessione dicta surt
a R. D. Superiore Generali; ex ejus verbis haec duo sequuntur:

1. - Sup. Gen. non petit ut ipsi detur vicarius generalis
sed eum acceptabit si conventus sexennalis judicat hanc electionem esse faciendam.
2. - Sup. Gen. credit earn electionem esse potius nocivam
quam utilem. Unde sequitur vicarium generalem, si eligitur,
esse, saltem implicite, impositum superiori generali; porro
examinandum est a vobis an, spectatis circumstantiis praesentibus, illud sit conforme textui ant spiritui constitutionum.
Nunc duo sunt examinanda:
i. - Mihi videtur in votis colligendis recurrendum esse ad
scrutinium secretum, quia ita agendo tutius servatur voti
libertas ; attamen ad vos pertinet illud definire, itaque singuli
congregati separatim interrogandi sunt circa hanc quaestionem. Estne recurrendum ad scrutinium secretum? et viva
voce dari potest responsio.
Si vultis mihi permittere, tradam vobis cogitationem, quae
tempore orationis mentalis mihi advenit. Intra me dicebam :
Surditas honoratissimi Patris est causa cujusdam humiliationis coram externis tum civilibus, tum ecclesiasticis; quidam
enim dicunt : a Quid censendum est de Congregatione quae
remanet subdita superiori generali surdo? Cur non eligatur
saltem vicarius generalis?i Talis mea cogitatio, cui cogitationi mihi interne respondit S. Vincentius: homo modicae fidei,
nimis times humiliationem; vobis dixi et nunc iterum dico :
Parva et minima Congregatio Missionis humiliari debet coram
hominibus ut exaltetur coram Deo, juxta dictum evangelicum
, Qui se humiliat exaltabitur o. Ergo conquiesce, tuam confidentiam renova in divinam Providentiam. Itaque nunc conquiesco et spero; vos videritis utrum item agere debeatis.
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Tandem, ven. conf., perplexus fui circa hane difficultatem,
scilicet an publice manifestare deberem quod a Summo Pontifce dictum est honoratissimo Patri? Factaassidua reflexione
et omnibus perpensis, mihi visum est illud fieri posse quatenus est medium voluntatem Dei cognoscendi.
Pater Fiat Sanctitati suae dixit : a Posita infirmitate mea,
quid a me sit agendum ? , Pius X dixit : , Mane, mane. - Estne
eligendus vicarius generalis? , - Sanctitas Sua respondit :
SMlane, mane solus. 0
Omnia dizi vobis, vos videritis quid respondendum sit huic
quaestioni.
Affirmative - negative
Ante scrutinium, si vobis placet, per quinque minuta orationi mentali vacabimus, cogitando de rebus quae ab indigno
vestro praeside nunc dicta sunt.
2. - Mihi videtur esse inutile et inopportunum ut de hac
quaestione fiat discussio publica in conventu; tur quia jam
factae sunt informationes privatae, tum quia agitur de persona
R. A.D. Superioris Generalis. Attamen illud est a vobis definiendum. Itaque singuli separatim interrogati viva voce dicent
seam sententiam de hac quaestione: Discussio publica debetne
fieri de electione vicarii generalis ?
Ces deux discours pr6cisent bien la belle attitude du
P. Fiat, combattu entre deux sentiments : d'une part,
celui de donner sa d6mission; d'autre part, celui d'at-

tirer de graves inconvenients a la Compagnie et recourant soit au Pape, soit a 1'Assemblee, pour resoudre
ce cas de conscience. Les deux discours montrent 6galement la touchante affection de M. Forestier pour son
Superieur genCral et pour la petite Compagnie. Ces
deux figures nous apparaissent plus belles et plus
grandes.
CHAPITRE XIII. -

DIwRsENTS OFFICES

M. Forestier a toujours 6t6 tres occup6,,tres d6voui,
et n'a jamais refus6 les charges qui lui ont 6t6 con-

fies, les services qui lui ont 6t6 demand6s.
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En m-me temps qu'assistant de la Congregation, it
remplissait divers offices dont nous devons dire quelques mots.
II fut prefet des 6tudes jusqu'en 1902. II se mit de
tout ceur a cette charge qui lui rappelait ses bonnes
annCes du s6minaire de Tours. Mais il s'imagina trop
que les Parisiens 4taient des Tourangeaux; de 1U quelques dificult6s dont nous n'avons pas A parler.
Quand un seminariste passe aux. 6tudes, il doit
d'abord s'entretenir avec le pr6fet. M. Forestier n'a
jamais manqu6 ce premier examen; nous en avonspour
garant la liste intggrale de tons les itudiants qu'il a
connus, au nom desquels il note les etudes faites antirieurement, les trait6s 6tudiis, ce qui reste a voir, le
nombre d'ann6es i passer a Saint-Lazare. Cette liste
ne contient que des renseignements d'6tudes; il ajoute
cependant un tout petit detail a la plupart des noms,
et ce detail est destine k lui faire reconnaitre 1'6tudiant; il note done si tel est grand, petit, gros, s'il a
une caract6ristique exterieure sp6ciale qui aidera la
mimoire de M. Forestier a se rappeler le nom de
i'6tudiant.
Le prefet des 6tudes preside les theses et exercices
publics. H y en avait riguliirement trois autrefois :
morale, dogme, philosophie. Nqus avons le sujet de
toutes les theses qui ont 6tt donn6es pendant que
M. Forestier -tait prefet des 6tudes. M. Forestier
itait bon, trop bon, un peu faible; quelques-uns ont
peut4tre abus6 de cette faiblesse, et il est arriv6 plus
d'une fois que ces exercices n'etaient pas faits avec
la solennit6, la gravit6, tout le serieux qui auraient
ite desirables.
Nons retrouvons cette meme boat6 dans les examens; nous pvons la iste de ceux qni sent dispensis
en tout ou en partie; elle est peut-tre un peu trop
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longue; de mame quand il interrogeait, quand il donnait les notes, il ktait peut-ktre la aussi trop bon et il
etait passi en proverbe d'appeler le bureau qu'il prbsidait, bureau de bienfaisance.
U ou sa bont6 se manifestqit encore, mais alors
sans les inconv&nients que nous venons de signaler,
c'ktait quand il recevait les 6tudiants chez lui, tous les
mois. Beaucoup ont gard6 bon souvenir des conseils
et des encouragements que leur prodiguait le v6nerable prefet des etudes, et tel confrere qui, au sortir de
ces entretiens, mettait par icrit ce qu'il avait entendu,
en a tire un bien immense et se fait un devoir de le
redire a son tour aux jeunes gens qu'il ilkve, afin de
les faire bineficier des sages conseils dont il a profit6
lui-meme.
M. Forestier se tenait au courant des sciences sacerdotales; il consacrait tous les jours un temps determin6 aux etudes; il ne visait pas au brillant, Al'extraordinaire; il cherchait le solide, le substantiel; il
repassait ses manuels; il lisait cependant trois revues
thbologiques et il en extrayait sur un cahier special
ce qui lui paraissait le plus utile; il meditait surtout les
encycliques des Souverains Pontifes et il en conservait
soigneusement le texte pour les revoir a loisir.
M. Forestier n'a pas et6 un genie, une intelligence
superieure; il a etC un homme instruit, de bon jugement, 6vitant les exces; il n'a pas err6 dans la foi en
se laissant aller aux erreurs modernistes; il a pu dire
comme saint Paul : fidem servavi; c'est une grande
chose qui vaut mieux que tous les genies du monde et
c'etait une chose plus importante que jamais a l'6poque
ou M. Forestier Atait pr6fet des 6tudes. II soufflait
alors, en effet, un vent de folie et d'erreur qui, sons
pritexte de critique et d'hypercritique, conduisait aux
ablmes la jeunesse studieuse eccl6siastique.
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M. Forestier ne tombait pas dans l'extreme oppose
qui consisterait & empEcher toute 6tude raisonnable, &
barrer le chemin aux recherches plus approfondies;
ilenvoya a Lyon quelques utndiants prendre les grades
a la facult6 catholique et il encouragea beancoup la
fondationde la maison internationale de Rome pour
les hautes 6tudes thkologiques et canoniques.
Le pr6fet des 6tudes n'est pas seulement chargidu
progres intellectuel des jeunes gens; ii a igaiement
la responsabiliti du bon ordre, de la discipline, des
santos; il fait des conferences; il explique les regles
des itudiants. Nous avons encore les instructions que
M. Forestier adressait & la jeunesse : les idees sont
sages, pratiques; la pens6e qui revient le plus souvent,
c'est qu'un bon s6minariste donne tout au plus i'espoir
qu'il sera plus tard un boa missionnaire; mais an bon
ktudiant en donne la certitude.
M. Forestier voulut bien se charger en outre de la
classe de predication; il est vrai que cela rentre an pen
dans les attributions du prefet des etudes, lequel doit
expliqaer notre m6thode de precher. Quoi qu'il en soit,
M. Forestier remplit de 1882 1 1899, la tiche de professeur d'eloquence sacree. II a rempli cet office avec
zMle, 6tant bien pen6trk de son importance. Ses notes
nous montrent qu'il rappelait sans cesse que la predication est la fonction le plus en rapport avec notre
vocation, que de la maniere dont prechent les missionnaires dependent la gloire de Dieu et le salut des ames,
et que saint Vincent y attachait une importance capitale.
Aussi comme il multiplie les moyens pour &tre utile
aux jeunes gens! II commente Hamon,l'auteur de classe,
A l'aide de Gisbert, Mullois, la Catena Aurea, saint
Frangois de Sales, les grands sermonnaires du dix-septipme siecle; il explique surtout la petite m6thode, et
<cette explication qu'il r6pete tous les quatre ans dare
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environ six mois; il donne comme sujets de composition des devoirs pratiques : ce sont des sermons de
mission : courte exhortation adressee A des hommes
qui viennent de faire tons ensemble la communion pascale Alasuite d'une mission; -commenter cette parole
de Notre-Seigneur quid podest, etc.; on s'adresse a des
paysans qui sont attaches aux biens de la terre et qui
assistent a une mission; - commenter comme il convient de le faire dans un sermon de mission ces paroles
du Psalmiste : Mors feccaiorum pessima. II a des sujets

6galement pratiques pour les grands s6minaires, les
petits s6minaires, les premieres communions, les conf6rences de Saint-Vincent, la Sainte-Agonie et les autres
ceuvres de la Compagnie. Nous n'avons pas trouv6 de
sujets .s'adressant aux enfants de Marie.
Les classes de predication de M. Forestier sont
16gendaires dans la Compagnie, et nous aurions plus
d'une histoire Araconter. II vaut mieux nous taire sur
ce point et, apres avoirvu M. Forestier professeur de
predication, le montrer pr6dicateur lui-mime. C'est
qu'en effet, avant d'etre assistant de la Maison-MWre,
M. Forestier a beaucoup preche aux pr&tres,aux soeurs,
aux enfants de Marie, aux fideles.
M. Forestier 6tait pr6pare pour parler aux pr&tres;
ses conferences, ses meditations, sed lectures spirituelles aux seminaristes de Tours lui avaient procur6
le moyen d'acquerir des mat&riaux immenses; ses greniers regorgeaient de bon bli; aussi profite-t-il de
toutes les occasions qti se presentent pour pr&cher
aux pr&tres; il donne des retraites a Saint-Lazare aux
eccl6siastiques qui se pr6sentent; il preche les exercices spirituels dans des communaut6s d'hommes;
il dirige beaucoup de pretres; il est un des confesseurs disign6s par l'archeveque de Paris pour les
retraites qui se font a Saint-Sulpice. Nous avons les.
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canevas des instructions qu'il adressait aux ecclisiastiques. Il n'omet jamais les grandes v6rit6s : pechS du
pr&tre, mort du pr&tre, jugement du pr&tre, enfer du
pretre; il insiste beaucoup sur les grandes obligations
du pr&tre qu'il groupe autour de ces quatre chefs :
br6viaire, autel, chaire, confessionnal; il ne cesse de
proposer J6sus-Christ comme objet de la connaissance

des pretres, de 'amour des pretres, de l'imitation des
pretres; il ne veut pas dans le pr&tre de vertus purement naturelles, il l'excite toujours a un travail surnaturel, une charit6 surnaturelle, une obfissance surnaturelle; il lul recommande inlassablement l'oraison et
la visite au saint Sacrement pour laquelle il a manifestement ine affection toute speciale.
M. Forestier exerce aussi le ministere par rapport

aux Filles de la Charit6; de 188i a 1897, il preche &la
Communaut6 cinquante-sept pr6nes et conferences;
il est en m&me temps confesseur extraordinaire dans
le diocese de Chartres. II a trait6 a peu prds tons les
sujets fixes par M. Aladel, et l'on pourrait composer &
l'aide de ses sermons un bon commentaire des regles
des Filles de la Charit6. Ce qui distingue ses conferences, c'est d'abord la connaissance exacte qu'il a des
rhgles, usages, coutumier de la Communaut6; il n'est
jamais exag6r6 dans ses considerations; il ne preche
pas aux sceurs comme & des carmblites on & des visitandines, comme A des Petites Soeurs des pauvres oun
des sceurs de 1'Assomption, il leur pr&che comme &des
Filles de la Charite de saint Vincent de Paul et de
Mile Le Gras.
SLa deuxieme caracteristique de ses conferences,.
c'est le souci qu'il prend de mettre tout en scene; il fait
des petits tableaux d'interieur, des scenes v6cues oi
les sceurs se voyaient comme dans un miroir ou dansune photographic.
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Ses pr6nes ne soot pas mains intkressants a lire;
nous en donnerons deux exemples qui vandront aieux
,que toutes les considerations que nous pourrions faire.
Prenons d'abord un pr6ne pour la Septuag4sime;
comment faut-il cultiver la vigne du Seigneur, c'est-

A-dire notre ume?
Pour le savoir, nous n'avons qu'a consid&rer ce que fait le
vigneron pour cultiver sa vigne :
1. II taile sa vigne, coupe sarments inutiles et nuisibles.
La mortification. Avoir toujours, dit saint Vincent, la serpe
& la main. PInible. La vigne pleure. La nature aussi, elle
-crie, mais...
2.It
la travaille... Comment? avec une ardeurconstante et
mod4rie : si ardenr, pas de lichetC.. pas tant de peine qu'un
vigneron. Vim fatitur, aimer Dieu A la sueur de son front...
Voyez le vigneron penche, arrose de ses suers ;, constante,
*toutela journde; 3' moderie... -Pas comme un homme pen
habitug aux travaux des champs qui empressi... mais pas
longtemps; image de ceux qui... ardeur empressde, contenSton. Comment encore ? II creuse bien avant, remne profondCment la terre, relive les racines; remuer Pinatrierdenotre
Ame par de vives affections, arracher les raciaes des defauts,
attaquer le mal dans son principe.
Comment enfin? Forme de petits monticules, dAgage le
pied do cep et m6nage un ecoulement facile a Peau qui tombe
pour la conduire au pied, etc. Item,6tathabituel favorable poor
attirer la grace deDieu et en prefter; esprit de pribre et de
recueilement.
3. II veille sur sa vigne et la visite souvent pour la preserver
des ennemis interieurs et exterieurs. Sarcloir & la main
pour arracher les mauvaises herbes qui oat repousse. Item...
s'assure que la haie qu'tl a plant6e autour ne prdsente aucune issue; car des animaux malfaisants viendraiest ravager
sa vigne. Item, lavigilance, la sainte modestie. Preadre garde
que le terrible sanglier dont parle 1'fcriture ne pinetre dans
notre Ame.
4. Quand les branches ont pousse, que les feuilles et les
grappes de raisin se sont formies, il plante a c6te de chaque
cep ua tuteur en bois, auqael il rattache par des liens les
branches qui sont ainsi relevees et exposees aux rayons du
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soleil; sans cela les raisins enfouis dans la terre et moisis par
1'humidite. Quel estce tuteur? Bois sacrd de la croix, J6susChrist... Done nous unir Notre-Seigneur, nous unir k ceux
qui nous le representent, nos superieurs. - Tuteur d'autant
plus necessaire que le cep est plus charg€ de fruts. Item..
Plus vous avex de vertus et d'oeuvres & op6rer, plus 'union
anx sup6rieurs est necessaire.
5. Quand vendange... pressoir... C'est la figure du pressoir
des 6preuves,des souffrances. Quell€ op6ration t Supposeas
qu'un homme etranger a ce genre d'operation censidare le
vigneron : Quoi lui dirait-il, vous gatez l'euvre de Dieu,
Rejmnse : Attendez... Laissez terminer 1'opration, laissez
fermenter cette vendange auisi foulie, puis je vous ps•senterai cc qoe j'ohtieadrai;vin de6icieu. Item pour lesepreuves.
Quand on les endure, on dit pent-tre : Comment puis-je
etre ainsi traite? Est-ce aisi que je suis r6compens6 de tout
ce que j'ai ait ? Attende... vert plus pure, merites plus
grands., Queie priciesse umaire I
Enfin Le via V'est pas as produit ordiuaire; Notre-Seigneur
i'a choisi comme matiure da plus anguste des sacrements.
Transsubstantid an sang de Jesus-Christ, viritablement dernier terme des operations ds vignerom terrestre et da vigneroa divin, Jesus-Christ. Item le derier terme denos efforts de
saactifcation, c'est notre tmasformation en Jesus-Christ par
l'Echaristie. Tout rameni I cela.
Ainsi travailler.. Alors ne m6riterons pas le reproche da
vigneron ea Isaie: Quid dbuiultra jacere?Expectavi,Non, non
Mais : Ego saU vitis et vos palmites; qui manet in me et ego
ia eo, Ai fructum umultsm... dans le temps par la grice, dans.
leternite par la gloire. Ainsi soit-il.

Donnons un autre exemple: c'est un prdne sur le bow
Samarit-in.
Le Samaritain, c'est Notre-Seigneur, c'est chacun de nous:
vade et fac similiter,mod#le.
Premier caractire.- La compassion: misericordiamotus;
cmur compatissant de Notre-Seigneur, misereor super turbam:: veuve de Naim; pleurant sur Jerusalem; au jardin des Olives i
saint Vincent; la Fille de la Charite : des pauvres, personne
affiigie, mourant. Voila une disposition nicessaire : si vraie-
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charit6, compassion ; ccurs unis... donc elle inspire tons les
divouements. Disposition facile I avoir pour misres corporelies; il faut qu'elle soit aussi grande pour misares spirituelles, les pecheurs quel spectacle! si on pouvait le voir...
Esprit de foi.
Deuxinme caractire.- Divouement sans bornes par le sacrifice: i* de sa personne; 2* de son argent; 3* des faiblesses
humaines.
Le Samaritain nous le inontre : i* vous n'etes pas uniquement chargees de presider aux oeuvres de misericorde; mais
payez de votre personne; 2° vos revenus pour les pauvres,
le Samaritain donne tout, s'engage pour I'avenir; 3* sacrifice
de l'amour-propre, impatience. Vin, symbole de la force, de
l'ardeur avec laquelle vous travaillez; l'huile, figure de la douceur, de la patience, du support... Vous donnez le vin ; donnez l'huile, donnez... parole douce, oui divouement sans
bornes... Donnez tout commele Samaritain:cheval, win, huile,
argent. II se prive de tout, tout pour le bless6. Item, avant tout
les pkuvres, vos seigneurs etvos maitres ; et puis vous.
Troisieme caractre.- Zble surnaturel... Ph6tellerie, figure
de 1'Eglise; retour A Dieu. Il'y conduit et le confie aux soins.
Item, vous htes chargies de ramener les picheurs A Dieu, de
les porter en quelque sorte. Comment ? Sur les ailes de votre
fervente p.rire. Quelle effiCacit6 dans la pribre d'une Fille de
la CharitE qui prie pour ses pauvres, sea malades I Le pretre
A l'autel peut tout par le sacrifice. Mais une Fillede laCharit'
n'offre-t-elle pas le plus prdcieux sacrifice? sacrifice d'ellemwme. Ne peut-elle pas dire : Seigneur j'ai tout sacrifie pour
vous; ma jeunesse, mes esperances, ma vie... et tout cela pour
sauver ce pecheur... donnez-moi cette ame... Oh quelle efficacite dans cette priere... Le Samaritain, apres avoir confix le
blessi au maitre de l'h6tellerie, se retira. Item... Soins directement spirituels, exclusivement rdservds aux ministres du
Seigneur. Quelques sceurs peuvent profiter de cette legon. Si

dettes, jepayerai : qu'elles offrentaussi mortifications, indulgences apris la mort des pauvres.
Quatriemecaractre.- Universalite,atous. Le Samaritain:
inconnu, etranger, ennemi. La communaut6 admirable en
cela. En Orient, partout : sans distinction de nationaliti, de
religion. Tris utile pour faire tomber les preventions.
Chacune de vous, item. r' ltrangers. Ici eviter un defaut:
si accidentelfement chargees d'un autre office, autre pauvre.
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Ce n'est pas mon office, etrangers, par force, I contre-coeur,
sans devouement; 20 Ennemis. Si ennemi parmi les malades,
les pauvres, vous redoublez d'attention pourle gagner... Mais
oeuvre de misericorde Nexercer dans lafamille: Voilh une soeur
blessde, froissee, silence affect(, antipathie...oh ! comme elle
souffre grand malade spirituel... Qui la guerira? Supqrieurs
par observation ? non. Confesseur par conseils ? non. Qui ?
Vous, parole pr6venante, affectueuse... pardonnez torts...Ah!
cceur dilate... Voilkune oeuvre de misdricorde spirituelle qu'il
ne faut pas n6gliger.
Estimez-vous heureuses de consacrervotre vie aux oeuvres...
Notre-Seigneur vous dit : Tout ce que vous ferez pour... je
vous le rendrai... Bienheureux les misdricordieux, car its
obtiendront mis6ricorde.

M. Forestier a 6tkcharg6 par le P. Fiat de faire un
directoire poui les missionnaires qui ont le soin spirituel des Filles de la Charit6. Ce directoire a et6
imprim6 en 1884. Voici ce que dit le P. Fiat dans la
preface de ce livre:: Dieu a plac6 & co6t de moi des
hommes instruits, sages, experiment6s, sur le devouemeat desquels je puis toujours compter. Ils ont r6dige
ce directoire en s'appuyant sur les principes d'une
saine theologie et sur les rggles genirales pos6es par
les maitres de la vie spirituelle pour la direction des
ames; guides par les regles et les constitutions des
Filles de la Charit6 et par les obligations qui dcoulent
de leurs vceux; faisant de larges emprunts aux circulaires des supirieurs g6nbraux. n
Le directoire redige par iM. Forestier comprend
deux parties: la premiere -

Avis glraxz

-
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quatre chapitres : i* qualit6s des missionnaires confesseurs des Filles de la Charit6 (les paragraphes 4
et 5 de ce chapitre sont excellents); 2* nature des fonctions (c'est un extrait heureusement choisi des circulaires du.P. Etienne); 30 principes g6neraux de direction (le paragraphe x" est parfait et tris bien dit);
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4* rapports exthrieurs avec les Filles de la Charit&
(c'est un r6sum= des Monita du P. Bori qu'on lit a la
retraite annuelle).
La seconde partie- Avis partiuliers- passe d'abord
en revue les diff&rentes conditions des smurs : les
aspirantes, les postulantes, les sceurs du skminaire, les
sceurs qui se pr6parent a faire les vaeux, les soeurs qui
renouvellent les vceux, les diffirents offices dont sont
chargies les sceurs, les sceurs malades.
Que nous sommes heureux dans la petite Compagnie
d'avoif des directoires! Un religieux d'un grand ordre
me disait : t C'est ce qui fait votre force et votre succes.
Chez nous, nons n'avons pas de directoire, nous
sommes laiss6s a nous-memes. Les plus inteliigents
reussissent, les autrqs 6chouent. Chez voas, tous ont
les moyens de faire du bien. u C'est bien 1'impression
que doane la lecture de cette seconde partie du directoire de M. Forestier. C'est un tr6sor. Sans doute, on
peat signaler 4; et la quelques passages qui auraient
besoin de lg&res retouches; mais que de bonnes pages.
et bien pratiques ! Les pages 6o et 61 en particalier
me paraissent parfaites. Le chapitre second de cette
seconde partie traite des diff6rentes foactions des inissionnaires en particalier : la confession, la revue, la
direction, la conf6rence, la retraite. |Le paragraphe 3
de l'article premier n'est plus & jour; il contient les
vieilles rggles concernant les communions; ii faut le
changer. Tout le reste sera d'une tris grande utilit&pour les jeunes confrires qai dbbutent; nous n'avons.
remarque qu'uoe phrase on deux dont la doctrine nousr
a para exagbrie. II est soubaiter que ce directoiresoit reva par drs hommes compktents et qu'il cesse
bient6t d'etre mn projet de directoire pour devenir ua
vrai directoire.
M1.Forestier ne borne pas son devouement aux pr&-
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tres et aux Filles de la CharitY; le zele de la maison
de Dieu le devore et il pr&che aux associes de la.
Sainte-Agonie de 1881 a 1884; aux Dames de la
Charitcdans plusieurs circonstances; aux enfants de
Marie de sept maisons de Paris, surtoutles ann6es 1881
et 18r&; aux renions de 'aeuvre de la Sainte-Trinite
pour les ames du purgatoire en 1884; il donne des
conf6rences aux Sceurs de Saint-Andre de la rue de
Sevres, plusieurs Lois l'annie, de 1882 a 1886; on voit
qu'il ne perd pas le temps; c'est presque un missionnaire missionnantsans cesserd'etre un bon Chartreux.
CHAPIrTR XIV. -

L'ASSISTANT DE LA MAISON-MERE

(1897-rg92)

A la mort de M. Chinchon, ea 1897, M. Forestier fut
nommi pax le P. Fiat assistant de la Maison-Ms
re.
Notre vTneri confrbre accepta, bien qu'il eat soixanteqaatosze ans. C'6tait an surcroit de travail; il lui fallait desormais recevoir ua grand nombre de visites,
presider tous les dimanches la triptition d'oraison et
quelquefois le vendredi la conference; c'itait aussi un
surcroit de soucis, car, indipendamment des preoccupations qu'apportetoute supiriorit,la charge d'assistant de la Maisonw-Mre ea a depasticuiers. : il n'est
pas sup6riear, e'est le Tres Honori Pare qui en a le
titre et qui en exerce les fonctions qu'rl juge a proposd'exercer; il y a de multiples categories i la MaisonMkre : chacmne a son petit sup&rieur ou directeur;
on est espos6 i des hearts, i des confits de juridiction; il faut beaucoup de tact, de prudence; il faut
regarder a droite et i gauche avant de faire un pas;
M. Forestier itait l'homme qu'il fallait, l'assistant de
la Maison-MEre qui convenait sous le ganraalat du

P. Fiat.
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II est ferme pour la rfgle, pour les rbgles des offices,
pour les usages consignis dans le coutumier. 11 entretient d'excellentes relations avec son sous-assistant, le
bon M. Angeli; il n'a pas de difficult6s avec les directeurs do s6minaire, des 6tudes, des frbres, parce qu'il
ne s'emballe jamais; si quelque chose lui parait moins
conforme aux usages, il ne fait pas d'6clat; il conftre
en particulier; on precise les attributions; les droits
soot maintenus et le conflit extirieur entre autoritis
oest ivit6.
Quand il doit donner des avis a l'obbisance, ce qui
arrive rarement, il prend soin de les 6crire avant de les
dire;il vite toute parole blessante; il est net, precis,
clair; on salt ce qu'il veut dire; il n'y a pas d'exag&ration.
Ses allocutions au Trbs Honor6 Pere Fiat, soit pour le
premier de l'an, soit pourJa Saint-Antoine ont toujours
fait I'admiration de la Communaut6 dont il- a -t6 vraiment I'interpr&te fiddle.- Citons quelques phrases de
quelques-uns de ces compliments; on verra I'affection
de M. Forestier pour le Sup6rieur gin6ral.
En 1899. - Comme membres de la Maison-Mhre, nous
sommes de votre part 1'objet d'une sollicitude toute particulihre. Avec une tendresse paternelle, vous avez constamment les

yeux fixes sur nous et nous sommes les heureux t6moins de
votre d6vouement sans borne pour diriger la petite Compagnie
selon I'esprit de saint Vincent.
En t9o5. - Seigneur, conservez le Trbs Honor6 Pere J I'af-

fection de ses enfants. Comment, an moment de la tempkte,
pourriez-vons les priver do pilote exp6rimente qui doit les
preserver du naufrage? Quoi qu'ilarrive, 6 Tres Honotd Pre,
comptez sur notre fidBetd k suivre votre sage direction, sur
notre d6vouement qui ne reculera devant aucun sacrifice.
En 1909. -

Notre dette de reconnaissance va toujours en

augmentant en rapport avec l'importance des grandes ceuvres
que vous accomplissez chaque annee pour procurer notre
bonheur et la prospdrite de la petite Compagnie. Notre affec-
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tion filiale devient de jour en jour d'autant plusvive quenous
4prouvons plus longtemps les doax effets.de votre ineffable
bonte. O Seigneur, benissez les efforts que fait notre Trbs
Honore Pere pour entretenir et augmenter en nous I'esprit
de saint Vincent. Nous redoublerons de zele, 6 Trxs Honord
Ptre, pour suivre la voie que vous nous tracez d'une manikre
si suave dans vos instructions et si persuasive par vos
exemples.
En 910o.-Trente-deux ans se sont 6coulis depuisque, pour
la premiere fois, vos enfants de la Maison-Mere vous ont offert
leurs veux. Letemps, bien loin de diminuer Pardeur de ces
souhaits, leur a donne un nouveau degre de vivacit6. Ah I
Tres Honord PNre, c'est bien du plus profond de notre coeur
que nous remercions le Seigneur des graces qu'il a r6pandues sur vous et sur la Compagnie pendant ce long espace
de temps. Gratias agamus Domino Deo nostro. C'est bien du
plus profond de notre cour que nous supplions le Seigneur
de vous conserver longtemps encore la tete de la Compagnie
pour la diriger dans les voies du salut comme le ferait saint
Vincent. Et a cet effct nous vous prions, Tres Honore Pare,
de moddrer l'ardeur de votre z~le en prenant tqus les menagements que nwcessite votre Age avanc6 et votre sante parfois
ebranlee.

Ces extraiti donnent une id6e du genre de M. Forestier. Ii faudrait citer surtout la finale de chacun de ces
compliments par laquelle il sollicite avec esprit de foi,
la b6nediction du Supbrieur g6n6ral u persuades que
nous sommes que saint Vincent dont vous etes le digne
representant an milieu de nous lui donnera toute son

efficacit& u.
Un point qui doit attirer sphcialement notre attention, ce sont les r6p6titions d'oraison et les conferences de M. Forestier. Elles 6taient vraiment remarquables; notre excellent confrere y a condens6 tous
ses sermons et sa longue exp&rience; ces pages
m&ritent de ne pas rester ensevelies dans l'oubli.
Avec les canevas que nous avons, on pourrait faire
an cours de meditations l'usage de la Compagnie;
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car il a pour chaque dimanche cinq on six instructions
diff6rentes sur l'Evangile on sur le temps liturgique.
Au renouvellement de l'annie, il nous invite tant6t &
r6parer le passe, tant6t a r6gler Ie present, tant6t a
preparer I'avenir; a la fete de sainte Genevieve, il
expose une annee, ses euvres, une autre, ses vertus;
dans les Mages ii montre des modeles d'esprit de foi,
de fidelit6 & la grace, des visites an saint Sacrement,
des vertus propres aux Missionnaires; pour la f&te du
saint Nom de Jesus, il en rappelle 1'excellence, la
vertu; il fait 1'historique de la devotion; il recommande la pratique de tout faire au nomr de J6sus; dans
la sainte Famille, il fait voir Ietype de la famille chr6tienne, celui de la famille religieuse, le modele de
la maniere de pratiquer les trois voeux; i la Septuagisime, il parle du temps liturgique, de Dieu le pere
de famille, desappels de Dieu, du service de Dieu, de
la r6compense de Dieu, il commente roffrande que
nous faisons tous les matins par la prire : nous
sommes a vous; a la Sexag6sime il entretient la Communaut6 de la parole de Dieu, des motifs'de l'6conter,
des moyens d'en profiter, de la sainte kcriture; au
premier dimanche de careme, c'est le temps liturgique,
la p6nitence de Notre-Seigneur, la penitence du
careme, la lutte contre le tentateur, l'esprit de p6nitence; an deuxieme dimanche de car6me la transfiguration de Notre-Seigneur lui sert pour nous recommander la sancti4cation, le recueillement,. la m6ditation; il y voit un moyen de passer saintement le
car6me; au troisieme dimanche de carAme, il primunit
contre les rechutes, invite a correspondre aux graces;
le quatrieme dimanche de careme, outre les raisons da
Laetare, il parle successivement du pain materiel et.
de nos repas, de la Providence divine, de la sainte
Eucharistie, de la predication; au dimanche de la.
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Passion, il nous recommande de penser a la Passion,
d'y compatir, d'imiter Notre-Seigneur; il applique &
Jesus-Christ souffrant le vers connu : qais, quid,
ubi, qibus auxiliis, car, quomodo, quando; ii insiste
sur les humiliations de Notre-Seigneur et ii en tire
des applications bien pratiques pour nous inviter I la
resignation. cOn dit: i" je suis innocent. R. Et NotreCe
Seigneur! Et puis sommes-nous innocents? -'a
sont ceux que j'ai combl6s de bienfaits qui m'outragent. R. Et Notre-Seigneur, qui plus que lui a 6prouv6
'ingratitude ? Qui moins que lui la meritait ? - 3 Ces
humiliations sont un obstacle au succes de mon ministare. R. Et Notre-Seigneur, ses humiliations I'ontelles emptchi de r6ussir. Notre-Seigneur n'a-t-il pas
Rtabli son royaume sur le fondement des humiliations?* Le dimanche de Paques,M. Forestier triomphe,
il commente le Ckrists vincit, regnat, imperat, ou bien
l'aec dies, il parle de la foi, de Yesp6rance, de la
charitE, de la resurrection spirituelle, dela confiance;
le dimanche de Quasimodoil explique la d6finition de
la paix tranquillitasordinis,il indique les obstacles a
la paix, les moyens d'acquirir la paix, il montre la paix
des bienheureux dans le ciel, il parle de la paix avec
Dien, avec nous-memes, avec le prochain; a la Translation des reliques de saint Vincent, ii fait pasier
devant nos yeux les oeuvres de saint Vincent, il mon-,
tre que saint Vincent est notre protecteur, il rappelle
nos devoirs &son 6gard; le troisieme dimanche apres
PAques, on m6dite sur I'obissance; on pourrait composer un petit trait6 sur cette vertu avec les six r6petitions que nous avons : fob6issance est le principe
fondamental de l'existence de la Compagnie, la perfection, le chemin du ciel, le grand devoir; elle doit
etre respectueuse, confiante, affectueuse; il faut fortifier le principe de I'ob6issance, affaiblirle principe de
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la d6sob6issance; le quatriime dimanche apris Paques,
'il parle tour . tour des sicheresses, des consolations,
de la n6gligence dans les exercices de pite6, de la
m&thode d'oraison; le cinquibme dimanche apres
Piques, c'est le temps des Rogations, I'esprit de priere,
lePater Moster; le jour de 1'Ascension, nous apprenons
successivement pourquoi Notre-Seigneur monte au
ciel, ce que nous devons faire pour le ciel, comment
la pensee du ciel est une consolation, pourquoi et
comment il faut faire la neuvaine preparatoire & la
Pentec6te; le jour de la Pentec6te ii commente une
annie le Vexi Sancte Spiritus, ne autre le Reple tuorum
cord&f~delium, une troisieme le Et lui amoris igsem
accende; d'autres annres les prodiges op&r6s en ce
jour, le don de force, Marie et le Saint-Esprit, etc., etc.
Qu'on nous excuse d'avoir trop insist6 sur ce point;
nous l'avons fait pourmontrer que M. Forestier n'6tait
pas un esprit mediocre.
Apres avoir parcouru en partie le cycle des rep6titions, avoir montrk le plan de ses instructions, disons
quelques mots des idbes qui reviennent plus freqnemment et qui Ini tiennent an coeur.
C'est d'abord la vocation, la Petite Compagnie. It
revient a chaque page sur les avantages de notre vocation : nous y sommes comme les ap6tres sur le Thabor. Bonum est nos kic esse; elle est le chemin du
ciel; c'est par notre vocation que Dieu vent nous sauver; si nous pers6v6rons dans la vocation, nous sommes sauvis; si nous dressons le catalogue de la Mission du ciel et si nous le comparons i celui de nos
archives contenant ceux qui sont morts dans la Compagnie, il y a identit6; le centuple de la vocation, it le
trouve dans la sage direction des supbrieurs, dans
l'6dification des confreres, dans les saintes regles,
dans la s6paration du monde; la vie 6ternelle, il la
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trouve assurie pour ceux qui y pers6vhrent; le petit
nombre des ilus n'est pas chez nous; tout enfant de
saint Vincent va au ciel; aussi recommande-t-il d'aimer sa vocation de tout son esprit, de tout son coeur,
de toute sa volonti, de toutes ses forces afin de lutter
contre les tentations du d6mon, du monde, de nos
passions qui s'efforcent de nous faire perdre, notre
vocation; la petite Compagnie est notre mere; il faut
compatir a ses 6preuves, avoir confiance dans ses destinies; nous n'avons rien a envier aux autres ordres et
congregations. Tout lui sert pour parler de notre
vocation, de la Congregation de la Mission: l'Epiphanie, c'est la fete des, missionnaires ; la sainte
Famille, c'est Je modile des missionnaires; saint Paul,
c'est le type des missionnaires; saint Pierre, c'est le
chef des missionnaires; la peche miraculeuse, c'est
I'image de nos missions; la multiplication des pains,
c'est le symbole de ce que font les missionnaires ;
saint Jean-Baptiste, c'est le Lazariste chartreux et'
apotre; Marie dans la Visitation, c'est la reine des missionnaires; A certains jours, M. Forestier s'enflamme;
il parle des missions et tout a coup il s'ecrie: Dieu le
veut ! Dieu le veut ! II compare les missipnnaires aux
ap6tres et il proclame que si nous 6tions vraiment
ap6tres nous pourrions conquerir le monde; il tressaille le jour de la Pentec6te parce que c'est le jour
anniversaire de la naissance des missionnaires; il
montre la grandeur et l'importance de '<euvre des
seminaires, qu'on attend beaucoup des enfants de saint
Vincent qui y sont employ6s, que les directeurs doivent aimer non les bruits du monde, mais les fruits
de l'tvangile.
Saint Vinsent! Oh! comme il I'estime et I'aime et
quels accents il trouve pour le faire aimer! C'est notre'
pare, c'est le pretre fidele, c'est l'ap6tre, le patron des
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-euvres de charit6, l'homme de la Providence; M. Forestier aime beaucoup ce dernier titre et, a son avis, le
caractere distinctif de saint Vincent, c'est l'abandon a
la Providence; il voit en cela la cause de la f£condite,
de la multipliciti et de la perp6tuit6 des aeuvres de
notre bienheureux Pere.
Apris la petite Compagnie et saint Vincent, ce qui
revient Ie plus souvent, c'est l'amor et la pratique de
nos saintes rkgles. Elles viennent de Dieu, elles nous
conduisent a Dieu; ii en explique la lettre, il en
montre l'esprit; il insiste sur le silence dans leqxel il
voit la source de la prosp6rit6 on de la d&cadence des
communautis. II veut qye la Maison-Mere sait un
imodile sur ce point.
La Maison-M-re. elle lui est chore et i s'efforce de
la rendre de plus en plus r6gulibre.
La Maison-Mire, c'est le type des maisons 4e la
'Compagnie; elle est mere, elle enfante les autres
maisons, elle nourrit les autres maisoas; telle mae,
telle fille t Oh comme il est important que la MaisonMere soit parfaite ! Elle doit 6tre une copie fidle de
la maison de Nazareth. Elle est comme le cenacle de
la Congregation. C'est de l1 que pxrtent les ap6tres.
Que Dieu puisse dire de la Maison-Mere:- Voil la
vraie maison de saint Vincent. * Le nouveau SaintLazare doit ressembler i Yancien. Nous avons le corps
de saint Vincent & la Maison-Mere; il faut avoir 'esprit de notre saint foadateur; autrement corps sans
Ame, cadavre, squelette. En i899, it dit an P. Fiat:
u Nous voulons que vous puissiez dire en toute verit6
de la Maison-Mere ce que saint Paul disait aux Philippiens : Fatres mei carissimi et desideratlisimi,gaudimu
meum et corona mea. n En 1902, il dit au minme:
( Nous ferons tout notre possible pour que la MaisonM~re pr6sente toujours Lvos yeux 1'6difiant spectacle
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-de la r6gularit6, du recueillement, de l'obbissance et
surtout de F'union des coeurs. »
Parmi les devotions que M. Forestier recommande
le plus fortement, il faut signaler l'Eucharistie et la
sainte Vierge. L'Eucharistie, il veut, meme avant le
decret de Pie X, qu'on la recoive souvent : que vos communions ne vous paraissent jamais trop nombreuses.
Tout lui sert pour engager a communier souvent: les
noces de Cana, la multiplication des pains, la fraction
du pain a Emmaiis; il parle de la visite au saint
Sacrement en des termes qui laissent supposer que
Dieu lui a fait des grices extraordinaires dans cet
exercice.
M. Forestier a une grande d6votion pour la saixte
Vierge; il montre que tout nous vient de Jesus par
Marie, que nous devons aller i Jesus par Marie, que
Marie a donn= J6sus-Christ au monde entier le jour
de l'Annonciation, qu'elle est charg6e de le donner a
-chaque fidele en paiticulier; il voit en Marie tenant
le globe et r6pahdant les bienfaits, le modele des
missionnaires qui prient pour les Ames et qui 'leur
communiquent les graces de Dieu; il a une belle ripetition sur Marie et le Saint-Esprit. Marie est la reine
des missionnaires; elle est la reine de la petite Compagnie: nous n'avons rien & envier a l'ordre de saint
Dominique, A celui des Carmes; Marie est la reine de
la France; tout A Jesus par Marie, c'est un de ses
bouquets spirituels pr6f6ris.
Une des particularites de ses r6petitions d'oraison,
-c'est qu'elles sont toujours ad rem, quant aux personnes, quant aux circonstances. II parle pour les
jeunes gens, et la lecture que j'ai faite de ses manuscrits, ainsique le souvenir quej'ai gard6 des rep6titions
auxquelles j'ai assist6 plusieurs annees, me permettent
d'affirmer que M. Forestier a fait aux 6tudiants.et aux
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siminaristes un bien immense. Ses plans logiques,
nourris d'id6es solides et pratiques, etaient des
modules; ses considerations sur la vocation, sur saint
Vincent, sur les ceuvres avaient d'autant plus de poids
qu'elles venaient d'un venerable .vieillard, ayant
blanchi dans la Compagnie et qui 6tait d'une rigularite exemplaire. II ne manquait pas une occasion pour
preparerles jeunes gens aux ceuvres de la Compagnie;
il se servait de l'approche des ordinations pour leur
rappeler la sublimiti et les devoirs du sacerdoce.
( Le'pr&tre, c'est l'image la plus parfaite de Dieu; ii
montre la sainte Trinite; renouvelant pour le jeune
16vite qui se prepare au sacerdoce, le Faciamus kominem ad imaginem nostram; le pretre, c'est le reprssentant de Dieu sur la terre: Dieu s'est rendu visible par
les anges, par Jesus-Christ; maintenant il se manifeste

par le pretre; le pretre renouvelle pour chaque Ame
l'ceuvre de l'Incarnation; le pr&tre rend a la tres sainte
Trinite une gloire ininie par la messe. II faut avoir
les dispositions que demandent ces grands mystires;
il faut les avoir toujours. Quand Aaron fut consacre,
un feu mysterieux descendit du ciel et consuma I'holocauste; ce feu sacri fut entretenu; ainsi apres I'ordination..Le pr&tre regoit une participation toute sp&ciale des trois personnes de la trbs sainte Trinit6 : le
Pere lui communique sa paternit6: I' sur les mes :
il peut dire per evangelium ego vos genui; 2a sur J6susChrist a qui il donne 1'6tre sacramentel : Ego kodie
genui te; le Fils communique au pretre son sacerdoce;
le pretre est l'6cho du Verbe; alter Christus . I'autel,
au confessionnal, en chaire; le Saint-Esprit fait du
pr&tre l'organe, I'instrument de ses oeuvres de sanctification. Dans la pens&e de Dieu, il faut que le pretre
soit comme une Trinit6 incarn6e, une Trinite visible.
Comme il doit se sanctifier ! Comme il doit se devouer
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pour les ames! Voilk l'ceuvre du vrai missionaaire. *
On avouera que de pareilles rip6titions 6taient bien
de nature ak lever les ames des jeunes gens. Donnons
un autre exemple pour montrer comment il les forme.
En .898, le i" mai, il parle de l'ob6issance. Voici
quelques extraits de sa repetition: t L'obhissance,
c'est le principe fondamental de I'existence de la
Compagnie. Toute communaut6 consiste essentiellement dans l'union des superieurs, qui ont le droit de
commander, avec les inf6rieurs, qui ont 1'obligation
d'ob6ir. L'autorit6 est le fondement, done 1'obeissance
l'est aussi. Ces deux choses sont correlatives. Pas
d'obeissance, pas de communaute. En entrant dans la
Compagnie, nous devenons membres d'un corps moral;
le Superieur en est la tte; mais un membre n'a pas de
mouvement par lui-meme, il le reooit de la tate ; nous
renoncons done a notre volont6 propre. Si par l'abus
de notre liberti nous ne recevons plus l'influence de
la tete, nous sommes un membre mort, paralyse; aux
yeux de Dieu nous cessons d'etre des membres vivants
de la Compagnie; nous sommes des membres juxtaSposks; nous n'avons pas la vie qui vient de 'union
avec les Sup6rieurs. Les disobbissances attaquent le
principe fondamental; or, s'il y a un vice de construction dans les fondements d'un 6difice, sa solidit6 est
compromise, c'est inqui6tant; les d6sobeissances
causent du scandale; les desobeissances g&nent
I'exercice de l'autorit6 qui n'a pas sa pleine libert6
d'action pour r6primer les abus dans la crainte de faire
plus de mal. Quelles cons6quences! La disposition i
1'ind6pendance croit avec 1'age. La science acquise;
I'exp6rience qu'on s'attribue, les succes obtenus, tout
cela on est expose & I'opposer a la direction des superieurs. Quel avenir! Vous voyez done comme 'esprit
d'ob6issance est nicessaire pendant le temps de for-
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mation. , On je me trompe fort, on voili des r6flexions
d'une solidit6 remarquable.
Les r6pititions d'oraison de M. Forestier sont done
bien appropribes a la jeunesse; elles sont aussi, comme
nous l'avons dit, en rapport avec les circonstances.
On pent refaire une petite histoire de la Maison-Mere
on de la Congr6gation avec un certain nombre de ses
instructions.
En 1899, il pr6pare la Maison-Mbre a la consecration du monde entier an Sacr6 Cceur d! J6sus; il
montre dans cet acte : i la glorification de NotreSeigneur; oh! le bean spectacle; concert de louanges;
solennelle protestation de fidlit6; 2* un gage de
saint pour le genre humain. Notre-Seigneur, dit-il,
va intervenir extraordinairement. Le monde est mort:
Notre-Seigneur va dire : Ldzare vexi foras; les puissances enrop6nnes veulent acquirir partout des
colonies; Dieua ses desseins en cela; il vent r6pandre
le christianisme; il donne aux jeunes pretres le gout
des missions trangeres; prions pro totius awadisalute;

formons-nous i l'esprit apostolique.
En 19oo, M. Forestier nous dispose aux fetes de la
b6atification du bienheureux Clet; il en parle plasieurs fois. Le 8 juillet de cette m6me ann&e, on avait
aamonc6 le massacre des missionnaires de P&kin; il
fait sa r6p6tition sur ce sujet; il manifeste successivement les sentiments de tristesse, de r6signation, de
confiance; il invite i 1'esprit de sacrifice, a la prire.
En 1gox, c'est la loi sur les associations; il parle

des persecutions subies par Notre-Seigneur; ilme vent
pas de crainte, de d6couragement; la pers&ction est
une beatitude, elle fait pratiquer les vertus hbroiques;
les religietx qui seront supprimis exerceront aillears
lear ministare; si nous sommes deposs&d6s de nos

biens, nous serons plus semblables a la pauvret6 de
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J6sus, Marie, Joseph. Soyons i la hauteur des circonstances.
19o3. - C'est la fermeture de nos maisons de
France; il parle avec insistance du zle que nous
devons avoir pour les missions itrangeres, pour la
conversion des infiddles; Notre-Seigneur le d6sire :
E mutes docete; les ap6tres nous en ont donn61'exemple;
1'iglise a toujours eu une grande sollicitude pour cette
ceuvre de la propagation de la foi; saint Augustin pour
l'Angleterre, saint Willibrod pour la Hollande, saint
Boniface pour l'Allemagne, saint Cyrille pour les Bulgares,saint Francois Xavierpour les Indes; il rappelle
les premiers compagnons de saint Vincent Toujours
la Congregation a eu des missionnaires pour les infidkles; comme Dieu se plait a bbnir cette ceuvre! z82o,
Clet; 184o , Perboyre; 186o, Jacobis. Donc, nous donner de tout cceur a la propagation de la foi. Zale vif,
ardent, g6nereux. Estimer cette oeuvre; elle est si
belle. etendre le regne de Dieu : c Seigneur, je voas
ai conquis de nouvelles provinces. n Gloire a ce conqu6rant Assister ceux qui sont dans la plus grande
misire spirituelle, qui vont plrir inivitablement pour
toute l'4ternit6. Former des chretient6s ot de generation en generation on sera dans la voie du saint.
Quam ftjpuki super montes pedes ainumniatiiset fraedicawtis pacem, axnnutiantis bonum, praedicaxtis salntem, dicetis Sion : Regnabit Dens tans. On voit que
le P. Forestier s'enflamme a certaines heures.
Cette m&me annie 9go3, on cesse les panhgyriques
pour la Translation et pour le 19 juillet; il y suppl6e,
jusqu'en 1912, par de ferventes r6petitions; il encourage ala confiance par la pensee que nous avons le
corps de saint Vincent; qu'il sera notre protection.
II fait une heureuse application du passage des Macohabees oit J6r6mie est repr6sent6 donnant i Judas
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Macchabee n, glaive d'or et lui promettant qu'avec
cette arme il triomphera des ennemis; M. Forestier
montre que le corps et l'esprit de saint Vincent sont
le glaive avec lequel nous triompherons.
19o4. C'est le cinquantieme anniversaire de
Lourdes, c'est le jubili, c'est la consicration de la
France a Marie; comme cette derniere cirnmonie se
fait le jour de la Pentec6te, il montre Marie recevant
le Saint-Esprit, le ripandant sur les apbtres, restant
sur la terre pour encourager les ap6tres et il montre
Marie choisissant les missionnaires, les formant, les
pr4sentant a l'ordination, les soutenant dans l'exercice
du ministare.
i9o5. - Un hiatus de deux mois dans ses cabiers;
car, dit-il, on faisait de grandes reparations a la salle
d'oraison, et il n'y a pas eu de r6p6tition du 24 juillet
an 23 septembre.
1906. - Le 27 avril, la conference que n'oublieront jamais ceux qui l'ont entendue. On venait d'enlever le corps de saint Vincent. M. Forestier, tout
imu, nous manifesta la grande peine causee par cette
mesure; sur son cahier, il n'y a que ces mots seniiments de peine... accompagnie de risigaition; il est
regrettable que cet exorde n'ait pas it6 conserv6 textuellement; je me rappelle qu'il nous fit a tous une
impression extraordinaire. Nous avons les idies de
cette conference; donnons quelques extraits :
Resignation. -

Cette mesure s'imposait; notre peine doit

etre temp6rie par le soulagement que procure la sccurit6 dans
laquelle se trouve notre pr6cieux tr6sor.
Amour de plus en •lus vif four saint Vincent. - On n'apprecie jamais miex un don que lorsqu'on le perd. Mort d'un
Opre de famille (amour plus vif dans les enfants). Nos confrbres de Saint-Lazare quand saint Vincent les quitta, errant
de ferme en ferme, se cachant; les confreres ne savaient pas
oi il itait, mais leur coeur 6tait luii; affection pins tendre.
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Confiance plus ferme, indbranlable. Cette disparition no
diminuera pas les effets salutaires de la protection de saint Vincent; elle les augmentera. Saint Vincent allait surtout an
secours des Cprouves, il nous voit dans la peine, done il viendra a nous, nous communiquera son esprit. Elisie quand Elie
disparait. N. S. : il est expedient que je m'en aille, alors il
envoie le Saint-Esprit. Nous perdons le corps; nous conservons l'esprit de saint Vincent.
Tout cela fut dit sur un ton de voix modir&, touchant; on retenait sa respiration pour couter notre
vin6re M. Forestier qui traduisait si bien les sentiments de tous.
Plus tard, ce sont les elections legislatives, la separation de r'glise et de I'Etat, les associations cultuelles; tout cela trouve un echo dans les instructions
de M. Forestier, non pas pour se laisser aller a des diatribes, a des r6criminations, & des maledictions, mais
pour exciter a la confiance, A la priere, an pardon.
II faut ajouter que M. Forestier preparait bien ses
r6p6titions et conferences : il avait d'abord la preparation 6loignee qui consistait dans la lecture quotidienne de 1'Icriture sainte, des Pires, de la thiologie
et des auteurs de spiritualie dont les principaux
6taient pour lui : saint Vincent, I'Imitation, Scaramelli; la preparation prochaine itait serieuse : il rffl6chissait sur le choix du sujet. 4 Quelle est la v6rite dont
mes auditeurs ont besoin? , se disait-il; ii cherchait
les developpements; ensuite il allait devant le saint
Sacrement et il y restait des heures entieres; son Ame
s'6panchait en saintes affections devant son bon Sanveur; le lendemain, il n'avait plus qu'a raviver le feu
qui couvait sons la cendre. II d6bitait son instruction
avec assez de gestes; ii faisait quelquefois des battements dq mains qui r6veillaient les assoupis; il avait
des expressions favorites qu'on attendait; il enployait
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quelquefois des phrases & effet, minag~es sans doute
pour privenir la torpeur. Le jour de Sainte-Genevieve,
il s'ecrie tout a coup : ( Attila est dans Paris! » et ii
montre le d6mon perdant les Ames. Saint Vincent n'est
pas mort; il nous parle par ses regles, ses confirences;
il fant an skminaire et aux itudes se laisser couler
dans le moule; I'examen du soir, il I'appelle " faire la
caisse ); le defaut dominant, voila l'ennemi. II parle
de Jeanne d'Arc encourageant ses hommes k bouter
dehors les Anglais; il en prend occasion pour nous
exciter au combat spirituel contre les ennemis de l'ame
et il pousse un cri: " En avant! ) qui faillit en faire
lever plusieurs. II aime beaucoup les antitheses: dans
une instruction sur la vocation, il reprisente un mondain possidant toutes les richesses et il ajoute : u Moi,
pauvre, je suis plus riche que lui, j'ai Dieu s; il accumule sur une t6te tons les honneurs et il fait le contraste : u Moi, humble et ob6issant, je suis plus honore6
que lui, j'ai Dieu n; il suppose une personne jouissant de tous les plaisirs et il s'crie: a Moi, chaste-et
mortifi6, je suis plus heureux, j'ai Dieu. )
Mais c'est d6jA trop abuser des lecteurs. Arr6tonsnous la. Peut-etre qu'un jour on publiera, sous une
forme on une autre, un choix de ces instructions;
alors la Compagnie pourra profiter plus amplement de
ce tresor.
CHAPITRE XV. -

LA RETRAITE. -

L'INFIRMERIl. -

LA MOIT.

M. Forestier avait quatre-vingt-neuf ans, et il remplissait toujours les fonctions d'assistant de la MaisonMire. II constate dans ses notes que cet office lai'
procurait de la peine et des humiliations; mais considirant que cette croix venait de Dieu et devait laidera expier ses pich6s, il faisait de bon coeur ce qu'il pon-

-- 1029 vait. II avait offert plusieurs fois sa d6mission; c'est
lui-meme qui l'a dit on jour, en recreation, alors que
quelqu'un disait en plaisantant, sans faire attention a
la presence de M. Forestier, qu'a un certain age, on
devait donner sa d6mission de sup6rieur; le v6nerable assistant craignit sans doute de scandaliser en
paraissant tenir a garder sa charge, car il ajouta :
4 J'ai demand6 plusieurs fois A n'etre plus assistant
de la Maison-Mire; le Tris Honor6 Phre m'a priA de
continuer. n
Le poids des ans se faisait sentir de plus en plus;
les confreres qu'il avait aimes s'ea allaient 'Funapres
l'autre dans lear 6ternite et le laissaient sur la terre.
Les morts de MM. Chevalier, Allou, Terrasson, lui
firent beaucoup de peine, la derniire surtout, d'autant
plus qu'elle fut entourCe de circonstances qu'il raconte
ainsi dans ses m6moires.
Le 6 aolt 1896, j'6tais sur le point d'offrir le saint
Sacrifice et rien jusque-li n'6tait de nature a me
pr6occuper, lorsque tout d'un coup une pensbe s'impose
a moi : il faut dire cette messe pour ane intention
particulibre. Je tache de rejeter cette pensee comme
venant de 1'imagination. Inutiles efforts; cette pensee
prend un nouveau caracthre de vivacit6. Je parviens one seconde fois a. la rejeter et je prononce les
premieres paroles des prires au bas de 'auteL Mais
alors cette pensie, plus forte que moi, se tradit ainsi:
il le faut, il le faut absolument. Dans la crainte de
resister A la grace, je cede enfn et dis la messe pour
I'intention particulibre que Dieu doit avoir en vue.
Tout ceci s'accomplit avec calme et puis, apres mon
d6jeuner, je vais confesser nos sceurs du GrosCaillou. Or, quand je reviens a la maison, vers les
onze heures, qa'est-ce que j'apprends? M. Terrasson
est mort subitement aprýs sa messe, il a pu cependant
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recevoir une on deux onctions avant de rendre le dernier soupir. A tort ou a raison, j'ai toujours pense que
ce que j'avais 6prouvi venait de son bon ange, pour
lui obtenir la grace de mourir saintement et de recevoir 1'extr6me-onction. Jamais de la vie chose semblable ne m'est arriv.e.
II perd aussi successivement ses trois freres qui sont
dans le monde, et ce lui est une grande peine : Jules
meurt en 1893, a l'Age de soixante et onze ans; Amile,
avec lequel il entretenait une correspondance tris
active et tres affectueuse, meurt en igor, a l'&ge de
quatre-vingt-sept ans; Charles meurt en 1907, A l1'ge
de quatre-vingt-dix ans; on a 6crit sur ce dernier une
petite plaquette dont plusieurs des passages s'appliqueraient exactement a notre cher confrere. K II aima
1'honneur, le travail, la probite, la droiture, l'6quite.
II a occup6 pendant quarante-quatre ans, avec l'exactitude la plus scrupuleuse (il ne s'est absent6 que six
fois durant pris d'un demi-siecle), la chaire de...
II portait plus' allkgrement ses quatre-vingt-dix ans
que bien d'autres leur printemps. Travail consciencieux de preparation, clart6 d'exposition, divouement
sans limite a ses eflves; enfin, haute conception de la
mission qui lui ktait confie, telles furent les qualites...
Ses determinations avaient la netteti math6matique;
elles semblaient d6couler d'une formule; elles etaient
toujours inspirees par la draiture et l'amour de l'equit6.
Comment ce vieillard si jeune d'apparence, si guilleret,
si coquet dans ses manibres il y a quelques jours, a-t-il
&tA ravi! II a &t6 esclave de son devoir. n
I lui restait son frdre Adrien qui demeurait A la
Maison-Mbre. L'affection des deux frbres 6tait touchante; ils se tutoyaient; ils sortaient ensemble une
fois par semaine, surtout pour aller prier a Montparnasse sur la tombe des confreres; durant les quel-
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ques annies qu'Adrien v6cut i l'infirmerie, M. Forestier n'a jamais manque un seul jour d'aller le voir i
une heure et demie. La mort d'Adrien, en 1916, coupera
le dernier lien qui l'attachait A la terre. Croyant que
son frire Adrien lui survivrait, il avait fait pour lui
la lettre saivante qui itait jointe a son testament :
a Quand tu liras cette lettre, mon ame aura djia paru
devant Dieu. Ne m'oublie pas dans tes prieres et saints
sacrifices. Je te dis mon dernier adieu, mozi bien cher
Adrien, et je te donne rendez-vous au ciel oik nous
nous reverrons. )
Malgr6 son grand age, il est toujours d'une fidelit6
exemplaire A remplir tous,ses devoirs. 11ne n glige
pas ses exercices de pikt6, il s'excite toujours a les
bien faire, a s'y bien preparer, a rejeter toute preoccupation; il prend, les dernieres annees, I'habitude de
baiser son crucifix toutes les heures, puis toutes les
demi-heures; il a comme bouquet spirituel ordinaire :
u Vive Jesus dans mon cceur n. II fait la retraite du mois
fidilement; il consigne encore ses impressions et
r6solutions de grande retraite; cela devient de moins
en moins long, il est vrai, et, i partir de 191o, il se
contente de marquer : a Comme l'annee derni&re. 1 II
lutte jusqu'au bout contre ce qu'il appelle son d6faut
dominant : 1'impatience, la raideur, l'indiff6rence par
rapport au prochain; il se reproche fortement de trop
manger (lui qui ne mange presque rien); il s'abaisse
toujours, il vise toujours &une plus grande humilit6.
J'aurai plus de defiance de moi-mame; je ne tiendrai
pas a mes idies; je ne les soutiendrai pas avec insistance ou tknacite, par consequent, je serai mod&r6 en
exposant ma maniere de voir et jamais, sous aucun
prftexte, je ne me laisserai aller a de vives contestations; si cela m'arrivait, j'irais au plus t6t demander i
genoux une penitence & M. le Superieur (conseils,
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recr6ations, cas de conscience); nous retrouvons ces
sentiments d'humilite, &critsjusqu'en 1905; a partir

de cette 6poque, il &crit simplement : je ne saurais
mieux faire que de renouveler les r&solutions de 19o5.
M. Forestier est d'une simplicit6 charmante en certaines choses. II a &t victime d'une escroquerie; une
personne a obtenu de lui des sommes assez fortes
par le r6cit d'histoires absolument fausses; an autre
aurait fait disparaitre des timoignages qu'on pourrait
prendre pour un manque de perspicaciti; M. Forestier,,
l'homme droit pour lui-meme comme pour les autres,
fait un petit dossier de cette affaire et la classe gravement parmi ses papiers.
La memoire de M. Forestier comrwj::.
faiulir
un pen; un de ses parents lui ecrivait a cette Apoque :
a Quand on a pris de l'Age, j'en fais journellement
l'expbrience par moi-meme, on conserve presque intact
le souvenir du passe le plus lointain, tandis que les
faits, meme tout ricents, ne se gravent pas dans la
mEmoire. » C'ktait la peinture idele de M. Forestier;
ses yeux Faffaiblissent aussi et bient6t ii sera oblig6
de solliciter un indult pour dire la messe de Beata. Le
bon Dieu le prepare petit a petit an voyage de l'&ternite.
En 1912, il cesse ses fonctions d'assistant de la
Maison-Mere; en 1914, il devient manifeste qu'il ne
peat plus etre assistant de la Congr6gation et 1'Assembl&e gkn&rale, malgr( l'estime profonde qu'elle a pour
lui, ne le r6lit pas. M. Forestier songe de plus en
plus a la mort. Depuis son saminaire, il r&citait tous
les jours un Pater et un Ave pour obtenir une bonne
mort; a chacune de ses retraites, il songe qu'elle sera
sans doute la dernisre; depuis 1891, il consacre
chaque mercredi a se preparer a la mort; en 1895, il
fait one confession g6nerale de sa vie. II est cepen-
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dant toujours bien vivant; il constitue une exception
au fameux texte : si autem ix poteltatibus octogita
auni ; amlius eorumlaboret dolor ;il a plus que quatrevingts ans, il en a quatre-vingt-dix et il ne semble pas
qu'il y ait labor et dolor. En I916, il cl1bre le soixantedixieme anniversaire de son ordination sacerdotale.
Il suit toujours le train de la communaute. Un jour
cependant, en fivrier .i0:, alors que I'hiver est extr#mement rigoureux et qu'ii n'y a pas de feu dans les
chambres, M. Forestier ne parait pas a l'oraison. On
craignit quelque malheur, on courut a sa chambre; il
atait en vie, mais il n'avait plus la force de sortir de
son lit; on le transporta &l'infirmerie; la chaude temperature de sa nouvelle chambre le ranima un peu; il
put se lever; il laissa pousser la barbe; on disait que
c'ktait le seul point sur lequel il n'avait pas eti semblable a saint Vincent jusqu'ici, que maintenant la
ressemblance etant parfaite, ext&rieurement comme
interieurement, il irait bient6t jouir de la r6compense.
11 accueillait tout le monde avec politesse et affabiliti;
il ne lisait plus, il se tenait toute la joumrne devant
son crucifix --il ne tenait plus a la vie que par un
souffle; on lui administra les derniers sacrements qu'il
recut enpleine connaissance; etpuis,le25janvier g198,.
jour anniversaire de la fondation de la Congregation
qu'il avait tant aimie et si bien servie, a quatre heures
du matin, heure a laquelle il avait 6ti fidle toute sa
vie, il s'6teignit doucement, le sourire sur lesl vres, et
il s'en alla retrouver au ciel son frere Adrien, son
fidale ami M. Terrasson, son v6niri et Tres Honork
PNre M. Fiat, son saint fondateur saint Vincent, sa
mere tendrement aimie la sainte Vierge, son doux
sauveur Jesus-Christ, la tres sainte et indivise TrinitY; il s'en ala jouir du repos que lui avaient mirit6

quatre-vingt-quinze ans passes au service de Dieu,
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soixante-dix-sept ans employis au service de la Congregation, soixante-treize ans d'un sacerdoce toujours
digne. Operatus est bonum et rectum et verum coram

Domino Deo suo i- universe cultura ministerii domus
Domini juxta legem et coeremonias, volews requirere
Dominum Deum suum in toto corde suo.

MANDEMENT
DE MONSEIGNEUR ALCIME GOURAUD, VtEQUE DE VANNES, POUR
DEMANDER COMMUNICATION DES ECRITS DC SERVITEUR DE DIEU,
PIERRE-RENi ROGUE, PRITRE DE LA MISSION.

Alcime-Armand-Pierre-Henri GounAUD, far la grdce de Dieu
et lautoriU du Saint-Siige apostolique, vique de Vannes, an
clergd et aux fideles de notre diockse, salut et b~gddiction en
Notre-Seigaeur Jlsus-Christ.
Nos TRIa cER»s FIEEs,
Vous savez que, depuis plusieurs annaes, il se fait dans
notre Curie 6piscopale une enquete canonique, en vue d'introduire la cause de bfatification de Pierre-Ren6 Rogue, pretre
de la Mission, mis h mort pendant la Revolution. II tait ne A
Vannes, il y passa la plus grande partie de sa vie, dans les
fonctions de directeur au grand Siminaire.
L'enquete faite jusqu'ici doit #tre completee par la recherche des ecrits du serviteur de Dieu. C'est en vue de faire cette
recherche, comme nous 1'impose notre charge, que nous
avons ordonn6 et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. - Tous les fid&les qui auraient entre
leurs mains, des ecrits eman6s du serviteur de Dieu, PierreRent Rogue, sont tenus, sons peine des censures de I'Eglise,
de nous faire connaitre et de nous remettre les dits 6crits.
Ceux qui, sans poss6der eux-meses s ecrits dont il s'agit,
connaitraient les personues qui les ont en leur possession,
doivent, sons les memes peines, nous en donner avis.
On entend par dcrits, non seulement les livres on feoilles
imprimies dont le serviteur de Dieu pent etre I'auteur, mais
tons les manuscrits, lettres, compositions diverses, de quel-
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que nature qu'ils soient, dcrits par lui-meme ou recueillis sons
sa dictee.
ART. 2. - Les crits devront etre remis par les fiddles i notre
chancelier, a 1l'evche.
Les personnes qui ne pourraient pas se rendre i&i'v6che
devront les confierk MM. les Cures de leurs paroisses respectives, qui nous les feront parvenir.
M. le Chancelier de 'ivech6 et MM. les Cures auront soin
de prendre le nom et l'adresse des personnes qui remettront
ces 6crits.
ART. 3. - La prisente ordonnance sera publide, trois dimanches consecutifs, an pr6ne, dans toutes les 6glises paroissiales de notre diocese, - partir du dimanche qui en suivra la
reception. Elle sera lue pareillement pendant trois dimanches
consicutifs, i la messe principale, dans toutes les chapelles
publiques des communautes religieuses et affichde A la porte
principale des eglises pendant un mois.
ART. 4. - Les 6crits remis soit directement a notre chancelier, soit entre les mains de MM. les Cures, devront etre
deposes I notre Secretariat avant le 31 decembre z9xg.
ART. 5. - MM. les Curds sent tenus de certifier par lettre
spEciale envoyde & l'Evech6 que les presentes prescriptions
ont ete exzcutees.
Donne & Vannes, sous notre seing, le sceau de nos armes et
le contre-seing du chancelier de notre ivech6, le 5ioctobre
1919.
Par mandement de Monseigneur:

f J. MOISAN,

-ALCIME,

Chanoine, Chancelier.

ievque de Vannes.

LA MAISON DE CHAMPIGNY-MUNO
PENDANT LA GUERRE

PREMIERE PARTIE
L'exorde

C'est le mercredi 5 aoft que les troupes franfaises.
ont commenc6 i passer a Muno.
Elle ont &t6saluies par un enthousiasme immense.
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11 n'y avait deja presque plus de farine chez les trois
boulangers; plus d'ipicerie.
On a cependant trouvk le moyen d'offrir a nos soldats, des tartines, des ceufs, du chocolat, des tasses de
lait, de la biere, du tabac, des cigares, etc., etc...,
tout ce qu'on avait, en un mot !
Et les Belges, si calmes par nature, n'6taient plus
les memes. Les cris de a Vive la France! Vive la Belgique! Vive l'armre! Dieu protege la France! a devenaient des clameurs ininterrompues. Nous tenions le
drapeau francais a la grille d'entr6e. Celui de la CroixRouge flottait A c6te Toutes les enfants .taient massees d'un bout ai 'autre de la grille. Les plus grandes
suffisaient a peine a passer aux sceurs des centaines de
chapelets, de m6dailles que les soldats reclamaient et
enfilaient fiArement A leur con en rlp6tant les acclamations et en ajoutant : c Merci !... Dieu vous garde!
Vivent les Smurs francaises! Nous vous raminerons! ) etc...
Les chefs arr6taient leurs chevaux et demandaient
A nous serrer la main, r6clamant nos prieres pour eux,
pour les enfants qu'ils venaient de quitter! Les larmes
coulaient de part et d'autre. L'attitude de nos soldats
6tait superbe de vaillance, d'ordre, d'entrain. Et, surtout (chose qu'on aurait pu ne pas attendre) l'idie de
Dieu s'afirmait sans crainte. Et quand un pauvre petit
cycliste, qui n'avait sans doute pas eu la chance d'etre
instruit par son cur6, demandait, en voyant le chapelet
qu'avait rcclami son voisin : (C Qu'est-ce que cela? »
I'autre lui criait joyeusement : c Prends toujours : Je
t'apprendrai a en faire usage! n Le passage de notre
arm&e a dur6 trois jours a Muno. Puis, deux semaines
se swat cou•les sans nouvelles. Les aeroplanes ne
cessaient de sillonner les airs et le canon grondait au
loin sur la Belgique.
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Ici, plus de pain, plus de viande. Une soeur allait de
tous c6t6s dans les villages environnants qu&terquelques
ceufs, un peu de beurre : tout ce qu'on voulait bien
nous vendre.
J'avais fait partir juste a temps (le 14 aoft) toutes
celles de nos tnfants auxquelles il restait de la famille.
Mais nous restions encore plus de cinquante I
Nous avions, providentiellement, des provisions de
legumes sees, de pates alimentaires, de chocolat, de
chauffage. Les deux soeurs qui avaient conduit la bande
allant sur Paris nous avaient rapporti ce qu'elles
avaient pu de sel et de sucre dont nous allions manquer. Mais leur voyage avait df etre bien pr&cipit6 et
lear sbjour a Paris n'avait 6tb qu'entre deux trains, car
le lendemain, la fin de la mobilisation aurait rendu
leur retour impossible.
Le mercredi 19 aoit, nousavons vu arriver le g"chasseurs a cheval. Quatre.des officiers nous ont demand6
l'hospitalite pour deux journ6es, ils devaient coucher
les deux nuits 1 Messincourt.
Ils avaient leurs rations de viande et desiraient que
lear cuisinier vint les leur preparer. C'6tait un brave
Bordelais qu'ils avaient surnomme ( R6moulade ». 11
est venu s'installer au fourneau a c6te de la sour et il
a mis un soin touchant a preparer'a ses chefs un bon
repas. Les ~1gumes de notre jardin ont compl6t6 les
provisions de sa petite caisse, et il a install6 au preau
une table oi il a servi comme le premier maitre d'h6tel
de France (c'6tait, au reste, sa profession). Mais il a
pleur6 d'6motion quand les officiers ont exig6 qu'il prit
lear place quand ils ont eu terminA de diner.
A onze heures, un jeune sous-lieutenant du a2 cfasseurs, camp6 & Escombres, est arriv6 au galop, de la
part de mon neveu, tdouard Lacroix, qui lenvoyait
me dire que, tout pros de Muno, il lui 6tait cependant
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impossible d'y venir, lear regiment devant monter par
Bouillon. J'ai remi s mot d'encouragement et moa

reliquaire de saint Vincent de Paul pour mon neven
au jeune 4missaire qui n'6tait autre que M. Louis de
Bussy, le neveu de notre ancienet regrette aum6nier de
Champigny. I1 s'est hate de retourner a Escombres.
Pendant cette journbe, les quatre officiers du 9* oat fait
des reconnaissances aux alentours.
Retournis le soir coucher a Messincourt, ils en sont
revenus le lendemain matin, ont fait de novelles-

excursions et sent rentr6s pour diner a six heures.
, R6moulade , 6tait a son poste.
Mais ses chefs paraissaient soucieux et preoccup6s.

Ie comte de S... insistait pour aller faire une nouvelle
reconnaissance vers Sainte-Ckcile. Son capitaine bhsi-

tait a l'y autoriser.
Le diner 6tait a moitii, quand arrive un expr&s portest d'an pli, a la lecture duquel les quatre oficiersqaittent subitement la table, sautent en selle, donaent
le signal a leur regiment et partent as galop dans la
direction d'Herbeamont, dont nous lear avions signale
les bois sans fin et tes markcages oii 1'on s'enlise!
Le lendemain, on a annonc6 quatre regiments de
ligne. Pauvres petits soldats du Midi, pleins d'ardeur
et de foi! Nous n'avions plus de midailles, plus dechapelets, plus de pain! J'avais fait porter deax tonneaux de bire dans la coar (la brasserie, seule, marchant encore), et nous leur en avons donn6 dams leurs
gobelets qu'ils tendaient par centaines; puis, noau leur
avons offert du papier a lettres, des crayons, deseaveloppes pour ecrire a chez eux %. Its taient joyeax et.

devaient se reposer toute la journ6e a Muno. Is se sont
done installis a l'ombre. pour faire leurs lettres que
nous esp6rions pouvoir encore faire partir par Messia-.
court, mais, helas! notre espoir a 6t6 vain: notre poste
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etait supprim&e depuis huit jours, et celle de Messincourt I'a 6t6 ce soir-l1. Le colonel qui commandait
cette armie, un de ses offciers et porte-fanion, sont
venus nons demander une hospitalit6 qui devenait de
plus en plus probl6matique. Un rigiment d'artillerie
a suivi et dix de ses oficiers, possesseurs de leurs
rations, ont solliciti une piece pour s'iastaller et nos
services pour faire cuire lear viande. Nous lear avons
mis un convert dans le parloir d'entree et avons pr6pari dans une autre piece depx denos maigres portions
an colonel et a son aide de camp. Is examinaient
fivreasement le plan du Luxembourg, les bois si
traitres d'Herbeumont et de Bertrix, inconnus malheureusement aux Francais. H61ast s'ils avaient su la
journe qui se priparait...
A huit heures et demie dn seir, l'artillerie et la ligne
se sont divisbes en trois bandes et se sont dirig6es,
l'une sur Bertrix, les autres sur Herbeumont. Trois
hommesde Muno avaient tkr6quisitionn6s pour escorter les trois caravanes. A l'entriedes bois oa les routes
trac6es cessent, les trois guides ont d6clar6 ne pouvoir
aller plus loin. Mais les oficiers ont repris: ( Eh bien!
a la garde de Dieu. Nous irons seals ! i II 6tait onze
heures et demie do soir. Les guides ont vu avec terreur
les regiments p6n&trer dans cette immense et perfide
fort. Ils sont reveaus a Muno se demandant ce qui en
adviendrait? La journ6e ssuivante s'est pass6e sans
incidents pour nous.
Nous avions prepare, depais quinze jours, une ambulance a l'6cole commmnale des fAles et un dispensaire
chez nons.
Le dimanche 23, a trois heures du matin, la sonnette
de la grille a &teagithe avec violence aux cris r6p6tes
de : a Descedez, Is Croix-Rouge! Ouvrez vite I Deux
sceurs se soot hAtes d'aller voir, et out trouv6 & la
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porte un malheureux soldat ayant un pied 6crasi. II
6tait soutenu par un-deuxieme qui avait une balle dans
la jambe et suivi de sept ou huit autres mutilis, se
trainant a peine, ayant eu le courage de faire en cet
6tat plus de 20 kilometres. On fr6mit en y pensant.
Quel spectacle lamentable!
Apres un premier pansement, fait a la lueur d'une
lampe fumeuse (le p6trole manquait aussi), on a descendu des matelas et des couvertures dans le preau,
pendant que trois seurs achevaient de se v6tir pour se
rendre a l'ambulance avec les plus malades. Un adjudant, arriv6 avec cette premiere bande, nous a annonc6
que des centaines de blesses suivaient et'que c'etait
une affreuse doroute.
Le 9 chasseurs, 1'artillerie, la ligne, tous ceux enfin
qui avaient pass6 k Muno deux jours avant, 6taient
arriv6s par des voies diverses a la sortie du bois fatal,
pr6pare par les ennemis qui y avaient fait d'enormes
tranch6es, environnAes de fils m6talliques. Leur artillerie 6tait cach6e ; la lisiire de la foret, et quand nos
matheureux soldats etaient arriv6s 1k, tranquilles et
les fusils en bandoulibre, ils s'6taient trouvis, sans le
savoir, a la bouche des canons et des mitrailleuses, et
avaient Rt6 fauch6s sans avoir m6me eu le temps
d'armer leurs fusils! A gauche, notre artillerie venue
avant et par une autre voie, donnait d6jk sur les Allemands, et, par une consequence fatale, sur les infortunes Francais qui arrivaient.
La retraite, ordonnke aussit6t, a &td heureusement
prot6g6e par notre brave artillerie qui, voyant la v6ritk,
a dirig6 toutes ses forces sur le point oi I'enpemi se
portait. Grace a cela, les Allemands out Wt6 retardbs,
et les survivants de la troupe infortun6e ont pu se
sauver, quoique dans une affreuse dbroute, jusqu'&
Muno, mais dans quel 6tat lamentable! Les bois de
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Bertrix et d'Herbeumont sont le cimetiere de milliers
de vaillants Francais dont les corps, violemment projetis en I'air, restaient suspendus aux branches des
arbres ou tombaient dans les tranchies d'oi ils ne pouvaient plus sortir.
Et ceux que la mort avait couches surle sol formaient
des amoncellements 6pouvantables, melang6s de blesses
qui ont dfi mourir la, faute de secours. Les survivants,
affol6s, tons plus ou moins pantelants, ont trouv6, dans
la peur de tomber vivants aux mains de l'Allemagne,
la force de refaire les 2o kilometres qu'ils avaient parcourus si joyeux, quarante-huit heures plus t6t !
Cette journue du 23 aoft restera une des plus douloureuses de ma vie.
De trois heures du matin & deux on trois heures du
soir (premier moment oi les seurs ont pu s'6chapper
itour de r6le de 1'ambulance pour venir essayer d'avaler un pen de nourriture), cinq a l'6cole communale
et trois A la maison n'ont pas arr&et de faire des paasements.
Pendant tout ce temps, nous etions, de plus, trois &
pr6parer des bandes et a steriliser des compresses
(nous avions, heureusement, de la ouate et de la gaze
en provision). Les seurs n'ont pu presque rien prendre.
Apres douze heures de leur terrible travail, les larmes
coulaient malgre elles de leurs yeux, tant 6tait tonchante la resignation des blesses qu'elles avaient
essay6 de soulager. Pas un murmure, pas une plainte ne
sortait de la bouche de ces pauvres mutil6s ! Les uns
disaient : J'avais bien offense Dieu, mais j'espre
que mes souffrancesm'obtiendront le par4on! , D'autres:
u Nous sommes si bien soignes, comment nous plaindre! *
Un jeune paysan du Midi, dont la main droite,
affreusement hachee, ne tenait plus que par des chairs
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ensanglanties que le docteur achevait de couper, sanglotait en disant: t Ah ! ma pauvre main ! que ferai-je
sans toi? Dire que tu itais mon seul moyen de gagner
ma vie et celle de mon vieux pere! u Tous les autres
remerciaieht avec effusionetallaient s'entasserdans les
lits, dans les cours, on meme sur la route, tant il y en
avat! Il en est descendu des milliers, dont six centsi
huit cents blesses, dans cette inoubliable journ6e... On
ne pouvait m6me plus les riconforter; et cela nous
brisait le coeur presque autant que la vuede ces hommes
disempar6s, meurtris, bouleverses de la surprise dont
ils venaient d'&tre victimes; mais, quand m6me, confiants en Dieu qui porrait encore leur donzierde meilleurs jours, et, surtout, la victoire!
Le colonel Atait arriuv & huit heores du matin, transi
defroid, vieilli de dix ans en deux jours! Sesmains crispees voulaient forcer son mouchoir a rentrer les larmes
qui s'6chappaient de ses yeux. II in'a demand6 de lui
procurer une demi-heure derecaeillement, avant de se
rendre pris de son general. II n'avait lris qu'un bol de
lait depuis l'avant-veille. II nous restait un pen de bouilIon, je le lui ai servi,il m'a remerciet avec effusion. A
ses monosyllabes, j'ai compris le piege dans lequel
son armne avait 6ti jet&e.
* Quel guet-apens ! s'icriait-il, a travers ses larmes.
Diue que nous nous sogrmes trouv6s au milieu do fen
sanssavoir que Pennemi etait lW! Ah! maSceur, ils sont
tomb6s dans le bois fatal, ces braves enfants du Midi.
Dire queje donne un odre &an capitaine et que je le
aois, 'instant d'apres,emport6 par une bombe et sa t&te
suspendue auxnbranches, pendant que deux obus iclataient & ma droite et 4 ma gauche, c'est an miracle que
je vive encore ! J'avaisquarante officiersautour demoi,
j'en ramine six!) Revenu cependant un pe au calme,
il est remonti en selle et a dirig6 sur Carignan lesdi-
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ýbris de ses troupes, le reste de 1'artillerie et des pro-

-visions qu'on avait pu sauver, pour essayer d'y reformer une petite arm6e. Tous les blesses qui ne pouvaient pas suivre s~ct test6s a Muno, dont toutes les
*charrettes out etC requises pour les conduire le soir
aux ambulances de Messincourt, Pure et Cariguan.
Car il fallait sepresser. II etait a craindre que la troube
de Bertrix ne doanit passage a 1'ennemi qui aurait fait
un carnage des malheureux soldats trouves a Muno!
-Cette pensiA nous faisait fr6mir.
Des autres officiers passes avant la deroute, nous
n'avons revu que le lieutenant X... II est eptrf & la
maison en sanglotant. II n'avait rien pris depuis deux
jours et deii, mais se disait dans l'impossibilite d'avaler quoi que cc fit. IIa accept6 un petit morceau de
notre dernier pain et une tablette de chocolat qu'il a
mise dans sa poche: a Quelle journee,ma Sceur! Dans
-quel tat sont nos braves soldats! Dans cette surprise,
j'ai cependant trouve le moyen de me battre, men
camarade aussi, Cela nous a un peu soulag6s. Mais,
-qu'il nous tarde d'y retourner, de prepdre une solide
revanche! - Et il a rejoint ses hommes.
Cette disastreuse journ6e a t6 encore compliqque
pour nous pa I'arrivde inopinke de cinq religieusosdes
-environs de Bertrix, de leur cure (parti avec son calire
Sla main) at d'une trentaine de paroissiens; tous se
sauvaient du feunuallum par les AUlemands etavainqt
eu rimprudence de laisser leurs maisons seules, affols
qu'ils etaient par la terreur. Le pauvre cur6 est all au
presbythre, les religieuses chez nous, et les parissiens un pen partout...
Le lendemia, au point du jour, toute la caro aAe
est reparie : noWs. a'avons pas su ce qui en 6tait adveng.
Vers le soir, on voyait passer de nombreuses charxettes
boad4es de famiUles qui cherchaient dans Wan fuite
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irraisonnee le salut qui leur hchappait, car le danger
6tait partout.
II est encore arrive dix soldats a six heures du soir.
Ceux-lk avaient Wetfaits prisonniers et s'ktaient 6cbappis. Ils n'&taient pas blesses, mais ne pouvaient plus
avancer. Je les ai stimulis et fordcs; en quelqie sorte,
de ne s'asseoir que le temps d'avaler un verre de bibre.
Leur prompt depart me semblait le seal espoir de salut
pour eux, et ils semblaient ne pas le comprendre.
Cependant, its sout partis et it n'est resti a l'ambulance que quelques malades non transportables qui
sanglotaient a la pens&e de tomber vivants aux mains
de 1'ennemi.
J'avais envoye une voiture a Carignan avec un appel
d6sespere & nos bons amis Girard! Elle est revenue a
huit heures et demie du soir, nous portant sept gros
pains (les derniers!) que nous avons caches a la cave;
deux petits bidons de cinq litres de p6trole, un pen de
bougie, de ouate et de gaze a pansements. Cet envoi
nous a reconfort6es. Nous avons remerci6 .ieu, et
essay6 d'aller prendre un peu de repos que les vingt
heures qui venaient de s'couler rendaient bien nicessaire. Vain espoir : a neuf heures et demie, la sonnette
retentit de nouveau, on venait de l'ambuiance chercher
des seurs pourde nouveaux blesses. Encore des bchappes de Bertrix. En revenant de les panser, elles ont
entendu du c6t6 des bois des coups de sifflet repetes
qui leur ont sembl6 6tranges. Mais, n'ayantrien apercu
d'anormal dans le village, elles se sont mises au lit.
Nous n'avons pu dormir ni les unes ni les autres: 1'excis de fatigue d'une part, la preoccupation de l'autre
nous ont tenues iveill6es. Nous ne cessions de penser
& ces centaines de blesses entassis apres le premier
pansement dans les charrettes sur de la paille et diriges sur les ambulances les plus proches, en France! Y
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seraient-ils en surete ? II etait 6vident que non!
Nous avons enterri an jardin les deux petits bidons.
de petrole, et cach6 tout ce qui nous restait de cafe,
de sucre, de 16gumes secs, de confitures, etc.
Le soleil du lundi 24 ao4t s'est levi radieux: il devait
6clairer, cependant, un spectacle plus triste, s'il est
possible, que celui de la veille !
La messe commencait a notre chapelle. II 'tait exactement six beures et demie. Un bruit cadence de chevaux a attir6 instinctivement et irr6sistiblement nos
regards du c6t6 des fenetres sur la route, et nous
sommes rest6es glacees d'effroi, en apercevant,s'avanqant majestueusement, les fiers Hessois, drapes dans
leurs grands manteaux gris, tenant au pasleurs superbes
coursiers et portant le revolver an poing !
C'6tait done lM le fruit de la trou6e de Bertrix. Elle
introduisait les Allemands dans notre chore France.
Cette heure terrible commencait ainsi la s6rie des
jours douloureux dont nous ignorions encore l'issue et
la dur6e I
DEUXIitME PARTIE

L'invasiona

Muno

Quand nous sommes sorties de la chapelle aprls cette
messe du 24aott,les premiers coups de feu se faisaient
dbji entendre! La troupe des &claireurs n'avait. pas
eu a aller loin pour trouver les malheureux Francais et
tomber sur eux. Elle 6tait entree, sans plus de faqons,
dans les ambulances ou nos blesses de la veille se
croyaient en siret6. Elle les faisait prisonniers et osait
meme chasser les midecins civils qui les soignaient, a
Carignan, pour s'installer a leur place.
Plusieurs chefs avaient jet6, en passant, un coup
d'oei4 inquisiteur sur notre maison. Des neuf heures,
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I'un deux s'est arr&t6 devant la grille pour faire transporter un bless6. Aussit6t, sans crier <(gare n, dix
uhlans 4 cheval et le revolver au poing se sont permis
de faire descendre leurs chevaux dans la. petite cour
et d'en planter une bordure de cinq de chaque c6t de
la porte. Ils sont restis IB tout le temps du pansement
(qui a etC long), ont demandU a boire et ont escort6
(toujours a cheval) leur camarade a l'ambulance ou des
hommes out 6tC requis pour e. transporter.
Les scurs se sont empressees de lui donner un lit,
mais, a sa vue, cinq des Francais qui 6taient couches se
sont enfuis, eperdus, pr6f6rant, disaient-ils, mourir en
route que de rester en face des Prussiens. On leur a
pr.t6 des habits civils et ils se sont caches ou ils ont
pu. L'un d'eux avait une balle dans le ventre; les
autres, des eclats d'obus que le docteur se pr6parait a
extraire. Les trois qui sont restes par force etaient
incapables de bouger, mais leur desespoir faisait mal:
ils sentaient bien que l'ambulance allait devenir < allemande n et que les soins des seurs ne leur seraient
plns accord6s.
Ds une heure, tous les lit's taient occupes par des
Prussiens et on pr6parait deux autres locaux, Tl'ecole
-des garcons et A la salle des cat6chismes.
I1 6tait de toute 6vidence qu'on allait envahir notre
maison. J'ai pris les devants, espdrant eviter un plus
grand mal. J'ai offert au major qui est venu dans la
journee, de lui donner le pr6au avec des matelas, d'y
joindre les services gratuits des smurs, mais aucune
nourriture, attendu que rien ne nous restait a Muno.
11 a dit qu'il me rendrait r6ponse le soir. Tout le jour,
I'armie allemande est descendue en masse.
Les cinq sceurs employees & I'ambulance sont reatries a six heures apres une rude journ6e,presseatant
que ce serait Ia dernimre et que les m6decias allemands
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se r6serveraient le soin de leurs blesses. L'un de ces
derniers Atait d6ji mort. Ses chefs I'avaient plac6 sur
une civibre pos6e sous l'escalier de l'6cole. II respirait
encdre, et deux sceurs 1'avaient assist6 jusqu'i la fin.
A sept heureset demie, on sonne chez nous. Un grand
gaillard de six pieds (un midecin militaire) entre et me
dit : t Je veux cbambre pour dix docteurs fatigues,
besoin repos. Donnez lits, cuvettes, souper, lumiere.,
Stup6faite, je le toise, je lui riponds que j'ai offert une
salle pour des blessis, mais que je n'ai que des lits
-d'enfants, pas de nourriture, pas de p6trole, et que
n'ayant recu auCune reponse du major, je n'ai rienpr6par6 an pr6au. Je l'y conduis et il s'en va. Mais nous
n'6tions pas au bout de nos peines: un quart d'heure
apres, ii arrive par la grande grille de la cour des
enfants, avec neuf acolytes. Is demandent des matelas, nous lear en descendons dix, plus dix couvertures,
une lampe, deux cuvettes. KMessieurs n me r6itereat
la volontl de souper. Je leur redis que je n'ai rien,
que le fournean est iteint, tout le monde couchi, etc.
Alors, comprenant que nous disons la v6rit6, is
disent : ; Eh bien, soit. Caf6 au lait, demain matin
neuf heures! Bonsoir! )) Nous sortons, outries de cette
-( prise de possession ai une heure pareille dans une
maison de femmes et par dix hommes bien portants!
-Aussitbt qu'ils nous ont crues loin, ils ont sorti d'un
sac de la viande, des conserves, duvin, etc., ont festin6 a ler gr• (a la lueur de notre pauvre lampe dont
je plearais le p6trole), puis se sont 6tal6s swr les matelas. Lelendemain, a buit heures, ils osaient dormir
encore. Nous avons pri6 un de nos ouvriers d'entrcr
leur porter lear caf6 au lait (pour nous d6barrasser
-d'eux). Eafn. ils ont prolong6 leur toilettejusqu' dix
heures et ont d&clar6 qu'il nous fallait nous hater de
tout arrangerpour des blesses nombreuxquiarriveraient
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aprbs midi. (Ils taient venus, en claireurs, a essayer
le local, et i'avaient trouvC de leur goit.) Aprbs leur
dppart, nous avons organis6 le preau avec des matelas
sur du foin et de la paille, prepare des tables munies
de brocs, cuvettes, etc.
Comme nous achevions, trois voitures d'ambulance
arrivent. Cinq hommes descendent de la premiere.
Ils entrent comme chez eux, sans meme nous saluer,
traversent la grande cour des enfants, puis p6netrent
dans le preau. Alors, le chef de la bande s'arr6te et
s'6crie : a Parfait, parfait! Ici, malades. P Puis, il
ouvre, sans faqon, la porte d'une classe contignu et il
continue : a Ici, cabinet des chefs. ) Sur un signe de
lui, les quatre autres saisissent les hint tables de
classe, les font passer par les fen6tres ainsi que les
huit banes sans que nous ayons le temps de dire
a ouf ». Cela fait, le chef enfle le couloir et se trouve
devant Ie grand r6fectoire des enfants : a Ah! parfait,
superbe, ici, salle d'operations. , Et les voilk qui
attrapent le haut de la table en fer a cheval et le font
sauter en l'air. J'6touffe un cri et je fais un signe
rapide a notre menuisier qui se trouvait la et nous suivait comme p6trifi6. Je lui dis dans l'oreille : a Offrezleur de d6visser les tables qui les g&nent, de cette
facon, elles ne seront pas cass6es. ,, Il y va et on veut
bien accepter ses services. Pendant cette scene indescriptible, plusieurs de nos employees se pricipitent
vers les armoires pour en enlever la vaisselle et les
petites provisions qui restaient aux enfants. Diffirents
objets leur sont enlev6s au passage et elles so hatent
de monter le reste a 1'etage supfrieur, pensant que les
soldats se contenteront du rez-de-chauss6e.
* Ces derniers sortent du r6fectoire par Ie c6te du
btiment des soears; nous les suivons, muettes et
comme fascin&es. Alors, le chef se plante devant moi,
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brandit son bras droit en 1'air et me crie d'une voix
de stentor: t Cuisine ? ) Je cherche & lui expliquer
que toutes les pieces qu'il a prises sont munies de bons
poeles, qu'on pent faire aussi du feu dans la cour
entre deux pierres et que, du reste, je m'offre & leur
fournir de l'eau bouillie i volont6 pour leurs pansements... Mais, peine perdue. II ne m'6coute m&me pas!
regarde par les fenetres du devant, aperioit la sceur
devant le fourneau couvert de marmites, et il s'ecrie :
iAAh! parfait : voil cuisine! , Et brandissant de
nouveau son bras enorme comme pour me mettre c, en
joue n, il me crie t tue-tete : A Cuisine, tout de suite;
pas de resistance! , En achevant cette aimable phrase,
il secoue la porte d'entr6e, penttre sans, frapper dans
la maison, puis dans la cuisine oit le suivent, appelis
par un coup d'ceil, trois uhlans qui 6tent leurs tuniques,
revatent des tabliers, poussent les marmites, la sceur,
la vieille employ6e, et, moitie menacants, moiti6
gouailleurs, se mettent en devoir de deballer des
caisses de provisions et de commencer dans nos casseroles et nos marmites leur affreuse fricassee! Tout
cela n'avait pas dure une demi-heure. On se demandait si on n'6tait pas le jouet d'un affreux cauchemar.
Pendant l'invasion de la cuisine, les quatre compagnons du chef appellent leurs infirmiers pour « d&baller » tous les bless6s, ce qui est fait en quelques
minutes durant lesquelles les chefs vont et viennent
par toutes les issues, dans le bitiment des sceurs et
dans celui des enfants.
Aussit6t les lits du pr6au remplis, le docteur en
chef se met en devoir de faire sa premiere operation :
le patient est porte sur unie des tables du r6fectoire.
On va lui ouvrir le ventre pour en extraire des balles.
Oui! mais sans chloroforme, c'est dur! Alors, I'autre
pousse des hurlements &faire trembler les murailles...
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puis, on n'entend plus rien. Comme il 6tait clair que
les Allemands ne voulaient pas de nos services et que,
du reste, leurs infirmiers pullulaient, nous nous r6anissons a la chambre de communaut6 pour nousSremettre d'aplomb et nous concerter, apres avoir as
prialable ferm6 & double tour l'ouvroir oh se trouvaient toutes les enfants, trois sous-maitresses et une
smur.
Un quart d'heure a peine s'itait kcoule, quand nous
voyons apparaitre dans le jardin le docteur en chef
avec son tablier blanc, les traits boulevers6s, l'ceil
hagard, les cheveux herisses. It s'avance devant la
porte-fen&tre pros de laquelle nous 6tions assises, et
me crie d'une voix rauque et stridente : a Chambre
pour mort! , Je le regarde, atterr6e. II reprend plus
fort et en faisant le geste du revolver : " Vite ! chambre
pour mort; pas d'objections! * Et il s'avance pour
regarder si notre chambre de communant6 ne ferait
pas son affaire. Puis il semble trouver que non. 11 leve
alors la tee, apergoit les vitraux de la chapelle et
reprend: u Chapelle pour mort, vitel , J'tais clouie
i ma place, sans parole et sans voix. Deux .sers -medisent tout has : ,N'essayons pas d'attendre, il va
aller A la chapelle! Donnez-lui le vestiaire des chaussures. , Je fais un signe affirmatif et ces deux bonnes
filles se hAtent de faire signe au docteur de les suitve.
Elles le conduisent a la piece en question qui fait face
a la cuisine, dans le corridor, 4 I'eVtr6e du c6t de la.
route, emportent L la hate les cent cinquante paimes
de chaussures pos6es dans les cases et voient arriver
le ac mart ,n, igoth comme... une chose, at pos'sur Ie
carreau par deux infirmiers qui le ferment A cldf et
s'en retournent.
TI e mnous restait plus en has que lasale de co•mmunaut, notre rifecteire et -un parlir, troiss pi.ces-
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se communiquant. Nous nous y enfermons comme nous.
pouvoas, car les vieilles serrures, datant de plus d'un
sikcle, ne tiennent plus guere! Et, en face les unes des
atres, noas concluons : ( Du train dont celi va, il
faut nous attendre pour demain au coup de revolver,
Amoins que la sainte Vierge ne s'en mele!i
Un quart d'heure se passe : le chef cuisinier interpelle la pauvre sceur (qui avait eu la vertu h6roique
de rester a c6t6 de lui au fourneau ou cuisait encore le
souper des enfants):" Donnez salle A manger pour
chefs, au rez-de-chauss6e tout de suite! » (c'est notre
parloir qu'il a apergu) et nous restons avec deux.
pieces, en bas; nous les laisseront-ils ?
Une demi-heure se passe : un infrmier tape fort a
notre porte verrouillie : a Donnez, tout de suite, cinq
* grosses iampes. Donnez p6trole! h (Nous allons chercher cinq lampes et nous r6pondons que le p6trole est:
Sfni.) , Donnez serviettes, pour chefs; bougies, soupiire, vaisselle immidiatement! , Nous 6tions commedes machines; nous nous exicutons, cependant.
Mais iA fallait se ressaisir et aller chercher les.
enfants. Noas avons entass6 leurs couverts dans notre
r6fectoife et avons insta1 le n6tre ala chambre de
commrannaut (qui cumule encore les deux attributions). Les enfants sont descendues, examin6es, toisies, d6visagees par les Allemands qui allaient et
venaiert comme chez eux. Cependant, j'ai remarquque la vae de ces petites flles avait agi favorablement
sur eux et j'en ai conclu qu'elles nous sauveraient
de bien des dangers. Mais il fallait avoir l'ceil ouvert et
les suivre partout! Nous avons mis le verrou au refectoire et avons fait le service des enfants et le nStre
par le jardin. Aprbs un bien triste repas, on est mont6
daas les-dortoirs qui ont Wt6 barricades le mieux possible. Quelle noit! Toutes les portes du bas 6taient
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ouvertes. Ils avaient poussi l'audace jusqu'a s'emparer
des clefs de la maison, suspendues & un clou dans la
cuisine. Toute la nuit, ils ont circule, tape, cloud, criC
et bri'i de la lumiere. Les cuisiniers avaient porte
des matelas dans la cuisine et s'y 6taient couch6s.
Dhsormais elle nous etait interdite. Ils ont os6 mrme
kcrire sur la porte l'inscription : <( Defense d'entrer.
;
La sceur leur a signifi qu'elle entrerait, qu'elle
avait i prendre des ustensiles, du sel, diverses
choses, mais il fallait aviser A faire notre nourriture
ailleurs.
Nous avions des provisions de legumes sees, de
pitep alimentaires, de bois et de charbon. Mais a
quoi cela nous servirait-il sans fourneau? II fallait
done mourir de faim a cbte? La pauvre soeur a
encore voulu essayer de faire le dejeunter dans un
coin du sien, mais elle a vu qu'il fallait y renoncer.
Le fourneau etait litt&ralement couvert de marmites et
de casseroles. Les trois Prussiens ne bougeaient pas
de 1U. En face de la cuisine, (4 le mort a etait toujours
ligote, pos6 sur le carrelage. Devant la porte,on avait
pose sur deux coffres de la viande qu'on prenait au
fur et a mesure pour la couper en petits morceaux
et en faire cette affreuse o ratatouille n, melange de
riz, haricots, pommes de terre, lard et au besoin miel
et confitures.
J'aurais voulu louer un fourneau, I'unique quincaillier de Muno s'itait enfui. Une bonne voisine nous
a offert sa cuisiniire qui, quoique bien trop petite, nous
a paru un don du ciel. On pouvait y installer deux
grandes marmites. Nous l'avons plac6e la buanderie,
entre la pierre a laver et la table du repassage; blanchissage et nourriture se sont faits c6te A c6te i partir
de ce jour. Plus de pain ! C'6tait terrible. Nous avions
supprime, depuis bien des jours deji, le goiter des
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enfants et la tartine du dejeuner. Je leur faisais faire
une 4paisse bouillie au lait avec de la f6cule dont ii
nous restait encore. Et, pour midi et le soir, on cuisait
une marmite de pommes de terre, en guise de pain.
Plus de pain. Voila la plus dure des privations mat(rielles, elle vous 6te les forces physiques et m4me le
courage. Elle affaiblit et elle attriste. Je Ie constatais
pour les sceurs et pour moi. Un soir, une pauvre veuve,
a laquelle j'avais en occasion de rendre un service, a
appris notre ditresse. (Elle a un petit four et y cuit
pour elle et pour trois on quatre personnes.) Elle nous
a envoy6 deux pains par sa petite fille qui nous les a
pass6s en cachette par-dessus la haie du jardin. Nous
avons pleur6 en les recevant et chacune en a eu une
petite tranche. Le lendemain, comme les chefs dejeunaient dans notre parloir, je me suis hasardee a y
entrer. Mais, comment me faire comprendre? L'un
d'eux me dit : a Ecrivez ce que vous voulez. ) J'&cris
seance tenante : a Du pain pour les enfants pauvres et
orphelines. I1 lit, traduit la phrase au chef, qui sort
et me rapporte trois pains de munition. C'itait la
r6ponse du bon Dieu au Pater que les plus petites
ricitaient d'une fason si touchante. Je prends les
pains, je les porte a la chapelle et les fais toucher an
tabernacle pour que Notre-Seigneur les binisse et
recoive mon acte de reconnaissance. Puis, je me dis:
uTu recommenceras bient6t! a
Le lendemain, 1'invasion s'6tait accrue. On pripaparait de la t ratatouille y pour trois cents convives.
Sans rien demander, ils ont envahi le premier 6tage
-du bAtiment des enfants. Les trois classes servaient de
refectoires i tons les blesses pouvant marcher, logeant
chez les habitants de Muno et venant chez nous pour
les trois repas. La bande entrait par la maison des
smurs par colonnes de cinquante, s'en retournait par
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l'escalier des enfants. Le grand ouvroir est devena
a chambre a coucher des chefs ,. Sept ou huit s'y sont
installks avec leurs paquets, leurs armes; ils out exigi
des matelas et des couvertures, voire m&me une clef
sp6ciale que j'ai dui faire faire pour eux.
Disormais, notre vie. tait remplie de terreurs
affreuses. II ne nous restait que nos dortoirs et la
chapelle. Et encore! Les trois cents convives du
dehors n'arrivaient au repas du soir qu' partir de
buit heures et se bousculaient devant notre dortoir
dont nous tremblions de voir enfoncer la porte!...
Deux soeurs couchaient au deuxieme et au troisieme
pros des enfants. Les sentinelles montaient la garde
tonte la nuit autour de la maison. Nous les entendions
sous nos fenetres, criant sur la terrasse, sautant dans,
le jardin pour y voler ce qui leur plaisait ou pour y
italer leur lessive sur nos 6tendoirs. Le soir, quand
nous 6tions couch6es, les chefs, en quittant leur.table,
allaient se promener dans le r6fectoire et A la chambre
decommunaut,. ouvraient nos tiroirs et prenaient les
objets qui leur allaient : le lendemain, nous cherchions en vain une table de service, un broc, un balai,
jusqu'i nos chaises!... Dans les classes, les convives
ont vole des claquoirs, toutes les statues de I'Enfant
Jesus de Prague; ils ont tournr a l'envers toutes celles
de Jeanne d'Arc et ont decroch toutes les cartes de
France. Mais, nulle part, on n'a touch6 A la sainte
Vierge.
Aprs deux jours, on nous a debarrass6es du
a mort n. On l'a charge sur une charrette avec celui
qui avait expiri a I'ambulance quatrejours auparavant
et qu'on avait 6ti de sa civibre sons I'escalier pour le
mettre
la, douane. On les a enterr6s. On a mand6
M. le Cure an cimetiire pour bCnir la fosse.
Comme, apr4s les festins de la nuit, it restait beau-
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coup de pain dans les classes et qu'on le jetait, je rme
suis hasard.6. e aller retrouver les chefs et je leur ai
demandh do me donner &s Yestes. Pour le coup, kunr
figures so soot ua pea 6claircies. Celui qui m'avait,
parle deox jours avant, a voula que je lui explique ce
que je faisais. II s'est mis a genoux et a'a dit :, Vous
ktes
sceur; vous pouvez en etre fieret1 Et il m'a fait
porter hait pains et de la viande (crwe, heureseemeati)
II m'a dit qu'il Ctait artiste peiatre & Francfort et
jouait du violon. Malbeureusement, il est.parti le meme
jour avec toute la premiere iquipe de chefs, de blesses
et autres.. Mais il m'a recommandte an chef qui arvi-

vait. La deuxieme 6quipe a dibarqu6 une heure apc~hs
Ie depart de la premi&re; car des lora, notre maisona
a admirable

ai

leurs yeux, comme . agencement,

,de
comme situation, prenait le nom de ( Leaaret
guerre . et lear appartenait, pour tout le temps des
hostilits. Dansleurs revues p&riodiques, le !Lazaiet,:
:
;
de Mtano
j . tait souvent mentionn6.
Cette deuxieme 6quipe s'est naturellement instal6ei
partout comme la pr&c&dente, dont elle avait 6videm.ment reu des indications et meme des plass.Jl s'y estadjoint. Ie cinquikme jour,.un personnage mystkrieaix
qui n'avait que le grade de lieutenant, mais qui appar-:
tenait certainement aune grande famille de I'Alle-magne. II await d'abord log6 au presbythre,-oui it se!
faisait servir et.achetait des vins fins. Mai iL ne s'acle.
commodait pas de ne pouvoir rentrer &, toutes:
heures de la nuit et de ne pas garder dans, sa poc)ie
la clef de la maison. Alors, il est veau s'installer,che
nous. Ii s'est-procar6 n lit complet quo les chefs li:
oat mis dans lear dortoir (le grand ouvroir).1 y avait.
son oreilker, ses objets de toilette et m6me unz:sorne

de chaiselongue qu'on lIi descendait dansla jouunae
devant la maison et oi il s'6talait comome, un pacha.
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-Atable, il avait mime un coussin pour appuyer sa jambe
qui avait attrapi une foulure en sautant une haie
(disait-il). Et, depuis son arrive, les bouteilles dechampagne et de bordeaux arrivaient sur la table des chefs.
Bref, un soir, ce personnage tape a la porte de la
communauti (toujours verrouillke du c6te du parloir
-oil ils mangeaient). Je fais le tour et j'entre. II me
fixe, comme pour tenter de m'intimider et me crie :
( Petrole! - Je n'en ai plus. - P6trole, tout de
suite, et grosse lampe. - Vous avez nos cinq grosses
lampes. Venez! o insiste-t-il; et il m'entraine
dehors, traverse ia cour, longe la grille devant la
buanderie. LA, une lampe fuameuse &clairaitnotre
Svieille Jeanne qui achevait de preparer son fournean
pour le lendemain matin : ( Je veux cette lampe, immidiatement, vous m'entendez ?Et je vous suis! (II1ignotrait Ie chemin pour entrer dans cette partie du biti.ment.) Mais moi, je ne voulais absolument pas qu'il se
permit de me suivre. Alors, je me paye, comme lui,
d'audace. Je m'arrete et je lui dis carr6ment : Rentrez avec vos chefs! a J'ouvre la porte, il y passe, je la
referme sur Ini et je m'en vais. Deux minutes anres,
je reviens avec la lampe et un tout petit bidon oi i. restait a peine un demi-litre de pitrole. A ma vue, le chef
se live, me remercie poliment du petrole et me dit de
garder la lampe (qui Ctait celle des soeurs). Depuis
Sce jour, le personnage ne s'est plus avis6 de venir me
demander quoi que ce soit.
Cependant, I'alimentation devenait de plus en plus
difficile. L'horrible pain de 'Allemagne nous semblait bon, mAme quand nous l'avions vu, avant qu'il
nous fit donnd, entasse tout moisi sur le mur de la
terrasse, o~ ils avaient d6pos6 avant, leurs compresses
-et leurs matelas tout ensanglantis on les couvertures
-de leurs chevaux!
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Deux cultivateurs nous avaient jet6, par-dessus lahaie du jardin, deux sacs de pommes de terre. La
pauvre veuve continuait de nous envoyer deux fois par
semaine un pen de son pain. II fallait user de mille
pricattions pour 1'entrer, car ceux qui gardaient lai
porte saisissaient tout ce qu'ils voyaient arriver. La.
laitiere passait son pot par une fenetre chaque soir.
Et, si une s&eur circulait avec une bougie, une assietteou tout autre objet qui lear allat, ils le saisissaient en
disant : u Ahl tres bien pour nous! , Et c'&tait fait.Mes nuits etaient terribles : je les passais a me creaser
la tete pour trouver le n6cessaire. Le boucher n'osait
plus tuer, de peur d'etre vole. Alors, j'exp6diais une
seur dans les villages voisins pour d6couvrir quelquenourriture. Elle a trouvi une fois deux montons. Onest all6 les tuer sur place, et on nous les a port6s, an
point du jour, caches daus de la paille. On les a entr6s
par le jardin. Ils nous ont bien restaur6es pendant
deux semaines. Nous en avons donn6 un pen a notre
charitable boulangere et A deux autres families sansnourriture. Car si nous avons les blesses et leur suite,.
tous les paysans de Muno logent les valides qui d!valisent a qui mieux mieux et se couchent dans les lits
pendant qui les propri6taires sont par terre ou dans
le foin. Ils entrent dans les poulaillers, guillotinent
les poules et suspendent leurs t&tes derriere les barreaux de la porte, puis s'en vont faire une bonne fricassee. D'autres denichent les oeufs et les gobent,
apres quoi ils entrent dans les piturages, traient les
vaches pendaqt qu'elles broutent, et avalent, en iant
I se tordre, de grands bidons de lait chand. On
encore, armis d'une pioche, ils arrachent dans les
champs des legumes A leur convenance. Les animaux
gras sont emmenis sans autre forme de procks. Et ia
cultivateur qui avait essay& de retenir ses quatre belles
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petites giaisses, les a retrouv6es, deux jours apris,
mortes dams la prairie.
;Ce qui nous a sauv6es de bien des p&rils ce sent
nos enfants. Ils saveat que ce sont des files d'ouvriers
on des orpbelines, c'est pourquoi ils nous out donn6
du pain et n'ont pas trop cherchi &neus divaliser.
Un certain dimanche, les chefsont fait de la musique

aprEs Ieur-:d6jener. L'an s'est mis a Vorgue, I'autre
s'accompagnait au piano. Ensuite, ils oat ouvert la
fen&tre qui donnait sur 1'unique partie du jardiaob,
nos enfants et nous, pouvions nous entasser loin du
a lazaret :-, Et ils ont demand6 aux enfants de leur
chanter quelque chose. On aurait ea bien plus envie
dQplearer. N6anmoins, j'ai era preferable d'avoir le
beau r6le: les petites ont commenc- leurs rondes en
[chantant: en cheur deux ou trois morceaux de Botrel.

I1s:ont sembl6 touchhs, no pea confus. Ils ont salud,
lremercii et referm6 la fenetre. Depuis lors, ils nous
oat laiss6es tranquilles.
-La deuxieme 6quipe est partie le a septembre an
,matin. La troisieme est arivie en m6me temps. Elle
avait de; grands bless6s. C'est celle qui m'a fait le plus
peur (• tort ou a raison, je l'ignore). Ils se sont r6unis
1e soir dans la cour des enfants, devant la grande
statae de la sainte Vierge. Tout leur personnet les
entourait. Ils ont chant6 en chceor leur hymne.national, aocompagn6 de hurrahs formidables. Nous avons
sappos6 que c'tait peut-etre I cause de l'anniversaire
dd Sedan en 187o. -Lejour de leur d6part, ils sont
venus4 A quatre heures do matin, frapper b la'porte de
notr diortoir. Nous tremblions de frayeur, mais la
ta9getta at temn.
E descendant, ce matin-IU, nous
avonstrxouvela aison vide, mais horriblement soaille

de graisse, :ded 6bris de totes sortes, de paiwle,-de
fdinCi de iingesaleo. A preau, odeur fitide, matelas,

-

1059 -

lampes, paillassons emport6s, et des insectes pullulant sur les grabats qui restaient. Trois autres 6quipes
ont suivi, mais ont &t6moins envahissantes.
(A suivre.)
Lettre de saur BINCAZ, Fille de la Charilt,'
& la Tris Honorde Mre MAURICE.
Bureau de Bienfaisance de Metz,
3o novembre g9g9.

MA TRkS HONOREE MkRE,
La grdce de Notre-Seigetur soit avec nous pour jamais\
J'avais bien l'intention, ma toute bonne Mere, de
passer sous silence la reception presidentielle, tant
elle 6tait pen en harmonie avec notre grand deuil,
mais puisque vous 6tes si bonne de vous int&resser A
tidt ce qui nous touche, je vais essayer de vous dire,
en quelques mots, le programme de notre r6ception de
dimanche. Je vous avoue que, samedi a une heure, je
n'avais encore rien pr6par6, je suis m&me descendue a
la mairie pour savoir du colonel de Boisaubin, s'il n'y
avait pas moyen d'esquiver la visite. ~ Ah! ma Sceur,
m'a-t-il dit, c'est la premi're fois que je vous vois
reculer; mais il n'y a rien & faire, le programme est
dress ; les autos sont d6ja parties chez vous pour la
repitition gendrale des mouvements d'ensemble, car
tout est calculi jusqu'i un iota. n Il n'y avait qu'a s'incliner et a se remuer aussi vite que les autos. Je
remonte prestement ma colline, et A mon arrivee a la
maison, tout le monde se met en train, qui a rafraichir
les costumes lorrains, qui a papilloter les enfants,
qui, A sortir les drapeaux, en meme temps que les
guirlandes et plantes vertes arrivaient avec les d6corateurs de la ville, puisque nous comptons davs les
edifices publics, ce qui ne manque pas d'avantages...
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Enfin, arrive le moment solennel, nons 6tions tout
juste prAtes, si bien qu'i la derniire minute, la bonne
Mine de Thury me fait observer, d'un air quelque pen
inquiet, que je suis encore en tablier de minage...
J'endosse vite le gris par dessus et les apparences sont
sauvegard6es... Tous les messieurs du Bureau de bienfaisance 6taient reunis dans, la chambre de communaut6 en entrant; en face, dans notre cabinet, les
Dames de Cbarite; dans le cloitre, les enfants en
Lorraines, entourees de scturs, six petits officiers et
six poilus minuscules font la garde et doivent presenter les armes... mais voila qu'en pleine r6p6tition
le President arrive... je m'avance au-devant de lui, ii
me serre la main avec effusion et me dit son plaisir de
rendre visite an Bureau de bienfaisance; je le fais
entrer pres des administrateurs, la... discours sw discours; ce devait Atre tres bean, mais j'&tais tellem&t
tass6e par toute l'escorte des g6e6raux, Millerand,
Mirman, tous les nouveaux d6put6s s s et le reste,
que je n'ai rien entendu do tout. Arriv, aux enfants,
une de nos grandes r6cite on gentil compliment, lequel,
est additionn6 de deux baisers et d'une ravissatebroche dans un 6crin de velours bleu, puis l'Alsace
dibite son petit boniment et en recoit autant, puis on
petit poilu offre an Pr6sident une splendide corbeille
de mirabelles conites pour Mme Poincard (don d'nec
de nos Dames). Alors, de plus en plus touchi, le President remercie de cette delicate attention, et me
glisse discztement un petit billet de 1 oo francs
tout neaf.
Puis chacun de nous tire sa r6v6rence an son de la:
MarckL lonaise et des cris de : a Vive la France, vive
la Lorraine! ) Le Pr6sident se rend ensuite sur la
place de l'H-tel-de-Ville pour dcorer la ville de Metz
de la Legion d'hoaneur... C'6tait palpitant, parait-il,
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mais le g&neral de Maud'huy m'a d6clar6 que rine
n'&tait plus gentil que la r&ception des Recollets!...
J'en doute, mais je suis bien contento que le rideaw
soit baiss6...
Sceur BINCAZ.
D'un discours prononcd le 21 avril 1919, a l'ambulance de
Monaco, nous extrayons le passage suivant:
Peut-&tre, cette heure, empreintede solennit, auraitelle r6clam4 un discours discret et eloquent, au lieu de
ma causerie modeste et familicre pour proclamer, au
moment de votre d6part, I'admiration suscit6e par les
devouements inlass6s qui ont su calmer vos souffrances
et qui ont voulu de cette maison de douleur faire le
temple de la consolation.
Avant la guerre, quelques vagues lectures m'avaient
appris que des cr6atures de douceur et de charit6
consacraient toute une existence i la lutte contre la
souffrance et la maladie. J'admirais de confiance ces
devouements obscurs et anonymes; il a falu la tourmente des melees sanglantes et le sinistre fracas de
mitrailles poar d6couvrir, en les voyant se pencher
sur des frgnts que ravageait la douleur, I'h6roisme de
ces cornettes blanches que n'arr&taient ni la hideur
des blessures b6antes, ni la crainte des redoatables
contagions.
Je vois des fronts qui rougissent; la modestie, compagne ins6parable des vrais devouements rend les
regards s60vres; mais duss--je encourir quelques discrets reproches, je ne me bornerai pas 4 quelques
louanges impr6cises et je vais, d'une voix haute et
ferme, mettre un nom sur tous ces d6vouements.
C'est vous, Madame la Sup6rieure, qui figurez la
premiere dans cette 6logieuse 6numeration. J'ai pu,
pendant plus de quatre ans, admirer vos efforts de
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toutes les heures, pour qu'un pen de joie vint iclairer
les faces imaciies de nos petits poilus, que les hor-.
rears de la guerre immobilisaient sur un lit de doulear.
Pendant plus de quatre ans, je vous ai vue lancant
aux coeurs g6n6reux un pressant appel et provoquant
les largesses qui devaient s'epandre comme un baume
apaisant sur I'infortune de ces hbros dont la baaille
avait fait des martyrs.
Seur N..., qui a connu le sacrifice, ne devrait pas se
d&rober A l'honneur. Malgr6 son absence, motivee par
une modestie exagrC&e dans la circonstance, laissezmoi rappeler les soins qu'elle a prodiguas aux blesses,
laissez-moi rappeler que ses mains expertes et charitables pansaient delicatement les plaies les plus repugnantes, ou promenaient sur les fronts briils par la
fivre, I'apaisement de lear apaisante caresse; laissezmoi rappeler que, lorsque la science 6tait vaine et que
ses soins n'avaient pu vaincre 1'horrible fatalit6, ses
yeux s'emplissaient de larmes, larmes d'amertume
devant 1'atrocitA du destin.
Les d6vouements ont ete trop nombreux pour que je
puisse accorder a chacun .I'loge legitime qu'il comporte, mais vous me-permettrez de faire une allusion
discrete l1'abnegation des seurs N... et N... qui n'ont
pas recul devant la menace insidieuse et obscure de
la contagion, qui reclame pour ceux qui 1'affrontent un
courage presque surhumain.
Dois-je passer sous silence l'empressement de leurs
compagnes qui les out remplac.es sur la briche, alors
que leur tache charitable etait interrompue par la
fatigue ou la maladie?
A ce divouement de toutes les heures, Yous r6pondrez, mes chers amis, par .la reconnaissance, et vous
garderez an fond du caur l'inaltteable souvenir de
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ces sceurs qui ont so bercer votre infortune et relever
par lears paroles consolantes vos courages abattus...

ESPAGNE
.
ma saur PARET
Lettre de ma saur GABRIELLE
de la Maison-Mre.
San-Anton (Carthagne),Asile Saint-Vincent,
8 octobre 1919.

... Le xo septembre, nous avons eu un tremblement
de terre, six a sept secousses assez fortes, comme si
Dieu e~t voulu nous montrer sa puissance, nous faisant voir qu'il pouvait nous ditruire en an moment;
moi, pour ma part, je tichais de m'unir plus a Dieu,
pour ne pas me trouver prise a 1'improviste.
Pendant quelques jours, de gros nuages et une temp&te, accompagnee de grands 6clairs, nous faisaient
comprendre que 1'atmosphareetait trbscharg6e, et nous
craignions que l'eau, que tons nous desirions, et que
nous demandions depuis longtemps, au lieu d'arroser
nos champs seulement, ne nous rappelat une autre fois
la poissance de Dieu, et i. en fut ainsi le 29; nous
eumes une plaie tellement abondante, qu'il semblait
ouvert ses insondables cataractes,
que le: ciel et
accompagnbe d'eclairs et de forts coups de tonnerre.
A deax heures, 1'eau couvrait dejk le lit des petites
rivirecs dess.ch6es, mais avec peu de force; A cinq
heumesiet demie recommencerent les eclairs... a six
heures-et demie, ii pleuvait toujours. Le ciel, a cause
des Aclairs, paraissait une vraie flamme qui ne s'eteignait pas; les grondements de tonnerre ne cessaient
pas, le vent sifflait; enfin, c'6tait un v6ritable cyclone,
fouettant les arbres, en arrachant beaucoup, et la
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pierre qui tombait cassait les vitres; la crue des trois
riviBres devenait formidable, si bien que lorsqe leurs
eaux se rejoignirent, le pont ne put les contenir, et au
lieu d'aller A l'lcluse, elles se precipiterent par les
rues de Carthagene, atteignant la hauteur de 4 ou
5 mhtres. Leur force ne respectait rien, rompait les
portes, penetrant en tous les magasins, arrachant tout.
Dans F'glise du Carmel qui, vous le savez, est tres
6lev&e, I'eau arriva jusqu'au dessus de l'autel; la
sacristie, fut inond6e, tous les ornements ont itabimes. La Banque d'Espagne a perdu tous ses documents; de mame ALla Capitania general; la rue Mayor
n'est plus reconnaissable, tons les magasins dhtruits;
a la place del Ayantamento, l'eau atteignit une hauteur tres considerable, car elle arriva a couvrir tons
les bureaux de I'h6tel de ville qui, vons vous le rappelez, est trbs Alev6; c'est cette place qui est 3 metres
plus bas que le debarcadere. L'eau y est rest6e plasuiersjours, car le 4 encore, on ne traversait la place que
dans one barque. La rue des Saboneries est perdue.
Figuiez-vous que le courant 6tait si fort qu'a
Hentrie
de cette rue, il renversa an tramway 6lectrique; dans
la rue Royale, il it aussi beaucoup de d6gats; des
cochers se noy.rent et beaucoup de chevaux; les portes
de 1'Arsenal s'ouvrirent, rompant les serrares, arrachant presque 3o metres d'un mur tres kpais; les eaux
entrerent aussi a la prison, inondant le rez-de-chauss6e; les soldats de garde qui s'y trouvaientas.repos
durent s'enfuir en brisant une grille. Comme ;ous
voyez, le torrent etait tout pros.de la. Tienda Asilo N.
Pauvre seur Linan! quand elle se rendit compte du
danger, d6jA l'eau arrivait tres haut dans Yescalier,
et le jour suivant, A midi, une barque entra par la porteprincipale, arriva i lescalier et emmena nos saersjusqu'i la rue del Cafion; de la mvme maniBre, ua
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pretre emporta le tres saint Sacrement de leur petite
chapelle. Nos seurs sont encore a l'asile de l'Immaculee-Conception chez ma seur Dufayard. Vous sonvenez-vous, lorsqu'il y a quelques annies 'Almajar se
remplit? Eh bien, a pr6sent, il est arrive la meme chose,
mais plus encore; les maisons de Lavantheu ont souffert
beaucoup; et les Servantes de Jesus, qui vivent Ul,
non seulement voyaient leur maison s'inonder, mais ii
leur etait impossible de se refugier dans les itages
supirieurs parce qu'elles sentaient la maison s'effondrer sous leurs pieds, aussi a leurs cris, accourut du
secours de la Croix-Rouge, quand deja 1'eau leur arrivait au cou. On parvint a sauver le saint Sacrement
et les vingt-neuf religieuses qui furent installies dans
le parc de 1'artillerie, oh les soldats leur offrirent une
bonne habitation pour le divin Maitre et deux: pavilions pour les religieuses. Elles y sont encore et je
crois qu'elles ne pourront pas rentrer dans leur
maison. Le consul francais fut aussi sauv6 et transport6 a la caserne. Parlons a present 4u plus triste;
vous ne pouvez vous figurer combien de personnes se
sont noyies; personne ne s'attendait & cette inondation, et comme le courant 6tait tris imp6tueux, le sau-

Tetage s'op6rait tres difficilement; il etait impossible
de mancuvrer les barques, et les hommes devaient s'attacher les ons aux autres avec de fortes cordes pour
ne pas 6tre emportes par le courant. Ceux qui passirent la nuit a Carthagene sont encore terrifis des

cris qu'on entendait de toutes parts, et de ne pouvoir
sauver les personnes qui appelaient au secours, ttant

dans 'impossibilit6 de s'en approcher: Quant ianous,
ma chre Sceur, nous passimes quelques heures entoor6es de vraies montagnes d'eaa. II etait imposant de
voir, la lueur des eclairs, ces rivibres qui fr6laient nos
murs et les respectaient. C'est que ma Scur avait fait
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jeter par Juan beaucoup de m6dailles autour de la
maison, dans les canaux, tandis que nous r&citions le
chapelet de l'Immacul6e-Conception. Moi aussi, je me
penchais pour en jeter, en invoquant notre Vierge
Puissante qui nous 6couta, car les eaux commencreant

a baisser.
Aidez-nous, ma Soeur, a remercier Dieu qui, par l'in*
tercession de sa sainte Mere, nous a d6liurres, et
demandez A notre Vierge miraculease qu'elle nous
garde et garde Carthagene en la rendant plus pieuse.
Seur GABRIELLE.

PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
Lettre de M. ALLOATTI, Pritre de la Mission,
i M. VERDIER, Supfirur ge'iral.
Uskub, 34 octobre 9191

MONSIEUR ET TReS HONORf PtRE,
De grdce, votre sainte be"ndiction!

Pendant toute la guerre, la divine Providence a .th
bien bonne pour nos Seurs Eucharistines. Les villages
of elles habitaient htant devenus Ie fromt mac&donien, elles ont &tC obligees de les quitter en. 19~i. La
premiere fournke, form6e de quelques sears amec
leurs orphelines, partit de Paliortsi, avec votre servitear, le 7 avril, et arrivait ici a Uskub le 8. Etjla
seconde, formae des autres scurs et de quelqus
orphelins, y venait, avec ma asur, au mois de septembre
de la m&me annee. Depuis lors, les Eucharistines, les
orphelines et moi continuons y rester. enaattendant
des jours meilleujs. Amis et ennemis oat tous fait keu
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possible pour nous 6tre agr6ables et ils n'ont pas
cess6 un seul instant de nous pourvoir de maison,
d'habits et d'aliments. C'est vrai aussi que nos sceurs
se sont toujours bien devou6es, soit en instruisant les
petits, soit en servant les soldats malades, sans faire
distinction de personne. 'Aussi, les Croix-Rouges de
diffirentes nations ne nous ont point 6pargn6 leurs
secours en vivres, habillements, chaussures et argent.
De sorte que, pendant plus de quatre ans, nous n'avons
pas d6pensk un sou pour notre entretien. Oui, avec
une reconnaissance profonde et avec. une grande emotion, je dis que la divine Providence nous a pourvus
de tout, comme une bonne Mere, en se servant comme
d'instruments, non seulement de nos amis, mais encore
de nos ennemis. Qu'Elle soit done pour jamais louse
et binie! Et, avec Elle, tous ceux, qui ont 6t6 ses
instruments dociles!

Joseph ALLOATTI.

ASIE
PERSE
M. Clarys, pretre de la Mission,nous envoie larelation sui-

vante :

Parti de Tehiria le 2 dicembre 1918, avec mission
de me rendre a Ourmiah, j'arrivai a Tauris vers la fin
du mois de mars 1919. J'avais dfi m'arrzter trois
semaines a Kazvine pour les besoins du ministire
sacerdotal, et soixante et onze jours a Tiflis parce que
la communication avec la Perse etait tres irr6guliire
-et plus ou moins dangereuse: le Caucase 6tant, comme
le nord-ouest de la Perse, un volcan politique toujours
-en action.
Arriv6 a Tauris, je dus m'arreter de nouveau,
M. Saugon, consul de France A Tauris, ne voulait pas
eniendre parler de voyage a Ourmiah, et refusait
toute garantie et toute responsabilit6 concernant, soit
le voyage de Tauris & Ourmiah, soit le sejour i Ourmiah.
Je pris patience deux a trois semaines.
Un jour j'entends que Ie ministre protestant, cacha
Jacou, se trouvant aussi & Tauris, cherchait comme
moi, et la permission et une occasion pour se rendre
a'Ourmiah dans le double but d'etre 1L pour PMques
et de revoir sa dame et ses enfants qu'il avait quittbs
en prenant Ia fuite devant I'armee turque, en juillet 1918.
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Nous mimes nos efforts en commun et nous r6ussimes & obtenir de nos consuls respectifs, lui da
consul d'Amrique, moi du consul de France, la permission de nous rendre a Ourmiah a nos risques et
prrils.
Nous partimes aussit6t, et nous arrivimes & Ourmiah
le mercredi de la Semaine sainte, 16 avril 1919. Pour
comprendre comment nous fLmes recus, il vous suffira
de savoir par qui nous itions attendus. II y avait, a
Ourmiab, huit cents chretiens, la plupart des femmes
et des enfants (une cinquantaine d'hommes et de
jeunes gens). Apres avoir 6chappe au massacre du
31 juillet 1918, massacre qui engloutit des milliers de
chr6tiens et cotta la vie de quatre confreres, parmi
lesquels notre saint et excellent chef, Mgr Sontag,
d4lgu6 apostolique, ces pauvres gens restbrent aux
mains des Turcs pendant quatre mois. II serait bien
difficile de faire un tableau exact des souffrances
qu'ils endurirentpendant cette captivite; des centaines
de leurs compagnons d'infortune perirent, soit faute
de soins, soit a la suite. de mauvais traitements. II
fant cependant dire ici, a la louange des Turcs, qu'ils
refuserent de satisfaire &la haine et au fanatisme des
Persans d'Ourmiah qui demandaient A acheter ces
prisonniers a prix d'or afin de les exterminer jusqu'au
dernier.
Apres le depart des Turcs, ces chr6tiens survivants
se r6unirent peu & peu a Ourmiah dans la mission
ambricaine rest6e intacte. Comme c'6tait pourla plupart
des femmes et des enfants et que, par ailleurs, ils ne
poss6daient rien, les musulmans les supporterent pendant quelques mois. M-me Yudeth Khanem, la dame
de cacha Jacou, qui soignait toute seule tous ces
malheureux avait fni par acqubrir une v6ritable estime
auprbs des Persans de la ville.
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Tout marcha done assez bien, lorsque tout & coup
les musulmans apprirent que les Europeens et Americains se disposaient a venir se reinstaller a Ourmiah
dans leurs missions ruinies et abandonnees, et que
des consuls alli6s allaient venir pour faire des enquetes
et r6clamer des indemnit6s. Ces nouvelles r6veillerent
la haine des musulmans contre les chretiens. Tous les
musuimans jurerent d'emp&cher et ces enquites projet6es et le retour des missionnaires catholiques (francais) et protestants (ambricains) et its devinrent dejour en jour plus menagants envers les chr6tiens.
Les choses en 6taient II, lorsque le 16 avril j'arrivai
&Ourmiah avec un de nos s6minaristes, nomm6 Addy,
et en compagnie de cacha Jacou et du docteur Packard.
Vous comprenez maintenant quelle r6ception nous
fut faite par les chretiens; ce ne furent que des
pleurs entremel6s de cris de joie et de cantiques de
reconnaissance. Je n'osais pas pleurer, mais j'en avaisbien envie, surtout forsque je remarquai parmi la
foule cinq a six enfants de notre 6cole qui fixaient
leurs grands yeux remplis de larmes et qui semblaient
me dire : a PNre, oh 6tiez-vous si longtemps loin de
nous ? ) Lorsque les autorit6s persanes, qui 6taient
venues au-devant des voyageurs, se furent retirees,
nous p6mes a loisir nons meler a la foule des chr6tiens, toujours mass6e devant le parloir dans la cour
de la mission ambricaine. Tous les catholiques, environ quatre-vingts, me baisirent la main avec un respect
et un bonbeur inexprimables; ils m'accablkrent ensuite
de questions auxquelles Addy et moi nous rbpondimes
de notre mieux.
Ensaite eat lieu la distribution des lettres apportsespar les voyageurs, et cette journie, si pleine
d'6motions, finit dans un calme complet, calme qui
traduisait bien les doux espoirs de I'avenir.
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Hilas! on ne se rendait pas compte combien l'arrivie
des strangers contrariait les musulmans et m&me excitait leur fureur.
Quant A moi, je n'eus rien de plus press6 que de
preparer nos catholiques au grand jour de l'union
eucharistique. Je puis dire que depuis dix ans que je
travaille en Perse, je n'ai jamais it6 si heureux que
pendant cette quinzaine de la PAques de 1919.
Nos chr6tiens qui n'avaient pas en de pr&tre parmi eux
et avaient 6tC priv6s des secours de la religion pendant
neuf longs mois, 6taient si pieux et si avides d'exercices religieux, que je n'en revenais pas et qu'ils me
faisaient honte, a moi, missionnaire; d'autant plus
qu'ils avaient supportC leurs souffrances avec un
esprit de foi semblable a celui des premiers chr6tiens,
et que beaucoup d'entre eux 6taient de viritables et
hbroiques confesseurs de leur foi.
Un petitifait qui me toucha beaucoup futle suivant :
le jour meme de moo arrivie, nos catholiques me
conduisirent dans un petit appartement servant de
chapelle. Quel ne fut pas mon 6tonnement de voir 1a
des cierges allum6s et un ciboire rempli d'hostice.
Aussit6t je demandai: i D'oia vient ce ciboire ? , Un
venerable vieillard, Jawar Parvieskhan, s'avanga et me
fit ce r6cit 4mouvant :
a II y a environ un mois, j'ftais un jour chez YoudethK hanoum, la femme du ministreprotestant, cacha
Jacou, notre lib6ratrice et notre mre. Elle venait, .me
dit-elle, de recevoir un beau cadeau d'un riche PersanElle voulut bien me montrer ce cadeau. Mais en voyant
I'objet pr6cieux, je deviens tout pile... a Qu'avez-vous,
a me demande la dame protestante ?- Mais, Madame,
* repondis-je, c'est un ciboire,et un ciboire catholique,
* un objet d'gglise, cela appartient aux Peres Laza* ristes. . Aussit6t la bonne dame me remit avec
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plaisir le prkcieux cadeau. Prudemment j'ouvris. Que
vois-je ? le ciboire rempli d'hosties... La dame voulut
prendre une de ces hosties, mais je l'arretai, en disant:
u Ne touchez pas a cela; ni vous, ni moi, ni personne,
i except6 les pr&tres catholiques, nous n'avons le
i droit de toucher ces choses-l. n La dame comprit,
me laissa le cher dep6t, et me congedia avec une
grande bonti.
c A peine fus-je arrive dans la cour que je criai de
toutes mes forces pour rassembler tous les catholiques,
leur montrant le ciboire et leur annoncant que le bon
Dieu itait venu nous visiter. Alors cut lieu une magnifique procession jusqu'a cette chambre. Beaucoup de
protestants s'etaient m&els aux catholiques par curiosite.
c Depuis ce jour, nous, catholiques, nous avions un
endroit fixe pour nous riunir, pour prier et chanter
des cantiques. M&me la nuit, il y avait toujours quelqu'un devant le saint Sacrement, et dans nos prieres
nous demandions surtout au bon Dien de nous envoyer
un pratre pour la fete de Paques! Et aujourd'hui nous
n'avons plus qu'a remercier le bon Dieu d'avoir exauck
*
notre principale prire.
Le petit discours de ce bon vieillard fit pleurer
beaucoup d'assistants, et j'ftais moi-meme tres 6mu.
Du fond de mon coeur je remerciai Dieu de ma sublime
'vocation de pretre et de missionnaire, vocation grace
. laquelle il m'itait donni d'assister a de si belles
scenes et de gouter de si grandes consolations spirituelles.
Tout en m'occupant du spirituel de nos chrhtiens,
je faisais interroger aussi chaqae jour les t6moins
oculaires du massacre du 31 juillet 1918, et notre
s6minariste Addy, nomme secretaire du bureau d'enqu&te, rassemblait peu &pen un dossier trbs important
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qui, malheureusement, a disparu le jour du massacre.
Daus ces depositions de timoins oculaires, on trouvait
clairement 6tablie la culpabilit6 des Persans d'Ourmiah
qui, avec la permission des Turcs, se sont rues sur la
mission frangaise et y ont commis un affreux massacre
et une d6vastation sans pareilles, le 31 juillet 1918.
Entre parenthbses, on comprend done que les Persans
ne tenaient nullement a ce que les consuls allies
vinssent faire des enquktes k Ourmiah.
Un t6moin oculaire musulman ajoute: a Pendant les
jours qui suivirent Ie massacre des missionnaires
francais et de leurs chr6tiens r6fugies dans leur
mission, les troupes des musulmans se rendant A la
mission francaise pour emporter les meubles, les
livres, les fenetres et les portes, etc., 6taient si
compactes dans la rue conduisant a la mission, que si
du haut d'un toit on eft laiss6 tomber une aiguille
dans la rue, cette aiguille n'aurait !pas trouv6 une
place pour toucher terre. » Ce t6moin musulman
s'6tait lui-mame rendu trois fois a la mission pour
voler; mais son cousin lui avait enleve son butin, et
c'est par esprit de vengeance contre son parent que ce
musulman se montrait dispos6 & dire la virit6.
Comme tous les chr6tiens, je demeurais aussi avec
le s6minariste Addy dans la mission ambricaine, vu
que la mission francaise et toutes les maisons des
chritiens etaient ruinkes on inhabitables.
Sur l'ordre du consul de France, j'avais, des mon
arriv6e, arbork le drapean tricolore sur les mines de la
mission catholique francaise, et j'y avais fait arranger
un petit abri oi quatre soldats persans gardaient le
drapeau jour et nuit. Ils etaient charges en meme
temps de garder la mission afin d'empecher les musulmans d'emporter les pierres, briques, poutres, et tout
ce qui pouvait avoir quelque valeur. Mais leur.
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presence n'emp&chait pas ces vols et le gouvcrneur
de laville, Sardar-Fateh,repute 1' ami des chretiens 0,
n'avait pas la force voulue pour mettre ordre & tout
cela.
C'est justement parce qu'il se voyait condamo6 i
l'inaction, que ce gowverneur finit par demander et
obtenir son changement. Et son depart, ou plut6t
J'arrivie de son successeur Ziahdovie, fat le commen*cement des grands troubles.
Avant de donner quelques d6tails sur le massacre
*des chr6tiens le 24 mai, il faudrait discuter les prCtextes mis en avant par les musulmans, pour se jeter
sur les chretiens. -Cette discussion, je l'ai faite dans
un rapport sp6cial que m'avait demanda
M. le Consul
de France. Je me contente done d'indiquez brievement
Ploccasion du massacre. Cette occasion, ce fut le
d6sordre produit dans la ville par la bataille entre
Kurdes et musulmans.
Cette bataille a consist6 en quelques coups de fusil
tires de part et d'autre, et beaucoup de gens pensent
que c'itait de la comedie. Toujours est-il que les
musulmans en proitirent pour se baigner anouveau
dans le sang chr6tien.
Le samedi, 24 mai 919, vers dix heares du matin,
tout k coup tous les Kurdes prirent la fuite et sortirent
de la ville en courant. Imm6diatemeot, la mission
americaine oi, comme je l'ai dit, je logeais avec tous
les chretiens, fut envahie par la population musulmane. J'eus tout juste le temps de mettre en poche
mes lettres et copies de lettres et de quitter ma
*chambre a la hite par mue porte derobte, suivi de mon
-compagnon, le seminariste Addy. Tons deux, nous
nous depechimes de gagner la salle du tr&sor oa
se
trouvait le docteur Packard avec quelques Chaldeens
et avec Houssein Kouli Khan, le mirza musulman
de
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la mission ambricaine. Ce dernier 6tait en train de
t6l6phoner fiUvreusement, demandant an gouverneur
4'envoyer imm6diatement des soldats pour arreter le
pillage de la mission am&ricaine et pour sauver les
chr6tiens. Mais les efforts desesp&rbs de ce brave
jeune homme persan resterent sans fruit et il dut
bientt s'enfuir, pour sauver sa propre vie. Pendant
qu'il 6tait au t•16phone, je l'ai entendu prononcer
plusieurs fois mon nom; il demandait au gouverneur
-d'envoyer des hommes pour sauver l'agent consulaire
-de France.
Quand Houssein Kouli Khan eut quitt6 la chambre
dou trisor, tous les Chald6ens qui s'y trouvaient per-direnttout espoir du salut.
Un d'entre eux, Narman, fils de Javarou Perviskhan
(parent de Nazaragha, ancien ambassadeur de Perse
- Paris), qui le mime jour, fut massacrt avec ses deux
frdres Karaman et Djemchout, me dit en frangais:
At Monsieur, c'est fini pour nous tous. »
Je redescendis (la salle du tresor se trouve au premier ktage). Arrive en bas de 1'escalier, je regardai
dans la cour de la mission. Quel douloureux spectacle
s'offrait I mes yeux ! De tous c6t6s et en tous sens,
femmes musulmanes et musulmans de tout age
entraient dans les chambres des chr6tiens, et emportaient tapis, samovars, meubles, tout ce qui leur-towbait sous la main. Un Chald&en me fit remarquer
qu'on 4tait en train de devaliser ma chambre (qui a

4t6 brilke ensuite).
Toujours en bas de l'escalier avec Addy et deux on
trois jeunes gens chald&ens, je suivais anxieusemeat
les phases d'une lutte qui venait de s'engager entre
une grande fille chaldkenne, rabbi Khatoun, arm6e
d<'un balai, et une troupe de musulmans qu'elle voulait empecher d'emporter des bies voles. Le soir du
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mime jour, j'eus la joie d'apprendre que cette courageuse flle n'avait pas 6t6 tube.
La situation devint pen a pen plus grave. Des coups
de fusil commenchrent A partir en" tons sens. Un
musulman arm6, la t&te entour6e d'un mouchoir, la
figure en sueur, les yeux farouches, se dirigea vers
nous, et nous demanda: u O sont les Kurdes? Y a-tdes Kurdes ici ? n Sur notre reponse n6gative, il
s'61oigna. Mais sa question n'avait en pour nous rien
d'6tonnant, car depuis une quinzaine de jours, les
Kurdes avaient beaucoup fr6quent6 la mission americaine, et meme, dans les derniers jours, ainsi que le
matin du massacre, la mission ambricaine etait gard&e
par des karavouls kurdes; mais ceux-ci disparurent
avec tons les autres Kurdes i dix heures du matin.
Le d6sordre augmentant dans la cour, nous trouvimes prudent de remonter dans la chambre du tr6sor oit il y avait maintenant deja beaucoup de monde.
En regardant par une des fen6tres de la salle qui
donnent sur la cour de la mission, j'apercus parmi le
va-et-vient des musulmans, un musulman assez age,
surveillant un tas de biens voles, jet6s au pied d'un
arbre. 11 attendait probablement un compagnon pour
emporter ces biens. En m6me temps, je vis un policier poursuivre un jeune musulman et tirerdeux coups
de fusil sur lui; le policier tirait par terre a,quelque
distance des talons du jeune homme qui fuyait. Cette
petite scine se passait pres du vieux musulman, dont
je viens de parler. Est-ce que I'une des deux balles
tir6es par ce policier a fait ricochet? Je ne le sais:
toujours est-il que, quelques instants apres, je #is ce
vieux musulman couch6 tout de son long sur le ventre,
et baign6 dans son sang. Ce fut le premier cadavre
que je vis en ce triste jour.
Les hommes et jeunes gens chald6ens se trouvaient,
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pour la plupart, dans 1'antichambre du t6lphone; pen
d'hommes se trouvaient dans la salle parmi les
femmes et les enfants; quant i Addy et moi, nous sommes rest6s tout le temps sur le seuil de la porte, et
c'est de la fenetre que j'ai vu les schnes d6crites plus
haut. A un moment donne, vers midi environ, les
Chald6ens qui se trouvaient dans l'antichambre du
te6lphone se pr6cipitent dans la salle. Ce fat une
panique et une bousculade sans pareilles, dont je compris bient6t la cause. Car aussit6t apres je vis que la
porte 6tait gardie par plusieurs musulmans arm6s.
Pen apres, d'autres musulmans arm6s, parmi lesquels Abbas, domestique d'Arschad Hmayoun, monthrent par Pescalier donnant sur l'autre porte, et ainsi
les deux portes de la salle se trouverent gardees. Nous
6tions d&s lors de v6ritables prisonniers, et nous nous
attendions A ce que I'action du drame se corsAt.
Cependant, npus restames dans cet Atat pendant
plus d'une heure. Pendant ce temps, le pillage de la
mission continuait, les chretiens etaient tuks par-ci
par-la, dans la cour on dans leurs chambres, et, a des
intervalles plus ou moins longs, des femmes et des
filles, quelques-unes blessees, arriverent par l'escalier
donnant sur la seconde porte, de sorte que, la fin, la
salle du tresor &tait bond&e de monde.
Addy et moi, nous nous tenions toujours sur le
seuil de la seconde porte a c6t6 des musulmans arm6s.
A un moment donn6, Addy me dit: a Ces gardiens
vous r6clament de l'argent. n Je r6pondis A notre
s6minariste : a Dites-leur que je n'ai pas d'argent en
poche; mais inscrivez leurs noms et promettez-leur de
l'argent pour plus tard... ) Addy se tira assez vite
d'affaire, grace &son caime et A son savoir-faire.
Mais malgr6 la bonne issue de ce petit incident,
Addy comprenait fort bien la gravit6 de la situation.
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Aussi se rapprocha-t-il bient6t de moi, pour me
demander l'absolution.
Impossible de vous d6crire le regret que je ressentis en ce moment d'avoir ameni ce bon jeune homme
avec moi a Ourmiah. Une id6e sculement me consolait an peu, c'6tait de n'avoir pas assum6 la responsabilit6 de sa venue. Avant de partir de Tauris a Ourmiah, je lui avais rip&t6 plusieurs fois la phrase que
]e consul m'avait adresse a moi-mme : a C'est A vos
risques et p&rils. ) Pea apres, j'eus 1'occasion de
donner uneaautre absolution individuelle a une ille
de quatorze ans environ, nomnee Sarrah Audicbou.
La pauvre enfant arriva tout A coup devant la seconde
porte. Toute tremblante, et ne sachant ou se cacher,
*elle se dirigea droit sur moi dks qu'elle m'apertut;
elle se cramponna a mon bras gauche, en me deman-dant l'absolution.
II me semble que c'est i peu pros a ce moment que
j'ai donna une absolution commune A toes les chr6tiens riunis dans la salle du tresor.
Quelque temps apres, d'autres musulmans armis
arriverent, et voulurent entrer par la seconde porte
devant laquelle Addy et moi nous nous tenions toujours debout. J'aidai nos premiers gardiens musulmans Afermer cette porte pour empkcher les nouveaux
assassins d'entrerdans la salle. A peine la porte 6taitelle. ferme qu'on entendit un coup de fusil tir6
derriere la porte. Aussit6t, une fillette tomba raide
morte derriere moi, un peu a ma. droite. La balle
m'avait ras6 le corps. Un instant interdit, le pere de
cette petite victime devint comme fou de douleur:
tantdt il embrassait le cadavre, tant6t les yeux hagards
et suppliants, la thte renvers&e en arriere, il ilevait
ses deux bras vers le ciel... C'tait 6coeurant A voir.
Pauvre pere, il n'eut pas beaucoup de temps pour
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pleurer son enfant: bient6t apres, il fut lni-meme
cruellement massacre.
Je me souviensrqu'A an moment donn6 ses yeux se
sont rencontres avec les miens. Sans pouvoir pronon<er un mot, il me fixa en me montrant de ses deux
mains le petit cadavre. Je ne pourrai jamais savoir la
v6ritable signification de cette attitude, mais j'ai
pens6 que la seule presence d'un pretre a peut-6tre un
pen console ce malheureux pire?
Vers le mame temps, un musulman braqua son fusil,
je ne sais plus si c'tait sur moi on sur une autre
personne; je me rappelle seulement que, d'un coup
sec, j'ai 6lev le canon de son fusil et que la balle est
all6e faire un tron dans le plafond de la salle. Je me
soaviens aussi avoir aide a s6parer deux musulmans
qui, dans la salle, braquaient leurs fusils l'un sur
i'autre, et faisaient mine de vouloir se battre au milieu
de toutes ces femmes chrktiennes.
Enin, vers une heure et demie environ, d'autres
musalmans arm6s p6netrerent dans la salle, dans le
plus grand desordre.
Parmi eux, je remarquai un enfant musulman qui
pouvait avoir de treize k quinze ans et qui tenait un
petit revolver dans la main.
Cette fois, c'tait le commencement de la fin. Le
d6pouillement commenja en regle. D'abord an musulman me prit ma montre et me la rendit immediatement apres. Voilk un second fait dont je ne pourrai
jamais expliquer le pourquoi. Ensuite, trois musulmans se jethrent sur moi ; l'un deux me prit ma montre
(poor de bon cette fois) avec un mouchoir que je
tenais en main. J'avais espkr6 qu'on ne me prendrait
pas ce m ouchoir qui ne sortait pas nouvellement de
la lessive; et j'y avais cach6 ma montre, an moment
-on le premier voleur me la rendit gracieusement. Les
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deux autres musulmans fouilltrent dans les poches de
ma soutane, et ne trouvirent qu'un second mouchoir
6galement plus ou moins propre, qu'ils m'enleverent en
me laissant mes lettres.
Pendant ce temps, dans la salle, le desordre itait
complet. Pauvres chritiens, on leur enlevait tout.
Addy eut vraiment de la chance; on ne lui prit que sa
jaquette et on ne fouilla pas dans les poches de son
pantalon, alors que dans une de ses poches il avait
mon porte-monnaie renfermant quelques pieces d'or
turc. Tout . coup, un soldat me fit signe de le suivre.
Je me gardai bien d'obbir, car I'expression pen aimable de sa figure, et le geste brusque qu'il fit en m'appelant, traduisaient trop son intention i mon 6gard.
Je reculai en jouant des coudes. Le soldat m'appela
une seconde fois en me faisant de nouveau signe de.
le suivre... Je crus mon heure supreme arriv6e... lorsque tout a coup, par la premiere porte, un officier
persaA entra. 11 6tait venu pour prendre le docteur
Packard. Je donnai la main i ce dernier, et, suivi de
Addy et de quelques enfants qui se cramponnerent a
nos habits, le docteur et moi, nous suivimes cetofficier persan hors de la salle.
II parait que quelques chr6tiens auraient voula sortir avec nous, mais en ont 6t6 empech6s. D'autres,
parait-il, n'ont pas os6 se joindre a nous, pensant
qu'on nous conduisait dehors pour nous tuer.
Nous traversames la petite chambre du t6l6phone
et, avant de nous faire descendre, on nous fit attendre
quelque temps dans une autre petite chambre A cot6.
Pendant que nous attendions l notre sort, nous
entendions beaucoup de coups de fusil: le massacre
avait commenc6 dans la salle du trisor.
Enfin, au bout d'un quart d'heure ou d'une heure,
on nous fit descendre dans la cour de la mission qui
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6tait remplie de musulmans. Imm6diatement, un seigneur musulman, Machadi Baguir, rassura le docteur
Packard, lui donna le bras, et se mit a nous accompagner.
SEn sortant de la mission, d'autres seigneurs musulmans se joignirent a nous, et nous accompagnerent
j•sque chez le gouverneur: parmi eux, il y avait
Hadji Chab Dovle, qui a, depuis de longues ann6es, la
reputation d'etre un grand ami de la mission francaise. Lui et son frire ont sauv6 beaucoup de chr6tiens pendant ces ann6es de guerre.
Jusqu'au soir, et m&me Ie lendemain, les cbritiens
et chritienncs 6taient conduits par petits groupes au
gouverneur.
Plus de deux cent cinquante manquaient an rendezvous, et parmi ces victimes il faut compter deux cents
femmes on files.
Nous 6tions done environ cinq cents survivants,
presque uniquement des femmes, les unes blessdes et
quelques-unes d6figuries a cause du sang coagulI
qui rendait leurs figures m6connaissables.
Ily avaittrop pen de place chez le gouverneur pour
tant de monde : nous etions littiralement entass6s les
uns sur les autres.
Au bout de trois jours, je reussis a obtenir la permission de loger avec le s6minariste Addy dans une
des chambres situees dans la cour des femmes musulmanes.

Dans la mzme" cour, on logea aussi le docteur
Packard et eacha Jacou avec leurs families, ainsi que
Anna Babou avec ses filles et ses belles-filles. Anna
Babou, une excellente catholique, femme de notre
melletbachi (qui venait de disparaitre dans ce dernier
massacre) et ancienne pr6sidente des Dames de la
Chariti, a Ourmiah, me.prodigua les soins d'une mere
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pendant ces vingt-qatre jours de riclusion chez le gouverneur. Et j'avais bien besoin de soins, car, sans trop
sp-cifier, la vermine pullulait... Et la pauvre femme
m'a lave plus d'une fois la tete a l'eau chaude. Non,
vraiment, quand j'etais jeane s6minariste, a Paris, je
ne me serais jamais doute de ces d6tails de la vie de
missionnaire. Et pourtant, je pouvais parler de bonheur, car tons les autres chr6tiens dans l'aatre cour
du gouverneur 6taient bien plus mal log6s et plus mal
nourris que moi. Mais ce qui les rendait encore plus
malheureux, c'6tait l'incertitude de I'avenir. Qn'allionsnous devenir ? Les musulmans chuchotaient toujours,
et les chritiens s'attendaient aun nouveau massacre.
Les fusillades journalibres tir6es du haut des toits
(soi-disant contre les Kurdes) entretenaient la pear et
la m6fiance. Inutile de dire qu'en de pareilles circonstances, je savais prier : jamais la priere fervente ne
m'avait paru si facile, et j'ai m&me fait un vyta a la
sainte Vierge, Auxilium ckristiaxorum, si elle me sauvait avec tous ces chr6tiens.
J'eus bient6t la joie d'etre exauce. Le vingtieme
jour de r6clusion chez le gouverneur, alors que nous
allions 6tre menac6s de la famine, vu la cherte exorbitante des vivres et la difficult6 d'emprunter de l'argent, tout a coup des cris de joie s'eleverent de tous
c6t6s : a M. Paddock, consul d'Am&rique a Tauris,
vient d'arriver en automobile, avec l'ancien gouverneur persan d'Ourmiah Sardar Fateh, l'ami des chritiens. n Noos 6tions sauv6s.
Apres deux jours de pourparlers avec les gouvernants, M. Paddock et Sardar Fateh r6ussirent a nous
faire sortir tons de la ville et a nous conduire a Golmakhane an bord du lac ous un bateau nous attendait
pour nous conduire a Charafkane, oit nous devions
prendre le train pour Tauris.
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Pendant les pourparlersavec lesPersans,M. Paddock
s'&tait vraiment montri un homme a la hauteur de sa
tiche. Pour le prouver, je citerai seulement Ie fait
soivant :
La veille (an soir) de notre d6part d'Ourmiah,j'etais
assis auprbs du gouverneur dans la cour d'entree.
Voilk que tout a coup mollah's, marchands, seigneurs,
arrivent tous ensemble dans un silence solennel. Ils
formaient un groupe de cent a cent vingt personnes,
et 6taient envoyds aupres de M. Paddock par la population persane de la ville. Ils demand&rent a M. le
consul d'Amhrique la faveur d'etre conduits, eux aussi,
a Tauris ain d'6chapper aux Kurdes qui leur faisaient
la guerre. M. Paddock leur donna cette reponse A la
fois simple et habile : ( J'ai ete envoy6 par le gouvernement persan et les gouvernements allies comme
u mamour P pour les chr6tiens, mais je n'ai recu aucun
pouvoir pour faire sortir d'Ourmiah la population
musulmane. v
Les d6lCgu6s persans se content.rent de cette
r6ponse, et le lendemain les chr6tiens quittbrent la
ville; c'6tait le mardi 17 juin. L'exode m'impressionna
trrs fort, et j'ai encore chaque jour devant les yeux
cette procession des r6chappis chr6tiens d6filant rapidement et tete basse a travers les rues 6troites de la
ville, entre deux rangees de musulmans haineux qui
nous regardaient passer, avec des yeux de loups affam6s, en chuchotant les plus grosses injures.
Le gouverneur Ziahdovle avait commandt i un
soldat persan de me preter son cheval jusqu'aux portes.
de la ville. Je devais ces derniers 6gards A mon double
titre d'agent consulaire de France et de reprisentant
de la mission catholique. Quelques rares families chr&tiennes avaient riussi A louer une voiture; tons les
autres chr6tiens, presque uniquement des femmes et
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des enfants, marchaient i pied, portant sur le dos ou A
la main quelque paquet de nourriture on d'habits.
L'ensemble ressemblait fort A une grande troupe de
bohbmiens chasses d'un endroit dans un autre et attirant toute espece de curieux sur leur passage.
ll faut croire que j'ai attir les regards des spectateurs d'une faqon tres sp6ciale, car, au sortir de la ville,
une femme chritienne me dit : c Monsieur, les musulmans vous ont insultk beaucoup, et on d'entre eux
disait : ( Voyez celui-lk qui ose encore passer fibreu ment A cheval devant nous; quel dommage que nous
a ne l'ayons pas tue. »
La sortie de la ville eut lieu non seulement sans incident, mais, en somme, dans un ordre parfait.
Une fois sorti de la ville, je rendis mon cheval au
soldat qui me l'avait pr&t6, et je me mis A marcher a
c6t6 de Sardar Fateh, qui,lui aussi, a voulu marcher a
pied jusqu'au bord du lac, encourageant ainsi tons ces
pauvres gens qui n'auraient jamais attendu tant de
devouement de la part d'un Persan.
Le trajet depuis la ville jusqu'a Gelmakhane fut
penible et long : six a sept heures de marche.
Pendant ce trajet, le hammal musulman a qui j'avais
confi mon sac de nourriture, proitant de I'obscurite,
rentra en ville, de sorte que jusqu'A Tauris, j'en etais
r6duit a mendier mon pain aupris de mes compagnons de route. Malgr6 la fureur que je ressentis
contre mon habile voleur, j'6tais pourtant content et
presque. fer d'etre devenu le plus rauvre d'entre tous
ces rifugi6s.
Nous arrivames A Gelmakhane au milieu de la nuit.
Les Kurdes, qui occupaient ce petit port, furent tres
bons pour nous, et se montrerent furieux contre les
Persans.
Le lendemain, on nous embarqua, et le 19 juin, nous
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arrivames a Tauris oi l1'excellent M. Franssen me recut.
les bras et le caeur largement ouverts.
Ant. CLARYS.

CHINE
VICARIAT DU TCHA-LY CENTRAL
Nous empruntons au Bulletin catholiquede Pikin les ligues
suivantes sur M. Delaigue :
M. Delaigue itait originaire di Lorette (Loire);
entr6 dans la Congregatioa de la Mission le 22 septembre 1899, il vint en Chine en 19o5; il fut plac6 dans
le vicariat de P6kin; apres quelques mois, il fut
envoy6 & Pao-ting-fou, alors simple district. II passa
quelques mois comme vicaire a Kao-kia-tchoang, puis
alla a Tcheng-liou-che o' 'il construisit l'6glise et la
residence; en 9gog, il retourna &Kao-kia-tchoang qu'il
ne quitta plus.
En 191o, apres la division de Pao-ting-fou, Mgr Fabrogues le nomma directeur de district.avec residence
au m&me village de Kao-kia-tchoang. C'est dans cette
mission qu'il s'est devoue jusqu'i la mort. Seuls, les
Missionnaires qui ont travaill i cette mission naissante avec lui on sous sa direction peuvent dire le travail accompli par lui, le bien qu'il a fait & tant de
neophytes de cette region. A quel point ses ouailles
l'avaient en estime, j'ai pu le voir jeudi matin au nombre et a l'attitude des chretiens qui ont assist6 aux
messes c6l1br6es pour lui quelques heures apres sa
mort. Je crois que toutes les families du village y
etaient repr6sentees; les larmes coulaient de tous les
yeux, des larmes d'une veritable et sincere emotion,
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que les braves gens cherchaient plut6t i riprimer sans
y parvenir; et cependant j'en voyais parmi eux qui
avaient entendu de verts reproches de la bouche de
leur cur6. Comme autre temoignage sensible, je puis
dire que, dbs le surlendemain de sa mort, les chritiens
du village, quoique pauvres, s'6taient cotis6s et avaient
reuni les honoraires suffisants pour quatre-vingts intentions de messes.
M. Delaigue s'6tait, en effet, toujours montr6 d'un
devouement inlassable envers ses chr6tiens et d'une
chariti qu'on aurait parfois taxie d'excessive; seuls,
ceux qui ont v6cu parmi les nouveaux chrtienspeuvent savoir ce qu'il en coite de patience et de bons
procedes pour gagner petit a petit les ames i NotreSeigneur; ils savent ce que signife Ie quos iterum parturio de saint Paul. M. Delaigue s'en 6tait fait sa tache
-quotidienne; sans doute parfois charg6 de misires et
de souffrances, il n'Atait pas tendre dans ses paroles,
mais il se reprenait aussit6t et n'avait jamais que de
bons proced6s. C'est une besogne bien ingrate de s'obstiner A vouloir faire du bien, m6me a ceux qui ne s'en
sentent pas le besoin on qui ne I'appr6cient pas. Cette
besogne a it6. celle de toute la vie en Chine de
M. Delaigue et le bon Maitre l-haut en sait appr&cier
tous les mirites.
UN MISSIONNAIRE DE PAO-TING-FOU.

VICARIAT DU TCHE-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
Quelques notes sur un vicariat en Ckine
par Mgr DE VIENNE.
Les aeuvres catholiques dans nos vicariats de Chine
sont en petit celles d'un diocese de France : grand
et petit s6minaires, paroisses, ecoles, 6tablissements.
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de chariti. QuelqueE mots sur ces diverses oeuvres dans le vicariat de Cheng-ting-fou.
Le grand s6minaire compte actuellement 17 jeunes
gens; trois pr6tres leur donnent l'enseignement et
la direction spirituelle. Le petit s6minaire a I io le6ves,
a l'bducation et instruction desquels sont consacris
deyx confreres europ6ens, deux confreres chinois
et cinq laiques. Issus de families pauvres en gin&ral, nos jeunes gens n'ont A payer que leurs habits,
leur literie et les fournitures de bureau; les autres
d6penses sont paybes par la Mission. Du reste, les
bitiments du s6minaire, l'ameublement et la nourriture sont pauvres, car nous ne voulons pas sortir ces
jeunes gens de leur condition.
Le vicariat est divise en dix-huit
Paroisses. paroisses, charg6es ensemble de 8oo chr6tient6s et
plus. Trbs rares sont les villages entierement chrktiens; nous appelons chritient6 un groupe de families
chr6tiennes dans un village, mime si la majeure partie
de ce village est paienne; certaines chritientis ont 80oo,
I 2o. chr6tiens, d'autres en ont 15 on 2o.
Chaque paroisse a done a administrer un certain
nombre de chretient6s, situCes dans un rayon de io,
20, 5o kilometres de la residence centrale du missionnaire. Selon le nombre de chr6tiens i administrer et
les distances a parcourir, la paroisse aura un cur6 sealement on un cur6 avec un ou plusieurs vicaires. Chaque
paroisse a une residence centrale, avec une 6glise plus.
vaste en g6niral que celle des autres chr6tientes. C'est
IU que casO et vicaires viennent prendre un pen de
repos, particulierement I'&t6, 6poque oi les travaux
des champs ne permettent pas aux missionnaires de
faire grand minist.re aupres de nos chr6tiens, pour
la plupart agriculteurs.
Les chr6tient6s voient le missionnaire assez souvent
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en g6neral, elles ont sa visite r6guliere deux fois par

an; en outre, les plus grandes l'invitent & tour de r6le
a passer lnne on l'autre des principales fetes de
l'annie; enfin, les derniers sacrements a administrer
aux mourants offrent assez souvent occasion de voir le
Pbre et de recevoir les sacrements.
Vie ckritiehxe. - Le grand nombre des chretiens
est fid~le a la priere du matin, et le tres grand nombre
a celle du soir, dite tres souvent en famille et suivie de
la r6citation d'une partie du rosaire. Comme les fenetres chinoises sont un simple treillis de bois recouvert
de papier, comme aussi bien souvent en 6tC, I cause de
la chaleur, les chr6tiens prient le soir dans la cour de
lear maison, il n'est pas rare d'entendre la recitation
des prieres dans les divers quartiers d'une chretient6.
Les dimanches, dans toutes les chr6tientis un peu
nombreuses, les chretiens se r6unissent & la chapelle
de grand matin pour la priere quice jour-la,se fait en
commun, et est suivie de la ricitation chante .d'une
des six parties du cat6chisme, les hommes et les
femmes alternant en deux choeurs; dans la matinee,
nouvelle r6union pour faire ensemble le chemin de la
croix; dans la soiree, de nouveau on se retrouve pour
la r6citation d'une partie du rosaire; enfin; le soir
assez souvent, les hommes r&citent a l'oratoire les
dernieres prieres de la journie.
Si un pratre est dans la chr6tient6, messe, predication et 6bn6diction du saint Sacrement s'ajontent a
ces exercices.
Pour se rendre compte du sens chr6tien de ces
fidles, il faut entendre leurs conversations oiu la
pens6e de gratitude envers Dieu et de conformiti & sa
volont6 on autres r6flexions pieuses se manifestent
souvent; il faut entendre les oraisons jaculatoires des
malades; voir comment les parents et amis assistent
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les mourants, leur sugg6rant actes de contrition, de
confiance en Dieu, de recours i Jesus et a Marie...; se
rendre compte de leur estime pour la sainte messe et
les sacrements. Le vicariat de 696oo chr6tiens a va
cette anane 423000 communions; si l'on tient compte
da nombr.e des petits enfants et de tous les chr6tiens

qui ne peuvent voir que rarement le pretre, on jugera
ce chiffre de communions significatif.
Visites aux ckritientes. - Nous appelons missions
les visites faites, autant que possible, deux fois par an
dans chaque chr6tient6 pour offrir aux chretiens les
secours religieux. En voici un petit expose. Au jour
determin6 par le missionnaire aux cat chistes, ou chefs
de la chr6tiente, ceux-ci envoient chercher le Pere et
ses bagages : caisse de messe, petite literie, linge et
livres, etc.; ordinairement on amene au Pere une petite
cariole ou une bete de somme. A l'arrivee du Pere au.
village, une partie des chr6tiens va au-devant de lui,
et tous se renident a la -chapelle, oiu l'on ricite une
charmante priere pour remercier Dieu de l'envoi de
son ministre qui vient purifier et sanctifer les Ames.
Le Pere.asperge d'eau benite les fidles, les b6nit, leur
dit un mot de bienveillance et va dans la petite chambre qui lui est destinde continuer la causerie, demandant et, donnant des nouvelles de tous, s'informant
des n6cessit's de la chritiente, etc. Durant les journees de mission, les chr6tiens font ensemble la priere
du matin, entendent la messe et l'instruction, passent
tons, par petits groupes, un examen de catbchisme
accompagn6 d'explications, se confessent, assistent le
soir a une instruction sur le cat6chisme, et font la
priere du soir ensemble, autant que possible. Le pr&tre
a, en outre, a b6nir les mariages, a suppleer aux c.rbmonies de bapt6me pour les enfants ondoyes depuis la
derni;re mission, k r6gler bon nombre de questions
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d'ordre spirituel et temporel, ecoles, riparations aux
bAtiments de la chritient6, etc. La mission se cl6ture, comme elle avait commence, par une priere
d'actions de graces et la b6nediction sacerdotale.
Ces visites se font totalement aux frais des chretiens, qui, du reste, en general, accepteraient volontiers de depenser davantage pour jouir plus souvent de

la presence du pretre.
Les chr6tientes un peu importantes s'efforcent
d'avoir un missionnaire pour telle ou telle fRte de
l'ann6e; en ce cas, le pretre arrive un on deux jours
d'avance pour entendre les nombreuses confessions de
devotion.
Je noterai ici que tous les premiers vendredis de
chaque mois, dans une quinzaine de chapelles on
4glises, le saint Sacrement est expos6 durant vingtquatre heures, les hommes l'adorant la nuit, les femmes
le jour. On concoit que, ces jours-la, les communions
sent nombreuses.
Acoles. - Nous avons deux sortes d'6coles: les unes
n'ont pour but que I'instrnction religieuse; les autres
sont des ecoles primaires. Les premieres se comptent
par centaines; elles durent en certaines chretientbs
trois mois de I'annee seulement; en d'autres, sept on
huit mois, selon les besoins; le local n'est souvent
lqu'une chambre dans la maison d'un chritien; les
cat6chumenes et les enfants des chretiens y etudient
:les prieres,le catechisme, I'histoire sainte, sous la direction debons chrftiens laiques, ou de nos religieuses
indigenes. Les elves non seulement y acquitrent ta
connaissance de la religion, mais s'y habituent a mener
une vie chr6tienne.
L'enseignement devenant obligatoire en Chine, nous
avons etabli des 6coles primaires dansquelques grandes
chr-tient6s, et surtoutý c6t4 des residences centrales
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-des jiissionnaires qui peuvent ainsi les surveiller.
L'instruction y est donn6e par de bons chr6tiens.
De ces 6coles, les enfants peuvent aller a une autre,
de degri superieur, itablie prks de la residence 6pis-copale, et qui compte une centaine d'61eves. De ces
diverses ecoles sortent ordinairement nos petits seminaristes et nos maitres d'coles de catechisme.

C(Evwes de bienfaisaxce. - Deux hospices d'hommes
et deux de femmes, comptant actuellement 254 vieux et

vieilles; deux h6pitaux d'hommes et un de femmes
.qui ont rerg cette ann6e 698 malades; quatre orphelinats de flles, 693 enfants cette annie, et un de gar*-onsavec 75 orphelins; quatre ouvroirs comptant plus
de 2oo femmes et jeunes filles; six dispensaires oii I'on
a soign6 gratuitement des malades et blesses par
dizaines de mille; plusieurs asiles pour les b6b6s;
telles sont les ceuvres de chariti qui attirent sur le
vicariat la b6nediction de Dieu et I'estime des paiens
eux-mimes. Ces ceuvres soot sous la direction des
religieuses indigenes, et surtout des Filles de la
Charit&.
Pour administrer toutes ses ceuvres, le vicariat
compte 18 confreres europkens, 38 pretres chinois
dont 18 confreres, une trentaine de religieux non
pr6tres, 21 Filles de la Charit6 et I3o religieuses

-chinoises.
Mgr de VIENNE.
Nous empruntons aux Missions catholiques les deux relations suivantes :

Lettre de Mgr J. de VIENNE, Lasariste,vicaire asposto-

lique du Tckd-ly miridio-occidental.
Cheng-ting-fo,

le 27 mars 1919g

II est d'usage, dans notre ville de Cheng-ting-fou, de
pr&cher tous les ans une retraite tant6t aux hommes,
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tant6t aux femmes. Ces retraites sont fermres, c'est
dire que les retraitants restent dans les bitiments de
la Mission tout le temps que durent les exercices. On
y vient des diverses paroisses du Vicariat. Les
hommes sont log6s dans les Acoles de gargons, les
femmes dans les maisons de nos S&eurs de charit6.
Cette annie, la retraite eut lieu en f6vrier pour les
femmes, qui y vinrent au nombre de cent soixanteseize.
Outre cette retraite donnee pres de la residence
6piscopale et les petites retraites pr&ches ici ou 14,
aux enfants de Marie, maitres d'ecole, etc., il est
d'usage que l'6veque se rende annuellement avec plusieurs missionnaires, tant6t dans une paroisse, tantot
dans une autre, pour rassembler les hommes et les
femmes qui desirent prendre part a des exercices
semblables. C'est ainsi qu'en fevrier et mars je viens
de passer vingt-cinq jours dans une de nos vicilles
chr6tientis pour y donner deux retraites d'hommes
et deux de femmes, ayant les deux premieres quatre
cent quatre-vingts retraitants,les deux autres cinq cent
soixante-dix.
On ne peut faire ces retraites ferm6es que dans les
chretientes oz les locaux suffisent pour loger tout ce
monde. Le village oil eurent lieu cette annee les exercices compte douze cents chritiens; 6glise, presbytere et ecoles soit de garcons, soit de filles, sont
assez vastes.
Disons un mot de l'installation. Les Chinois ne sont
pas difficiles, mais tout le monde comprend que, pour
faire une bonne retraite, il faut que les b&timents
permettent 1'ordre et le recueillement. Les cat6chistes
avaient, selon les instructions du cure, parfaitement
dispose toutes choses. L'glise, consacrie B Notre-
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Dame de Lourdes, ktait trbs~bien dicor6e. C'est la,
naturellement, que devaient se faire tons les exercices
de pikt. Les deux 6coles de garcons et de filles servirent de dortoirs. Dans ces maisons de terre battue,
aucun meuble; hormis un passage laiss6 au milieu des
salles, tout le sol est recouvert de paille, sur laquelle
on avait 6tendu des nattes. Quelques seaux d'eau
apport6s le matin a la. porte tenaient lieu de lavabos.
La grande cour de '&cole des garcons servit de
r4fectoire et de cuisine; des nattes disposbes sur des
poteaux entre les trois corps de bitiments formaient
un abri convenable pour les repas. La bouillie de
millet et les legumes etaient servis dans des seaux de
bois. Unibol en terre cuite et une paire de bitonnets
constituaient la vaisselle de chacun. De petites lampes
kclairaient vaille que vaille le repas du soir.
Si primitive que soit l'installation, si simple que
soit la nourriture, encore faut-il faire pas mal de
d6penses pour ces retraites. Mais les retraitants le
comprepnent et chacun paya volontiers, les 1ooo sapeques (2 francs environ) exig6es des hommes, les
8oo.saplques demandies aux femmes. II faut dire que
les pauvres virent les chr6tiens un pen ais6s payer
pour eux, et que pas mal de parents on amis, pour
attirer.certains vieux p6cheurs, leur offrirent le prix
de leur entretien durant ces jours de conversion.
Les trois premieres retraites durirent cinq jours
pleins (du lundi soir au dimanche matin), la dernibre,
en partie pour les vieux plcheurs retardataires, ne
dura que quatre jours, pour ne pas fatiguer ces Ames
peu habitudes " la meditation.
Chacun sait ce que sont les exercices d'une retraite.
Le matin, a cinq heures et demie, aprbs la priere, je
faisais la m6ditation a haute voix, pour apprendre
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aux retraitants A causer bn pen avec le bon Dieu. Days
la journee, nous faisions trois sermons. Le reste du
temps 6tait occuph par l'assistance a la messe, des
prieres et lectures, le chemin de la croix, le rosaire,
les visites au saint Sacrement et la bn6d.iction, la
preparation a une confession gen6rale.
La grace de Dieu agit toujours dans les ames bien
dispos6es comme sont celles qui viennent i nous dans
ces circonstances. J'ai toujours senti dans nos retraites
1'action du Saint-Esprit sur les ames. On voit ces
braves gens 6couter.avec intiret les instructions et
pleurer sincerement leurs pmchbs. Les premiers jours,
les visages sont giaves; apres la confession, ils s'ipanouissent et alors, le silence devient plus difficile: les
retraitants out besoin de manifester la joie de leur
conscience en paix. II se fait des riconciliations, des
restitutions; on' vient demander A l'eveque et aux
pratres la solution des cas de conscience un peu
epineux...
Un neophyte baptist depuis quelques mois 6tait si
heureux qu'il demanda si, en versant de nouveau
iooo sapoques, il pourrait recommencer; une femme,
baptis6e depuis un an i peine, disait : a Que j'itais
heureuse! je ne pensais plus retourner chez moi. D
Dieu veuille b6nir ces ames de bonne volont6 ! et
la Vierge de Lourdes, qui a fait couler pour eux une
nouvelle source de graces, leur promettre, comme i
Bernadette, de les rendre heureuses en paradis!

LA MAISON DE LA MISERICORDE A CHENG-TING-FOU

Relation de S. G. Mgr DE VIENNE, Lasariste, vicaire
apostolique du Tcki-ly Sud-Ouest.
En 1882, six Filles de la Charit6 arrivaient a
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Cheng-ting-fou, ayant i leur t&te la seur Guerlain.
Mgr Tagliabue, vicaire apostolique, leur donna deux
pauvres maisons et quelques dizaines d'orphelines.
D'ann6e en annie, les oeuvres se developperent; on
<onstruisit de nouveaux bitiments, plus spacieux, mais
aussi pauvres que les premiers; aux orphelines
s'ajouterent les vieillards, les catechumenes, les
malades; on cria l'asile, 1'ouvroir, le dispensaire; et,
actuellement, un millier de personnes sont logies
dans la n Maison de la Misiricorde n. La sup6rieure
est seur Guerlain, celle qui a fond6 et divelopp6 tout
ce que nous allons visiter, celle qui a d6pens6 la toute
sa fortune, et qui, grace a saint Joseph, son grand
pourvoyeur, parvient a entretenir tout ce monde de
pauvres. Elle a soixante-seize ans, et commence A se
vouter; mais elle est toujours active et parcourt du
matin au soir sa maison pour surveiller les besoins
-de chacun.
Aprbs avoir franchi la grande porte, nous entrons
dans une petite cour, la cour des boiks. Is sont pen
nombreux actuellement. En temps ordinaire, nous
confions . des nourrices plusieurs centaines de tout
petits enfants que l'on remet a nos diverses r6sidences on que l'on depose la nuit a nos portes. Mais
1'an dernier, par suite de la terrible inondation qui
*dAsola la r6gion, nous constatames que les nourrices,
afin\ d'economiser pour leurs families, se nourrissaient pen elles-m&mes; et les bebis d6perissaient.
Les seurs recurent alors chez elles ces pauvres
petites cr6atures, et les nourrirent au lait de vache.
On en rapporta pros de quatre cents Beaucoup
moururent, car ils nous arrivaient malades, maigres,
glac6s dans leurs miserables haillons. II sont allis au
*
ciel prier pour leurs bienfaiteurs.
Ceux qui out survocuont &tcpour la plupartconfi6s
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de nouveau aux nourrices, car, cette annie, la recote
6tant bonne, les nourrices peuvent se nggliger un pen
moins. Les seurs voicnt de graves inconv6nients i
Clever ehez ellcs en si grand nombre les tout petits.
Lorsque ces enfants places en nourrice arrivent a
1'age de quatre ans, les religieuses les envoient dans
une de leurs maisons situie hors de la ville, oh-ces
petites orphelines se fortifient au grand air, apprenant quelques prieres et s'initiant peu a peu aux pre
miers CCMments de la doctrine chr6tienne.
Quand elles out sept ans, on les amine 5 la Maison
de la Miskricorde.
C'est dans la cour de ces petites de sept a onze ans
que nous entrons. -Elles sont aujourd'hui quatrevingt-six. Deux grands bitiments leur servent de
dortoir la unit, de salle d'etude et de travail le jour.
Is sont pauvres, je vous assure: pas de tables, ni de
banes; les kangs servent de lit et de mobilier.
SFigurez-vous une salle de 22 metres de 1'est i'ouest, sur 5 metres du nord au sud; a l'interieur,
dans les deux sens, an passage de i m. 5o environ de
large; les quatre rectangles ainsi formis constituent
quatre grands lits en briques, longs de Io mitres sur
I m. 75 de large et 70 centimetres d'616vation: cela
s'appelle des kangs. Recouverts de nattes, ils servent
de ,tables et de sieges; on s'assoit dessus en croisant
les jambes. Le soir, on 6tend les couvertures'et les
kaxgs sont transform6s en lits.
Nos petites orphelines se levent a cinq heures, et
se couchent le soir a sept heures et demie. Chaque
jour, en plus de leurs prieres diverses et de la r6citation du chapelet, elles font un peu de lecture pieuse,
et 6tudient le catichisme; elles assistent A la messe
deux fois dans la semaine elles se confessent et
communient assez souvent. Le reste de la journke est
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employi a laver le linge, A rtparer les habits, i filer
le coton, etc. Cinq femmes aident ces enfants dans
lears petits travaux, les surveillent, leur expliquent
le cat6chisme, leur donnent tons les soins n6cessaires.
Apres leur avoir dit quelques paroles d'encouragement et les avoir benies, passons dans la cour des
moyennes.
Les moyenncs sont cent quatorze, Agies de onze A
quatorze ans; elles emploient leur journee comme les
petites, mais leurs travaux sont plus savants: aux confections et reparations d'habits, elles ajoutent la
broderie et les dentelles. Ici encore une religieuse et
cinq maitresses s'occupent de la direction de tout ce
petit monde. La seur de cette division, tres aim&e de
ses enfants - cette bonne soeur est dans la maison
depuis prbs de trente ans - me fait remarquer que ces
petites orphelines communient sept A huit fois le
mois, et qu'elles seraient heureuses de le faire plus
souvent si les missionnaires pouvaient venir plus
regulierement les confesser.
Nous causons un peu avec ces enfants; elles sont
toujours tres heureuses de voir leur 6veque et ce nous
est une grande joie de les v9ir gaies et bien portantes;
puis nous passons chez les grandes.
LA, cent vingt jeunes Liles, de quatorze a dix-huit
ans. Comme les petites et les moyennes, elles ont leur
cour et deux grands bitiments, pauvres, majs propres,
sans tables ni banes, avec les kangs de briques tout a
fait conformes aux usages chinois.
Ces jeunes filles font de tres jolies dentelles, qui,
vendues aux personnes riches, aident la seur sup6rieure A subvenir un pen aux 6normes frais de. 'orphelinat. Elles font aussi leur petit trousseau de noces;
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- car les plus agees scront bient6t mariies dans des
families chretiennes.
*La scer chargee de cette division profite de ma
visite pour stimuler ses jeunes filles A l'tude de la
religion; elle me dit que huit ont kte tres nagligentes
sur ce point. Je promets alors une ricompense aux
autres; mais les coupables s'itant denonc&es ellesmemes et mises a genoux, apris quelques remontrances paternelles, je donne a toutes la recompense
promise, reque avec de joyeux remerciements.
PrBs de la cour des grandes se trouve 'infirmerie
o6 I'on soigne quelques poitrinaires et quelques
enfants atteintes de fivre; leur patience et leur r6signation m'difient beaucoup; elles acceptent lears
souffrances et les offrent pieusement an bon Dien
pour le salut de lear Ame et le bien de la communaut6.
Nous voici dans la cour des incurables; nous ytrouvons plus de soixante-dix filles aveugles, muettes,
estropiies ou sottes; les unes jeunes, les autres dbjk
ag6es, car elles sont 1I pour le reste de leur vie. Elles
prient et travaillent. Les aveugles elles-mgmes font
du fil avec de petits rouets et priparent le filet qui
servira de trame aux dentellibres. C'est toujours une
6mouvante surprise pour les visiteurs de voir ces malheureuses travailler, et travailler si bien, comme
aussi d'entendre les aveugles chanter joyeasement
toutes sortes de motets pieux, mame les psaumesliturgiques aux vepres des grandes fetes. Les sourdes
et les muettes, ici comme ailleurs, sont les plus an
courant des petits potins de la maison!
Nous regardous en passant la buanderie; nous
eatrons an refectoire. C'est une vaste salle oL sont
disposkes une quarantaine de tables, si on pent appeler table une planche en bois blanc, longue de 2 m. 5o,
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large dp So centimitres, mont6e sur quatre pieds de5o centimetres. Les bancs ont bien 25 centimetres de
hauteur. Chaque enfant a un bol et une paire de batonnets: c'est toute la vaisselle et le couvert.

A la cuisine, voisine du refectoire, nous voyons
cinq femmes occupies a preparer le repas. Voici le
menu quotidien: le matin, bouillie de millet avec un
ou deux pains de farine du m.me grain; a midi, an
bol de choux bouillis avec le meme pain; le soir,
bouillie de millet; ajontez quelques herbes salies
comme condiments. C'est tout; c'est le menu ordinaire
des paysans chinois et, soyez stirs qu'avec ce r6gime,
nos enfants se portent tris bien. Comme boisson, de
1'eau chaude apris le repas et dans la journie, selon
les usages du pays.
Suivez-nous maintenant aux 6coles de cat-chisme.
Elles occupent trois grandes salles: une pour les

femmes qui sont actuellewnent cinquante-huit, et deux
pour les jeunes flles de sept a quinze ans; il y en a
quatre-vingt-cinq.

Les unes se priparent au bapt&me; les autres, baptiskes, repassent le catechisme, apprennent leurs
priires, etudient la doctrine chretienne. Deux heures
par jour sont consacr6es aux travaux de couture,
lavage, tissage de la toile; on etudie tout le reste du
temps. Une satur et trois maitresses font riciter et
expliquent les leons, surveillent tout ce m9nde. L'an
dernier, ces ecoles eurent six cents filles on femmes;
la famine, occasionnie par les inondations, ayant
amen6 quantite de pauvres chez les sceurs, on dut
faire coucher des centaines de personnes dans le
refectoire des orphelines, et la Providence, qui prend
soin des passereaux, nourrit tous ces affamis!
Mais, hitons-nous, car nous n'avons vu encoreque
la moitih de la maison.

-

100 -

Voici la cour des vieilles. Elles sont soixante qui,
Agges de soixante a quatre-vingt-cinq ans, travaillent
comme clles peuvent en attendant que le bon Dieu les
recoive dans son paradis. Elles ont leurs salles, lear
cuisine, une saeur et quelques femmes I lear service.
La meme religieuse est chargee aussi de I'h6pital des
femmes, ot, actuellement, vingt huit malades sont
soign~es charitablement. Quels m6rites pour la bonne
vicille soear Marguerite, agie de soixante-dix ans, qui,
depuis trente ans, se dipense au service des pauvres
de la maison ! Ces vieilles ne sont guere int6ressantes:
les unes sont sourdes; d'autres plus on moins aveugles; d'autres, paralysees,... oh! les misires humaines!
Dans un autre quartier de 1'6tablissement, nous
visitons soixante-deux vieillards; quelques-uns ont
plus de quatre-vingts ans. Chacun d'eux travaillq
selon ses forces : les uns egrenent le coton, d'autres
sont occup6s & surveiller Qes meules, car on moud
toutes les farines employees dans la maison; quelques-uns sont a la bassq-cour ou balayent ici et la.
Tous ces vieux, chaudement v6tus, nourris pauvrement, mais abondamment, sont heureux de leur sort,
surtout quand ils peuvent avoir un peu de tabac et une
tasse de the.
Attenant la cour des vieux, l'h6pital des hommes,
oi trente-huit malades soignent leur fixvre on leurs
plaies. Je vois li un pauvre petit garcon de quinze ans
environ, 6tendu sur son lit depuis quatre ans, qui ne
peut remuer que les bras. Pauvre petit, il aura bien
merit6 sa place en paradis! A vrai dire, l'h6pital n'est
pas parfait. Le local est insuffisant, I'hygiene laisse
desirer, le mobilier est miserable I... Quand le bon
d
Dieu inspirera quelques personnes charitables, nous
tacherons de perfectionner cette oeuvre qui, en soulageant les corps, procure le salut 6ternel - bien des
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Ames; on a pu baptiser, cette ann6e, cent douze
malades.
Laissons de c6te les d6pendances: buanderie, basse<cour, greniers (oui saint Joseph fit, dit-on, un heureux
miracle, en multipliant les grains de telle sorte que
ce qui semblait ne devoir suffire que pour six mois,
alimenta la maison pendant I'ann6e presque entixre),
et, traversant un grand jardin potager, allons voir les
deux euvres destin6es A attirer peu a pen A la foi les
paiens de la ville: les ouvroirs et I'asile. Un grand
bAtiment de 24 metres de long sur Io de large, divis6
en deux salles, estdestin6 aux ouvroirs. Une cinquantaine de femmes et une centaine de jeunes filles,
presque toutes paiennes, arrivent IA le matin pour y
passer la journ6e. Elles font des dentelles; on les
nourrit A midi et on lear donne un salaire. Cette
oeuvre permet a toutes ces personnes de gagner leur
vie, ;protege lear moralit6 et les attire peu A pen a la
religion; car on n'oublie pas de leur parler de Dieu
et de l'6terniti; on lear apprend des prieres, on les
invite a venir assister aux offices de l'6glise. D6j&,
plusieurs ont recu le balteme et beaucoup d'autres
1'auraient aussi requ si des emp&chements d'6pousailles avec des paiens n'y avaient mis obstacle. Cette
ceuvre, de plus, nous attire l'estime de toute la ville;
nous voyons disparaitre pen a pen les vieux prejug6s
-contre la religion catholique.
Tandis que les meres de famille travaillent A I'ouvroir, leurs enfants, de quatre a huit ans, sont gard6s
a l'asile; A midi, on leur sert an repas. Ils sont tous
les jours de quatre-vingts a cent garcons et illes. Une
sceur chinoise et deux femmes surveillent ce petit
monde, turbulent en Chine comme ailleurs, leur
apprennent des caracteres chinois, un pen de calcul,
de g6ographie, des chants, etc.. Vous pensez bien

-

1102 -

que le cathchisme y passe aussi! On leur fait mme
reciter tous les jours quelques priires bien qu'ils
soient presque tous paiens; les mamans laissent faire.
Espirons que la plupart seront baptises dans un avenir prochain.
Un jour, je revenais seul A pied de notre petit seminaire, situ6 hors la ville; un petit garcon d'une
douzaine d'ann6es suivait Ia m&me route que moi:
- Monseigneur, me dit-il, comment allez-vous?
- Pas mal, mon petit ami; mais comment me connais-tu? Es-tu chretien?
- Non, mais j'ai etC A votre sacre.
- Comment cela ?
- J'ai passe plusieurs ann6es A I'asile des sceurs.
Et il me raconta sa petite histoire: il voudrait bien
etre chretien, mais son pere s'y oppose. I1 eut A latter
longtemps, le chel petit! II a obtenu enfin le consentement tant desir6. II est encore dans la ferveur de
son bapteme: bien qu'AgA de quinze ans seulement,
partant il y a quelques semaines pour une ville 6loignee, il disait a un de ses jeunes camarades:
- Quand je reviendrai, il faut que tu sois baptist.
Et ce dernier est venu me demander de 1'admettre
au cat6chumenat.
Nous avons encore, A la Maison de la Misbricorde,
une petite ecole de litterature, ou trente-cinq jeunes
filles chr6tiennes, de families un peu plus ais6es,
etudient les livres chinois et se forment a la pieti.
J'espere qu'un jour elles deviendront maitresses et
seront de pr6cieuses auxiliaires dans nos oeuvres.
Enfn sur la rue, nous voyans un dispensaire; deux
salles regoivent l'une les hommes, 1'autre les femmes
qui viennent se faire panser par une seur aid6e d'un
infirmier et d'une femme. Chaque jour, cinquante A
quatre-vingts malades se prbsentent. Is recoivent un
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m4dicament et une petite dose de bons conseils.
Sours et infirmiers ne manquent pas d'ondoyer les
petits bebes en danger de mort.
Nous avons fini la visite de la Maison de la Mis&ricorde. Il y a bien encore deux petites dipendances,
I'une en ville, l'autre dans la campagne; mais ne fatiguons pas les lecteurs. Nous tenons cependant a leur
demander une priire et nous esperons que Dieu inspirera & quelques bonnes ames de nous aider a subvenir
aux frais de ces ceuvres, qui, on le pense bien, sont
consid6rables. Depuis trente-six ans, la divine Providence a veill6 a tous nos besoins; elle ne nous manquera jamais.

VICARIAT DU TCHI-KIANG ORIENTAL
Nous empruntons aux Missions catholiques la relation suivante :
Lettre de M. Cyprien AROUD, Lazariste, directeur du

district de Wenckow.
En octobre 1918, M. Ouang, Toa-ix de Wenchow,
pensait & confer aux Filles de la Charite la cr&che
paienne de cette ville. Je fus surpris au premier
abord et ne pris pas au serieux les propositions du
mandarin. Je le savais fervent bouddhiste, je savais
que tout son entourage, que tous les notables de la
ville, que tout le personnel de la creche 6taient des
paiens acharn6s, n'ayant aucun d6sir de frayer avec:
nous.

Pendant les vingt ans que j'ai v6cu A Wenchow•
j'ai vu cependant avec plaisir cesser pen a peu toute
animosit6, tout sentiment de haine contre la mission
catholique. Depuis notre campagne de secours aux
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sinistr6s en 1912, depuis que les Filles de la Chariti
prodiguent chaque jour leur devouement & tous les
pauvres du pays, il semble que, dans tous les milieux,
on nous estime et on nous regarde avec bienveillance.
En ville, nos chretiens ont augment6 en nombre et en
ferveur; les conversions sont nombreuses dans les
milieux commertants et ouvriers, mais la classe dirigeante 6chappe entibrement i notre action.
Or, ce sont les notables et les mandarins qui seuls
gouvernent la creche paienne; aucun chritien n'est
admis dans les conseils de cette ceuvre d'assistance
publique. Comment penser que ces notables et lettr6s
paiens acceptent sirieusement de confier la direction
de cette ceuvre A des 6trangers, A des catholiques ?
Hier encore n'6tions-nous pas le barbare, l'ennemi de
leur patrie ? Sans doute nous avons fait le bien, nous
avons evit6 de froisser ce peuple et ses chefs; les
anciennes haines sont tomb6es, mais avons-nous pu
gagner la confiance? Est-il possible que ces paiens
nous estiment meilleurs qu'eux-memes et le reconnaitront en quelque sorte officiellement en nous confiant
la direction de leur seul Atablissement charitable du
pays?
Le mandarin renouvela ses propositions. Sceu
Sainte-Claire Deville, sup&rieure de la maison J.-G.
Perboyre, 6crivit alors a la sour visitatrice, et les
supbrieures accepterent en principe la direction de
1'auevre. Les pourparlers se poursuivirent heureusement, et, au commencement d'avril de cette annie, sceur
Lebrun, visitatrice, venait elle-m6me a Wenchow 6tablir les Filles de la Charit6 dans la creche paienne.
Le 16 avril, sceur Marie Costerton et saeur Julie Tseng
prenaient effectivement la direction da personnel et
des enfants, et s'installaient dans la maison rdservie
aux administrateurs.
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Un contrat a 6ti passf;entre les soears et les nmandarins et notables. En voici les termes :
ARTICLE PREMIER. - Pour le debut, 1'administration demande
deux religieuses, une seur europeenne et une scur chinoise.
Ce nombre pourra 6tre augmente dans la suite selon les besoins de l'oeuvre.
ART. 2. - Les soeurs devront se conformer au reglement de
la creche dija existant. Elles seront chargees de la surveillance du personnel de 'eitablissement, et pourront admettre
on renvoyer les nourrices ou empioyes apres entente prialable avec les administrateurs.
ART. 3. - Les sceurs seront igalement chargees de la surveillance des enfants plac6s en nourrice au dehors. Elles se
les feroat apporter deux fois par mois pour se rendre compte
de la maniere dont ils sont soignis et en informer ensuite les
administrateurs. Elles payeront les nourrices et encourageront de quelque rCcompense celles qui s'acquittent bien de
leurs devoirs. Les sceurs iront de temps en temps visiter ellesmemes les enfants places au dehors, lorsqu'elles en auront
la possibilit6.
ART. 4. - L'administration s'engage a r6server aux'soeurs
an local suffisant dans l'itablissement, local susceptible d'etre
agrandi en proportion de leur nombre.
ART. 5. - Les sceurs ne seront pas r6tribudes.Elles recevront
chacune six dollars par mois pour leurs habits et petites ddpenses. Les gros achats de provisions : riz, charbon, bois,
l1gumes sales, etc... seront faits par les administrateurs. Pour
les petits achats et d6peuses journali-res, les sceurs recevront chaque mois de l'administration une certaine somme
dont ellesrendront exactement compte.
ART. 6. - Les seurs seront log6es, chauffies, nourries, 6clairees, blanchies aux frais de 1'etablissement. La Communaut6
se chargera de leur installation comme mobilier, linge et
accessoires.
ART. 7. - Ce contrat est valable pour cinq ans, et si lesparties sont d'accord, il se continuera de lui-meme. Dans le
cas oh les soeurs d6sireraieat se retirer, on si 1'administrationvoulait les remercier, on devrait s'avertir mutuellement un
an k l'avance.

Les mandarins et les notables de Wenchow oat
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sign6 ce contrat. Ainsi soon arret6es les conditions
auxquelles la creche sera confide aux Filles de la
CharitY.
Voili certes une victoire catholique, victoire remarquable en Chine, oui cependant depuis trois cents ans
travaillent de vaillants missionnaires. II est rare, en
effet, que des paiens viennent nous dire : t Venez nous
aider. Vous seuls pouvez faire cesser les d6sordres
passes. Vous seuls pouvez realiser nos desirs du
bien. a Ceci fut dit textuellement.
La creche paienne de Wenchow possede de grandes
propri6t6s; autant qu'on peat le savoir, elles rapportent environ o080 dollars par mois, et les notables en
tirent grand profit pour eux-memes, pendant que les
hospitalis6s pitissent!
Visitez la creche, le jour de la paye des nourrices
par exemple: plus de cent femmes malpropres sont l,
accompagnies des enfants qui leur sont confi6s. Elles
se pressent aupris de beaux messieurs superbement
vetus, demandant leur salaire (2 dollars (chaque mois
par enfant). Ces enfants portent de hideux haillons,
beaucoup meurent de faim; la plupart sont rong6s par
lateigne et toutes sortes de maladies caus6es par la
malpropret6. Deux docteurs chinois sont l~, se pavanant dans leurs beaux habits et regardant avec hauteur cette plebe infecte.
Les salaires touches, les femmes regagnent leur
demeure, dans la creche paienne. C'est une veritable
ville, composee d'une foule de petites maisons noires,
vieilles, sans air et sans lumiire. Chaque femme ou
nourrice a deux piAces: elle habite 1b avec ses enfants
A elle, et ceux dont elle a la charge. Si elle est maribe,
son mari habite lk aussi, bien souvent. Les enfants
de madame sont propres et bien nourris; l'enfant
trouvk, lui, est malade, couvert de vermine, il a faim.
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Sa misere fend le coeur. La femme qui lui sert de
mere reste indifferente; elle vit et fait vivre les siens
avec l'argent qui devrait nourrir l'enfant de la creche.
La statistique officielle accuse en moyenne une centaine de d&ces par mois.
Voil. la creche paienne de Wenchow telle qu'elle
est depuis des siecles peut-etre.
En I9I3, sur la proposition d'un lettr6, M. Kieng,
les sceurs furent autorisees a p6nttrer dans l'6tablisscment : elles furent atterrees de ce qu'elles virent;
jamais pareille misere ne s'etait pr6sent6e a elles. Les
deux visites qu'elles firent chaque mois leur permirent de secourir un peu ces enfants. C'6tait insuffisant

pour porter remede au mal; la prudence leur commandait de minager la susceptibilite des notables et
des nourrices.
Et l'on ne peut tout dire. Une bonne moiti6 de
ces femmes sont veuves; une grande caserne touche
la crche dont les portes restaient ouvertes jour et
nuit. Le mandarin lui-meme disait hier aux soeurs :
a Parmi ces femmes, je ne sache pas qu'il en soit une
d'honnete. Renvoyez sans crainte toutes celles qui se
conduiront mal. J'ai une entiere confiance en vous.
-Les administrateurs ... Je vous le riplte, je n'ai confiance qu'en vous n.
C'est M. Ouang, le Tao-in, qui tint ce langage aux
sceurs. De par ses fonctions, il avait le contr6le de la
creche. II y fit en 1918 une visite en regle et voulut
porter le remede a tant de maux. Apres avoir obtenu
du gouverneur de la province pleins pouvoirs sur cette
ceuvre, il commenca par mettre en prison certains
administrateurs malhonneteg, puis se rbsolut & tout
remettre i neuf : les vicilles masures furent jettes a
bas, et sur leur emplacement s'6elvent dix pavilions
soi-disant modernes, oi, du moins, air et lumiere
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aboadent. Entre temps, dans un voyage qu'il fit a
Shanghai, il eut I'occasion de visiter l'hospice SaintJoseph, tenu par les Filles de la Chariti. Quelle difference avec sa miserable creche! Ce qu'il avait vu, ce
que lui dit M. Lo Pa-hong lui conseillant d'appeler
les sceurs et de les mettre a la tete de son oeuvre, les
difficult6s et les resistances qu'il trouvait ici pour la
mener a bien, tout cela le travailla, et il n'eut de
repos que lorsqu'il eut obtenu des sceurs pour sa
crche.
Et maintenant l'ceuvre est lancee : c'est un pied que
nous avons pose dans un milieu qui jusqu'ici nous
6tait ferm6. Mandarins et notables nous visitent,
veulent ,voir nos fondations. Ils commencent a nous
connaitre. Esp&rons la conversion de ces ames, puisqu'en fin de compte, c'est pour cela que nous sommes
ici.

VICARIAT DU TCHE-KIANG OCCIDENTAL
Nous empruntjns au Petit Messager de Ning-Po la note
suivante :
Nous nous faisons un pieux devoir de recommander
aux prieres de nos lecteurs notre cher et regrett6 confrere, M. Cottin Antoine. doucement dec6d6 a notre
petit h6pital du Malou, Ning-Po, le 4 aoft, dans la
quarante-septieme ann6e de son age, la vingt-huitieme
de sa vocation, la vingt-deuxitme de son arrivee en
Chine.
C'est une bien grande perte pour la mission du Tch6Kiang occidental ainsi priv6e d'un de ses meilleurs
ouvriers, une grande perte aussi pour les nombreux
amis qu'il comptait chez nous et ailleurs. Partout en
effet oia il est passe, M. Cottin sut se faire aimer et
apprecier par sa bonte de coeur, sa droiture extreme-
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d'esprit et de langage, son entrain, sa gaiete de boa
aloi et ce d6vouement inepuisable qu'il mit a rendre
service, a faire plaisir, a se depenser pour les autres.
C'6tait une belle ame qui conserva toute sa vie les
enthousiasmes de la jeunesse. Qu'il faisait bon dans
l'intimit6 de 1'entendre rappeler avec amour les souvenirs du pass6 : Lorette, son pays natal, ce charmant
petit village sur les bords de la Garonne, avec ses
vignes, son vin, son pieux sanctuaire de Notre-Dame,
ou, sous l'autel de la Vierge, dans la crypte, murmure
doucement la petite source dont l'eau fait des miracles;
et les bons Lazaristes qui alors desservaient le pelerinage tout ep donnant des missions au dehors. Comme
ses parents si chretiens, comme tous les anciens de
la-bas, lui aussi il disait: ( Ah ! du temps des Peres !
Et ce qu'il mettait de reconnaissance dans ces simples
mots! C'est qu'en effet du temps des Peres, avant qu'ils
ne fussent chass6s, le pelerinage itait florissant, la
foi vivante dans ce bon peuple de campagne. Du
temps des Peres ! les families donnaient au bon Dieu
leurs enfants. M. Cottin et trois de ses sceurs sur
quatre entreront dans la famille de saint Vincent.
Plus tard, deux de ses neveux sur trois suivront son
exemple. L'un meme le suivra jusqu'en Chine. Et
deux autres famillis en meme temps 6taient heureuses
de consacrer aux missions un de leur fils; l'un d'eux,
M. Lescos, mourait en Chine dernierement apres un
fructueux apostolat.' Aussi, chaque annie, M. Cottin
se faisait un devoir de pieuse reconnaissance d'&crire
au ve6n6r M. BMlot, son ancien cur6, son initiateur &
l'amour du bon Dieu et de saint Vincent.
Comme il aimait aussi i parler du Berceau-de-SaintVincent oh il fit ses premieres 6tudes, et de la vie de
famille qu'on y vivait alors! II y fut l'e6ive de
M. Dor6, le futur martyr des Boxeurs. Comme il par-
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lait de Notre-Dame du Pouy, de son directeur, de ses
professeurs, du bon P. Fiat et des visites qu'il nous
faisait alors si souvent 1 C'est alors, dans ces annies
de xie d'6tudes, de formation intellectuelle et morale,
que son jugement se forma, que son esprit s'enrichit,
que son caractere prit cette allure dkcid6e que nous
lui connaitrons toute sa vie. Ce fut alors aussi qu'il
apprit la musique, qu'il se mit i jouer du piston, de
ce piston qui fut fameux un temps, quand il retentissait le long des canaux et des rizieres au cours des
longs voyages, on sur le pont des navires de guerre,
on aux messes solennelles des grands jours. C'est
alors, aupres de M. Rouvelet, de pieuse memoire,
qu'il s'6prit de Louis Veuillot, qu'il citera souvent par
la suite; alors, tandis qu'il faisait i Bordeaux son service militaire, qu'il s'attachera i son r6giment, le
57, dont il suivra pendant la guerre la marche glorieuse: deux citations i l'ordre de l'arm6e. a R6giment de belle tenue morale et plein d'allant. " Et
c'est Foch qui parle. Ce qu'il en etait fier lui-m&me.
C'est alors qu'il s'attachera & l'arm6e, a ses chefs
illustres, aux gloires militaires de la France. Quand
vint la grande guerre, il en suivit les phases et jusque
sur son lit de malade, aimait a en rappeler les grands
faits.
Enthousiaste, convaincu, il reva la Chine tout
d'abord, la demanda, I'obtint en 1897, avant meme
son ordination sacerdotale qu'il retut en 1898 &
Ning-Po des mains de S. G. Mgr Reynaud. II fut en
charge an s6minaire Saint-Vincent dans les iles Chusan, travailla longtemps a Haimen d'oh il dirigea la
construction de la r6sidence de Taichowfu, passa a
Kiuchow ou il commenca un college qui ne fat pas
sans succcs, fut quelque temps au college de Ning-Po,
puis passa A Hangchow au moment m&me ou se faisait
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]a division du vicariat du Tch6-Kiang en deux missions distinctes. C'est la qu'iI travaillera disormais
avec binediction comme procureur du vicariat, comme
cur6 de la ville et directeur des 6coles, comme missionnaire des campagnes. C'est 1l que, malgr le travail, la fatigue, la mauvaise sant6 m&me, il se fera un
devoir, un plaisir, quand viendront les amis, et pour
lui tous nous 6tions ses amis, d'organiser pour eux,
sur le lac Sion et aux environs, de ces parties de promenades qui tiraient leur plus grand charme moins de
la beaut6 des sites que de l'amabilit6 de notre confrere. C'est I1 qu'il donnera partout et toujours cette
impression de belle humeur, d'amabilit6, de devouement aux ceuvres et aux personnes, jusqu'au moment
oi un mat terrible, inattendu, vint frapper en plein
travail et aneantir en 1'espace de cinq mois toutes les
ressources d'une nature si belle, si bonne. Possedant
parfaitement la langue, maniant 6elgammnent le pinceau, tout A fait au courant des usages du pays, des
besoins des chr6tiens, plein de zele, d'entrain, a m'me
de travailler longtemps encore, il est rappelk dans la
force de l'age par le Maitre de la moisson. Malade, il
d6sira venir &Ning-Po, son premier nid, oý nous comptions le guerir par nos pri&res. Dieu ne I'a pas voulu;
aprbs un mois de patience et de douce 6dification, il
s'est 6teint pieusement dans le Seigneur. II cut la consolation, les derniers jours, de voir aupres de son lit
Mgr Faveau, son 6v&que, qui lui apportait sa bin&diction et ses encouragements;'M. Bouillet, qui rentrait
juste du front, charg6 pour lui des commissions de
toutesa famille; son neveu, M. Deymier, et M. Henault,
son ami de longue date. Sa depouille mortelle repose
dans notre cimetiere de Kang-Po.
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VICARIAT DU KIANG-SI MtRIDIONAL
Depuis quelques mois, te vicariat du Kiang-Si Miridional,
en Chine, a Etd grandement iprouve.
Le 7 juin g199, mourait inopiniment, i trente-huit as,
M. Schirm. missionnaire plein d'expirience et de zhle.
Le 2 aout de la mEme annie, un autre grand malheur frap-

pait ce vicariat par la mort subite de quatre sEminaristes,
racontee dans la lettre suivante de M. Thieffry a S. G.
Mgr Ciceri.
Ki-Ngan, 3 aout 99ig (au soir).
MONSEIGNEUR,

La grdce de Notte-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Hier, 2 aoit, entre cinq heureset six heures, les s6mmaristes allirent en promenade avec M. Tong et
sortirent de la ville par le Tong-men. A cette heure
tardive, la route qui longe les fortifications et passe le
long du fleuve est presque entierement diserte. Alors
certains des 616ves se d6chaussirent et se contenterent
de se laver les pieds, d'autres, une dizaine, m'a-t-on
dit, se divetirent pour se baignerdans ce bras defleuve
qui passe entre la ville et le u P&-lou-tcheou a ; ils
Rtaient i l'extr6mitA avale de ce bras de fleuve, et les
eaux 6tant maintenant trýs basses, faute de pluie, ils
avaient de l'eau jusqu'au-dessus de la ceinture. Malheureusement, i cet endroit du Pe-lou-tcheou, il y a
une fosse profonde de deux a trois tchang; un petit
s6minariste, tout en s'ebrouant, s'avanca par megarde
vers cette fosse, les autres l'avertirent que l'eau oh i
6tait est profonde : ou il n'entendit pas, ou il n'kcouta
pas, I'instant d'apres il coulait au fond, puis revenait
aussit6t a la surface. (Cet enfant est Fun des deux de
Shing-kouo.) Alors Tcheng Paul de Nan-kang, son
parrain de confirmation, voyantle danger, s'6langa Bla
nage, mais, helas! juste au moment d'atteindre 1'en-
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fant, il coula lui-m6me a pic et ne reparut plus a la
surface, tandis que celui qu'il tentait de sauver itait
toujours visible. Alors LeonAndre, dugrand seminaire,
se d6voua a son tour, non seulement sans succes, mais
encore pour aller, apres quelques instants de luttes, au
fond du gouffre d'oui il ne reparut plus; l'autre de
Shing-kouo voyant le p&ril que courait Andre Leon
.essaya, mais en vain, de le sauver, et pirit lui-m&me;
enfin un Wang, je crois, essaya de sauver ce dernier,
il aurait p6ri lui-meme si un autre s6minariste n'6tait
venu lui tendre la main, et il parait qu'ils se sont tires
d'affaire a grand'peine; de sorte qu'an pen plus, an
lieu de quatre, c'etait six morts que nous eussions, eu a
d6pldrer.
Des barques se trouvaient pas tres loin de la, on les
appela an secours, leur promettant 1oo francs par personne sauvie. Ils rpondirent qu'ils ne repchaient pas
les vivants mais seulement les cadavres! Pour le superstitieux Chinois, le g6nie du fleuve voulait ces quatre
victimes : les lui arracher efit &t6 s'exposer a sa vengeance, et les quatre enfants p&rirent noyes. Ensomme,
ils se sont noy6s en voulant se sauver mutuellement, et
ce matin, pendant l'oraison, je pensais, puis j'ecrivais a
M. Rouchqn : C'est un vrai malheur! mais pour ce qui
regarde 1'a.me de ces pauvres enfants, une pens6e con-

sole, c'est que : Majorem caritatem nemo kabet, ut aximam suam ponat quis pro amicis, et c'est vraiment le
<as pour lestrois qui n'coutbrent que leur d6vouement
pour sauver leurs condisciples au peril de leur vie, et,
le sachant, moururent victimes de la charit6.
THIEFFRY.

AFRIQUE
ILE DE LA RtUNION
Lettre de ma swr THtERESE, Fille de la Chariti,
&la Tris Honorie Mkre MAURICE.
Saint-Paul (lie de la Riunion), 22 mai 1919.

MA TRES HONOREE MERE,

La grace de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist
Nous venons d'etre visitees par de grandes 6preuves.
D'abord, la peste, qui a fait de notre bonne soeur servante, seur Giraudet, une victime; nous 6tions loin de
penser a cela.
Ma Sceur semblait revivre depuis que nos v6ner6s
superieurs avaient dicid6 qu'ds maintiendraient la
maison de Saint-Paul et l'y laisseraient jusqu'i sa
mort; elle avait soixante-douze ans. Votre lettre, ma
Tris Honor6e Mere, qui lui porta cette bonne nouvelle
et qu'elle trouva dilicieuse, la transporta de joie.
Devant cet enthousiasme de ma Soeur, je ne pus m'emp&cher de lui dire en riant : c Oh! ma Soeur, vraiment
c'est trop, je ne sais pas ce qu'il y aura au bout 1... *
Je ne le pensais pas vraiment, mais dans la semaine on
entendit ce mot qui fait encore frimir : la peste!
A la premiere alarme, M. le Maire vint trouver ma
Soeur, effraye, car si en France cette espece de peste
fait de grands ravages, dans notre pays ou l'on manque
de beaucoup de choses et o0 I'hygibrie est inconnue,
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c'6taiteffrayant. Olamaladie entrait, tousles membres
tombaient; il ne s'en trouvait aucun pour soigner les
malades. La commune remit A maSceur 5oo francs pour
les premiers secours.
Voilima Seur enroute comme une jeunesse, ne voulant pas etre aidee, disant que nous avions assez de
travail ; elle partait Asept heures dumatin pour ne rentrerqu'aonzeheures et demie et sortir denouveaule soir;
elle fit cela pendant trois jours; le quatrinme, elle sortit encore pour accompagner le Pere J6suite venu pour
remplacer notre curimalade; elle revint midi toussant
beaucoup, avec un peu de finvre; on lui mit de la
teinture d'iode, on lui fit boire une tisane bien chaude;
elle itait prise, et avec elle trentre-trois enfants sur
trente-six et quatre sceurs. Nous restions trois sceurs
debout et ma sous-maltresse. Les deux soeurs de l'h6pital 6taient surcharg6es avec les contamin6s dont les
salles 6taient remplies;je me trouvais done du c6t6 des
enfants dans mon office et avec les sceurs malaes et
la distribution d'argent h pros de trois cents pauvres
par jour pendant une semaine. Ma Seur souffrait horriblement; le jour de Paques, la voyant plus fatiguae,
je lui demandai si elle ne serait pas contente de voir le
Pere : <Bien volontiers n, dit-elle. Apres les v6pres,
M.le Cur6 vint lui administrer les derniers sacrements,
ce qu'il fit aussi a ma seur Rousseaux tres malade en
ce moment; toutes deux 6taient bien contentes; le Pere
demanda A ma Sceur si elle voulait un miracle : ( Non,
dit-elle, j'ai fini ma tAche. Y Les douleurs s'accrurent

jusqu'au 25, ou elle alia retrouver le bon Dieu et ses
pauvres, qui furent sa grande preoccupation pendant
toute sa vie et sa maladie. Ma Soeur avait toute sa con-'
naissance pour parler de ses affaires; elle me recommanda, ma Tres Honoree Mere, devous kcrire. Le 24,
veille de sa cinquantaine, nous allames, les trois soeurs
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debout, lui offrir nos vceux; elle fut tres heureuse et
nous dit : v Cette maison, pour la conservation de
laquelle j'ai tant souffert, que va-t-elledevenir ?*Je me
permis de lui repondre : Ce que le bon Dieu voudra, ma
Sceur; vous allez pros de Lui, vous connaitrez clairement
sa volonte, et nbus aiderez h l'accomplir. r Pauvre ma
Sceur ! au moment oii elle monraht, les morts etaient si
nombreuxque l'onne pouvaitplus faire decercueils; on
enterraitdans des gonis (sacs) par charreties, quelquesuns restaient en decomposition plusieurs jours dans des
cases oi personne n'allait etque lon etait oblig6 de brL
ler. Pour ma Sceur, M. le Maire fit faire an cercueil de
plomb, ce qui nous donnela consolation de la voiravec
nos autres sceurs; puis le Phre voulut lui dire une
messe; 1'enterrement se fit a six heures et demie da
matin; les trois sceurs de la maison, deux seurs de SaintJoseph, et une dizaine de pauvres; c'6tait bien l'enterrement de la servante des pauvres. MaMire,je dois vous
dire que la situation de la maison ne nous a pas seulement permis de pleurer ma Seur. II fallait agit comme
les soldats pendant cette vilaine guerre, sans se preoccuper de ses sentiments...
Le bon Dieu nous a ensuite donn6 un autre grand
coup de fonet; on etait & peine remis du premier, qu'un
cyclone, comme personne ne se rappelle en avoir vu, a
failli aneantir une partie de File; plusieurs affirment
qu'il y a eu un mouvement du volcan au moment du
cyclone, ce qui a produit ce tremblement de terre qui
a mis l'ie en rines. Quoique privilegiees, car notre
maison a r6sisti (et il y en a tres peu), nous avons eu
pas mal de d6gfts; les cases qui n'avaient diji 6t6
zemises qu'a moiti6 aprbs le cyclone de 1913 et qui
itaient en mauvais etat, sont maintenant inhabitables.
Sceur THtRESE.

AMIRIQUE
PROVINCE OCCIDENTALE
DES ETATS-UNIS
Lettre de la sJur servaite de l'Orpheliaat

-de Los AIngels (tats-Unis)

h Noire Tres Honorie Mere.
Los Angelos, 3o octobre 1919.

Je m'acquitte de ma promesse en venant vous parler
-de la communaut6 naissante des sceurs japonaises,
en Californie. oi les Japonais sont nombreux. Le
P. Breton, des Missions 6trangires de Paris, tris
z616 poor le salut de ce peuple, a amen- & San-Francisco, ily a environ quatre ans, hait sceurs japonaises
en leur costume national. Des leur arrivie, il les a
conduites •a l'cole professionnelle de nos soeurs;
celles-ci leur ont confectionn6 un habit trbs simple,
mais convenable, en serge bleue et avec voile noir
bord6 de blanc. Ce n'est pas une communaute proprement dite; le P. Breton s'occupe d'en faire use,
appropri6e a leur nationalit&. II avait commenc6 par
les placer chez des Franciscaines; maintenant il
cherche a leur faire prendre notre esprit, ce qu'ellesm&mes pr6ferent, le trouvant, disent-elles, plus simple
que celui de saint Franuois. La foi est profondiment
enracinee dans les coeurs de ces huit chritiennes, la
plupart ayant des anchtres martyrs. Leurs premieres

-- Il8 -ann6es en Californie furent extremement penibles,
principalement par l'ignorance de la langue. Arrives
& Los Angelos, elles ouvrirent une 6cole pour les
petits Japonais. Le P. Breton fit le voyage de SaintLouis exprbs, afin d'obtenir des' superieurs de la
province que nos sceurs puissent leur venir en aide.
Un refus n'itait pas possible; en consequence, deux
de nos sceurs s'y rendent chaque jour des huit heures
pour donner des lecons d'anglais, d'abord aux soeurs,
qui apprennent avec une facilit6 -tonnante, puis aux
6l1ves, a peine une centaine. Les seurs font le trajet
dans un omnibus procure par le P. Breton, pour I'aller
et le retour de seurs et enfants. Le dimanche, la
messe est dite dans une grande classe transformee
en chapelle; tous les enfants y assistent; aprts cela,*
les seurs japonaises font le catechisme; elles sont
bien humbles, simples, aimables.
La mort de leur superieure vient de leur causer une
grande peine; mais Dien les aime et les benit, ainsi que
leurs oeuvres. Elles ont pu acheter pour 8 ooo dollars
une maison qui en vaut reellement 300oooo.
Nous remarquons aussi que Dieu nous rend au centuple tout ce que nous faisons pour leur venir en aide.
Une fois, que le P. Breton avait organis6, avec l'aide
de dames charitables, une fete a leur profit, ou devaient
se vendre des provisions de bouche, douceurs, etc., il
vint demander a la superieure si elle ne voudrait pas,
participer & la bonne ceuvre, en donnant quelque
chose pour les buffets. ( Mon Pere, r6pondit la bonne
soeur, nous sommes bien pauvres nous-memes, mais
j'enverrai quatre cents petits pains de notre boulangerie (nos grandes orphelines font le pain pour toute
la maison). II remercia chaleureusement. Mes com-.
pagnes trouvirent que c'6tait trop gen6reux, vu
qu'alors nos finances 6taient tris bas. < Soyez tran-
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quilles,_leur dis-je, ce que nous faisons pour 1'amour
de Dieu pour ces Japonaises, beaucoup plus pauvres
que nous, ne restera pas sans recompense '. Ce mame
jour la boulangerie de Los Angelos nous envoyait buit
cents pains excellents en cadeau; nous en avons ea
pour toute une semaine. Ce n'est pas Ia seule fois que
Notre-Seigneur nous a donne des preuves sensibles
du prix qu'il attache aux petits services que nous
sommes a m&me de rendre a ces chores soeurs.
Nous avons encore la consolation de secourir de
nombreux refugies mexicains; nous avons le soin da
sanctuaire.et du linge d'autel de leur pauvre eglise
en planches. Depuis quatre ans que nous nous en
occupons, surtout des meres de famille, trbs nombreuses, et des enfants plus nombreux encore, nous
avons obtenu, grace & Dieu, d'heureux resultats. Deux
scurs y font le cat6chisme tous ids dimanches apres
la messe. Une fois par semaine, une soeur se rend i
l'ouvroir, oh des dames travaillent A la lingerie et
i la confection de vetements pour les meres les plus
n6cessiteuses. Nous avons reussi a interesser a cette
ceuvre un certain nombre de jeunes demoiselles appartenant A de riches families mexicaines, libres de leur
temps et de leur argent, qu'elles sont heureuses d'employer ' faire du bied A leurs pauvres compatriotes.
Entre autres choses, elles aiment a faire dire les
prieres en anglais aux enfants.
Los Angeloe

(Caifornie), 17 octobre 1919.

ORPHELINAT DE LOS ANGELOS

II y a soixante-trois ans que les Filles de Chariti
de saint Vincent de Paul vinrent de la maison centrale
d'Emmitsburg, s'etablir a Los Angelos, ou elles commencirent petitement, pauirement, a exercer les
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a-uvres de leur vocation, recueillant quelques petites
orphelines, visitant les malades, secourant les ncessiteux, consolant les affligis, faisant tout le bien ea
leur pouvoir, s'agrandissant pea a pen, grace a la
benediction de Dieu, et la bienveillance de lears
concitoyens.
C'est ainsi qu'aujourd'hui elles occupent, avec
trois cents enfants de deux a quinze ans, uu orphelinat monumental, quant a l'extrieur (dont les greniers
sont encore inachev6s), parfaitement amhnag6 pour
donner un asile a des orphelines destinies, par lei
.malheur, A gagner leur vie par 4e travail.
Ce.grand bitiment en briques,situa sur une hauteur
-d'ou il domine la ville et tout le pays d'alentour,
semble tendre ses bras aux petites abandonnies de
Los Angelos.
Le style de l'6difce est le gothique moderne. As
sous-sol, il y a la cuisine, le r6fectoire des grandes
filles, les grands pr6aux, l'cole minag&re, les salles
de bains. Au premier etage se trouvent les parloirs,
le bureau, et les classes; au deuxidme, la chapelle,
les appartements de la communaut6; au troisieke, les
dortoirs et les lavabos, le tout tenu dans un ordre,
une propret6 irr6prochables. Le dortoir des toutes
petites est un veritable bijou.
L'instruction commenc6e dans la classe enfantine se.
poursuit jusqu'A la huitiime; celles qui le d6sirent out
toute faciliti pour suivre les cours donn6s A l'6cole
paroissiale, non loin de l'orphelinat. Plusieurs ayant
suivi le cours commercial occupent des situations
avantageuses dans des bureaux. On enseigne a l'orphelinat la dactylographie, le piano et le chant A celles
q ui ont du goAt pour la musique. Les legons de 1'ecole
mainagere leur sont donnies regulibrement. Une belle
bibliotheque fournit, i tous les ages, une lecture
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saine, instructive et int&ressante. Une fois par semaine,
le cinema leur procure des sujets d'instruction en
meme temps que de joyeuse r6cr6ation.
L'infirmerie et un bitiment s6pare, oi est.rbuni
tout ce qui pent assurer le confort et la guerison.
Pour prevenir des contagions, chaque nouvelle venue
doit y rester une dizaine de jours en observation,
avant d'entrer dans l'orphelinat. Du reste, une visite
m6diqale a lieu pour toutes, une fois par semaine,.
r6gulibrement. Les enfants dont l'intelligence n'est
que pen d6veloppee sont appliqu6es principalement
au travail manuel; en fait d'Ctude, on ne leur demand erien au-dessus de leur capacite.
La buanderie est magnifique; elle possede les meilleures machines, les plus modernes. La boulangerie
aussi est parfaitement install-e, et sert comme la buanderie,a faire,des jeunes filles, d'excellentes ouvritres.
De plus, le jardin potager, la basse-cour, fournissent
le complement des lecons recues a 1'cole m&nagere.
On leur enseigne, de bonne heure, 1'economie et
l'industrie; d4s qu'une enfant est capable de faire untravail quelconque, elle recoit des gages qu'elle doit
mettre elle-meme a la Caisse d'Cpargne, et ne retirer
que lorsqu'elle quittera l'orphelinat.
Les repas sont substantiels et abondants :
Dijeuer : bouillie de farine d'avoine, ou quelqueautre, pain et beurre, lait, caf6, ou cacao.
Diner : soupe, viande, legumes chauds et froids,
lait, dessert.
- Goter, trois heures : pain et lait.
Souper : pommes de terre on salade, fruits, pain,

beurre, dessert, the leger.
Les toutes petites ont un regime a part.
La journee est bien remplie : le lever des plus.
grandes A six heures; pour les autres, a six.heures
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trente. Celles qui sont catholiques assistent a la messe
A six heures trente, presque toutes font lacommunion
quotidienne. Le dimanche, toutes doivent assister Ala
messe quelle que soit leur religion. Apris le dejeuner
toutes vontan menage jusqu'a huit heures quarante cinq;
elles se mettent alors en rangs afin de se rendre a la
reunion g6nerale, laquelle a lieu a neuf heures. De li
elles vont a leurs classes respectives.
A dix heures, dix minutes libres. A onze heures trente,
diner, suivi de temps libre jusqu'a-une heure, puis
tetour en classe jusqu'a trois heures.
Le reste de l'apris-midi est consacr- en partie a
quelque travail particulier. Lundi, on raccommode les
bas, on falt des reprises. Grandes et petites, toutes s'y
mettent, il n'y en pas une seule, capable de tenir une
aiguiIle, qui ne soit bien enfoncke dans son ouvrage,spectacle charmant! Mardi, couture, lingerie; mercredi
et jeudi, cole menagere; vendredi, une grande bonne
promenade A but agriable et intiressant; samedi,
menage dans tous les divers offices; dimanche, apres
l'assistance ala messe, toute la journee est libre, les
parents sont recus.
Toutes les klives ont des heures marquies dans la
journ&e pour atre tour a tour A la cuisine, A la buanderie, au jardin, A la basse-cour, A la lingerie, etc, etc.
On ne porte pas d'uniforme; tout tend a ressembler
autant que possible, a une famille particuliere.
Lrs sceurs s'occupent du placement de leurs eleves,
et continuent de s'interesser a chacune avec une vigilance maternlle; si quelqu'une n'est pas heureuse ou si
le placement n'est pas ce qu'on esp6rait, la jeune fille
est rappel&e a l'orphelinat, et revue comme l'enfaut de
la maison. Aussi, les sceurs sont payees de retour;
l'affection des enfants pour leurs meres adoptives, leur
confiance se manifestent par l'empressement avec lequel
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les anciennes retournent aupris des sceurs pour recevoir les conseils, les avis, les encouragements dont
elles ont besoin.
Sur les trois cents el'ves, la moitie a pen pris sont
Americaines, un tiers Mexicaines, quelques unes Franjaises et Italiennes, les autres sont de diff6rentes
nationalitbs.
L'orphelnat est subventionne par la ville, pour les
enfants places par 1'Assistance publique, mais le principal soutien est le ge6nreux concours des concitoyens,
ce dont on 'ne peut suffisamment louer et benir la
divine Providence!
(Semaine religieuse de Los A ngelos.)

VARIITES
NOS CONFRERES A VERSAILLES
La signature du traite de paix & Versailles, le
29 juin 1919, a attire les yeux du monde entier sur la
ville qui fut autrefois la residence de nos rois. Nous
avoas 6et t6moins des fetes splendides qui se sont
deroul6es dans cet incomparable chateau royal; nous
avons revu cette magnifique Galerie des Glaces de
73 metres de long, oi les nations bellig&rantes ont
apposi leur signature sur le trait6 de paix; nous avons
entendu le vieux Te Deum de Lulli ex6cute dans la chapelle du palais, et tout cela nous remettait en memoire
nos confr&es d'avant la Revolution qui ont exerc6 le
ministtre dans la ville et dans le chateau, et il nous
est venu & la pensee de redire brievement I'histoire de
cette fondation de Versailles et de sauver de l'oubli
les noms de ceux qui ont dignement repr6senti la
Congregation a la cour de Louis le Grand.
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LA FONDATION

sEN674

Versailles, paralt-il, remonte k la plus haute antiquiti et les kradits nous affirment qu'ea to38 ii y avait
a Versailles an prieqrC et une 6glise consacrie i saint
Julien. Passons rapidement sur des faits qui nous intiressent fort peu et arrivons a la fin du seizibme sicle.
En 1575, la terre et la seigneurie de Versailles appartiennent a Albert de Gondi, marechal de Retz, marquis de Belle-Ile, pair de France, premier gentilhomme
de la chambre du roi, gC6nralissime des arm6es. Cet
Albert de Gondi eut quatre enfants : I' Charles de
Gondi, qui mournt en 1596; 2*Henri de Gondi, qui
fut ivaque de Paris, de 1598 1 1622, cardinal de Retz
en 1618, maitre de l'oratoire du roi, commandeur de
ses ordres en 1619; 3' Philippe-Emmanuel de Gondi,
n6 en 1581, comte de Joigny, marquis des Iles d'Or,
baron deMontmirail et de Villepreux, lieutenant gnadral &smers du Levant; ii succ6da a son pere dans la
charge de general des galkres; il 6pousa, en 1604,
Frangoise-Marguerite de Sillery, dame de Folleville
et de Commercy; il prit saint Vincent comme pricepteur de ses fils, le fit nommer aum6nier g6neral des
gal;res en 1619 et contribua I la fondation de la Congregation de la Mission, Ie 17 arril 1625; enfin, le
quatrieme fils d'Albert de Gondi fat Jean-Francois.
de Gondi, qui devint premier archeveque de Paris a la.
mort de son frre Henri; il donna a saint Vincent la
principalit6 du collge des Bons Enfants en 1624; ii
approuva le contrat de fondation de la Congregation
de la Mission le 24 avril 1626; il unit a Ia Congregation le college des Bons-Enfants en 1627, le prieur6
de Saint-Lazare en 1632; il mourut en 1654.
La terre et la seigneurie de Versailles auraient dO
passer a Charles de Gondi, premier fils d'Albert ,
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mais il anorut jeune et son fils, Henri de Gondi, duc
de Retz, pair de France, chevalier des ordres du roi,
herita des biens de son grand-pere Albert. Mais a la
mort d'Albert, 16oz, Henri de Gondi etait mineor; lesbiens de Versailles furent done administr6s par sononcle qui portait le mame nom que lui et qui 6tait
eveque de Paris. Pendant cette administration, Versailles recut deux fois, en 1604 et 16o9, la visite de
Henri IV, roi de France.
En 618i, le jeune Henri de Gondi, itant majeur,
vendit i ses deux oncles, Henry et Jean-Francois, la
seigneurie de Versailles. Aprbs la mort de Henry,
eveque de Paris et cardinal de Retz, son frire JeanFrancois lui succida dans. toutes ses possessions et
devint ainsi legitime propri6taire et seigneir des.
terres de Versailles. Nous sommes en 1622. Remarquons que saint Vincent donne des missions depuis
1617 dans les terres de la famille de Gondi et qu'en
1626, Jean-Fran~gis de Gondi, a la fois archeveque
de Paris et propri6taire de Versailles (qui se trouvait
alors dans le diocbse de Paris) Fautorise a faire mission (i en notre diocese aux lieux que nous lai assignerons 0. Est-il timnraire de croire que Vincent de Paul
et ses compagnons qui rayonnerent partout et en particalier ' Villepreux, si proche de Versailles, durent
evangeliser ce petit bourg?
Quoi qa'il en soit, les rois de France commencent i
s'affectionner i Versailles.et i jeter leur divolu sur ses
terres. Louis XIII y vient en 1624 et il est l'h6te de
Jean-Francois de Gondi, habitant le vieux manoir de
I'archev6que de Paris. Le roi de France se plait de plusen plus &Versailles; il se fait construire un chateau qui
est achev6 en 1628; ce monument existe encore, c'est
la partie du palais actuel qui entoure la cour de mar-bre. Mais cela ne safit pas i Louis XIII; il vent pou-
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voir chasser sans difficultl le loup, le renard et le cerf,
et en 1632, le 8 avril, ii achbte A Jean-Francois de
Gondi la terre et seigneurie de Versailles a consistant,
dit le contrat, en un vieil ch&teu en ruine et une ferme
de plusieurs 6difices, consistantladite ferme en terres
labourables avec l'annexe de la grange Lessart, pour
d'icelle terre et seigneurie et annexe jouir par Sa.
Majesth et ses successeurs rois, comme de choses
appartenantes. Cette vente, cession et transport faits
aux charges et devoirs f6odaux seulement, moyennant
66oo livres. n
Louis XIV vint pour la premi&re fois a Versailles
en 1651; il y donna de grandes f6tes en 1662; il y fit
construire, en 1669, trois corps de batiments qui entourbrent le chateau de Louis XIII; il s'installa d6finitivement & Versailles en 1682.
Dis 1671, le roi trts chritien commenca a se.pr6occuper du service religieux de Versailles. II y avait
alors un cur6 nomm6 Charles Langlois qui &tait aidi
par on vicaire pour le service de la paroisse et d'une
chapelle sise a Glatigny. Mais le roi, qui connaissait
nos confreres, et qui les avait vus A I'oeuvre i Fontainebleau, voulut les avoir a Versailles. I1 en' fit parler

a M. Alm6ras par 1'archeveque de Paris qui

atait alors

Messire Francois de Harlay. Icoatons ce'que dit
M. Almeras de ce projet dans sa circulaire de janvier 1672
Voici ne affaire toute nouvelle qui pourra vous surprendre,
comme elle nous a surpris : c'est que le roi nous vent mettre
SVersailleset, nous l'ayant fait savoir par Mgr P'archev*que,

nous
s

somes
o

es trouvs embarrasses

4 cette proposition,

particulihrement I cause de la paroisse qu'il veut que nous

ayons ; car vous savez, Monsieur, que nous faisons tris-grande
difficulti de nons charger de cures, comme nous en fimes

pour celle de Fontainebleau. Ce qui nous a obliges de lui
faire donner un Placet pour lui represeter nos raisons, qu'il
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a vu;-mais il n'y a pas eu d'egard, et a dit N moodit seigneur
I'archeveque que sa volont# etait que nous prissions la cure,
et que, s'il dtait besoin de commandement pour cela, il le
commandait, ajoutant qu'il ne pensait pas que ncus dussions
moins faire pour lui que pour la feue reine sa mere, en consideration de laquelle nous avions accept6 la cure de Fontainebleau, sonobstant toutes les raisons que nous lui avions
allegnes pour nous en dispenser. Depuis cela M. Berthe 1'est
alli assurer de notre soumission, et que puisque, nonobstant
tout ce que nous lui avions repr6sentd, Sa Majestd persiste
a vouloir que nous prenions la cure, nous estimons que la
volonte de Dieu nous est signifiie par la sienne, ce qui 'a
fort contenti ; et, entre autres choses, il dit en propres termes
qu'ilaimait notre Congregation, et il t6moigna encore depuis, :
en presence de plusieurs personnes, qu'il etait fort aise de
ce que nous acquiescions de la bonne maniere a sa volonte.
II aime ce lieu, il le veut agrandiret le mettre en bon ordre,
aussi bien pour It spirituel que pour le materiel.
On parlait de quelque autre communaut6 que la n6tre pour
desservir la, cure, et nous ne pensions nullement qu'on s'adressat A nous; mais la Providence en a dispose autrement et
n'a pas perams qu'on ait recu nos excuses. Ce qui fait que nous
nous laissmesaller a sa conduite adorable, esperant qu'elle
tirera quelque gloire d'un itablissement qui se fait contre
notre inclination et nonobstant notre resistance. On va presentement penser aux moyens d'unir cette cure, et de nous
pourvoir de maison, de meubles et de subsistance, etc. De
quoi nous avons donne un memoire a Mgr 1'archeveque qui
nous 'a demand6 pour presenter an roi, qui, apparemment,
ae tardera pas longtemps i executer ce dessein. II nous a
nEanmoins octroye un. peu de temps pour chercher les personnes necessaires a cet etablissement.

M. AlmA ras 6tant mort le 2 septembre de cette
m&me anu6e 1672, et le roi ne parlant plus de la fondation de Versailles, M. Jolly crut que Louis XIV
avait change d'avis. Mais en 1674, Ie roi fit dire au

Sup6rieur gin6ral d'ex6cuter au plus t6t la promesse
faite par M. Almiras et. le 6 octobre 1674, Louis XIV
signa le brevet d'itablissement et de fondation des
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pr6tres de la Congregation de la Mission a Versailles.
Voici quelques extraits de ce document:
Aajourd'hui sixiiae jour du mois d'octobre 1674, ie Roi,.
6taat k Versailles, ayaat considdr- que le
Ieuple de sadite
ville qui s'est beaucoup accro depuis quelques amares et lespesoanes dela suite de sa cour recevraient an graad secours
pour Ie salt de lears mes s'il s'y faisait ua 6tabiissemeat des
prtresde laCongrigation de la Mission... Sa Majes*l
atrsolu_
de fair procdder A 1'excution de ceit tablissement et a destina pour sa subsistance lerevenu de l'abbaye de Saint-Remilez-Seas, ordre de Saint-Benoit, A preseat vacante par le decas
de Louis-Henri de Gondria, archeveque de Seas, de laquelle
qil fait des a prtseat don A ladite Congregation, laquelle sera
obligee d'eatretenir audit lieu de Versailles six prftres et ua
clerc, 'un desquels sera cure, institud par le sieur archcvoque,sur la nomination da suphrieur g6enral de ladite Con-gregation et rEvocable A lavoloate dudit superear gvairal, tesquals pretres feront les foxctios curiales ea ladite paroisse,
peasckeront la parolle de Diea, instruiroaten la pi6tet catichiseront la jeunesse dudit lieu at feront des missions aux villages circonvoisins,lorsque le service de la paroise le pernettra, Puaion de laquele abbaye de Saint-Remi a ladite
CoxgrCgation sera porsuivie en cour de Rome an noa de
Sa Majest6... Et pour temoigaage de sa volontef Sa Majest
a sign6 de sa main le preseat brevet et fait coauesigner par
moison conseilleretsecitaired'Etat etde ses"cmmadetentset finances.
Sigi : Louxs
et pais has : COLBEX.r

Cinq jours plus tard, le i octobre, I'archeveque deParis signait le decret d'union de la paroisse de Versailles a la Congregation de la Mission. La piece est
en latin. Elie d6bute majestueusement par des considerations sur la necessitE oh sont les ev&ques de donner aux paroisses des pretres remarquables par la.
science et I'integritC des maeurs et en nombre suffisant; elle constate que la population de Versailles s'est
accrue an point qu'un cure et un vicaire ne suffisent
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-plus : autrefois, en effet, elle n'avait que pauca et rusJica aedifiia,fpaoesetiam inxolas sec qidem ducestos
mais que maintenant elle s'est agrandie, depuis que le
roi s'y est itabli avec ses officiers, en sorte que l'on y
voit multa pfalaia et plus de deux mirle habitants, sans
compter la cour; que Versailles est destine k devenir
one ville c6•bre; pour ces raisons, Ie roi a decidi d'y
6tablir les pr6tres de la Mission; l'archeveque de Paris
a fait faire une enqu&te de commodo et incommodo par
son oficial,maitre Jean Fromaget: celui-ci a constatk
que Y'union est disirke par tous les habitants; en consequence, I'archevqque de Paris connaissant bien les
prftres de la Mission et sachant que ce sont des
-orriers ivangiliques qui retablissent la discipline
clans les paroisses, instruisent par leurs predications,
edifent par leurs exemples, I'archeveque unit a perp6tuit6 la paroisse de Versailles a la Congrigation de
la Mission; il r6pite les expressions du brevet de
Louis XIV en y ajoutant quelques details : lesdits
prftres devront etre approuv6s par nous on nos
vicaires g6nbraux; ils feront des conferences aux
ecclesiastiques; il y aura trois freres laiques de la
mbme Congregation; nous nous r6servons a nous et A
nos successeurs la juridiction sur lesdits pretres, ils
seront soumis a notre visite, aux constitutions dioc6saines; le cure devra assister personnellement aux
assemblees synodales. Donn6e Paris en notre palais
archiepiscopal, le ii octobre 1674.
Munis de ces deux pices, les pr&tres de la Mission
prirent possession de la paroisse, le 23 du mEme mois.
Us commencerent leur ministire par une mission qui
fut donnie par MM. Le Bas et de Marthe. Le premier
ýcur et sup6rieur, M. Thibault, n'arriva qu' la flan de
Ja mission, le to novembre; il donna son premier sermon pour la fete.de saint Martin.
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L'gglise paroissiale itait alors sur l'emplacement de
I'h6pital militaire actuel; elle 6tait didiee a saint
Julien.
Pendant ce temps, le roi poursuivait en cour de
Rome l'union de l'abbaye de Saint-Remi-lez-Sens a
la paroisse de Versailles. Nous donnons sa lettre, a
titre de specimen pour le style ipistolaire des rois de
cette 6poque :
A rmn cousin te cardinal Ursin, com-protecte~r des
affaires de France encour de Rome.
MOn COUSIN,

Ayant fait don Ala Congr6gation de la Mission de l'abbaye de
Saint-Remi-lez Sens... pour le revenu d'lcelle etre employ6 i

I'entretenement et subsistance des pretres de ladite Congregation que j'ai etablie en ma ville de Versailles, je vous prie
de vousemployer et interceder envers notre Saint-Pcrele Pape,
a ce qu'il lui plaise accorder et faire expddier les bulles d'union de ladite abbaye i la Congregation de la Mission, suivant
les memoires et supplications plus amples qui en seront prdsent6es & Sa Saintete. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, mon
cousin, en sa sainte et digne garde. Ecrit &Saint-Germain-enLaye, ce dernier octobre 1674.
Signi: Louis
Plus Ias: COLBsZT.

Le pape Innocent XI expedia la bulle d'union en
1676, le 4 octobre. On la trouve dans les 4cta apostolica ixgratiam Cong. Missionis, pages 49 et suivantes.
Le Souverain Pontife rappelle les fruits consolants
obtenus par les pr6tres de la Congregation-de la Missian qui instruisent les clercs, les initient aux saints
ordres, 6difient le peuple chr6tien par leurs pridicacations fr6quentes, et le maintiennent dans la-foi,
ramnnent les h6retiques au giron de l'iglise; c'est
pour cela que notre tres cher fils Louis XIV, roi tres
chr&tien de France et de Navarre, a d6sir6 les avoir
en sa ville de Versailles et les doter des revenus de
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I'abbaye de Saint-Remy-lez-Sens; le pape unit done
ladite abbaye a la Congregation, a charge pour la maison de Versailles de payer les quindennia et autres
droits dus &perp6tuit &ila chambre apostolique, faute
de quoi ladite maison encourrait les peines inflig&es
par les constitutions apostoliques contre ceux qui ne.
payent pas ces droits. Donn6 &Rome, prss Saint-Pierre,
le 4 octobre 1676.
II y eut opposition a cette union, procks entre les
pretres de la Mission et le chapitre de Sens; les parties s'accorderent et Antoine Bigot, vicaire g6n6ral
de l'Illustrissime et Riv6rendissime archeveque de
Sens, primat des Gaules et d'Allemagne, fulmina la
bulle d'lnnocent XI, le 14 septembre 1679.
Le mime jour, M. Jacques Lebeauchamp, prtre de
la Mission, superieur du skminaire de Sens, prit possession de l'abbaye, comme procureur des pr&tres de la
Mission de Versailles.
A la fin de cette annee 1619, le roi confirma ltablis'
sement de Versailles par des lettres patentes qui
dbbutent par le solennel : <<Louis, par la grAce de
Dieu, roi de France et de Navarre, h tous presens et
A venir, salut n et qui resument ce que nous venons de
raconter. Nous donnons la fin de ce document.
Et- disirant faire idifier une iglise paroissiale plus commode pour tout le peuple de notre dite ville et les personnes
de notre suite, avec un logement suffisant pour la communaut6 desdits pretres, Nous voulons des maintenant que la
maison et enclos, oit nous les 6tablirons, soient exempts de
tout logement des gens de guerre et de la craye de nos mardchaux des logis et fouriers, ensemble de toutes taxes, droits,
impositions et charges de ville, telles qu'elles puissent etre et
qu'ils demeurent bien et dfment amortis, comme nous les
amortissons par ces presentes, pour par lesdits pre&res de la

Congregation de la Mission et leurs successeurs k perpdtuite
en jouir pleinement et paisiblement, sans qu'ils soisnt tenus
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d'en viler les mains,bailler homme vivant etourant
t
et confiscant, ni qu'ils puissent etre troubles en la possession etjouissance d ceux,comme 4tant en main morte et dUdies k Dieu et
a Eglise, ni que pour raison de ce, ils soient tenus de nous
payer ni & nos successeurs rois aucun finance, indemnitC ni
taxe quelconque, quelque somme qa'elles se puissent enater, leur en ayant d&s I present fait don par ces przseates,
Lenr avons de plus accord6 et accordons 1 droit de Committimus tant aux requetes de notre h6tel que de notre palais a.
Paris a leur choix. Voulons et nous plait qn'ils jonissent de
tons les autres droits, honneurs, pr6-minences et privilbges
dent ont contume dejouir les 6glises -et maisous de fondation royale, encore bien qu'ils ne soient ici particulierement
exprimes. Et en outre, nous voulons etre le proiecter special et immddiat desdits pretres de la Congregation de la Mission comme leur fondateur. Si donnons en mandement A nos
aimes et f6aux conseillers, gens tenant nos cours de Parlement,
Chambre des comptes et coat des Aides a Paris, Prisidens,
Trisoriers de France et Generaux de nos finances audit lieu
et autres, nos justiciers et oficiers qu'il appartiendra prCseas et a venir, que ces presentes ils fassent enregistrer et du
contenu en icelles chacun endroit, pour jooir et user lesdits
pretres de ia Mission et leurs successeurs, pleinement, paisiblement et pepe0tuellement, cessans et faisans cesser tous
troubles et empechemens i ce contraires, nonobstant quel-conques edits, restrictions,mandemens, dfenses, lettres,arrts
-et coutumes A ce contraires, auxquelles et aux dirogatoires
des d6rogatoires nous avons dero~ et derogeons parces dites
presentes. Car tel est notre plaisii. Et afin'que ce soot chose
ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre notre scel &
ces dites prisentes,sauf en autre chose notre droit et I'autrui
en toutes. Donqi & Saint-Germain-en-Laye an mois de decem-bre I'an de grace x679 et de note rigne le 37.
Sigh

: Louis.

Etsur le reply :'Par le rii, COLBI•T.
Visa : LE TBLL•u

.

On a remarqu6 plus haut que Je roi accorde A la
maison de Versailles le privilege des maisons de fondationroyale; mentiounons, en particulier, leprivilkge
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d'avoir un blason. Celui-ci 6tait d'azur, semi de fleurs
et de lys d'or, i une 6toile rayonnante d'or.
CHAPITR

II. -

NICOLAS THIBAULT, PREMIER CURE
(1674-1686)

M. Nicolas Thibault, que M. Jolly,Suprieur g6neral,
avait choisi pour diriger la paroisse Saint-Julien de
Versailles, etait n6 le i" aoft 1633 a Boissy-le-Chitel,
diocese de Meaux; il entra dans la Congregation, le
21 septembre 1649; il fit lesvoeux,le 21 novembre i653
en presence de M. Alm6ras; on I'envoya A notre maison
du Mans alors qu'il n'6tait que simple clerc et c'est 11

qu'if fut ordonnk pr&tre a la Noel de l'an 1657 sur le
disir que saint Vincent en manifesta au suprieur du
Mans. 11 6tait cure et superieur de Richelieu lorsque
fut fondee la maison de Versailles. L'histoire nous a
conserv6 les noms de ses premiers collaborateurs; ce
sont : MM. Fardel, Lescuyer, Baston, Chevremont,
Crespel et Duval, tous gens fort simples, allant droit
au but, ne cherchant que la gloire de Dieu, sans respect
humain. On le vit bien an car6me qui suivit leur arrivee. Ils ne bercerent pas lacour de sujets int6ressants
et anodins ; ils prechrent les grandes veritis, la mort,
le jugement,l'enfer; ils tonnerent, en particulier, sans
crier gare contre les liaisons coupables; M. Lescuyer se
distingua parmi tons les autres; or, dans leur auditoire se trouvaient Louis XIV et sa maltresse Mme
de Montespan; les serm6ns des predicateurs bourrelRrent de remords la favorite et arracherent des larmes
au grand roi; il se separa de la courtisane pour se
rapprocher de son 6pouse 16gitime, Marie Th6rbse;
les confesseurs ne furent pas plus tendres que les Ir&dicateurs; ils se montrerent intransigeants; Ala finde
la station, Louis XIV vint A laparoisse; il loua hautement le zeie des Missionnaires, en particulier celui de
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M. Lescuyer, et il dit publiquement : o J'ai de grandes
fautes i expier, mais vous avez un grand cr6ditauprts
de Diea; priez pour moi. a
Cette mission et 1'affluence aux offices qui la suivit
manifestirent la petitesse de I'gglise; beaucoupde personnes ne.pouvaient prendre place; il fallut songer 1
en bitir une autre.
Le roi fit construire en 1679 dans ce qu'on appelait la.
ville neave, pris de l'6tang de Clagny, une nouvelle
6glise, d6diee a saint Julien, comme la premiere.
L'ancienne 6glise fut demolie cette m6me ann6e pour
permettre la construction d'un grand bAtiment, destine
aux domestiques de lacour et que I'on appela le Grand
Commun. Le roi promit aux habitants de ce quartier
de lear construire le plus t6t possible une autre eglise;
les habitants attendirent cinquante ans la realisation
decette promesse. On fit solennellement la translation
des reliques de saint Julien et la nouvelle 6glise commenca d'etre paroissiale.
Le roi fit construire a c6t. de l'6glise un batiment
pour loger les missionnaires; cet edifice se trouvait a
I'emplacement occup6 actuellement par le numnro 5 de
la rue Sainte-Genevieve.
Le roi voulut, en outre, avoir dans son palais unechapelle & son usage et des aum6nierspourle service de la
cour. I1 y a eu quatre chapelles dans le chateau de
Versailles. La premiere fat abattue vers 1670 pour
faire place a 1'escalier de la Reine. La seconde chapelle, qui servit de 1670 a 1682, occupait I'emplacement actuel do vestibule, n 41, de l'ancienne salle
des Amiraux,n*4 et de lasale des Gardes ouds Sacre,
n* i4o. La troisieme chapelle, qui servit de 1682

a 1710, fut construite dans le c6t6 oppos6 du palais;
elle comprenait ce qui est maintenant le passage de la
cour de la chapelle aux jardins, le vestibule, n* i, le
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salom 'Hercule, n* zoS, et It vestibule, n* 83. La tribune royale occupait alors une partie du salon d'Hercule
actuel; commeles grands appartements du roi etaient
i la suit. Louis XIV se trouvait ainsi &proximitb de
la chapelle.
II fallait des aum6niers pour cette chapelle ; le roi
choisit les Pr6tres de la Mission. On verra par le documeqt quisuit les motifs qui ont determini Louis XIV

a faire cette
atfl

nouvelle fondation.

D'TABLISSEMENT DES MISSIONNAIIES

A LA CHAPGLLE DU

CHATEAU IOYAL DZ VERSAXLES.
Louis par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, X
tous presents et - venir saint.
Le premier devoir d'un prince chritien etant de reconnaitre
les biens dont Dieu favorise sa personae, sa famille et son etat,
nous avons toujours cru etre obligEs d'engager les ministres
de 'aatel de rendre avec nous de continuelles actions de
graces h sa divine bonte des b6n6dictions qu'elle verse sur
nous et sur notre famille royale et grands succis qn'elle donne
k notre gouvernemeat et I nos armes; c'est dans cette vue
que nous avons appel1 des pretres s6culiers pour former des
communaut6s & Fontainebleau, a 'h6tel royal des Invalides
et & Versailles, et que nous nous sommes determines de fonperpeder le service divin que nous dEsirons etre c61ebred
taite dans la chapelle de notre chateau dudit Versailles par
des pretres seculiers et par des clercs, afin qu'ils ne cessent
de lever les mains au ciel, tandis que nous partagerons nossoins entre 1'administration de la justice et la defense de
nos sujets, de secourir le prochain dans les choses concernant
le salut,et de repandre dans notre cour la bonne odeur deI'exemple et de la pi6tt chr6tienne.
A ces causes et antres &ce nous mouvant, nous aons foadet etabli, fondons et etablissons une communanut seculiere
de quatorze personnes de la Congregation de la Mission qui
nous seront agr6ables pour desservir ladite chapelle et y administrer les sacrements aux personnes de noire cour et
antres qui auront la d6votion de les receroir; desquels ii y
aura six pretres, six clercs et deox frires, nous reservant 1a
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libert6 de substituer en la place desdits pretres et clercs de la
Mission, d'autres pretres et clercs que nous choisirons hors
d'icelle, quand nous ou nos successeurs le jugeront X propos.
L'un desdits pretres cdelbrera a six heures et demie du matia
une messe basse, ensuite de laquelle ils feront immediatement
la priere du matin qu'ils termineront par les litanies du iNoa
de Jesus, par un Domine, salvum fac regem avec le verset et
'oraison. Ils feront aussi tons les jours cel6brer une grande
messe a dix heures k l'intention qu'il plaise A Dien de nous
donner et a nos successeurs les lumikres nicessaires pour gonverner notre Ptat selon les rtgles de la justice, et la grice
d'augmenter son culte et celui de son £glise dans notre
royaume,terres et pays de notre obeissance,comme aussi l'intention de remercier Dieu des grices qu'il r6pand sur nous,sur
notre maison royale et sur nos ]tats. Lorsque nous serons
dans notre chiteau, ils seroni tenus de chanter chaque jour
ladite grande messe, et lorsque nous n'y serons pas, its ne la
chanteront que les dimanches et les fetes, nous contentant
en ce temps-lI qu'ils la disent basse les jours ouvrables, mais
its chanteront toujours la fin Dominie,salvum fac regem.
Lesdits ecclisiastiques chanteront tons les dimanches et
fetes, a troi' heures apres midi, vepres et complies et aux
jours ouvrables, ils les psalmodieront A la mime heure.
Ilsferont aussi tous les jours dans la chapelle, depuis Piques
jusqu'&la Toussaint a six heures du soir, et depuis la Toussaint jusqu'A Piques, A cinq heures, la pritre du soir, qu'ils
fniront par les litanies de la sainte Vierge et par le psaume
Exandiat pendant notre vie, et quand Dieu auradisposi de
nous, par un De prolundis pour le repos de notre ime et celies
des rois nos predecesseurs.
Apres qu'il aura plu I Dieu d'en user ainsi A notre egard,
nous youlons qu'a la meme intention it soit c6Elbre par lesdits pr&tres une messe basse de Requiem chaque jour sur les
huit heures du matin; comme aussi nous voulons qu'il en
soit dit,immediatement apres, une seconde tant pour nous que
pour la reine notre epouse et nos descendants.
Notredite chapelle devant etre principalement consacree &
Dieu pour l'adoration du tres saint Sacrement, nous voulons
que pour satisfaire a la advotion que nous et lareine, notre tres
chbre dpouse, y avous, l'on en fasse I'exposition tous les dimancheset jeudis del'annee au salut qui se fera apres les prikres
ordinaires, et se terminera par la benediction aux assistants-
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Et pour marquer le respect que nous portons a la trbs
sainte Vierge, nous desirons qu'il soit paniculierement
expose toutes les fetes de la Vierge, chomdes et non chomees
et les jours de saint Louis, de saint Joseph et de sainte Therese, a l'heure du salut qui se fera ces jours-lka l'heure ordinaire.
Deux des pretres demeureront toujours dans un appartemeat de notre chiteau pour etre prets d'assister spirituellement ceux on celles qui y peuvent subitement tomber malades
et pour prendre garde qu'il ne se passe rien que de decent
dans notre chapelle.
Ain que lesdits ecclesiastiques qui desserviront notre chapelle puissent subsister honnetement selon leur qualite, nous
leur avons fait don irrevocable de la somme de quatorze cents
ecus de rente qui leur sera payee par chacun an,h deux termes
igaux de saint Jean et de Noel,sur notre domaine de Versailles,
ou sur tel autre fonds que nous destinerons pour ce sujet,
quitte envers nous du droit d'amortissement et envers les seigneurs des fiefs de tout droit d'indemnite.
La sacristie de notre chapelle sera entretenue par nous et
par nos successeurs de tous les ornements, vases, linges,
blanchissages, livres d'eglise, luminaires, cires, huiles, pain,
via, et de toutes autres choses necessaires i la celebration du
service divin.
Si, dans la suite des temps, il 6tait necessaire de changer ou
d'expliquer quelqu'une des dispositions de notre presente
fondation, nous nous reservons et i nos successeurs la faculte
d'y pouvoir ajouter ou diminuer cc que nous jugerons convenable pour le service de Dieu et le maintien ou augmentation dudit ftabiissement, comme de pourvoir, par un rbglement de police, l'ordre et I la police qui y seront observes.
Et pour 'execution canonique des presentes lettres, nous
voulons qu'elles soient presentees a notre cher et bien-aimn
cousin, le sieur archeveque de Paris, duc et pair de France,
commandeur de nos ordres, pour etre par lui dicret&es et hbmologuees en la forme prescrite par l'Eglise.
Si donnons ea mandement & nos am6s et f6aux conseillers les gens tenant nos cours de parlement et de chambre des
comptes X Paris, presidents, trdsoriers de France, et ganeraux
de nos finances audit lieu, que nos prdsentes de fondation et
dotation ilsfassent registrer, et du contenu en icelles fassent
jouit et user lesdits ecclesiastiquos qui desserviront notredite
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chapelle, pleinement, paisiblement et perpetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles Ct empicbements. Car tel
est notre plaisir. Et afin que ce soit chose stable et ferme
i toujours, nons avons fait mettre notre scel I cesdites prisentes.

DoannE
Saint-Germain-en-Laye, au mois d'arril, I'as de
grace mil six cent quatre-vingt-deux, et de notre rege le
ireate-neuvibme.
Signu : LouIs.
Et surl reply : par le roi, COLBERT.
Visa : LE TEiUERa.
Quelques jours apris, Mgr Francois de Harlay,
archev&que de Paris, approuva et homologua les
lettres patentes du roi. u Nous avons cru devoir seconder les saintes intentions d'un prince qui mesle tant
d'oeuvres de pikti et de religion i ses autres actions
eclatantes et qui se signale davantage par le zele qu'il
a pour l'glise que pour son application an bien de
l'Etat. )
Le 3o avril 1682, l'archeveque de Paris se transporta
en la chapelle de Versailles a de laquelle, dit-il dans
le procks-verbal, nous avons fait la benadiction avec
les ceremonies accoutumies, sous l'invocation de saint
Louis, en presence de Leurs Majest6s qui, A l'imitation
de ce grand saint, ont une devotion particuliere au
tres saint Sacrement de l'autel. »
La nouvelle chapelle fut donc desservie par six
pr6tres, six clercs et deux freres coadjuteurs. M. Thibault demeura sup&rieur de tons les confreres, aussi
bien des vicaires de Saint-Julien que de ceux qui desservaient la chapelle royale; tous habitaient la mrme
maisonprbs l'gglise Saint-Julien: il y avait cependant,
a la thte des six pretres du palais, on directear qui
veillait a la bonne execution des offices. Les clercs
6taient des siminaristes de Saint-Lazare qu'on ne
4:raignait pas de faire venir I Versailles, or ils conti-
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auaient leur probation et se formaient a la pratique du
saint minist&re.
Parmi les six premiers clercs, nous voyons M. Bonnet, futur Superieur geniral et l'historien de sa vie
nous a conserv6 des details intiressants sur son
sejour a Versailles, en 1682, annke de la fondation de
de la chapelle. Voici textuellenrent ce que nous lisons
.dans la notice manuscrite sur M. Bonnet.
CCe n'etoit pas seulement A se mortifier que notre
fervent seminariste etoit attentif, ii veillait encore
avec tout le soin possible sur les moindres dbfauts on
imperfections; et pour les connoitre et les 6viter, il
-crivoit exactement et relisait de tems en tems tout ce
qu'il avoit entendu reprendre dans les autres.
( Pendant qu'il 6toit ainsi tout occupi du soin de
sa perfection, on l'envoya i Versailles oit il demeura
environ un an. LA, charg6 de I'instruction des petits
clercs, il snut si bien les gagner par son zlie pour leur
avancement, par la douceur de ses manieres et par
des recompenses placies a propos, qu'il n'eut jamais
besoin d'a4tres moyens pour les contenir dans leur
devoir, et qu'il en recut toujours de la satisfaction.
Dans cet emploi et dans les autres choses auxquelles
il fut appliqu6 en m&me tems, on apercut comme les
premices.de cet esprit de condaite, de cette prudence,
de cette obissance, de cette ferveur, de cette regularite, de ce zale pour la gloire de Dieu, et de cette
«galite si rare qui ontfait son caractere.
a Un illustre archev&que, et qui avoit grande autorite dams la chapelle du roi, y etant venu demander
avec empressemeat quelque chose pour la messe de Sa
6
Majest., le jeune Bonnet ouvrit aussit t plusieurs
arimoxes, pour voir si ce que le prelat demandait, s'y
trouaeroit, mais ce fut inutilement, et ii fut oblige de
lui dire ; Monsigpeur, je ne trouve rien, apparem-
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a ment qu'un tel officier l'apportera. n L'archeveque
ilevant la voix qu'il avoit naturellement forte, Ili
r6pondit : a Voyons donc, cherchez, allez a; mais
comme le sage cierc n'ignoroit point que son devoir
6toit de r6pondre de ce qui etoit dans la sacristie on
dans l'6glise, et non pas d'aller courir dans le chiteas
pour chercher ce qui etoit a la garde des officiers de
Sa Majeste, il resta tranquille k son poste : a Quelle
a race d'hommes, dit alors le prilat, cela se remne
a comme la Bastille. - J'ai cherchC dans toutes les
a armoires, Monseigneur, lui repartit le clerc avec
« autant d'assurance que de respect, et c'est tout ce que
a je puis faire. n
(aLatranquillit dont on lui faisoit un reproche dans
cette occasion, n'empechoit pas qu'il n'eft de 'action,
du zele et de la libert6, quand il s'agissoit de I'honneur de la maison de Dieu. Le jour du saint Sacrement,
un officier du garde-meuble crut bien orner 1'6glise
et l'autel, en y placant certaines girandoles, oi l'on
voioit des figures de femmes dans un 6tat pen modeste.
La religion de notre sacristain en fat bless6e, il s'en
-ouvrit - M. Duvaucel, directeur de la chapelle, et, par
son conseil il alla en parler A M. Bontems, gouverneur
du palais, qui pouvoit d'un seul mot faire changer
cela. Comme ce sage officier n'avoit pas moins de bon
esprit pour juger sainement des choses, que de zile
pour le service de Sa Majest6, et de bont6 pour les
missionnaires, il comprit sans doute que I'ornement
n'6toit pas convenable, mais il voulut plaisanter sur la
modestie et la pudeur du s6minariste, et il ajoata qu'il
alloit le dire au roi. - Je n'ai rien fait contre mon dea voir, lui r6pondit le clerc, mais venez vous-meme,
" Monsieur, et vous verrez si de tels ornements conviennent
w
dans 1'6glise, et en pr6sence du saint Sacrea ment. nM. Bontems n'y vint pas,mais il allachez le

-

I 141 -

roi i qui il raconta la chose, et Louis XIV, par cet
esprit de religion qui ne le quittajamais, lui ripondit:
SIls entendent mieux que nous a orner une Aglise,
ainsi faites 6ter ces girandoles et qu'on leur donne
autre chose. » Aussit6t M. Bontems vint dire au jeune
sacristain : a Oh bien, Monsieur, vous avez gagn6 votre
4 cause. N...., allez avec monsieur et laissez-lui choisir
c ce qu'il voudra pour 1'eglise. )
a Ce ne fat pas 1&la seule, ni la plus difficile commission dont M. le directeur de la chapelle jugea
a propos de se dicharger sur le zile de son clerc; car
quand il ne croyoit pas devoir lui-m&me donner
quelques avis, il y employoit son 6lve dont ii connaissoit le talent pour faire et dire tout avec grace. II
lui faisoit entendre qu'ayant requ les ordres mineurs,
il devoit emp.cher qu'on ne parlat dans l'eglise, ou
que I'on n'y commit quelqu'autre immodestie. Sur ce
principe il l'envoyoit souvent vers des personnes tres
distingubes, et ses ordres etoient toujours executez
avec succs.

( Un jour par exemple, plusieurs princes et seigneurs
causant fort haut dans la chapelle oi ils attendoient
le roi, notre jeune clerc s'en alla A eux en surplis, et
les ayant abordez avec tout le respect qui leur 6tait
dd, it les pria de se souvenir qu'ils etoient en la pr6sence da saint Sacrement, et se retira aussit6t. Ils
furent si surpris de ce compliment, qu'ils n'auroient
jamais attendu d'un simple clerc qui ne leur paroissoit
qu'un enfant, qu'ils le laiss&rent aller sans lui rien
r6pondre : mais ensuite ayant dit entre eux: a Ce
a petit homme la est bien hardi )i, le moins considerable pour le rang offrit d'aller le trouver a la sacristie et de lui bien laver la tete : , Je ne vous le con( seille pas n, dit celui des princes qui itoit alors le
plus pros de la couronne, a nous avions tort, et il a fait
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A son devoir. , Ce seigneur nianmoins poursuivant sa
pointe vint entreprendre le jeune clerc, et lui dit qu'il
etoit bien t6miraire, qu'il ne savoit pas vivre, et qu'on
ne venoit pas ainsi faire des lemons a ce qu'il y a de
plus grand dans la cour. u Je s-avois bien, Monsieur,
q lui r6pliqua le siminariste que lorsqu'on a de petites
,* gens a reprendre, il y faut apporter bien deA mnna< gements; mais je sqai aussi que les princes et les
, personnes de votre rang n'en ont pas besoin. ls ont
, de la religion et aiment la verite toute simple. Cette
reponse fut rapportee an prince; elle lui plut et le fit
un peu rire aux dipens de celui qui se l'6toit attirbe.
u Dans une autre rencontre M. Duvaucel lui dit :
, Mon enfant voila Madame la princesse de:.... qui
a vent recevoir des cendres, mais it ne convient pas
a qu'elle se pr6sente a une cirimonie de religion en
, l'etat ou elle est, allez vous-en le lui representer. v
Le jeune homme sentit quelque r6pugnance aaller
faire ce compliment : nanmoins 1'obeissance et
I'amour de Dieu lui firent sur-le-champ prendre
son parti; il va en surplis se mettre a genoux
a c6te de la princesse qui y etoit aussi, et lui
parle de cette sorte. c On dit, Madame, que Votre
-a Altess'e Srienissime desire de recevoir les cendres.
-, - Oui, monsieur, ripliqua-t-elle. Mais je la
- prie de considerer, reprit le clerc, qu'elle ne paroit
4' pas 6tre bien en tat de se presenter aux pieds d'un
, pratre poor un acte de religion et de penitence. - Vous avez raison *, dit la princesse; et apr4s un
moment de reflexion, ayant tire de sa poche an iou-choir qu'elle placa comme il convenoit: a Ferais-je
-a bien comme cela, lui dit-elle? - Madame, cela fera
4 moins mal. a Le bon esprit de cette princesse et la
pi t, solide ohu Dieu l'a depuis elevie, ont fait qu'elle
-a toujours eu beaucoup de bonte pour feu Monsieur
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4aotre Superieur general, et qu'elle lui a fait quelquefois I'honneur de le consulter sur des affaires qui pouvoient intresser la gloire de Dieu.
* Si notre verteuxn siminariste avoit de la fermete
et du zele pour la maison du Seigneur, ilsfavoit aussi
se pr6ter a la charit6 et se laisser manier par l'obeissance. Celle-ci fut fort 6prouvee' Versailles. II y eut

Afaire et au cure de la paroisse et au directeur de la
chapelle; et comme assez souvent ils lui demandaient
des choses opposees, il les pria d'abord de s'accorder,
les assurant qu'il feroit volontiers tout ce qu'on lui
prescriroit ; mais ces deux messieurs qui se respectoient mutuellement, tant pour leur vertu que pour
leur place, n'ayant pas jug6 a propos de s'expliquer
ensemble, le jeune s6minariste trouva dans sa prudence une ressource; ce fut d'obeir au cure, quand il
lui disoit de faire de telle facon, et d'obbir ensuite au
directeur quand celui-ci lui disoit de faire autrement.
Aussi tons es deux aimbrent-ils tendrement' un enfant

qui ne leur .rsistoit jamais, et qui s'acquittoit avec
perfection de tout ce qu'on lui confioit. n
Nous aurons occasion d'entrer dans plus de details
sue i'organisation da service religieuxda palaislorsque
nous parlerons de la quatrieme et magnifique chapelle
construite en 171o.

La reine Marie-Th&r6se mourut le 3o juillet 1683;
ses fuasrailles furent cl1br6es le 2 aofit dans .l'6glise
paroissiale Saint-Julien; on constata A cette occasion
combiea cette 6glise etait petite, peu 6elgante, incommode. Neus en donoons le plan ci-joint; ce plan

-comme ceux qui suivent ont &t6 relev6s par M. Parrang. Nous lisons dans un rapport officiel :
K L'6glise avait 82 pieds de longueur en comprenant la sacristie et 31 pieds de largeur; il y avait du
c6t6 de 1'rvangile une petite chapelle .laterale de
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14 pieds sur 22 et au fond de 1'Cglise du m&me c6t6
le d6p6t des morts de 16 pieds sur 22; du c6t6 de
l'ipitre, vis-i-vis le d6p6t des morts, se trouvait une
autre petite chapelle de 15 pieds sur 21; Fl'glise 6tait
kclair6e par douze crois6es. -

Plan de 1'Eglise Saint-Julien de Versailles.

La ville de Versailles s'agrandissant de plus r
plus, le roi dicida de faire construire une iglise .
rapport avec la beaut6 et la grandeur des autres constructions. Il en confia l'ex&cutiona
l'illustre architecte Mansart.
On choisit pour emplacement le terrain qui se trouvait a c6te de 1'6glise Saint-Julien. La premiere pierre
fut pos6e Ie 1o mars 1684. Voici l'inscription qui fut
grav.e a cette occasion :
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A la gloire du nom
de Dieu
Louis le Grand
Roi de France et de Navarre
Le belliqueux, le conqudrant

A fait Clever cette eglise
Et en a pos6 solennellement la premiere pierre
L'an de grace mil-six-cent-quatrevingt-quatre
Le dixieme jour de mars
Nulle autre main ne pouvant tonder
plus solidement
Le temple du vray Dieu
Que celle qui a renvers6 les temples

de P'hirsie.

Plein de l'esprit de saint Vincent, M. Thibault aimait
les pauvres et d6sirait les soulager;aussi avait-il tabli
dans sa paroisse les Dames de laCharit6.
Mme de Maintenon 6crit le 8 mars 1684, Ason directeur, 1'abbi Godelin : t Le roi a trouv6 bon que les
dames de la cour itablissent une charit6 & Versailles
pour y prendrele meme soin des pauvres que dans les
paroisses de Paris. Mme la duchesse de Richelieu en
est la supirieure ici. Vous n'en aurez pas plus mauvaise
idee de notre projet. Nous pritendons pourvoir a toutes
sortes de n6cessitis ; nous nous trouvons dji chargies
d'un certain nombre de personnes qui excitent plus
notre piti6 qu'elles ne se pr&tent a nos intentions. Ce
sont des estropies hors d'etat de gagner leur vie. Nous
avons aussi de ces innocentes qui courent les rues et
font commettre bien des pichis. Les Dames de laCharite rivalisaient entre elles de devouement grace au
zAle de leur cur6; elles visitaient les pauvres dans
leurs miserables demeures, suivant en cela les exemples
de leur saint pasteur; elles payaient une taxe d6termin6e toutes ies semaines et se riunissaient tous les
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lundis en un bureau de charitY, destin6 a soulager lespauvres.
Est-ce pendant que M. Thibault etait cure qu'eut
lieu le mariage secret de Louis XIV et de Mme de
Maintenon ?Si la date que donnent quelques historiens
est exacte (1684) et si ce que disent quelques anteursest vrai, que.le cure de Versailles fut present a cette
c6r6monie, avec l'archeveque de Paris, Ie P. La Chaise,
Louvois et Bontemps, gouverneur du palais, il faudrait
en conclure que M. Thibault fut I'heureux t6moin de
cette union qui commence la seconde p6riode de laviede Louis XIV.
M. Thibault fut d6pute de la province de France i
I'assembl6e g6nerale de 1685. II mourut le 27 f6vrier 1686 et fut inhum6 dans le chnur de l1'glise
Saint-Julien. C'6tait un homme pen vers6 dans les manibres du monde. M. Jolly le loua d'avoir conserv6e
la cour la simplicit6 d'un enfant.
CHAPrrT

III. -

CH.auES TURPIN DE JOUut, DEUXIkME CURk

(1686)
Le successeur de M. Nicolas Thibault fut pris aux
Invalides, oh il exerqait les fonctions de sup&rieur; il
se nommait Charles Turpin de. Jouh, etait n6 a
Poitiers en avril v644, avait 6t6 recu dans la Congr6gation le 16 mars 1666, avait fait les veux le 17 mars1668 en presence de M. Gr6goire. 11 fut nomm6 sup6rieur de la maison des Invalides en 1678; nous levoyons I'assemblie g6n6rale de 1685 en qualit devisiteur de la province de France; il prit possession dela cure de Saint-Julien de Versailles en 1686.
fI ne fut pas longtemps cur6, huit mois seulement,
de mars a novembre 1686. M. Lacour, historien de la
Congr6gation, parle de dix-huit mois; mais c'est one

147 1erreur,car les signatures qui se trouvent aux archives
de 1'6tat civil de Versailles montrent que M. Turpin
de Jouht ne fat cur6 de Versailles que pendant l'annee 1686.
Quand le nouveau cure arriva, 1'6glise commenceen 1684 ktait presque achev6e. On y placa solennellement, en mai 1686, les six cloches qui sortaient des
ateliers Drouart et Ninville et qui donnaient avec une
justesse parfaite les notes do, ri, mi, fa, sol, la. Le roi
Louis XIV aimait beaucoup leurcarillon. Les parrains
et marraines de ces cloches furent le dauphin, la dauphine et les princes du sang.
Au mois d'octobre de la meme anne, l'intrieur et:
l'ext6rieur de la nouvelle 6glise 6tant complttement.
terminis, on proc6da a sa consecration, le 3o octobre
1686. Ce fut une belle et longue c6rmonie; commenc6e A sept heures du matin, elle ne s'acheva qu'& deux.
heares del'apros-midi.
Le prilat consicrateur fut Mgr Batailler, abb6 de la.
Bussiire, 6veque de Bethliem. On remarquait dans
l'assistance M. l'abb6 de la Mothe, archidiacre de
Paris, M. Jolly, Supbrieur g6neral de Congregation de
la Mission, une quarantaine de ses confreres, Bontemps, gouverneur de Versailles, et une grande partie
de la cour. En plus des c&r6monies accoutumies pour
une cons6cration, on fit dans les rues de laville la procession du saint Sacrement.

La notvelle 6glise fut dediie non pas I saint Julien
comme l'ancienne, mais & Notre-Dame en memoire deson Assomption.
Nous avons dej&dit que Mansart en fut l'architecte.
Cette eglise existe encore.
L'ext6rieur n'offre rien de remarquable ni d'impo-sant.Elle n'a aucun cachet de grandeur ni de majestY,
elle est seulement.bien proportionn&e. On dit que
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Mausart ne fut pas libre de lai donner 1'elivation qui
convenait, parce que Louis XIV ne voulait autoar de
son chateau aucun monument capable de lui cacher la
vue de 1'horizon.
Le devant pr6sente trois plans : au premier, trois
portes, surmontees, la principale, des statues de la
Religion et de la Chariti; les deux autres, de cadres
orn6s du chiffre royal; on voit A ce m&me plan des
colonnes doriques entre lesquelles se trouvent dans
deux niches les statues de la Foi et de l'Esp6rance. Au
second plan, au milieu, une grande crois6e peu esth6tique, quatre colonnes iouiques, et, sur les deux c6tis,
deux petites tours qui ne sont pas plus ilevYes que le
reste de l'6difce. Au troisieme plan, un fronton sur
lequel on voit deux anges portantl'effigie du Roi Soleil.
Non, vraiment, l'exterieur n'a pas un aspect royal.
L'interieur ne rachete pas l'exterieur. Lesvottessont
basses, on diraitqu'elles vont tomber. L'k lise est longue
de 8o metres, large au transept de 34 z~tres; il y a
trois nefs; la nef centrale a io m. 64 de largeur;
.I'6difce est soutenu par seize piliers carr6s, ornes de
pilastres cannelks, entre lesquels se dressent des
arcades; au-dessus de la croisee du transept, onvoit une
coupole sans ornement ni peinture; les bas-c6t-s sont
moins levis que la nef centrale; il y a quarante-deux
croisees.
Le maitre-autel,qui a &ti remplac6par un autre, 6tait
ornk de quatre colonnes corinthiennes en marbre de
Rance; on le trouvait un peu lourd, trop en saillie; il
Stait surmonte d'un tableau reprisentant 1'Assomption.
Derrierece maitre-autel, suivant un usage qu'on retrouve
dans plusieurs 6glises datant de cette 6poque, etait
adoss6, ne faisant pour ainsi dire qu'un avec lui, l'autel
de la communion (A dans le plan ci-joint); il semble
qu'on n'osait pas donner la sainte Eucharistie ouver-
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tement; on avait I'air de se cacher pour accomplir cet
acte si consolant.

Des chapelleslaterales faisaient le tour de l'edifice.
En entrant, par le grand portail, on voyait i droite successivementla chapelle des fontsbaptismaux, lachapelle
des confessionaux, la chapelle de saint Louis, la chapelle de saint Nicolas; la cinquieme chapelle fut d6diie a saint Vincent de Paul apres sa canonisation, et
l'on y exposa en 1739 un tableau de Restout que l'on voit
encore. Saint Vincent de Paul est repr6sent6 pr&chant.
La sixibme chapelle etait la chapelle du Rosaire (B),
elle a disparu depuis qu'on a construit au dix-neuvieme
siecie, sur le prolongement de i'6glise, une chapelle
beaucoup plus grande. Les autres chapelles en suivant 6taient dediies a sainte Genevieve, sainte Catherine, saint Frangois, saint Julien; I'avant-derniire itait
occupee par deux confessionnaux; la derniire etait
appelie la chapelle des mariages.
Le chceur etait plus grand que maintenant. On y
voyait les stalles r6serv6es aux missionnaires (C) et les
bancs destines aux seigneurs de la cour (D). Le siege du
roi etait adoss6 a un pilier a droite du c6t6 de 1'6pitre.
I1n'y avait pas de chaises dans 1'6glise, mais des bancs
fixes, comme on en trouve encore dans les 6glises de
Bretagne. Mme de Maintenon avait sa place en dehors
de la grille du chaeur contre un pilier, a gauche, du
c6t6 de I'Evangile.
La chaire oii nos confreres devaient annoncer la
parole de D'ieu etait en bois sculptd et dor6, ceuvre des
deux artistes Caffieri et Briquet.
L'orgue avait &tCdress6 par Tribiaux ; il a &tA r6pare
plus tard par Cliquot.
L'6glise Notre-Dame fut toujours l'eglise paroissiale
du roi, m6melorsque, apres 17 10, on eut construit dans le
chiteau la splendide chapelle royale dont nous parle-
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rons plus loin. C'itait ; Notre-Dame que le roi et la
reine faisaientleur communion pascale;c'taiti NotreDame qu'ils offraient le pain b6nit a lear tour; c'&tait
&Notre-Dame qu'ils venaient pourles fetes solennelles,

Plan de I'dglise Notre-Dame de Versailles.

pour la Fete-Dieuen particulier. (cCe joar-Mi, dit M. Le
Roi, dans son histoire de Versailles, le roi se rendait i
la paroisse et en revenait dans an carrossefait expris
pour cette c6rimonie, et qui 6tait attelk de deux chevaux blancs ne servant que dans cette occasion. Toute
la famile royale se mettait dans ce carrosse avec le roi.
Les pages du roi avaient le privilege de moater der-
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riere, sur les marches, sur le siege, partout oil ils pouvaient tenir. La maison militaire marchait devant et
derriere la voiture. Les gardes du corps, les Cent Suisses
et les offciers de la chambre 6taient places comme la
chapelle royale dans 1'6glise toute resplendissante de
lumieres et de fleurs. Le *roi,entour6 de la famille
royale et de toute la cour, suivait & pied la procession
qui prenait la rue Dauphine (rue Hoche), traversaitla
place d'Armes, s'arr&tait a la chapelle du chateau et
revenait a la paroisse par le m&me chemin. La route
suivie par la procession 6tait d6cor6e de magnifiques
tapisseries des Gobelins. La messe 6tait dite par le
grand aum6nier et chant6e par la musique de la chapelle. La quete &tait faite par douze quteuses d6sign6es par le roi. n

A partir de novembre 1686, on cessa de dire la messe
dans l'6glise paroissiale Saint-Julien. Elle servit pour
les catechismes et plus tard fut chapelle de college
jusqu'en 1797, ol elle fut d6molie.
A cette m6me 6poque, 1686, les Missionnaires quitthrent le petit bAtiment qu'ils occupaient pros l'eglise
Saint-Julien et vinrent loger dans la vaste maison que
le roi leur avait fait construire, rue de la Paroisse, et
que l'on voit encore aux num6ros 37, 39 et 41. Nous
donnons ci-joint le plan de cette maison. Elle avait
deux 6tages, comprenait cours int6rieures et double
jardin, 6tait a proximit6 de 1'6glise, avec laquelle elle
communiquait par une galerie. On appelait ce bUtiment: a Maison dela Mission deNotre-Dame. » Le cur6
et les vicaires 6taient disign6s par le nom de Missionnaires; une des rues de Versailles porte encore leur
nom, rue des Missionnaires. Quelquefois, les seigneurs
auxquels ils tenaient t&te les d6signaient par m6pris
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sous le nom de barbichets, en faisant allusion au bouquet de barbe qu'ils portaient au menton, suivant le
fameux dicret 497 de 1'Assemblee de 1673, qui precise

Plan dejla Maison des Missionnaires de la paroisse
Notre-Dame de Versailles.

I'uniformit6 qu'on doit garder dans le port de la
barbe. On trouve dans Saint-Simon la phrase suivante
ot respire lindignation qu'6prouvait ce grand due
parce que les prktres de Saint-Sulpice et nos confreres
avaient lou6 un autre due, qui, plut6t que de vivre
illigitimement avec sa femme de chambre, l'avait
epousie. a II employa des barbes sales de Saint-Sulpice et des cagots abrutis de barbichets des Missions
qui ont la cure de Versailles, pour faire gotter ce
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grand acte de religion et le tourner en exemple. ,
Tous les seigneurs n'6taient pas comme Saint-Simon
et le cur6 de Versailles, M. Charles Turpin de Jouh6,
avait gagn6 1'affection d'un grand nombre. On cite, en
particulier, l'un des courtisans qui etant tomb6 malade
et ayant 6t& visit6 souvent et apostoliquement par

M.de Jouh6 lui vouaune affection profonde. M. H6bert,
son successeur, dit, dans ses M6moires, que 4M. Turpin s'ktait rendu digne, par son rare mirite, sa vertu
consomm6e, ses manieres d'agir nobles et ais6es, de la

bienveillance du Roy et de l'estime de toute la cour. II
eut une grande maladie qui eut de facheuses suites et
qui obligea ses superieurs k le retirer de, cet emploi )).
Le m&me M. Hebert raconte que Mme la Dauphine,
ayant 6t6 m&contente de ce que M. Turpin avait mentionn6 dans les actes d'un mariage les titres de
noblesse d'une mariee, se fit apporter le livre des actes
et d6chira la page en question. (( Le Roy ayant su ce
qui s'6tait pass6 en parla au sieur de Jouhe; celui-ci
ayant repr6sent6 i Sa Majest6 qu'on ne pouvait pas
toucher A des registres publics, le Roy ordonna au
bailli de Versailles de dresser dans le meme registre
un acte par lequel il marquerait que ce feuillet en
avait 6t6 tire par ses ordres, ce qui fut execut 6 sans
qu'on y marquit la raison de cette aventure. , M. Turpin de Jouh6 quitta la cure de Notre-Dame de Versailles en novembre 1686 et alla reprendre la direction
de la chapelle royale des Invalides.
(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

582. -

Troisikme Congres des aievres de missions

diocesaixes de France, tenr sous forme de congr&s rigionaux. Compte rendu d'ensemble, juin-juillet 1913.
L'Apostolatdeskommes. Paris, Pierre Tqui, imprimearAditeur, 82, rue Bonaparte. 1919.
Livre tr•s utile aux missionnaires missionnants. II comprend trois
partis. La premi&re traite de Papostolat des hommes en general : Importance capitale de cet apostolat. Quelle place donner aux hommes dans
le mouvement general de la mission? En dehors du mouvement gin6=al de la mission, que faire de special pour les hommes? Runions
d'hommes seuls. ]tablissement de groupements et formation des elites.
Retraites d'hommes. Reunions spiciales d'employes et d'ouvries.
Comment parler aux hommes? Sujets habituellement traites. La
deuxieme partie est intitulee: De quelles idees se faire les ap6tres?
Elle renferme trois chapitres : l'individ, la famille et Ilcole, It
patie. La troisime pastli traite des moyens d'assurer la persverance
et les fruits de la mission par les groupements tempozaires ou permanents: messes d'hommes, p8lerinages, congr6s, confrtries, cours de religion, cecles d'itudes, Tiez-Ordre de saint Franpois, conferences de
Saint-Viacent-de-Paul, comitis paroissiaux, syndicats. Notre-Seigneur
Jisus-Christ a sauve le mondc par un triple apostolat : il a prtch lI
verite; il a Ifonm des elites; il a comble les foules de bienfaits tempogels. Tous les conquirants d'Ames Pont imit6.

583. - Joannes Morino Congregationis Missionis.
Enchiridiox Tkeologiae moralis ad mentem S. Alfkonsi
M. de Ligorio Episc. et Doct. Editio sexta emendata
juxtacanones codicis juris canonici. Neapoli. Ex typis
pontificiis A. et Salv. Festa. 1919. Prix: 5 lire.
Voici comment la Civilt cattolta apprecie ce livre de notre excellent confrre : a C'est un compendium, mais un bon compendium,
exact dans les definitions, net dans les solutions, clair dans 1'exposition
des diffErentes opinions et fidile a la doctrine de saint Alphonse de
Liguori.
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584. - Les Dames de la Ckartii deM. Vicent (161 7 i66o), par Georges GoYAU, avec notes iconographiques
par M. PORTAL, pr&tze de la Mission. Paris, Art catholique, 6, place Saint-Sulpice. MCMXVIII.
Le livre est dedie i la Tris Honoree Mire generale des Filles de la
Charit6 et aux scurs infirmiries de 1'hpital auxiliaire 65, lequel fut
iastallU pendant Ia guerre i la Maison-Mere des Fiiies de la Charite,
rue du Bac, et cut M. Georges Goyau pour administrateur.
Ce livre compte soianta-douze pageset est divisW en deus chapitres:
I. De Chtillon-le-Dombes k Paris(i67- 633). L'autcur raconte l'origine
4e laconfrzdie de la Charite : rglement provisoire, 24 aoft 1617; riglementd•6nitif,8 d6cembre de la meme annee ; il donne quelques eatraits
de ce ikglment, sur quoi il fait cette remarque : u II y avait derriere ces
appaeatesa inatics, uae psychologie tris avertie. II faut etre bien attentif
avant d'accuser M. Vincent de se peidre dans les details. Les prescriptimo qui parassent pointilleuses sont le fruit d'uae prudence sagace,
us pen malicieuse que sanctionne sa piofonde connaisance des &mas. a
L'institution nouvelle est paroissiale, laique, f6minine, d'un boa fdainiame chrtien; saint Vincent y fit preuve d'un sens admirable de 'orgarisation; des confrieiss'etablissenten 16s8, Villepreux, Joigny, Meatmiail; plus de trente paroisses ont bient6t lears confriries; on esaye des
vconfrifesd'hommes, kJoigy, en 162z; saint Vincent fait la connaissance
de Mile Le Gras; celle-ci est peinte par I'auteurcomme etant alosmelancolique, &me tourmentde, pointilleuse; saint Vincent la forme a la vie
active; il 1'6tablit visitatrice des confreries de la Charite en xb6g;
Mile Le Gras elabore an riglement pour les confrries de Paris; elle
vis it en faire des icoles de bonne vie; mais les dames ne suffisent pan;
saiat Vincent accueille quelques bonnes filles de village qu'il envoie i
Mile Le Gras; Marguerite Naeau s'offre en z63i: le gnovembre 633,
saint Vincent groupe en Compagnie les premieres Filles de Ia Charit6;
les ailes de la cornette allaient bientbt prendre k travers le monde leur
et discret.
Tol &adacienx
La seconde partie do livre de M. Goyau est intitulee : De Paris au
pirovuce rawagMe (i634-166o). Les Dames de la Charite secourent trois
: celle des h6tels-Dieu, celle des enfants trouves,
grandes dCtrawesc
celle des provinces da Nord et de 'Est. La premiere detresse cnmence i btre secourue en b34; six vingts dames s'y emploient; en 1636,
il forme parmi elles an groupe de quatora visiteuses actives; la Campagaic du Saint-Sacrement exhorte ea 1645 les compagnis des provinces
A itablir des assembles de dames comme celles de lH6telIDieu de
Paris. La sconde detresse de I'epoque est plus touchante que la premjier, 'c~t celle des enfats trouves; les Dames de Ia Charite prirea
oe trois de ces malheureux, le w' janier 1638; un mais plus tad,
deu n
doWze; a 1640, eUea les prenneat tons. La mis•re des pays de Lornaise,
Champagne et Picadie constitaue I troisinme detesse. Les Dames donneat so16age lirrs pour la Lorrine. Les Dames de la Charit6 dispor
rureat k la R6volation. Elles furent rassembldes de nouveau en 1839 par
Ae P. .Aetan. ..
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Ce livre est tri inteuessant, plein de remarques fnes.
A la fin do volume, il y a quelques notes iconographiques par M. Pora
tal; ellescomprennent trente-quatre pages; la premiere note parledesportraits de saint Vincent de Paul. Simon-Francois fit deux portraits du
saint en x66o. Pitau reproduiit I'un de ces portraits par la gravure ea
1660. En r663, Van Schuppen fit paraltre une nouvelle gravure. 4ue
soot devenus les portraits de Simon-Franiois ? M* Durant des Aulois,
notaire i Paris, en poss-de un. Celui que nous avons a la sacristie de
la Maison-Mire vient des Invalides et serait, d'aprps M. Portal, une
replique d'un portrait de Simon-FranPois, en tout cas. une excellente
copie de 1'6poque, II y a a Berceau-de-Saint-Vincent un portrait
au crayon, donni par Mme de Gombert, descendante des Comet.
M. Portal dit que c'est un assez mauvais dessin qui pent bien remonter
i 1l'poque de saint Vincent, mais qui eat loin de valoir les autres gravures. On montre k&'eglise Saint-Etienne-du-Mont un portrait de saint
Vincent, qui aurait tedpoint en z64q, par Sibastien Bourdon. M. Portal
ne se prononce pas sur son authencite. II parle encore de deux autres
portraits: celui qui appartenait i M. Le Monnier, mort cur6 de Saint.
Ferdinand des Ternes, et celui qui se trouve au grand s0minaire de
Nancy. Le premier est de Chalette, le second dun artiste inconnn.Toa
deux sont de P'epoque et d'une trns bonne facture, dit M. Portal. II parle
ensuite rapidement des tableaux peints par de Troy, Restout, Ferret,
Andri et Galloche au dix-huiti6me sidcle; par Delacroix, Bonnat, au
dix-neuvilme sicle, des statues de Stouf et de Falguilre. Nous nous permettons A ce propos de manifester an vneo. II y a dans beaucoup de
maisons de confrdres et de seurs des tableaux plus on moins anciens
representant saint Vincent on une scene de sa vie; beaucoup de ces
tableaux sont curieux; nous serions tr4s reconnaissants si on voulait
bien nous en envoyer une photographie.
La seconde note de M. Portal concerne Ies representations du Seigneur de la Charite. II paile d'abord des aquarelles et tableaux peints
par Mile Le Gras, en particulier du tableau du Sacri Coeur retrouv6 A
Cabors. II dit ensuite que nous avons trois representations du Seigneur
de la Charite, une kla Maison-Mere, une dans.l'eglise de Boalages, diocese de Troyes (peinte par Duviert en 1666. Notre-Seigneur porte sur la
poitrine un coeur cooroonn d'dpines et surmonte d'un jet de fammes);
la troisieme representation so trouve dans 1'eglise de Mailly, diocese de
Troyes. L'auteur termine cette note en faisant remarquer que le cachet
des Pr&tres de la Mission etdes Filles de la Charit6 semble provenir du
Seigneur de la-Charite. Tout d'abord if y cut un cachet commun pour
les deux: il representait le monogramme J H S avec deux clous au-dessus, un au-dessous et une croix reposant sur la barre transversale de IH ;
le tout entoure d'ane couronne d'epines. Ensuite, chaque famille cut son
cachet different, celui qu'elles ont encore.
La troisieme note de M. Portal parle du costume des Filles de la Charit6, de la cornette en particulier. II est question de celle-ci dans one
lettre de Mile Le Gras de 1646. La cornette btait plus simple que maintenant. Elle prit sa forme actuelle, dit M. Portal, lorsque, par Pusage de
1'empois, on put relever les deux ailes tombantes; elle a df s'introduire
vers 175o. Elle s'est demesurnment agrandie au dix-neuvibme siicle;
M. Portal ajoute : 4 Les artistes regrettent que la forme en usage
jusque dans la premiere partic du dix-huilieme sitcle n'ait pas et6 con-
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servie. Les lignes de celle d'aujourd'hui se prttent difficilement i
l'esth6tique d'un portrait ou d'un tableau. *
On voit par ces extraits et ce resume, combien le livre de M. Goyau,
avec I'appendice qui Ie suit, offre d'intdrat pour la double famille de
saint Vincent. Cette brochure est imprimie avec un cachet d'antiquiti;
on croirait voir un livre du dix-septieme sicle. On enjugera par le specimen de la dernitre page que nous reproduisons ici :
ACHVte
D'IMPlIMER LK
DIX-NEUF JUIN
MIL NEUF CENT
DIX-NGUF
SUR
LES PRESSES DE
L 'IMPRIIERIE
A. LAJAT
POUR
L'ART CATHOLIQUE

585. - Chan. Louis GORRET, pr6v6t de la cathbdrale et Sup6rieur du seminaire d'Aoste. - Oraison
funebre de Sa Grandeur Mgr Jean-Vincent Tasso, de la
Congregation de la Mission, eveque d'Aoste, prononc6e an service de Trentieme, le 24 septembre 1919.
Torino, typografia Sian Giuseppe degli Artigianelli.
1919.
Le present discours est en vente a i franc P1exemplaire au profit du
monument i eriger i Mgr Tasso. Pour les adhesions et offrandes ayant le
m6me but, on s'adresse au chanoine Louis Gorret, priv6t de la cath&drale, Aoste, on i M. Melchior Alloatti, pretre de la Mission, rue 2o-Septembre, n* a3, Turin.
Cette oraison funebre retrace parfaitement la physionomie et la vie
kpiscopale de notre honore confrere. L'orateur a pris pour texte, Dilexit
as et tradiditsenetipsum fro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem
suavitatis. Mgr Tasso arriva dans son diocese, leI5 aobt 19o8, ag6 de
cinquante-huit ans. II se proposa de f.ire dans le val d'Aoste ce que
Pie X faisait dans l'glise catholique: insaurare omnia in Christo. II
voulut avant tout avoir le secours d'En-Haut et composa une pri&re que
pr6tres et fidles devaient r&citer pour lui; il adopta un genre de vie
simple et patriarcal; il se mit i la langue frangaise (parlie dansle diocese)
pour autant que son Age avanc6 et les circonstances lui permirent de la
.parler; il aima ses ouailles comme Ia prunelle de ses yeux; il honora les
grands hommes et lessaints de la contree d'un culte veritable; en g9og, il
organisa des ftes grandioses pour le huitieme centenaire de la mort de
saint Anselme, le docteur d'Aoste; il avait la passion des fates et cr&monies de I'Eglise; il visait toujours A porter les ames an surnaturel;
il mourut sans argent et sans dettes; il d6veloppa l'action catholique
sociale; il s'entoura d'hommes competents pour les affaires temporelles;
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l fit faire par des d4leguis spdciaux, la visite de toutes les fabnqmus;
il entoura de sa sollicitude lea missionnires diocasains; it tint, ea 91
am syode qui dur plusieurs jours; lea suinaires furent l'objet de
toutes set tendresses et de tout son xzle; il taient ume paztie de sa
ceam; i aimait k presider 'inauguzation des 6tudes, la ecture des notes,
les fttes patronales, la cl6ture de l'anate scolaire; it donna as dced
une impulsion particulibre pour 1Ptude; ii ritabit Ie chant litgique
grdgorien et propagea le chant populaire; il appela, • cet effet, en 1913,
deux Ben6dictins cilibres, Dom Besse et Dom Lambert avec le Salsien Dom Grosso. Leurs lemons de chant aternaient avec les confirences
liturgiques de la retraite; it reconstitua la socitei de Sainte-Cecile; il se
fit promoteur de diverses associations eccleuiastiques, telles que les prtres de Marie, les prCtres da Sac&-Cceur, PUnion apostolique, 'Association du clerg# pour la defense de ses droits; ii accrut IAssociation
sacerdotale du suffrage; il se fit Iettateur infatigable de 1'Association
de la doctrine chritienne, destinbe i procurer aux cures des auxiliaires
pour l'enseignement du catchisme; it se fit 'ap6tre ardent de la
methode intuitive et cyclique dans cet enseignement; ii tint . Aoste, en
g193, un congres catechistique.
Mgr Taso Ctait rempli d'amuour pour Notre-Seigneur; ii lavait mis
dans son blason; il passait les hcures des expositions nocturnes a parlr
de Jesus aux fideles; it faisait tous les jours sa visite au saint Sacrement
- Is cathidrate; ii faisait I'heure d'adozatioa le premier vendredi du
mois; it s'empressa d'executer les decrets du Saint-Siege sur la communionfrvquente et quotidienne, sur la communion des enfants; i insti.
tua I garde d'horneur, les Quarante heuare, les joturnue, eachari
tiques, la confrerie de la Sainte-Agonie; il diveloppa les communioas
gendales, la consecration des families au Sacre Cceur; it tint uincongres
eucharistique en 1914.
Mgr Tasso aimait aussi la tzUs sainte Vierge d'une affection singulicre,
il mit dans ses armoiries 1etoile de la Met, ut M qui signifie Marie, et
'ninvocation : meostra te esse Matrem; la devotion mariale fut aoe des
parties principales de son apostolat; il tint ua congr&s marial en 1909;
il fit conronserplusieurs vierges de son diocese; ii fut Ie grand ap6tre
de la devotion aux trois Ave Maria; il obtint que Marie fit invoquie
dans son diocese sous e titre : Regima Vals Augustnae.
La troisikme divotion caractdristique de Mgr Tauo etait la devotion
au pape; il voyait Jesus-Christ dans le pape; il emouragea 1'association Pro Pontiji~e e EAcleaa, ii institua la fete da pape, prescriit la
rdcitation habituelle de 'oraison pro Papa, fonda la Rese dipcarisa
por faire connaitre les dcisions du pape; par obeisance an pape, il
unit Ia Maitrise au petit S6minair, it adopta le catichisme de Pie X.
On a dit de MgL Tasso qu'il avait 'esprit monastique; it itait aussi
eminemment missiomaire; ii accepta souvent des pridicatinms hoa du
diocese; partout it gagait les cuears; on croyait voir en li un saint
Francois de Sales.
Mgt Taso fat frappd une premi6re fois le to mai g99, an ra to de
la visite pastorale; it recat lea derniers screments, s'ofrit en victime
pour l'glise, le pape, te cerge, le peuple, les pecheurs; it vicmt encore
quelques mois, et ezpirs Ie a4 aoflt. Sa vie et a mort oat etWla vie et
Ja moit d'ua sint.
II a aiss des exemples d'4umiliti (ses prefirences etaiemt powr le

hambles; il
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baiser les pieds le Jeudi saint; ii acceptait les humiliations et demandait pardon i ses pr6trf); des exemples de charit6 (il donnait le pain,
il donnait surtout son cceur pour communiquer la foi et la grice; ii aimait
les picheurs); des exemples d'austerit (toujours lev6 k quatre heores;
mobilier, neurriture, limitis an strict ncessaire; personnel de service
insuffisant); des exemples de foi (ilconsiderait toutes choses aux lumieres
de I']vangile).
Telles sont les principales idees de cette belle et substantielle oraison

funtbre.

DOCUMENTS
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS
CIRCA

DECR•TUM

a

INTER RELIQUAS *, DE RELIGIOSIS SERVITIO

MILITARI ADSTRICTIS
Cam in Codice Juris Canonici nihil babeatur circa ea quae coatinenltur n Decreto de Religiosi servitio militaii adstrictis, a S. Congregatione de Religiosis, sub die la januarii 911 dato', dubium nonnillis
eraotum est otrm adhuc praedictum Decretum vigeat post Codicis promulgationem.
Haec autem S. Congregatio, attenta negotii gravitate, animadvertendum censet in Codice Juris Canonici nullam haberi potaise rationem
praefati Decreti Inter reiqua, nec ejusdem praescripta Canonibus
inserta faisse, cum idea Decretum, natura sua, ad circumstantias temporum et locorum habeat relationem, nec generalis legis ecclesiasticae
rationem induere possit. Etenim juxta can. 614 : a Religiosi, etiam laid
ac novitii, fruuntur privilegiis clericorum de quibus in can. zI9-i23 a;
quae inter canon 2raabsolute edicit.: a Clerici omnes a servitio militari... immunes sunt. *
Cum autem causae ob quas datum ferit Decretum Inter reliqus,
difficultate temporum perseverent, et viri religiosi, etiam professi, ad
servitium militate, pluribus in regionibas, cogantur, nullo habito
respectu ad eorum statum, quo Dei servitio jam fuerint mancipati,
conseqens eat praeripta ejuadem Decreti in suo robore esse servanda.
Propositis igitur dubiis :
I) utrum Decretum Inter refifari, S. Congregationis Religiosorum,
dici i' januarii x9gz, de Religiosis servitio militari adstricti adhuc

vigeat;
et quatenus affirmative :
a) utrum Novitii servitio militari adstricti, absoluto Novitiatu, vota
a. Ce dcret a 6t6 public dans les Annales en 1911 tome LXXVI,
praespage 264. Nousrappellerons seulemeat ici Ie anumro IX : i Hisce
tecantar etiaq ecclesiasticae Societates quae, licet non utantu
-cipis
votis, neque solemnibus, neque simplicibus, habent tamen simplices
*
promissiones, quibus earum alumni ipsis societatibus adstringuatur.
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teligiosa temporanea emittere debeant ad triennium justa modum in
can. 574 expiessum;
baec Sacra Congregatio, re mature'perpensa,.responpendum censait
prout respondet :
ad primum affirmative;
ed
i
ad secundum negative: el vota temporanea emittanlt valitwa usp
sen-ilium milore.
Quapropter statuit S. Congregatio, ut :
x) vota praedicta cesent eo die quo Religiosus militiae effective
adscriptus et disciplinae militari subjectus evadit, vel inhabilis ad militiam absolute et in perpetuum declatatur;
2) perdurante militari servitio, alumnus, quamvis votis religiosis non
sit ligatus, tamen membram religionis esse perseverat, sub auctoritate
suorum Superiorum, qui de eo curam habere debent forma praescripta
in Deczeto Inter religuar, nn. IV et V. Attamen, ad normam can. 637,
alumnus potest libere religionem desererepraemonitis Superioribus per
declarationem in scriptis.vel coram testibus, quae declaratio caute in
Archivo Ordinis vel Instituti servetur; Religio pariter potest eum, ob
justas et rationabiles causas, dimissum declaare ;
3) ad praecavendam autem dubitationem omnem circa professiones,
quae forte post promulgationem Codicis bona fide emissae sunt contra
praescriptum Decreti Inter reliiuas, S. Congregatio facultates tribuit
Superioribus eas sanandi, dummodo accedat consensus Religiosi, in
scriptis declarandus ac in Archivis servandus.
Facta autem de his relatione SSmo D. N. Benedicto Pp. XV in audientia diei i5 julii g919 ab infrascripto Card. Praefecto, Sanctitas Sua praedicta omnia approbavit et publici juris fieri mandavit.
SDatum Romae, die et anno praedictis.
RL Card, SCAPISELLI, Praefeetr.
MAUtUS M. SIUAFItS

Ab. O. S. B. Secretari.s.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
50. Doriol (F61icien), coadjuteur, dicidt le i" octobre
1919, 1 la Maison-MWre; 22 ans d'age, 5 de
vocation.
51. Lelez (Marcel), pr&tre, dice'd le 6 octobre 19ig,
i Vichy (France); 55, 35.
52. Skarek (Jean), pr&tre, d6ckd6 le 14 juin 1919, a

Graz (Autriche); 36, 19.
53. Sanchez(Paulin), coadjuteur, decede en mai 1919,
ý Ponce (Ile de Porto Rico); 79, 33.

54. Alvarez
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(Joseph-Raymond),

clerc,

le

dec6de

24 septembre 1919, a Madrid (Espagne); 24, 7.

55. Demion (Constant), pr&tre, decedI le 15 octobre
1919, a Dax (France); 75, 44.

56. Pascuali (Guillaume), clerc, d6ec6d Ie 21 septembre 1919, a Madrid (Espagne); 26, 5.
57. Garcia (Joseph), pr&tre, d6c6d6 le 3o octobre
1919, a Lisbonne (Portugal); 5o, 34.

58. Bujanda (Honor6), pretre, di6cd6 le 13 octobre
1919, ~ Guantanamo (Antilles); 26, 1o.
59. Batora (Joseph), pretre, dicd le Igoctobre 1919,
a Budapest (Autriche); 49, 31.
6o. Leblond (Eleuthbre), pretre, ddcid6 le 3o octobre
1919, a Santiago (Chili); 58, 36.

61. Esteban (Michel), coadjuteur, decidI le 28 septembre 1919, a Tacubaya (Mexique); 51, 27.

62. Michaut (Adolphe), pr&tre, dc6&dd le 14 novembre
1919, a Lille (France); 88 56.
63. Velaz (Marc), pretre, dec6d6 le 11 novembre ig9g,
SMurguia (Espagne) ; 40, 24.

64. Hickey (Jean), pratre, d6c6d le 28 octobre 1919,
a Niagara (Etats-Unis Or.); 81, 63.
65. Zabaleta (Gervais), pr6tre, d&c6d& le 3o octobre
.19g9, a Ponce (Ile de Porto-Rico) ; 43, 26,
66. Peiro (Andre), clerc, d6c6de le 24 octobre 1919, a
Barcelone (Espagne); 22, 6.

67. Clamouse (Albert), pretre, dec6d6 le 2 d6cembre
1919, a Lyon (France); 33, Io.
68. Diez (Bibiane), clerc, deced6 le 2 decembre g199,
a Madrid (Espagne); 22, 6.
69. Casulleras (Antoine), pr&tre, decedi le To decembre 1919, a Barcelone ; 43, 25.
70. Miquel (Adrien), pretre, dec6de en octobre

SDamas (Syrie); 55, 33.

1919,

-

I 16

-

71. Chapelle (Auguste), coadjuteur, d6chd le 5 avril

1918, au champ d'honneur; 3i, 6.
72. Lan (Jean-Baptiste), clerc, deckid en dicembre
19ig, a Chala (Chine); 28, 6.

73. Quadro (FranCois), coadjuteur, dkc6d6 le i" decembre 1919, a Turin (Italie); 74, 45.
74. Leitao (Pierre), pretre, dec6de le 3o dcembre I919,
en Portugal; 79, 35.
NOS CHERES S(EURS
Anne Barthilemy, dEcedee k la Maison de Charitz de Montolieu, 84 ans d'Age, 63 de vocation.
Emilie Gradomska, Hospice de Czortkow (Pologne); 54, 34.
Anne Hanry, Maison Principale, a Paris; 71, 52.
Juana Aritzegni, Maison Centrale de Madrid; 7o, 44.
Marie Kiat, Mistricorde d'Alexandrie; 56, 3s.
Marie Farland, H6pital de Baltimore; 78, 55.
Genevieve Carsin, H6tel-Dieu d'El-Passo (Etats-Unis); 3r, 9.
Anna Caulay, H6pital de Baltimore; 71, 5o.
Marie du Parc, Maison Principale, a Paris; 79, 47.
Marie Deyrieux, Maison Saint-Francois-Xavier, a Paris; 41,7Elisabeth Christol, Hospice de Grisolles; 87, 64.
Marie Petit, Maison de Charit6 de Carcassonne V. Basse ;
73, 52.
Angela Pagani, H6pital de Flores (Conf. arg.); 29, 5.
Marie Jambert, H6pital de Saint-Germain-en-Laye ; 63, 37.
Catherine Cassin, Maison de Lille-Wzeamses ; 82, 59.
Gracie Maisonnave, Maison de Charite de Chateaa-n'v6que ;
73, 52.
Marie Sedlakowska, H6pital g6n6ral de Zywiec (Pologne);
49, 28.

Jeanne Bompard, H6pital de Pithiviers; 43, 22.
Julie Fohanno, Hfpital de Saint-Georges-de-Lisle; 77, So.
Angela Ambrosi, Orphelinat de Ragusa (Italie); 45, so.
Augustine Grisel, Maison de Chariti de Montolieu; Sa528.
Thecle Pogrzeba, H6pital de Budzanow (Pologne); 38, 9g.
Marcelia Aja, Asile de Gabia (Espagne); 67, 44.
Maria Varela, Convalescence de Madrid; aI,a mois.
Maria Ampuero, H6pital de San Fernando (Chili); 74, 49-
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Manuela Osorio, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Valparaiso;:
65, 35.
Catherine Andrade, College de 1'lmmacul6e-Conception de

Fortaleza; 73, 52.
Jeanne Verdalle, Maison de Charite de Sorize; 88, 67.
Eldonore Salavert, Maison de Charit6 de Montolieu; 79, 57.
Pauline Gorna, H6pital de Malbosk (Pologne) ; 5, 32.
Pelagie Piechowiak, Maison Centrale de Culm (Pologne);
24, 3.

Emilie Erkert, Maison Centrale de Culm (Pologne); 6o, 43.
Mathilde Poschmann, Infirmerie de Byslawek (Pologne);
70, 46.

Sophie Ricard, Maison Saint-J6r6me de Toulouse; 77, 53.
Marie Larroudd, Maison de Charit6 de Montolieu ; 69, 49.
Leocadie Czarnecka, Maison Centrale de Culm (Pologne);,
74, 47Victoire Skowrinska, H6pital de Olsztyn (Pologne); 69, 47.
Frangoise Zaremba, Infirmerie de Byslawek (Pologne); 71, 52.
Marie Campagne, Maison Principale, i Paris; 78, 57.
Marie Hoffmann, Maison Centrale de Culm (Pologne); 29, 6.
Stanislas Malecka, H6pital de Bromberg (Pologne); 23, 2.
Fraanoise Kufel, Infirmerie de Byslawek (Pologne); 42, i8.
Marie Sartory, Maison Principale, a Paris; 68, 45.
Franfoise Siemiatkowska, H6pital de Malbork (Pologne);
26, .

H6lene Maciejewska, H6pital de Sroda (Pologne); 25, 4.
'Claire Camors, H6pital do deux-de-mai, i Lima; 85, 62.
Francisca Vicente, Maison Saint-Diego de Valdemoro; 8, 55.
Antonia Oses. Hospice de Leon (Espagne); 67, 46.
Marie Rubio, H6pital de Leon (Espagne); 67, 39.
Anne Matussiere, H6pital de Vannes; 73, 51.

Caroline Baltus, Asile de Dearborn (Etats-Unis); 74, 57Marie Heimdl, Maison Centrale de Salzburg ; 4,

i7.

Anne Spangler, Maison Centrale de Salzburg; 34, iS.
Eleonore Imart, Maison de Charitd de Montolieu ; 82, 63.
Marie Ortega, Asile des Alienes de Guatemala; 80, 54.
Elisabeth Rouille, Maison de Charitd de Tours; 82, 33.
Claudine Rolland, Maison de Charite de Saint-Denis; 68, 44Laure Waxin, Maison de Chariti Notre-Dame-du-Sacr-Cceur
de Montrouge, A Paris; 79, 46.
Trinidad Perez, H6pital de Burgo (Espagne); 71, 46.
Louise Arceneaux, lafirmerie de Mobile (Etats-Uais); 78, 6o-
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Marie Audigier, Orpheliuat de Sainte-Marguerite; 78, 58.
Julie Nouvellan, Asile des Aliends de Rennes ; 7o , 44.
Marie Bayeurthe, Hospice de Moissac; 78, 53.
Jeanne Arnaud, Maison Saint-Jean, 1 Troyes ; 38, i5.
Emilia Milano, Bienfaisance de La Havane; 60, 38.
Duonisia Flamarique, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro;
53, 24.
Josefa Lopez, H6pital de Murcia; 82, 6o.
Amalia de la Cal, Asile de Carthagene; 29, 4.
No6mie Porcaro, Hospice Greffulhe de Levallois; 76, 47.
Marie Pernet, H6pital de Fontainebleau; 78, 56.
Rosa Germarini, Institut de Tarante (Italie); 42, i6.
Elisa Baudin, H6pital de Monceau-les-Mines; 54, 3i.
Josephine Vincent, Maison de Charite, Paroisse Sainte-Clotilde, a Paris; 76, 56.
Madeleine Groell, Orphelinat de Germantown (Etats-Unis);
84, 63.
Jos6phine Leonard, H6pital de Greensboro (Etats-Unis); 41,
16.
Marie O'Haulon, Asile des AliinCs de Baltimore (Etats-Unis);
79, 53.
Pauline Leprevost, Maison de Charite de Barcelone; 71, 47.
Marie Bonchut, Hospice des Mineurs de Firminy; 76, 49.
Louise Corbe, Asile Saint-Vincent de la Teppe; 68, 42.
Ernestine Chiaretti, .Orphelinat de Campagna (Italie); 71, 47.
Marie Guercin, Providence de Revel ; 81, 6o.
Esther Downes, Asile des Alien6s de Saint-Louis (Etats-Unis);
62, 32.
Elisabeth Mc Kenna, Asile des Alienes de Baltimore (EtatsUnis) ; 46, 17.
Marie Grinda, Maison de Chariti de Clichy; 47, 19.
Elisabeth White, kcole Saint-Vincent de San Francisco
(Etats-Unis); 64, 39.
Marie Carranza, Montevideo; 58, 33.
Marie Palet, Maison de I'Union de Montevideo; 46, 22.
Philippine Dziadowier, Maison Centrale de Varsovie; 24, 2.
Marie Duboe, HOpital de Soria (Espagne); 87, 64.
Marie Herrero, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 21, 2.
Daniana Pardo, Grand H6pital de Santiago (Espagne); 85,

64.
Josefa Portugal, College de Antajina (Espagne); 77, 52.
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Floreatir
Minastino, Protectorat de I'Enfant, A Madrid;
6s, 36.
Cirenia Benuezo, Asile de Jesus, a Madrid; 43, 24.
Marie Verakes, Hbpital de Montceau-les-Mines; 71, 49Marie Chevassus, Maison de Charite de Saint-Eugene; 71, 46.
ClI6euce Farvaque, Maison de Charit6 de Clichy; 45, 17.
Jeanne IMcap, Matson de Chariti de Montolieu; p9, 71.
Elodie Bruyere, Maison de Chariti de Montolieu; 57, 35.
Marguerite Dumas, Hospice de Toarnus; 82, 62.
Josephine Haignere, H6pital de Tolede (Espagne) ; 75, 54.
Marie Duaker, Ecole de la Nouvelle-Orlians (Etats-Unis);
2z, s7 mois.
Teresa Bignani, Maison Centrale de Sienne ; 62, 41.
Aatonia Camps, H6pital de Seville; 79, 58.
Teresa Sardoe, Asile des Alinds d'Avila; 55, 28.
GiuliaDe Sanctis, H6pitat militaire de Caserta kltalie);
5%,3t.
Alexandrine Maltagliati, Maison Centrale de Turin; 36,3.
Thertse Rastelli, Maison Centrale de Turin ; 29, 7.
Marie Ramasso, Hopital de Sommariva (Italic); 70, 5o.
Cecile Blair, H6pital de Dallas (Etats-Unis); 31, 6.
Etiennette Blanc, Maison de Charit6 d'Issoudun ; 87, 67.
Euphemie Monti, Maison Centrale de Sienne; 69, 38.
Ursule Barzetti, Maison Centrale de Sienne; 49, 19.
Louise Ducrot, Maison Principale, a Paris; 76, 52.
Brigitte Ryan, H6pital de Saint-Louis (Etats-Unis); 86, 6o.
Jeanne Gautier, Maison Saint-Jean de Lyon; o8,58.
Camille de Lenzbourg, Maison Centrale de Belletanche (Lorraine); 59, 34.
Benoite Barjon, Maison de Charite de Sotteville; 76, 5o.
Elisa Fossati, Orphelinat Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
26, 5.
Louise Santini, Orphelinat Saint-Joseph de Grugliasco (Italie); 81, 53.
Demetria Mannot, Maison Centrale de Naples; 56, 29.
Edwige Dekiert, Maison Centrale de Cracovie ; 44, 21.
Natalia Arboleda, Ecole de la Trinit6, a Palmira (Colombie);
68, 35.
Victoria Aguilera, H6pital de]Popayan (Colombie); 66, 24.
Marie Royol, Maison des Saints-Anges, a Tchen-ting-fou
(Chine); 71, 48.
Hortense Dericquebourg, Hospice de Surgbres; 55, 34.
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Gabrielle Refouvelet, Maison Centrale de Constantinople;
87, 68.
Carmen Tchandia, Ecole de Vera (Espagne); 83. 64.
Juana Ynarra, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne);
70, 49.

Maria Salvador, Hospice des Enfants-Trouv6s de Guadalajara (Espagne); 71, 43.

Maria Quintana, Bienfaisance de Valladolid (Espagne); 70, 43.
Escolastica Sevane, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 2o, 3.

Josefa Amiama, Bienfaisance de Beasain (Espagne); 78, 52.
Emilie Gilly, Orphelinat Saint-Joseph de Beyrouth; 83, 66.
Maria Piscitelli, Orphelinat de Syracuse (Italie); 72, 53.
Adele Orlandi, H6pital militaire de Bologne (Italie); 67, 44Maria Badengo, Maison Centrale de Sienne (Italie); 87, 66.
Carolina Ferri, H6pital de Montefiore (Italic); 70, 39.
Marie Raynal, Maison Centrale de Naples (Italie); 80, 62.
Perrin6 Croyal, Maison de Chariti Saint-Merry, a Paris; 88,
6o.
Julie Bukiewiez, Maison deCharite de Maryampol (Pologne);
84, 61.
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